# 우리말 해설 성서의 현재와 미래적 과제 

민영진＊

## 1．성서의 본래 형태와 독서를 돕는 장치의 고안

히브리어 구약성서의 경우는 본래 자음으로만 기록되었다．뿐만 아니라 구두점도 장．절의 구분도 없었다．그리스어 신약성서 사본도 거의 마찬가지 였다．띄어쓰기도 구두점도 억양 부호도 없었다．다만 본문 내용을 훤히 알 고 있거나 암기하고 있는 사람의 기억보조장치（mnemotechnical）정도의 기 능을 가진 것이었다고 해도 지나친 과장은 아닐 것이다．사본들은 고대로 올 라 갈수록，전문가 혹은 이미 내용을 암기하고 있는 사람만이 읽을 수 있는 것，내용을 모르면 읽기가 무척 힘든 것，모호한 곳들（ambiguities）이 많은 것，＂달리 읽거나 달리 이해할＂가능성이 많은 것이었다．

성서가 기록으로 옮겨지고 얼마 안 있어，독자의 독서를 돕는 장치가 발 전되기 시작하였다．구약성서의 경우，기원 후 5－7세기 경에，마소라 학자들 이 히브리어 구약 본문의 안과 바깥에 여러 가지 장치를 고안하여 첨가하기 시작하였다．그 중에，본문 안에 붙인 것은 자음 본문에다가 그것의 발음을 알리는 모음 기호를 붙인 것，그리고 어조나 운율을 알리는 억양부호를 붙인 것이다．그리고 본문 바깥 난외에는 소（小）마소라와 대（大）마소라와 권말（卷末）마소라를 붙인 것이다．어떤 특수 낱말의 빈도수와 그 출처를 밝히는 소 마소라와 대마소라는 오늘날 우리가 가지고 있는 관주와 성구어구사전，그리 고 해설 성서1）의 효시가 된다고도 볼 수 있다．＂주석성서＂라는 말도 가끔 쓰이는 것을 볼 수 있는데，＂주석성서＂의 한 표본으로서는 유대교의『미크라 오트 그돌로트 $\sqrt{1}^{2}$ 를 들 수 있을 것이다．여기에는 마소라 본문과 아람어역

[^0]타르굼이 대조되어 있고, 라쉬, 이븐 에즈라, 라쉬밤 등, 유대교 랍비들의 정 평 있는 주석들이 함께 본문 밑에 제시되어 있다.

루터가 히브리어 구약과 그리스어 신약을 독일어로 번역한 것은, 성서는 히브리어나 그리스어나 라틴어의 울타리를 넘어 일반 사람들에게 그들이 쓰 는 언어로 번역되어야 한다는 계기를 만들었다. 성서가 여러 나랏말로 번역 됨으로써 언어를 달리하는 세계의 여러 어족의 사람들에게 그만큼 더 가까 이 접근하게 되었을 뿐만 아니라 그들로 하여금 그들 자신의 언어로 성서를 쉽게 읽을 수 있도록 한 것이므로 그들의 성서 읽기를 크게 도운 것이다.

그러나 다른 한 편, 개신교 일부에서는 "오직 성서(sola scriptura)"라고 하 는 종교개혁자의 신학적 입장이 확대 해석되어, 성서에는 본문 이외에 어느 것을 첨가하는 것을 삼가는 입장을 취하게 되었다. 성서 자체가 성서에 대한 가장 좋은 해설서라는 입장을 견지한 것이다. 이와는 달리, 가톨릭 쪽에서는 일찍부터 "해설을 단 성서 (annotated edition of the Bible)"가 발전되었다. 성서 본문에는, 본문 이외에 아무 것도 첨가해서는 안 된다는 주장을 철저히 지키게 되면, 히브리어 구약성서의 경우에는, 본문 형성 이후 오랜 기간에 걸쳐 만들어진 장 절 구분 표시는 물론이려니와 모음 기호마저도 없애야 한 다는 문제를 제기하게 된다.

성서는, 구약은 물론이려니와 신약도, 그 출생이 먼 과거로 소급해 올라가 는 고대의 문헌이다. 이제 21세기를 눈앞에 두고 본다면, 성서야말로 "낡은 (out of date)" 책일 수밖에 없다. 이미, 빌립과 에티오피아 내시의 대화(행 8:26-40)에서 우리는 이런 현상을 확인한다. 내시는 이사야서 58:7-8절을 읽고 있었다. "양이 도살장으로 끌려가는 것과 같이, 새끼 양이 털 깎는 사람 앞 에서 잠잠한 것과 같이 그는 입을 열지 않았다. 그는 굴욕을 당하면서, 공평 한 재판을 박탈당하였다. 그의 생명이 땅에서 빼앗김을 당했으니, 누가 그의 세대를 이야기하랴?" 빌립이 다가가서 묻는다. "지금 읽으시는 것을 이해하 십니까?" 그러니까 내시가 대답한다. "나를 지도해 주는 사람이 없으니, 내 가 어떻게 깨달을 수 있겠습니까?" 그러니까 빌립이 묻는다. "예언자가 여기 에서 말한 것은 누구를 두고 한 말입니까? 자기를 두고 한 말입니까, 아니면 다른 사람을 두고 한 말입니까?" 그러면서, 빌립은 이 구약 본문에서 출발하 여 예수를 알리는 기쁜 소식을 전한다. 아마도 해설 성서의 한 표본이라고 볼 수가 있다. 독자가 모르는 것을 가르쳐 주는 것이다. 독자의 질문에 대답 하는 것이 해설 성서의 중요한 기능임을 알 수 있다.

## 2．우리말 해설 성서의 종류와 특징

여기에 열거하는 해설 성서는 대한성서공회의 성서학문헌정보자료실에 소 장되어 있는 것을 중심으로 한 것이다．우리나라에서 나온 해설 성서가 다 열거되지는 않았겠지만 중요한 것은 거의 망라되었다고 볼 수 있다．아래 목 록에 열거된 해설 성서는 주로『성경전서 개역 한글판』（대한성서공회，1961） 을 기본 본문으로 사용하고 있고，국제가톨릭성서공회에서 나온 것은 『공동 번역 성서』（대한성서공회，1977）를，그리고 서강대학신학연구소와 한국천주교 중앙협의회에서 나온 것은 새로 번역된 본문에 해설을 단 것이다．가톨릭 쪽 에서 낱권으로 나온 것과 개신교 쪽에서 신약이나 구약 혹은 성경전서로 나 온 것을，출판 연도별로 정리해 보면 다음과 같다．

## 1965

장시화 편，『백과 신약전서』（서울：세계복음화운동본부출판부，1965）${ }^{3)}$ ．관 주，약주，부표，대의，장명，삽화，연대，서언이 제시되어 있고，부록에는 총 론，사전，지리，성구，목록，지도，화보，도표 등이 제시되어 있다．

1977
서인석 역주，『호세아 미카』（서울：서강대학교신학연구소，1977）${ }^{4)}$ ．역자의 사역을 제시하고，예언서 각 권의 서론에서 그 책의 문학적 신학적 역사적 배경을 고찰하고，각주에서는 번역상의 문제，본문비평과 관련된 문제，본문 의 편집과 관련된 문제，해당 본문과 관련된 신학적 역사적 문화적 지리적 배경 등을 밝힌다．역사적 비평적 방법을 그대로 적용하고 수용하는 점에 있 어서 개신교 계통에서 나온 해설 성서와는 뚜렷하게 구별된다．이런 현상은 비단 200 주년 성서 총서뿐 아니라，가톨릭 계통에서 나온 해설 성서의 일반 적인 현상이다．

서인석 역주，『스파니아 나훔 하바꾹 오바디아 요나』（서울：서강대학교신 학연구소，1977）${ }^{5}$

3）Encyclopedia of New Testament，edited by Rev．Shi Hwa Chang．Published by World Evangelization Movement Head Quarters， 1965.

4）Hosea Micah newly translated with introduction and notes by In Syek Paul Sye，S．J．（Institute for Theological Research Sogang University，1977）．

5）Zephania Nahum Habakkuk Obadiah Jonah newly translated with

서인석 역주，『요엘 아모스 하깨 말라기』（서울：서강대학교신학연구소， 1979）${ }^{6)}$

1981
장엘마로 역주，『사목서간：디모테오에게 보낸 편지，디도에게 보낸 편지』 （서울：서강대학교신학연구소，1981）

정양모 역주，『마르코 복음서』（왜관：분도출판사，1981）7）．해제에서 저자 는 마르코 복음서의 필자，독자，집필 장소와 연대 및 범위，전승과 양식，편 집 사상，의의와 현실성 등의 문제를 다루고 있다．본문 해설은 단순히 독자 의 독서행위를 돕는 스터디 노트 정도가 아니고 완전한 주석이다．주석 성서 의 경지를 보여주는 표본을 제시하고 있다．

진토마스 역주，『데살로니카인들에게 보낸 편지』（왜관：분도출판사， 198 1）${ }^{88}$ ．주석으로서의 성격은 정양모 교수의『마르코 복음서』（1981），그의『루 가복음서』（1983）등과 같다．

장엘마로 역주，『디모테오 전후서，디도서』（왜관：분도출판사，1981）${ }^{9}$ ．한 국천주교회 200 주년 신약성서 총서 중에 하나인 이것 역시 그 성격이 위에 서 언급한 다른 충서의 경우와 같다．

## 1982

introduction and notes by In Syek Paul Sye，S．J．（Institute for Theological Research Sogang University，1977）

6）Joel Amos Haggai Malachi newly translated with introduction and notes by In Syek Paul Sye，S．J．（Institute for Theological Research Sogang University， 1979）

7）The Gospel according to Saint Mark newly translated with introduction and notes by Yang－Mo Jeng（Waegwan：Benedict Press，1981）

8） 1 and 2 Thesalomians newly translated with introduction and notes by Thomas Timpte（Waegwan：Benedict Press，1981）

9） 1 Timothy， 2 Timothy newly translated with introduction and notes by Elmar Lang（Waegwan：Benedict Press，1981）

장시화 편，『백과 구약전서』（서울：세계복음화운동본부출판부，1982）． 1965 년에 나온 『백과신약전서』의 경우와 마찬가지로，본문에서는 관주，약주，부 표，대의，장명，삽화，연대，서언 등을 제시하고，부록에서는 총론，사전，지 리，성구，목록，지도，화보，도표 등을 제시하고 있다．

신성종 편，『엠마오 주석 구약성경』（서울：정음출판사，1982）

1983
정양모 역주，『루가복음서』（분도출판사，1983）${ }^{10)}$ ．이것은 단순한 해설 성 서라기보다는 주석에 가까운 책이다．서론 격인＂루가복음서 해제＂는 필자， 독자，집필장소와 연대 및 동기，사료，편집 사상 등을 상세하게 다룬다．이 미 위에서，그의 『마르코복음서』（1981）소개에서 언급한 것과 같이 주석 성 서의 모형을 제시하고 있다．

신성종 편，『엠마오 주석성경』（서울：정음출판사，1983）．성경전서 66 권 각 권 서론과 개요，및 주요 낱말에 대한 해설을 제시하고 있다．

진토마스，장엘마로 역주，『야고보의 편지，베드로의 첫째 둘째 편지 유다 의 편지』（왜관：분도출판사，1984）${ }^{11)}$

1985
뉴톰슨관주주석성경편찬위원회 편，『뉴톰슨 관주 주석성경』（서울：성서교 재간행사，1985）12）．머리말에서 이것이 The Thompson Chain－Reference Bible

10）The Gospel according to Saint Luke newly translated with the introduction and notes by Yang－Mo Jeng（Waegwan：Benedict Press，1983）

11）The Letter of James，The First Letter of Peter，The Second Letter of Peter，The Letter of Jude newly translated with introduction and notes by Thomas Timpte and Elmar Lang（Waegwan：Benedict Press，1984）

12）The New Thompson Annotated－Chain Reference Bible containing Comments， Introductions and Analyses of Books，Chain Reference，Outline Studies of Characters and Unique Charts with Pictorial Maps and Color Bible Maps． Seoul：Bible Study Material Publisher， 1985.
（B．B．Kirkbride Bible Co．，Inc．Zondervan Bible Publishers，1983）의 각색 （脚色，adapt）임을 밝히고 있다．영어 표제지가 밝히둣이，이 책은 각권의 서 론과 내용개요，도표，지도 등을 제시한다．뉴톰슨을 각색함에 있어서『오픈 성서』13）를 주요 대본으로 함께 사용하였음을 밝히고 있다．뿐만 아니라，외 국의 유명한 해설 성서 이외에도 국내의 것으로서 박윤선，『성경주석』（영음 사，1984），이상근 편，『이상근 신약주해』（대한예수교장로회충회교육부， 1984），신성종 편，『엠마오 주석성경』（엠마오，1982），『아가페주제별관주성 경』（아가페출판사，1984），『톰슨관주성경』（기독지혜사，1984）등을 참고하였 음을 밝히고 있다．

## 1986

이상근 편，『이상근 주해성경』（서울：기독교문사，1986）．성경전서 개론， 성경 전체 개요，성경 연대표， 66 권 각권의 서론과 내용분해，주요 어구 해설 등을 제시한다．

1987
NIV주석성경편찬위원회 편，『NIV 주석성경』（서울：엠마오，1987）

1988
톰슨성경편찬위원회 편，『톰슨 II 주석성경』（서울：기독지혜사，1988）${ }^{14)}$ ． ＂정통 복음 개혁주의＂라고 하는 신학적 노선이 천명되어 있다．그런 만큼 진 화론 비판은 당연히 기대되는 것이지만，현대과학이 밝힌 우주와 생명의 기 원 문제에 대한 성서적 조명이나 대화는 전무하여 오늘날의 독자에게 성서 와 과학을 대립적 구도로 설정할 위험성을 그대로 지니고 있다．특히，성서 의 진술이 과학적 사실과 다른 경우에（왕상 $7: 23$ ；마 $13: 32$ ；요 $12: 24$ ；약 $5: 3$ ） 거기에 대한 해명이 전혀 없는 것도 독자의 궁금증을 그대로 지나쳐 버린 것이라고 볼 수 있다．

1989

13）The Open Bible（Thomas Nelson Publishers，1984）
14）Thompson Commentary Study Bible．

오픈성경 편찬위원회 편，『오픈성경』（서울：아가페출판사，1988）．각 권마 다 서론이 있고，주석에 가까운 분량의 상세한 주석이 있으며 주제별 성경 사전이 부록으로 첨가되어 있다．지도，도표，사진 등도 제시되어 있다．머리 말에는 다음과 같은 진술이 있다．＂『오픈성경』은 최근까지의 구미의 고전적 인 주석류，성경 및 신학 사전，그 이외의 다양한 자료에 근거하여，아가페출 판사의 성경편찬위원회에 의해서 편집 및 집필되었다．그리고 성경 해석상의 오류를 없애기 위하여，박형용（신약학），유재원（구약학），윤영탁（구약학）세 분 에 의하여 감수되었다．＂이처럼 방대하고 철저하게 기획되고 편집된 해설 성 서에서 집필자들의 이름이 밝혀지지 않았다는 것은 이해하기 힘든다．뿐만 아니라 이러한 작품이 나오기까지 상의한 주요 참고서에 대한 언급이 없는 것도 이 작품의 출처와 질을 의심하게 하는 요인이 된다．

마스터성경 편찬위원회 편，『마스터성경』（서울：성서교재간행사，1989）

김장환 목사 해설，『표준 관주 해설 성경』（서울：도서출판 여운사，1989）

톰슨성경 라이프성경 편찬위원회 편，『라이프성경』（기독지혜사，1989）${ }^{15)}$ ．

성경전서 각권의 메시지와 중심 사상과 교훈을 요약한 서론，내용 개요， 문단 별 내용 요약，주요 낱말 해설에서는 우리말 음역과 함께 제시된 히브 리어나 그리스어 원어，영어 번역（들）에 제시된 대응어，우리말 번역 등이 병 기되어 있는 것이 특징이다．

1990
랍비성경 편찬위원회 편，『랍비성경』（서울：영광，1990）

열린성경 편찬위원회 편，『열린성경』（서울：아가페출판사，1990）${ }^{16)}$ ．성경 강해，특주，주제별 관주， 66 권 각 권 서론，도표，그림，지도 등을 제시한다．

완벽큐티성경 편찬위원회 편，『완벽큐티성경』（서울：아가페문화사， 199

15）Life Application Study Bible．
16）The Yeollin Study Bible containing Bible Exposition，Special－Noted Bible Dictionary，Topical Bible Reference，Introductions and Analyses of Books，Color Charts，Illustrations and Maps．Seoul：Agape Publishing House， 1990.

0）${ }^{17 \text { ）．이름 자체만 보면 순수한 Q．T．성서처럼 보이지만，} 66 \text { 권 각 권 서론을 }}$ 비롯하여，관주，문단별 소제목 일정한 문학 단위의 개관과 심층 연구는 해 설 성서의 기능을 일부 담당하고 있다．부록에는 신구약 중간사，연대기 대 조표，예수의 교훈，예수의 이적，예수의 비유 대조표 ，바울의 전도여행 경로， 히브리 절기，히브리 제사，유대월력，도량형 등에 관한 자료가 제공되어 있 다．

셀프성경편찬위원회 편，『셀프성경』（서울：아가페출판사，1990）${ }^{18)}$ ．각권의 서론，내용 분해，단락별 소제목，그 단락의 배경이 되는 연대，주요 낱말 풀 이，지도，본문에 따른 묵상 등이 제시되어 있다．부록에는 성경 중요 용어 사전，주제별 인명 지명 사전，각종 도표 등이 있다．

해설몰간성경편찬위원회 편，『해설 몰간성경』（서울：풍만，1990）

## 1991

『200주년 신약성서』（분도출판사，1991）${ }^{19) . ~ ㄴ ㅏ ㄴ ㅇ ㅚ ㅇ ㅢ ~ ㅈ ㅜ ㄴ ㅡ ㄴ, ~ ㅈ ㅜ ㄹ ㅗ, ~ ㄱ ㅘ ㄴ ㄹ ㅕ ㄴ ~ ㄱ ㅜ ㅈ ㅓ ㄹ, ~}$ 의역된 번역문의 경우 그 원문이 지닌 문자적 의미，모호한 본문에 대한 여 러 가지 가능한 설명，특수 용어에 대한 간략한 해설，문화적 역사적 지리적 배경 등을 제시하고 있다．

『그랜드성경』（서울：성서교재간행사，1991）20）．편찬 대표 위원으로는 윤주 봉（수표교교회 목사，D．Min），이호열（구로문교회 목사 Th．M．）．각 권 서론

17）The Exhaustive Q．T．Bible，The Old Testament and the New Testament， containing Overview，Daily Walk，Insight，Book Introductions，Charts， Appendix．Seoul：Agape Culture Publishing Co．， 1990.

18）Self Study Bible The Old and New Testament containing Text Exposition， Special Notes，Meditation and Application，Book Introductions，Maps and Charts and Appendix．Published by Agape Publishing House， 1990.

19）Korean New Testament．Newly translated and published to commemorate the 200th Anniversary of the Introduction of the Catholic Faith into Korea（1784－1984）．Authorized by the Biblical Committee of the Episcopal Conference of Korea．Waegwan：Benedict Press， 1991.

20）The Grand Study Bible containing Paragraph Exposition，Compact Commentary， 600 Bible Theme Charts， 700 Sermon Outlines．Projected and edited by Disciples Publishing House．Published by Bible Study Material Publisher， 1991.

문맥의 흐름을 제시하고 문단을 요약하는 문단 강해，성서의 말씀을 삶에 적 용하기 위한 본문 명상，주요 어구 주석，원어 각주，지도，도표 등을 제시한 다．

그랜드 제자성경 편찬위원회，『그랜드 제자성경』（서울：영광，1991）21）．해 설 성서라기보다는 제목 그대로 제자훈련 과정을 이수하기 위한 편집이라고 볼 수 있다．제자도 자가 진단표，성서를 한 해에 한 번 읽도록 배려하는 읽 기 안내，명상 자료，암송 성구 표시，관련 찬송가 등이 제시되어 있다．집필 자나 번역 대본이 밝혀져 있지는 않으나 자문위원명단은 밝혀져 있다．김경 행（용산교회당회장），김준철（구세군사관학교교장），박수암（장신대신학대학 원원장），박인병（전 피어선신학대학학장），배순조（성일교회당회장），서공섭 （양문교회당회장），신동혁（동래중앙교회당회장），신세원（창신교회당회장），유 인식（예장합동총회장），이복희（인천내리교회당회장），이인구（독립교회협의 회회장），정필도（수영로교회당회장），최복규（예장대신총회장），최훈（동도교 회당회장），피종진（남서울중앙교회당회장）．

『키성경 KEY BIBLE（찬송가）』（서울：영광，1990）${ }^{22)}$ ．집필자나 번역 대본 이 밝혀져 있지는 않으나 자문위원명단은 밝혀져 있다．김경행（용산교회당 회장），김준철（구세군사관학교교장），박수암（장신대신학대학원원장），박인병 （전 피어선신학대학학장），배순조（성일교회당회장），서공섭（양문교회당회장）， 신동혁（동래중앙교회당회장），신세원（창신교회당회장），유인식（예장합동총 회장），이복희（인천내리교회당회장），이인구（독립교회협의회회장），정필도 （수영로교회당회장），최복규（예장대신총회장），최훈（동도교회당회장），피종진 （남서울중앙교회당회장）．

『리빙성경』（서울：언약，1991）23）．복합적인 책이다．각 권의 서론 주요 낱

[^1]말 해설，성구 명상을 위한 질문（Q．T．），신학소사전，성경시대의 삶의 모습 등이 제시되어 있다．

아멘성경 편찬위원회 편，『아멘성경』（서울：반석문화사，1991）24）．우리말 부제가 말해주듯이，이것 역시 복합적인 성격을 지닌 책이다．주석성경，해설 성경，원어성경，성경사전，성구사전，특주，낱말풀이 등이 복합되어 있다．참 고한 것으로서는 『NIV 연구용 성서（The NIV Study Bible）』와 『제자 연구용 성서（Disciple＇s Study Bible）』이＂일러두가＂에 명기되어 있다．

유재원 편저，『원어번역주석성경（오경편）』（서울：도서출판 양문，1991）．『성경전서 개역한글판』（대한성서공회，1961）을 기본 본문으로 사용하면서 편저자의 수정 본문을 적색으로 표기하였고，난외에는 해설이 첨가되어 있는 학문적 노작임에도 불구하고，대한성서공회의 판권을 허락 없이 사용하였을 뿐만 아니라，본문을 허락 없이 부분적으로 수정한 것으로서，판권 문제를 제기할 가능성을 가지고 있다．

L．A．국제성서신학대학출판부 편，『한영해설성경』（용인：국제성서출판사， 1992

제자원 편，『데일리 가정성경』（서울：연합선교회，1992）

제자원 편，『유니온 관주성경』（서울：제자원，1992）${ }^{25)}$ ．편찬대표위원으로는 문훙지（송정교회목사，D．Min．），박승은（동승교회 목사，D．Min．），두 사람 의 이름이 명기되어 있다．우리나라에서＂관주（貫珠）＂라고 하면 전후참조 구 절（reference）이 표시되어 있는 성서를 일컫는다．그러나 이것은 그러한 관주 이외에도 묵상 자료라든가 해설 성서가 가지고 있는 여러 가지 기능을 동시 에 가지고 있다．성서 66권 각권의 서론이라든가 문단 별 강해，문단 별 소 제목의 표시 등이 그러하다．

번역위원회 역，『디사이플 주석성경』（서울：요단출판사，1992）
24）Amen Study Bible．
25）The Union Reference Bible with Easy－to－Read Text and Reference，Useful Study Aids containing Title Reference，Paragraph Exposition，1，000 Q．T． Mediation， 500 Topic Notes， 300 Prophecy．Projected and Edited by Disciples Publishing House．Published by Yonhap Mission Press， 1992.

목자성경편찬위원회 편，『목자성경』（서울：영광，1992）${ }^{26)}$ ．＂정통 개혁 보수 주의 입장에 굳게 서서 말씀이 주고자 하는 의미를 바르게 나타내고자 최선 을 다해 집필하였다．＂국내 필진이 집필한 것으로 되어 있는데，필자는 밝혀 져 있지 않다．대신 자문위원이 밝혀져 있다．김경행（용산교회당회장），김준 철（구세군사관학교교장），박수암（장신대신학대학원원장），박인병（전 피어선 신학대학학장），배순조（성일교회당회장），서공섭（양문교회당회장），신동혁 （동래중앙교회당회장），신세원（창신교회당회장），유인식（예장합동총회장），이 복희（인천내리교회당회장），이인구（독립교회협의회회장），정필도（수영로교 회당회장），최복규（예장대신총회장），최 훈（동도교회당회장），피종진（남서 울중앙교회당회장）．결국，확인된 바에 따르면，이것은 바로 한 해 전에 같은 출판사에서 나온『키성경』이 이름을 달리하여 나온 것이다．독자에 따라서는 이름만 다르고 내용은 같은 책을 구입할 수도 있다．판권지에나 표지에나 간 행사 어디에도 이것이『키성경』과 같은 책이라는 언급이 없다．

어린이성경편찬위원회 편，『어린이 성경』（서울：도서출판 영광，1992）${ }^{27}$ ）． 어린이를 위한 해설 성서라는 점에서 기존의 다른 해설 성서와는 판이하게 다르다．어린이에게 어려운 한자어나 낱말의 사전적인 의미가 제시되어 있 다．본문 편집에서는 단락 소제목이 붙어 있다．그러나，다른 대다수의 해설 성서와 같이，단락은 무시되고，매 절마다 독립되어 편집되어 있다．천연색 성경 그림들이 많이 제시되어 있다．

입숭필 역，『욥기』（서울：한국천주교중앙협의회，1992）

임승필 역，『시편』（서울：한국천주교중앙협의회，1992）

임숭필 역，『잠언』（서울：한국천주교중앙협의회，1992）

국제 사랑의 성경 보내기 선교본부 편，『사랑의 성경』（서울：바라， 199

26）Pastor＇s Bible．Edited by The Editorial Committee of Pastor＇s Bible． Published by The Glory Publishing Company， 1991.

27）Children＇s Bible．Seoul：The Glory Publishing Company， 1992.

3）${ }^{28)}$ ．기존의 해설 성서와 차별성을 말하는 간행사를 그대로 인용해 본다． ＂본서는 지금까지의 스터디 바이블의 일관된 편집 체제를 과감히 탈피하여， 창세기에서부터 마지막 요한 계시록에 이르기까지 나타나는 성경의 사건과 성경의 인물 및 교훈적인 성경의 맥을 그 자체의 편집을 통해 증거하고 있 습니다．＂우리말 어법에 틀린 곳은 없으나 전달되는 내용은 없다．이 해설 성서가 기존의 해설 성서와의 차별성을 강조하려고 하지만 전혀 설득력이 없다．기존 해설 성서의＂일관된 편집 체제＂가 편집의 일관성을 말하는 것이 라면，그것이 극복의 대상이 되기보다는 답습의 대상이 되어야 하기 때문이 다．이것을 포함하여 대다수의 해설 성서가 가지는 공통적인 문제는 일관된 편집 체제에 있다기 보다는 일관된 내용에 있다．그러나 산문과 운문을 구별 하지 않고 모두 시 형태로 편집한 것은 이 책의 특징일 수 있으나，산문을 시 형태로 편집한 것이라든가，문맥을 무시한 독립된 절 편집은 논란의 여지 를 가지고 있다．

이성재 편찬 책임，『은혜성경』（서울：창조서원，1993）${ }^{29)}$ ．간행사에서 자체 의 성격을＂연구용 성경（Study Bible）＂이라고 규정하고 있다．편찬책임자 이 성재 목사에 대한 약력이 판권지 위 부분에 표시되어 있다．＂대한예수교장로 회 신학교 대학원 졸업，미국 캘리포니아 신학대학 대학원（M．A．），동대학원 박사 과정 졸업（Ed．D．）＂

국제가톨릭성서공회 편찬，『해설판 공동번역 신약성서』（서울：일과놀이， 1993）${ }^{30}$

임승필 번역，『룻기 아가 전도서 애가 에스델』（서울：한국천주교중앙협의 회，1993）

이종성（편찬대표）편，『통독용 큰 글자 만나성경／해설찬송가』（성서교재 간행사，1993）${ }^{31)}$ ．

28）Bible of Love．Seoul：Bara， 1995.
29）Grace Bible．
30）La Biblia，Sociedad Biblica Catolica Inernacional－Roma， 1972
31）Manna Bible containing Commentaries，Introductions and Analyses of Books，Marking Key Verse by Blue（Red）Colour，Chain Reference，Hymnal Accordance with Biblical Verse，Book Marks，Biographical and Geographical Dictionary．Published by Bible Study Material Publisher， 1993.

신현학 편찬책임，『아가페 큰글성경』（서울：아가페，1994）${ }^{32}$ ）．이것은 일종 의 주석성경이다．주석 편찬위원으로는 강원용，강현중，구대일，장귀복，김덕 신，윤용진，조두석의 이름이 나오고，편집장에는 신현학의 이름이 명기되어 있다．주석감수위원으로는 유재원（구약，총신대신학대학원 교수，철학박시）， 권성수（신약，총신대신학대학원 교수，신학박사）의 이름이 올라 있다．이 책 의 해설 부분은，＂일러두기에 밝혀져 있듯이，이미 나온 『셀프성경 』의 해설 내용과 동일하다．이 책을 만드는데 참고한 문헌 중에는 역사적 비평적 방법 을 수용한 것들이 있어서 ${ }^{33)}$ ，아가페 출판사의 신학적 개방성에 대하여 생각 하게 된다．

복음성경 편찬위원회 편，『주해 복음성경』（서울：성서진리연구사，1994）${ }^{34)}$ ． 속 표제지에서 확인할 수 있듯이，주해，주석，성서 각 권 서론，지도，신구약 중간사，지도 및 도표와 부록 등이 있다．『성경전서 개역 한글판』（1961）을 기 초 본문으로 사용하였으나＂세례＂는 모두＂침례＂로 바꾸어 표기하였다．여기 에 사용된 주석은 제칠일안식일예수재림교회의 주석과 엘렌 지 화잇 저서를 주요 기본 도서로 사용하였음을 밝히고 있다．다니엘서와 요한 계시록 주해 에서는 안식일교회의 독특한 신학을 보여 준다．

통독성경 편찬위원회 편，『큰글자 통독성경』（서울：성서교재간행사，1994）

신현학 편찬 책임，『파트너성경』전 12권（서울：아가페서원，1994）${ }^{35}$ ）

32）Agape Big Leter Study Bible containing Text Exposition，Word Explanation and Appendix（Maps and Charts）．Seoul：Agape Publishing House， 1994.

33）New International Commentary，Word Biblical Commnetary，Lutherbibel Ekrlaerungen 등．

34）Gospel Bible，Bible Truth Research Publisher， 1994.
35）영어 제목：Partner Bible；참고문헌：New International Commentary，Word Biblical Commentary，Tyndale Commentary，Keil \＆Delitzsch Commentary， Hendrikson Commentary，NIV Study Bible，Lutherbibel Erklaerungen，Life Application Bible．

이종성 편，『베스트성경』（서울：성서교재간행사，1995）${ }^{36)}$ ．표지에 표시된 편자는 이종성 박사이다．뒤 간기 위에는 이종성 박사의 약력이 상세히 소개 되어 있다．＂철학박사，동경신학대학（D．D．），미국 훌러（M．Div．），및 루이 빌（Th．M．），샌프란시스코 신학교（Th．D．）졸업．미국 프린스톤 신학교，독일 본 대학，영국 케임브리지 대학 수학．연세대학교 신과 대학 교수，학생처장， 교목실장．장로회 신학대학 교수，학감，학장．전국신학대학협의회 회장，동북 아신학교협의회 회장，한국신학교육원，한구신학연구소 이사장．대한예수교 장로회 총회장 등 역임．현 한국기독교 학술원장．저서：『평신도와 신학』『칼 빈 그의 생애와 사상』『성령론』『교회론』등 30여종．역서：『웨스트민스터 신앙고백』『현대인의 인간이해』『칼빈의 신학』『비교교회론』등 10 여종．＂

임승필 역，『창세기』（서울：한국천주교중앙협의회，1995）

임승필 역，『이사야』（서울：한국천주교중앙협의회，1995）

이동원，하용조 목사 편찬，『묵상성경』（서울：두란노，1995）

신현학 편찬책임，『뉴셀프성경』（서울：아가페출판사，1995）${ }^{37)}$ ． 1990 년에 츨 판되었던『셀프성경』의 글자를 키워서 읽기에 편하게 하고，두께를 얇게 하 여 가지고 다니기 쉽게 한 것이 중요한 변화라고 간행사에서 밝힌다．

국제가톨릭성서공회 편찬，『해설판 공동번역성서』（서울：일과놀이， 199 5）${ }^{38)}$

『연대기성경』（서울：도서출판 두란노，1995）${ }^{39)}$

36）Best Bible containing Commentaries，Introductions and Analyses of Books，Chain Reference，Special Reference Exposition（with Religious Life）， Essential Q．T．，Hymnal Accordance with Biblical Verse，Book Marks， Biographical and Geographical Dictionary．Seoul：Bible Study Material Publisher， 1995.

37）New Self Study Bible containing Text Exposition，Special Notes， Meditation and Application，Book Introductions，Maps and Charts，and Appendix．Seoul：Agape Publishing Company， 1995.

38）BIBLIA SAGRADA Edicao Pastoral，Sociedade Biblica Catolica Internacional， 1992

39）The Chronological Bible，Arranged by Dr．F．LaGard Smith．Originally

임숭필 역，『예레미야 바룩』（서울：한국천주교중앙협의희，1996）

임숭필 역，『탈출기 레위기』（서울：한국천주교중앙협의회，1996）
도서출판 제자원 편，『에이스 성경：해설찬송가』（서울：종로출판，1996）40）

신현학 편찬책임，『디럭스 컬러성경』（서울：아가페서원 1996）${ }^{41) \text { ．편찬 책 }}$ 임자는 신현학，집필위원은 김태곤，김인배，백광현，편집위원은 이수진임을 밝혔다．그러나 집필자들이 구체적으로 어느 부분을 담당하였는지는 밝혀져 있지 아니하다．

이종성 편찬책임，${ }^{『} \mathrm{CLS}$ 주석성경』（서울：대한기독교서회，1996）${ }^{42) \text { ．편찬책 }}$ 임자인 이종성 박사의 약력이 상세하게 소개되어 있다．전 장로회신학대학교 수 및 학장／현한국기독교학술원원장；편찬위원：이성재－캘리포니아 신학 대학원 졸업（Ed．D．）／현 웨스터민스터 신학원 교수；김수학－전 대구신학 교교수 및 학장；전호진－현 아시아 연합신학대학원 원장；정성구－전 총신 대학 교수 및 학장／현 총신대학교수 및 목회신학원원장 이것은 이성재 편 찬책입，『은혜성경』（창조서원，1993）과 동일한 내용이라는 문제점을 지니고 있다．더욱이 대한기독교서회의 공신력에 문제가 될 뿐 아니라，한국교계에 서 존경받는 인물들로 구성된 편찬위원들의 참여 정도를 가늠할 수 있는 훈 적이 주석 전반에서 확인하기 어렵다．뿐만 아니라，같은 내용이 다른 편집 자의 이름으로，책명을 달리하여 나왔다고 할 때 해설 성서의 편집과 출판 과 보급이 가지고 있는 도덕성의 결여는，이 사실도 모르고 독자들이 같은 책을 구입할 수 있다는 것 보다 더 심각한 문제를 야기한다．

[^2]하용조 편찬，『두란노 성경』（서울：도서출판 두란노，1996）${ }^{43)}$

## 1997

임승필 역，『사무엘상하』（서울：한국천주교중앙협의회，1997）

임승필 역，『에제키엘』（서울：한국천주교중앙협의회，1997）

김의환 편찬대표，『 Big Bible 큰성경 해설 찬송가』（서울：성서교재간행사， 1997）${ }^{44)}$ ．편찬대표는 김의환，편찬위원은 김성영，김시열，이정범，한성천 등 으로 밝혀져 있다．해설 내용에 문제가 있을 때 편찬대표가 어느 정도의 책 임을 지는 위치에 있는지 궁금하다．

김의환（편찬대표），『포켓성경』전 12권（서울：성서교재간행사，1997）${ }^{45)}$

이종성 편집，『New 베스트 성경』（서울：성서교재간행사，1997）．편자 이 종성 박사의 약력이 자세히 소개되어 있다．철학박사，동경신학대학（D．D．）， 미국 훌러（M．Div．）및 루이빌（Th．M．），샌프란시스코 신학교（Ph．D．）졸업 미국 프린스턴 신학교，독일 본대학，영국 케임브리지 대학 수학．연세대학교 신과대학 교수，학생처장，교목실장．장로회신학대학교수，학감，학장．전국신 학대학협의회 회장，동북아신학교협의회회장，한국신학교육원 한국신학연구 소 이사장，대한예수교장로회총회장 등 역임．현 한국기독교학술원 원장．

## 3．해설 성서의 공헌

1970년대부터 본격적으로 출판되기 시작한 해설 성서는，아래에서 비평적 으로 지적될 여러 가지 문제에도 불구하고，우리나라 교회 역사에서 중요한 공헌을 한 것도 사실이다．다음과 같이 열 분야에서 그 공헌을 평가해 본다．

43）Tyrranus Study Bible．
44）Big Bible：Commentaries，Introductions and Analyses of Books， Interpretation of the Original Language，Guide of Road－Through and Essential Point，Essential Q．T．，Hymnal Accordance with Biblical Verse，Book Markers， Characters and Unique Charts with Pictorical Maps and Color Bible Maps （Bible Study Material Publisher，1997）．

45）Pocket Bible．

1) 교인들의 관심을 "성서를 연구하는(Bible STUDY)" 것에서 "연구하는 성서(Study BIBLE)"로 돌렸다. 우리나라 교회에서는 사경회의 오랜 전통 때 문에 "성경공부" 가 다른 어느 나라 교회에 비해 활발하게 발전해 온 역사를 가지고 있다. 그런데 "성서 연구" 혹은 "성경 공부"에서는 "성경"이나 "성 서"는 "공부"나 "연구"를 수식하는 구실밖에 못했다. 공부나 연구가 더 중요 하게 의식되는 틀 속에서 우리는 성경 "공부"나 성서 "연구"를 해왔다. 그러 나 해설 성서들이 쏟아져 나오면서 그 영어 제목이 주로 Study Bible로 소 개되면서, "공부"나 "연구"가 "성경"이나 "성서"를 수식하는 기능을 가지게 되고, 성서 자체가 관심의 중심이 되었다. 성서 연구 교재보다는 성서 자체 가 우리의 관심이 되도록 의식을 전환시키는 데 있어서 스터디 바이블이 이 룩한 공헌을 인정하고 싶다.
2) 다양한 해설 성서의 출판은 교인들에게 성서는 해설과 주석의 도움을 받아가면서 읽어야 한다는 점을 인식시켰다.
3) 다양한 해설 성서의 출현은 평신도의 성서 연구를 자극하였다. 성서 해 설이나 주석이 목회자나 신학자의 전유물만은 아니라는 인식을 가지게 된 평신도들은 이제 자신들 스스로도 이런 종류의 해설 성서나 주석 성서의 도 움을 받아 성서를 독자적으로 공부하고 연구할 수 있다는 자신감을 가지게 되었다.
4) 목회자의 자질 향상에도 한 몫을 하였다. 일반 평신도의 성서 연구 수 준의 향상은 그들에게, 목회자의 설교와 성서연구를 비판적으로 볼 수 있게 하는 안목을 가지게 하였으므로, 이러한 상황은 목회자들로 하여금 더욱 심 도 있는 성서 연구를 하도록 자극을 주었다.
5) 성서학 발전의 계기를 제공하였다. 해설 성서의 제작은 성서학계가 주 선한 것이 아니고, 일반 상업적인 출판사가 주도하면서 성서학자들을 집필자 로 번역자로 감수위원으로 또는 편찬위원으로 초청하기에 이른 것이었으므 로, 해설 성서 출판의 활성화는 성서학자들에게도 성서해설이나 주석을 쓰게 하는 자극제와 계기가 되었다.
6) 지난 20 여년 동안 여러 형태의 해설 성서를 출판한 우리나라 출판계가, 그 기간 동안에, 외국의 유명한 해설 성서에 대한 충분한 검토를 한 것도 큰 소득이라고 평가할 수 있다46).

[^3]7) 성서 본문 이해를 위한 각종 도표와 도량형 비교표 및 성서 지도를 제 작하는 기술을 발전시키는 계기가 되었다.
8) Q.T.와 성서의 연결은 양자를 위하여 바람직한 일이었다. 성서를 떠난 Q.T.의 위험성과 명상과 반성과 실천이 없는 성서 연구는 구원의 길이 아니 기 때문이다(마 7:21-23; 요 8:51).
9) 관주와 소제목을 발전시켰다.
10) 국내 굴지의 기독교 출판사들이, 시행착오를 거듭하면서, 더 좋은 해 설 성서를 만들 수 있는 경험을 축적하였다는 것은, 우리 한국 교회 전체의 지적 재산이라고 볼 수 있기에 이 경험을 높게 평가하고 싶다.

## 4. 독자의 질문을 외면한 해설 성서

"연구용 성서(study Bible)" 혹은 "주석 성서(Commentary Bible)"라면 다 음과 같은 질문 곧 성서 자체 내의 상충되는 내용, 아무리 읽어도 무슨 말인 지 알 수 없는 본문, 문장 구실을 못하는 비문(非文), 난해한 한문투의 본문 등에 대해서는 대답을 시도했어야 한다. 그러나 우리말 해설 성서의 대다수 는, 정작 독자들이 물어오는 본문, 신학적으로 문제가 되는 본문, 우리말로 말도 되지 않는 본문 등은 모두 피해가고 있다. 도대체 해설 성서가 일반 독 자들에게 무슨 필요가 있는가 하는 것을 심각하게 묻지 않을 수 없게 한다. 오히려 많은 분량을 차지하고 있는 각 문단의 요약은 사실상 본문 이해를 위해서 그렇게 필요한 것들이 아니다. 우리의 기존의 해설 성서들은 모두 주 석적 전통을 따라 성서에서 출발하여 독자에게 성서의 내용을 주입시킨다. 그러나 해설 성서의 발생은 성서 독자의 독서 행위를 돕는 것이었다. 독자의 질문에서 출발하여 성서의 진리를 열어 보여주는 것이 그 본래 기능이다.

## 4.1. 성서 안에 상충되는 내용

(1) 하나님께서 천지창조를 마치신 날은 언제인가? "여섯째 날" (창 1:1-31), "일곱째 날" (히브리어 본문 창 2:2), "일곱째 날이 이를 때에" (창 2:2) 등으로 나온다. "일곱째 날"과 "일곱째 날이 이를 때에"는, 시간상으로 어떤 차이가 있는가?
(2) 선과 악을 알게 하는 나무의 과일을 먹는 날에는 먹은 사람이 죽는다

House, 1980); The New Jerusalem Bible (Garden City: Doubleday, 1985); The NIV Study Bible: New International Version (Grand Rapids: Zondervan, 1985).

고 했는데 (창 2:17), 아담과 이브는 그 과일을 먹었는데도 죽지 않았고 (창 3:7), 오히려, 아담의 경우는 930세까지 살다가 죽는다 (창 5:5).
(3) 레위인 남자의 수는 모두 몇 명이었는가? "22,300 명" 이라고도 하고 (민 3:21-37의 합계), "22,000 명"이라고도 한다 (민 3:39).
(4) 다윗이 거느린 마병의 수는? " 1,700 "으로 나오기도 하고 (삼하 $8: 4$ ), " 7,000 "이라고도 한다 (대상 $18: 4$ ).
(5) 다윗이 무찌른 아람 군대의 병거 수가 " 700 " 으로 나오기도 하고 (삼하 $10: 18$ ), " 7,000 "으로 나오기도 한다 (대상 19:18).
(6) 다윗으로 하여금 인구조사를 하도록 부추긴 이가 "여호와"로 나오는가 하면 (삼하 24:1), "사단" 으로 나오기도 한다 (대상 21:1).
(7) 군인의 수와 유다 사람의 수가 한 곳에서는 " 80 만 군인에 50만 유다 인"이라고 나오고 (삼하 $24: 9$ ), 다른 한 곳에서는 "110만 군인, 47 만 유다인" 이라고도 나온다 (대상 21:5).
(8) 솔로몬의 외양간 수가 " 4,000 "이라고 보도되기도 하고 (대하 9:25), 무 려 10 배가 되는 " 40,000 "이라고 보도되기도 한다 (왕상 $4: 26$ ).
(9) 같은 대상의 계수가 에스라(2:3-64)와 느헤미야(7:8-66)에서 서로 달리 나온다. 괄호 바깥의 숫자는 에스라, 괄호 안의 숫자는 느헤미야에 기록된 것이다. 아라 자손: 775 (652), 바핫모압 자손 $2,812(2,818)$, 삿두 자손 945 (845), 바니 자손 642 (648), 브배 자손 623 (628), 아스갓 자손 $1,222(2,322)$, 아도니감 자손 666 (667), 비그왜 자손 2,056 (2067), 아딘 자손 454 (655), 베 새 자손 323 (324), .....
(10) 야이로의 딸이 한 곳에서는 완전히 "죽었었다"고 기록되어 있고(마 9:18), 다른 한 곳에서는 거의 "죽게 되었었다"고 기록되어 있다 (막 5:23; 눅 8:42).
(11) 예수께서 여리고에서 고치신 맹인이 한 곳에서는 "둘"이고 (마 20:29-31), 다른 곳에서는 "하나"이다 (막 10:46-47; 눅 13:35-38).
(12) 맹인을 고쳐주신 것도 여리고로 "들어가실 때" 였다고 하는가 하면 (막 10:46-47; 눅 13:35-38), 또 달리 "떠날 때" 였다고 말하기도 한다 (마 20: 29-31).
(13) 마가 1:1-3에서 인용된 구약 본문의 출처가 마가복음서 자체에서는 "이사야" (막 1:2)라고 하지만, 실제로 그 말은 "말라기" 안에 들어 있다 (말 3:1).
(14) 스가랴의 아버지가 한 곳에서는 "바라갸" (마 23:35), 다른 한 곳에서 는 "여호야다"이다 (대하 24:20-21).
（15）다윗이 진설병을 먹었을 때의 제사장이 한 곳에서는＂아비아달＂（마 2：25－26）이고 다른 한 곳에서는＂아비멜렉＂이다（삼상 21：1－2，6）．
（16）야곱과 함께 애굽으로 간 사람의 수가 신약에서는＂75명인더＂（행 7：14），구약에서는＂70 명이다＂（출 1：5）．
（17）세겜에 있는 땅은＂야곱＂이 산 것이라고도 하고（수 24：32；창 23：2－20），＂아브라함＂이 산 것이라고도 한다（행 7：16）．
（19）염병（染病）으로 죽은 자의 수가 한 곳에서는＂ 24,000 명＂이고（ 민 25：9）， 다른 곳에서는＂약 3，000명＂이고（출 32：28），또 다른 곳에서는＂ 23,000 명＂이 다（고전 $10: 8$ ）．
（20）구약에서 실제로 스가랴가 한 말（슥 11：13）인데，신약에 인용될 때에 는 그것이 예레미야가 한 말로 되어 있다（마 27：9－10）．

## 4．2．아무리 읽어도 무슨 말인지 알 수 없는 본문

（1）＂여호와는 나의 산업과 나의 잔의 소득이시니 나의 분깃을 지키시 나이다＂（시 16：5）
（2）＂주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 베푸시고 기름으로 내 머리 에 바르셨으니 내 잔이 넘치나이다＂（시23：5）

23편 1－6절의 전체 내용은 잘 이해가 될 뿐 아니라 은혜스럽기까지 하여 암송하다시피 하는데， 5 절＂주께서 내 원수의 목전에서 상을 베푸시고 기름 을 내 머리에 바르셨으니 내 잔이 넘치나이다＂라는 구절은 눈여겨보지 않고 그냥 지나쳐 버리기가 일수다．정작 그 뜻을 물어 보면，전혀 모르고 있거나 엉뚱하게 오해하고 있기가 예사이다．＂원수의 목전에서 상을 베푸신다＂는 것 을 원수들 보는 앞에서 하나님께서 밥상（床）을 차려주시는 것으로 이해하지 않고 그랑프리 상（賞）이라도 주시는 것으로 오해하는 것은 한글 세대의 한계 라고 치더라도，＂기름을 내 머리에 바르셨으니 내 잔이 넘치나이다＂를，이 시를 쓴 다윗이 하나님께서 자기의 머리에 기름을 부어 왕으로 세워주심을 감사하는 것이라는 쪽으로 상상을 확대해 나가는 독자도 있다．그러나 왕이 나 메시아를 세울 때 기름을 붓는 것은 히브리어＂마샥흐＂동사이고，여기 우리 본문에서 머리에 기름을 바른다는 것은＂다샨＂동사로서＂아무개를 귀 한 손님으로 맞이한다＂는 뜻이다．
（3）＂길르앗이 내 것이요 므낫세도 내 것이며 에브라임은 내 머리의 보

호자요 유다는 나의 홀이며 모압은 내 목욕통이라 에돔에는 내 신을 던지 리라 블레셋아 나를 인하여 외치라"(시 60:7-8)
(4) "주께 힘을 얻고 그 마음에 시온의 대로가 있는 자는 복이 있나이 다 저희는 눈물 골짜기로 통행할 때에 그 곳으로 많은 샘의 곳이 되게 하 며 이른 비도 은택을 입히나이다"(시 84:5-6)
(5)"네 원수가 배고파하거든 식물을 먹이고 목말라하거든 물을 마시우 라 그리 하는 것은 핀 숯으로 그의 머리에 놓는 것과 일반이요 여호와께 서는 네게 상을 주시리라"(잠25:21-22)

이 구절을 읽는 기독교 독자들은 21절을 읽으면서는 이 내용이 '원수를 사랑하라'고 하신 예수님의 교훈을 구체적으로 실천하는 한 예를 본다고 생 각한다. 그러나 22절에 와서 당황한다. 곤경에 처한 원수에게 자선을 베푸는 것이 마치 "핀 숯으로 그의 머리에 놓는 것과 일반"이라고 했으니, 결국은 그러한 원수 사랑은 원수를 파멸시키는 결과를 초래하는 것이 아니냐 하는 의구심에 사로잡힌다. 핀 숯을 사람 머리 위에 놓아 그 사람으로 화상을 입 게 하거나, 핀 숯의 화력 정도에 따라 사람의 생명에 치명적인 타격을 줄 수 도 있는데, 그러한 일을 함으로써 오히려 하나님께서 그에게 상을 주신다고 하니, 독자들은 더욱 혼란스러워질 수밖에 없다. 핀 숯을 아무개의 머리 위 에 놓는다는 것은 "얼굴을 뜨겁게 한다" "부끄럽게 한다"라는 뜻이다.
(6) "조금 후에 내가 이스르엘의 피를 예후의 집에 갚으며"(호 1:4)
(7) "저희가 내 백성의 속죄 제물을 먹고 그 마음을 저희의 죄악에 두 는도다" (호 4:8)
(8) "너희는 흉한 날이 멀다 하여 강포한 자리로 가까와지게 하고"(암 6:3)
(9) "이 사람의 생명 까닭에 우리를 멸망시키지 마옵소서 모죄한 피를 우리에게 돌리지 마옵소서"(욘 1:14)
(10) "그 때 마침 두어 사람이 와서 빌라도가 어떤 갈릴리 사람들의 피를 저희의 제물에 섞은 일로 예수께 고하니" (눅 13:1).

사람의 피를 제물에 섞는다는 것이 무슨 뜻인지 물어 오는 독자들이 더러 있다. 그런 질문을 받을 때마다, 나는, 물어오는 이들 나름대로 각자가 이 본 문을 어떻게 이해하고 있는지를 되물어 보면서, 그들의 오해를 확인하곤 한 다. 독자들의 생각을 들어 보면, 일반적으로는 독자들이 이 본문을 잘못 이

해하고 있다는 것을 알 수 있다．독자에 따라서는 이 본문을 문자 그대로 해 석하여，희생제물에다가 사람의 피를 혼합해 넣는 것으로 이해한다．빌라도 가 갈릴리 사람들에게서 피를 채혈（採血）하여，그들이 바치는 희생제물에다 그 피를 섞어 넣은 것이라고 이해한다．빌라도가，갈릴리 사람들이 드리는 제사의 희생제물에 사람의 피를 섞으므로써，제물과 제사행위 자체를 모독한 것이라고 상상한다．그러나 이 본문은 그런 뜻이 아니다．빌라도가 갈릴리 사람들을 학살해서，그 피가 그들이 바치려던 희생제물과 뒤섞이게 하였다는 것이다．
（11）＂이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못하였으되 ．．．＂ （히 11：13）

히브리서 11 장은＂믿음 장＂이라는 별명을 가지고 있을 정도로 잘 알려진 장이다．믿음의 조상들인 아벨，에녹，노아，아브라함，사라와 같은 사람들이 ＂민음을 가지고 살았던＂그 삶의 특징을 일일이 열거하고 있다．특히 아브라 함의 경우는＂동일한 약속을 유업으로 함께 받은 이삭과 야곱으로 더불어 장막에 거하였으니＂（히 11：9）라는 말에서 보듯이＂약속을 받고＂산 사람들 이었다．그런데，11장 13 절에는＂이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속 을 받지 못하였으되＂라는 진술이 있다．독자들은 여기에서 두 가지 점에 의 문을 갖게 된다．하나는 믿음의 조상들이＂믿음으로 죽었다＂는 것의 뜻이 무 엇이냐 하는 것이고，과연 그들이 세상에 사는 동안 하나님으로부터 아무런 ＂약속＂도 받은 바가 없었느냐 하는 것이다．실제로 그들은 모두＂믿음으로 살다가 죽었＂으며，그들은＂약속은 받았지만 그 약속이 성취되는 것을 보지 는 못하고 죽었다는 것＂을 뜻한다．

## 4．3．다른 뜻으로 읽을 수 있는 본문 47）

（1）＂나를 힐문하는 자들에게 발명（發明）할 것이 이것이니＂（고전 9：3）． ＂발명（發明）하다＂는 옛말에서는＂변명（辨明）하다＂를 뜻했지만 지금은＂없 던 것을 새로 만들어내다＂를 뜻한다．
（2）＂라암셋에서 발행하여 숙곳에 이르니＂（출 12：37）．＂발행（發行）하다＂는

[^4]옛말에서는＂출발（出發）하다＂를 뜻했지만 지금은＂출판（出版）하다＂를 뜻한 다．
（3）＂그 형들이 ．．．그를 미워하여 그에게 언사가 불평（不平）하였더라＂（창 37：4）．＂불평（不平）하다＂는 옛말에서는＂평화（平和）롭지 못하다＂를 뜻했지 만，현대어에서는＂불만（不滿）을 말하다＂를 뜻한다．
（4）＂개동시（開東時）에 사람들과 나귀를 보내니라＂（창44：3）
（5）＂요나단과 그 병기 든 자가 반일경지단（半日耕地段）안에서 처음으 로 도륙한 자가 이십인 가량이라＂（삼상 $14: 14$ ）

## 4．4．비문（非文）

（1）＂여호와의 날이 어찌 어두워서 빛이 없음이 아니며 캄캄하여 빛남 이 없음이 아니냐＂（암5：20）
（2）＂이는 뭇 사람을 심판하사 모든 경건치 않은 자의 경건치 않게 행 한 모든 경건치 않은 일과 또 경건치 않은 죄인의 주께 거스려 한 모든 강퍅한 말을 인하여 저희를 정죄하려 하심이라 하였느니라＂（유15）

## 4．5．사실과 다른 진술（예1）${ }^{48}$

＂또한 가지 얼마가 꺾여졌는데，돌감람나무인 네가 그들 중에 접붙임이 되 어 참감람나무 뿌리의 진액을 함께 받는 자 되었은즉 그 가지들을 향하여 자긍하지 말라＂（롬 11：17－18）．

바울이 말한 이 비유는 원예 기술상으로 불가능한 진술이다．도시 출신인 바울이 원예（horticulture）의 한 방법인 접붙이기（grafting）에 관해서는 구체적

48）왕상 $7: 23$ 에 진술된 바다（저수통）의 둘레 측정에 문제가 있다．둥근 모양의 바다의 직경이 10 규빗이면，원의 둘레는 직경에 파이（3．14）를 곱하여 얻는 것이므 로，그 둘레는 30 규빗이 아닌 31.4 규빗이어야 한다．마 $13: 32$＂천국은 마치 사람 이 자기 밭에 갖다 심은 겨자씨 한 알 같으니 이는 모든 씨보다 작은 것이로되 ．．．＂라는 진술이 있다．겨자씨보다 작은 씨로는 난초（orchid）씨，상추（lettuce）씨 등이 있다．우리가 잘 아는 요 12：24＂한 알의 밀이 땅에 뗠어져 죽지 아니하면 한 알 그대로 있고，죽으면 많은 열매를 맺느니라＂하고 말씀하신 예수넘의 말씀 도 오늘의 상식에 비추어 보면 틀린 진술이다．씨앗이 죽으면 절대로 싹을 내지 못한다．씨앗은 자체 내의 생명력을 그대로 지니고 있는 한에서만 열매를 맺을 수 있는 것이다．약 5：3＂너희 금과 은은 녹이 슬었으니 이 녹이 너희에게 증거가 되 며．．．＂하고 말한 진술이 있다．은은 녹이 슬 수가 있다．그러나 금은 절대로 녹이 슬지 않는다는 것이 오늘의 상식이다．

인 지식은 없었던 것 같다. 주석들마다, 바울이 의도한 바를 이해하고 그 의 도를 설명하기는 하면서도, 바울의 이 비유가 원예 기술상으로는 불가능한 비유임을 지적한다. "바울이 여기에서 말하고 있는 접붙임에 관한 비유는 이 미 오리겐 때부터 문제가 있다고 지적되어 왔다. 서로 다른 두 나무를 접붙 이는 일반적인 상식과는 정반대의 경우이기 때문이다. 바울은 농촌 출신이 아니고 도시 출신이므로 이런 원예 기술을 비유로 사용하다가 자신의 지식 의 한계를 나타낸 것이라고 본다." ${ }^{49)}$
로마서 11장 11-24절을 보면, 바울이 이방 사람의 구원에 관하여 말하면서 돌감람나무가 참감람나무에 접붙여 참감람나무가 된다는 비유를 사용하고 있다. 하나님이 일찍이 선택하셨던 이스라엘은 참감람나무이고, 선택에서 제 외된 이방 사람은 돌감람나무인데, 돌감람나무가 참감람나무에 접붙어 참감 람나무가 될 때, 그 접붙은 돌감람나무 가지가 본래부터 참감람나무이었던 가지들을 보고 우쭐대는 일이 없어야 한다는 것이다. 돌감람나무가 참감람나 무가 되었다고 교만한 마음을 품고 두려워하는 마음이 없다면, 그 본래의 참 감람나무 가지를 잘라내시고 돌감람나무 가지를 접붙이신 하나님께서, 가차 없이 그 접붙인 교만한 돌감람나무 가지를 다시 잘라내 버리실 수도 있다고, 바울은 경고한다. 비록 지금은 참감람나무 가지였던 이스라엘 사람 가운데 얼마가 이 본래의 제 나무에서 잘리어 있지만, 전혀 다른 나무였던 돌감람나 무 가지도 제 본성에 거슬러 참감람나무에 접붙을 수 있었는데, 하물며 그 잘려나간 본래의 가지들이 회개할 때 제 본래의 참감람나무에 다시 접붙을 수 있게 된다는 것은, 돌감람나무의 경우보다 훨신 더 쉬울 것이라고 말한 다.

이상에서 보았듯이, 이 본문이 의도하는 바를 이해하기란, 일반 독자들에 게 그리 어렵지는 않다. 그런데, 문제는, 접붙이는 것에 관한 일반적 상식을 가지고 있는 독자들은 이 비유의 의도는 이해하면서도, 접붙이는 것에 관한 상식에 배치되는 이런 응용에 관하여 의문을 제기하게 되는 것이다. 접을 붙 인다고 할 때에는, 바울이 이해한 것처럼, 좋은 나무에 나쁜 가지를 접붙여 그 나쁜 가지가 좋은 가지가 되게 하는 것이 아니라고 한다. 정반대로, 나쁜 나무에 좋은 가지를 접붙이면 그 좋은 가지에서 좋은 열매가 맺는다고 한다.

우리말에 고욤 일흔이 감 하나만 못하다는 말이 있다. 자질구레한 것이 많아도 큰 것 하나를 못 당한다는 말이다. 그러기에 일찍부터 농부들을 고욤 나무에 감나무 가지를 접붙여, 고욤나무에서 감이 열리게 하는 일을 해 왔던

[^5]것이다．감나무에 고욤나무를 접붙여 감을 얻는 것은 아니라고 한다．감나무 에 고욤나무 가지를 접붙이면，비록 그 가지는 감나무 뿌리에서 같은 양분을 빨아들여도，여전히 고욤을 맺지 감을 맺지는 않는다고 한다．고욤나무에 감 나무가지를 접붙여 좋은 감을 얻는 것이다．

이런 원리에서 본다면，참감람나무에 돌감람나무 가지를 접붙인다고 해서 그 가지가 참감람나무의 열매를 맺는 것은 아니다．그러니，이런 비유를 어 떻게 이해할 수 있겠는가？오히려 돌감람나무에 참감람나무 가지가 붙어 참 감람나무 열매를 맺는 것이므로，참이스라엘이 이방 사람에게 접붙어 이방을 참이스라엘 되게 했다고 한다면，모를까．

## 4．6．오해하고 있는 본문50）

우리말『개역』마태복음 5장 37절에＂오직 너희 말은 옳다 옳다，아니라 아니라 하라 이에서 지나는 것은 악으로 좇아 나느니라＂하고 권면하는 예 수님의 말씀이 있다．이 본문이 그렇게 어려운 것도 아닌데，불행하게도 이 본문을 끝까지 다 읽고 곰곰이 생각함이 없이 서둘러 생각을 해버리기 때문 에 이 본문을 읽는 이들은 이 본문을 몇 가지로 오해하고 있다．예를 들면， 무엇인가를 긍정할 때는 꼭 옳다는 사실을 두 번 반복하여＂옳다 옳다（Yes， yes）＂하고 말하고，무엇인가를 부정할 때도 역시 아니라는 것을 두 번 반복 하여＂아니라 아니라（No，no）＂하고 말하는 것이라고 오해하는 이들이 있다． 그리고＂이에서 지나는 것은 악으로 좇아 나느니라＂하고 말하였으니，이것 은＂옳다＂는 말이나＂아니라＂는 말은 꼭 두 번만 말하고 세 번이나 그 이상 은 하지 말라는 말로 생각하는 것이다．
＂옳은 것은 옳다 하고 옳지 않은 것은 아니라고 하라 그 이외의 것은 악 을 행하는 것＂이라는 뜻으로 오해하는 이들도 있다．차라리 이 본문이 이러 한 뜻이었어도，한 사람의 평생을 지배하는 참으로 좋은 경구가 될 수 있었 을 것이다．그러나 이것은，모호한 번역문을 독자 나름대로 해석한 것이다． 따라서，＂이에서 지나는 것＂도＂그 이외의 것＂으로 해석해 버린다．곧，옳으 면 옳다 하고 그르면 그르다고 해야지，모호한 입장을 취하거나 양비론（兩非論）이나 양시론（兩是論）을 말하는 것은 다 악을 행하는 것이라는 것이다．이

[^6]렇게 생각하면, 여기에서는 흑백 논리가 나올 수밖에 없다. 첫 번째 오해보 다는 좀 더 고상하지만 본문의 뜻은 이것이 아니다.

이 본문을, 매사에 사람이 자신의 입장을 분명히 밝혀야 하는 것을 가르 치는 교훈이라고 생각하기도 한다. 두 번째 오해가 윤리적 결단과 관련된 것 이라고 한다면, 세 번째 오해는, 의사 결정에 참여를 요청 받는 경우와 관련 되어 있다. 기권은 있을 수 없다는 것이다. 가면 가, 부면 부의 입장을 분명 히 밝혀야 한다는 것이다. 그러므로 여기에서는 기권과 같은 행위는 "이에서 지나는 것"에 속한다.

거짓말을 하는 것을 경고하는 말이라고 생각하기도 한다. 속으로는 아니 라고 하면서도 겉으로는 옳다고 하거나, 반대로 속으로는 기면서도 겉으로는 아니라고 하는 것을 경고하는 말씀이라는 것이다. 곧 "예"와 "아니오"를 올 바른 의미로 쓰지 않고, 반대 의미로 쓰는 것에 대한 경고의 말씀이라는 것 이다. 외교관의 "예스"는 때로는 진정한 의미의 "예스"가 아니라, 모호한 입 장을 취하거나 "노"를 말하기 위한 예비적 대답일 경우가 많다는 외교계의 말버릇을 염두에 두는 이들도 있다. 아마도 바울이 고린도 교회 교인들에게 편지를 보내면서 "예 예 하고서 아니 아니라 하는 일이 내게 있었겠느냐 ... 우리가 너희에게 한 말은 예 하고 아니라 함이 없노라 ... 예수 그리스도는 예하고 아니라 함이 되지 아니하였으니 ... "(『개역』고후 1:17-19) 하고 한 말은, 겉과 속이 다른 예스와 노에 관하여 말한 것일 수 있다.

그러면, 이 본문의 뜻은 무엇인가? 사람이 살다 보면, "예"나 "아니오"를 말해야 하는 경우가 있는데, 이 본문은, 그러한 경우에는, 사람이 "예"나 "아 니오"를 말하되, 맹세하는 말을 덧붙여서는 안 된다는 뜻이다. 예수께서 하 신 이 말씀은 맹세를 해서는 안 된다고 경고하신 말씀 속에 들어 있다. 하늘 을 두고도 맹세하지 말고, 땅을 두고도 맹세하지 말고, 거룩한 도성 예루살 렘을 두고도 맹세하지 말고, 각자의 머리를 두고도 맹세하지 말라고 하신 말 씀의 결론으로 이 말씀을 하신 것이다. 길 경우에는 다만 "예"라고만 하면 충분하고, 아닐 경우에는 다만 "아니라"고만 말하면 충분하다. 말하자면 "예, 그렇고 말고요. 만일 아니라면 내 목이라도 내놓겠소" 하고 말한다던가, "아닙니다. 길 경우라면 내가 성을 갈아요" 하고 말하지 말라는 것이다. 유 대인들의 경우라면, "예, 살아 계신 하나님을 두고 맹세합니다. 맹세코 그렇 습니다" 하고 말한다던가, "아닙니다. 예루살렘을 두고 맹세합니다. 절대로 그게 아닙니다." 하고 맹세하는 경우일 것이다. 최근의 새로운 번역들을 참 고해 보면 그 뜻은 분명하게 드러난다.

## 4.7. 번역본마다 다른 번역의 문제

### 4.7.1. 본문 이해와 관련된 것

예수께서 우리에게 하신 말씀 중에 우리를 해방시키는 말씀이 있다. 마태 복음 6 장 $25-33$ 절에 나오는 것으로서 도대체 걱정이란 것은 아예 하지도 말 라는 말씀이다. 보통 사람들의 살림살이에서 늘 큰 비중을 차지하는 것이 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 하는 것들로서, 주로 의식주 와 관련된 걱정거리인데, 예수께서는 일찍이, 사람의 의식주와 관련된 것은, 하나님께서 미리 다 아시고 우리에게 베풀어주실 것이므로, 그런 걱정은 하 지 말라고 하셨다. 그런데, 결론적으로 하신 말씀, 곧 "그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라 내일 일은 내일 염려할 것이요 한 날 괴로움은 그날 에 족하니라" (『개역』 마태 6:34) 하고 하신 말씀은, 우리더러 그날 그날의 걱정은 하라는 것이어서, 도대체 걱정이라고는 아예 하지 말라고 하신 말씀 과는 앞뒤가 맞지 아니하는 문제가 생긴다. 이 말은 곧, 오늘은 오늘 걱정만 하고, 내일은 또 내일에 할 걱정이 있는 것이니까, 내일 할 걱정까지 오늘부 터 미리 하지는 말라는 것이다. 내일 걱정은 내일 가서 해도 된다는 것이어 서, 전혀 걱정 같은 것은 하지 말라고 말씀하신 앞의 말씀과는 맞지 않는 문 제를 제기하는 것이다.

우리가 전체 문맥을 고려함이 없이 마지막 한 구절만 똑 따서 본다면, 이 마지막 결론적인 구절도 만사를 지레 걱정하는 것을 경고하는 말씀으로서 어떤 교훈적 의미를 충분히 가질 수도 있다. 하루하루 살면서 그 날 그 날 걱정을 하기에도 벅찬 세상에서 아직 다가오지도 않은 미래의 일까지 걱정 한다는 것은 참으로 어리석기 때문이다. 미래 학자들이나 환경학자들이 지구 의 온실화라든가 대기권의 오염이라든가 오존충의 파괴를 걱정하면, 그것은 내일 할 걱정을 미리 끌어당겨 하는 것이 되는 것이다. 그런 이들의 걱정을 낮게 평가하거나 무시할 때 이 성경 구절은 좋은 구실을 한다.

그러나 예수께서 말씀하시는 의도는, 도대체 걱정이라는 것은, 오늘은 물 론이려니와 내일도 하지를 말라는 것이다. 걱정을 할 필요가 없는데는 두 가 지 큰 이유가 있다. 하나는, 공중을 날아다니는 새들과 들에서 피고 지는 들 풀을 하나님께서 보호하고 기르시듯이 그렇게 사람을 지키실 것이기 때문이 고, 또 다른 하나는, 걱정을 한다고 해도 그것이 아무런 유익을 가져다주지 않는다는 것이다. 걱정을 한다고 해서 수명을 연장시킬 수 있는 것도 아니 고, 키 작은 사람이 키가 작다고 걱정을 태산 같이 한다고 해서 그의 작은

키가 커지는 것도 아니기 때문이라는 것이다．최근의 여러 새로운 번역들은 결론적인 말씀 34 절을，달리 번역한다．＂그러므로 내일 걱정을 하지 말아라． 내일 걱정은 내일이 맡아서 할 것이다．한 날의 괴로움은 그 날로 족하다．＂

## 4．7．2．본문비평과 관련된 것

위에서 이미 한 번 언급된 것이긴 하지만，하나님께서 천지창조를 마치신 날은 언제인가？고대역과 사마리아 오경에 나오는 것처럼＂여섯째 날＂（창 1：1－31）인가，히브리어 마소라 본문에 나온 것처럼＂일곱째 날＂（히브리어 본 문 창 2：2）인가，우리말『개역』에 반영된 것처럼＂일곱째 날이 이를 때에＂（창 2：2）인가？

## 5．우리말 해설 성서의 공통적인 문제점

1）대다수의 경우 책임 집필자（들）이 명확하지 않다．집필자들이 나와 있는 경우에도 어느 집필자가 어느 부분을 집필하였는지 밝히지를 아니한다．이것 은 과연 그들이 진정한 집필자인지를 의심하게 한다．집필자나 해당 집필 부 분을 못 밝힐 책이라면，그 책의 출생이 부도덕하다는 것을 자인하는 것이 다．다른 출판사의 지적 재산권을 도용하는 경우이거나，그와 유사한 경우라 면，이것은 성서에 대한 오용이라 아니할 수 없다．

2）편집의 경우，＂편찬책임＂이라는 용어를 쓴 해설 성서들도 있는데，그것 이 흔히 말하는 편집책임자，혹은 주 편집자（editor in chief）를 말하는 것이 라면，그에게는 편집위원회와 편집위원회의 의견을 실천에 오⿰ᆱ기는 편집 실무 진이 있을 것이며，편집을 한다고 할 때에는 이미 쓰여진 재료와 그 필자들 이 있어야 하는데，쓰여진 재료도，그 재료의 집필자도 다 감추고，번역인 경 우，번역자와 번역의 대본도 밝히지 아니한 경우가 허다하다．출판사들이 아 무리 학문적 정직성을 주장한다고 하여도，사태를 이 지경으로 만들어 놓고 서는 설득력을 상실하고 만다．싸구려 소설이나 주간지에 실리는 잡문이 아 니고서야 어떻게 감히 해설 성서의 경우에，책임을 질 집필자나 번역자에 대 한 공개나，번역의 경우에 번역 원본에 대한 자료 공개를 기피할 수 있는 가？그리고 편찬 위원 명단에 올라 있는 이들의 이름을 보면 그러한 해설 성서 편찬에 도저히 시간을 할애할 수 없는 이들도 있어서 과연 그들이 그 편찬 과정에 구체적으로 얼마나 기여했는지를 의심하게 한다．예를 들어본 다．＂이종성＂이라는 이름의 해설 성서가，필자가 조사한 대로는 네 권이 있

다．『통독용 큰 글자 만나성경』（성서교재간행사，1993），이종성 편，『베스트 성경』（서울：성서교재간행사，1995），『CLS 주석성경』（서울：대한기독교서회， 1996），『 New 베스트 성경』（서울：성서교재간행사，1997）등이다．그가 만사 를 제쳐놓고 해설 성서 편집에만 몰두한다면，이 정도의 일을 못할 학자는 아니다．그러나 이러한 방대한 작품이 나오기까지는，이 일을 맡아서 할 필 자의 선정과 편집 활동과 집필의 시간 등을 고려하자면 각 권이 최소한도 10 년 씩은 걸려야 하는 것들이다．이 정도의 해설 성서라 하더라도 한 편집 책임자가 평생에 한 두 권을 할까 말까 하는 것이 정직한 경험이다．어떻게 매년 한 권씩 이런 방대한 해설 성서를 편집하여 출판할 수 있다는 말인가？ 더욱이 이미 ${ }^{『} \mathrm{CLS}$ 주석성경』（서울：대한기독교서회，1996）은 다른 이의 편집 으로 다른 이름으로 출판되었던 것인데도 불구하고 책이름과 편집자의 이름 을 바꾸어 마치 다른 책인 것처럼 나왔으니，이런 현실을 보는 독자들이 해 설 성서 전반에 관하여 가지는 불신은 독자의 책입이 아닌 것은 분명하다．
3）번역이나 번안의 경우 그 기초 자료의 사용이 구체적으로 밝혀져 있지 않다．말하자면 수 십종의 연구용 성서나 주석을 열거하면서，그것들을 참고 하여 편찬위원회가 편찬을 했다고 한다．그 참고서를 보면 학문적인 것과 교 조주의적인 것이 동시에 병렬되어 있는 것을 보는데，그것이 실제로 어떻게 가능한가？항간에서 들리는 말로는，판권 사용 허락을 받는 경우，외국 출판 사의 요구가 힘에 겹다고 한다．그들이 그만한 해설 성서를 만드는데 있어 서，한 두 해에 만든 것이 아니라，수십 년에 걸쳐서 만든 것인데다가，우리 나라의 출판사들처럼 매년 새로운 해설 성서를 계속하여 내는 그런 능력도 없는 출판사이고 보면，해설 성서 제작에 비용도 많이 들었을 것이므로 그러 한 지적 재산을 사용한다고 할 때에 그만한 요구는 오히려 당연한 것이다．
4）본문 내용 자체가 제기하는 문제 중에 상당수가 다루어지지 않았다．위 에서 예를 든 것으로서，성서 안에서 서로 상충하는 내용，사실과 다른 진술 등에 대해서는 일반 독자들이나 성서학도들이 수 없이 물어 오는 것들이다． 성서를 건성으로 읽지 아니하고 진지하게 읽으면 어느 누구나 당면하는 문 제들이다．그런데 해설 성서가 이런 문제에 대해서는 하나같이 입을 다물고 있다．독자들의 질문은 외면한 채 집필자나 어느 교단의 교조적 교훈만을 주 입하려는 데 주력한다는 인상을 받게 된다．
5）우리말 번역 자체가 제기하는 문제 역시 거의 다루어지지 않았다．위에 서 살펴본 것처럼，아무리 읽어도 무슨 말인지 모를 본문이라든가，비문에 속하는 본문이라든가，오해받고 있는 본문들은 거의가 다 번역과정에서 생긴 것들이므로 해설 과정에서 해명되거나 바로잡아져야 한다．

6）문단 단위 편집을 하지 않았다．대다수의 해설 성서들이 문맥의 흐름을 중요하게 여기어서 문단을 요약하고，문단 별 강해를 하고 있음에도 불구하 고，본문 편집에 있어서는 하나같이 문단을 무시하고 각 절을 독립시켜 편집 함으로써 독자로 하여금 전혀 문단 자체의 흐름을 이해하지 못하도록 하는 모순을 범하고 있다．변명을 들어 보면，절을 찾기 쉽게 하기 위한 배려라고 한다．한국교회 신도들의 성서 이해에 있어서 심각한 문제 중에 하나가 성서 본문을 읽을 때 문맥을 무시하고 읽으므로써 성서 본문에서 엉뚱한 뜻을 읽 어낸다는 것이다．51）우리나라 성서 독자들을 오도한 배후에는 이러한 문단 파괴 편집이 크게 일조를 했다는 비평을 면할 수 없을 것이다．
7）『개역』과 페이지를 맞춘다는 것은 무리이다．해설 내용이 매 페이지마 다 동일할 수 없음에도 불구하고 그런 현실이 유지되고 있는 근본 원인은 어디에 있으며 이 문제를 어떻게 극복할 수 있는가？해설할 내용이 많은 페 이지도 있고，해설할 내용이 적은 페이지도 있기 마련이다．『개역』성서의 판권을 가지고 있는 대한성서공회가 매 페이지 $1 / 3$ 분량에 해설을 넣기를 요구하고 있는 그 요구의 배경이 무엇인지를，일반 출판사들은 경험으로 알 고 있을 것이다．그러한 요구가 처음부터 있었던 것이 아님을 아는 출판사들 은 그런 요구가 나오게 된 원인을 제거한다면，현명한 타결이 이루어질 수도

51）사 $34: 16$＂너희는 여호와의 책을 자세히 읽어 보라 이것들이 하나도 빠진 것이 없고 하나도 그 짝이 없는 것이 없으리니 이는 여호와의 입이 이를 명하셨 고 그의 신이 이것들을 모으셨음이라＂하고 말하는 구절을 전후의 문맥과 무관하 게 독립시켜 읽으므로써，＂짐승들＂을 가리키는 지시대명사＂이것들＂을 하나님의 영감받은＂성경 말씀＂을 일컫는 것이라고 여겨，이 구절 전체를 성서영감섣의 근 거 구절로 삼는 이들이 많다．욥 8：7에 나오는 수아 사람 빌닷의 말，＂네 시작은 미약하였으나 네 나중은 심히 창대하리라＂를，누가 한 말인지 알아보려 하지도 않 고，그저 성서에 있으니까 하나님의 말씀 아니겠느냐는 식으로 인용한다는 것이 모두 단락을 읽지 아니한 데서 오는 오독이다．또 앞 뒤 문맥을 다 자르고 보면， 성서 안에는＂금신상에게 절하라＂（단 3：5）는 말도 있다．성서에 있다고 마구 인용 하여 하나님의 말씀 혹은 성서의 말씀이라고 하겠는가？＂오라 우리가 아침까지 홉족하게 서로 사랑하며 사랑함으로 희락하자．남편은 집을 뗘나 먼 길을 갔는데 은 주머니를 가졌은즉 보름에나 집에 돌아오리라＂（잠 7：18－19）．이 말도 우리더러 실천하라고 주신 하나님의 말씀인가？＂네 시작은 미약하였으나 네 나중은 심히 창대하리라＂는 이 구절이 비록『욥기』에서 인용된 것이기는 하지만 이 말은 하 나님이 하신 말씀도 아니고，욥기의 주인공인 욥이 한 말도 아니다．하나님의 꾸 중을 받은 욥의 친구들 중에서 수아 사람 빌닷이 한 말이다．욥기에는 하나님의 말씀과 욥의 말 외에，데만 사람 엘리바스와 수아 사람 빌닷과 나아마 사람 소발 과 부스 사람 엘리후 등，욥의 친구들의 말도 함께 나온다．욥기에 나오는 친구들 의 장황한 연설은 욥기의 신학에서는 부정되는 신학이다．욥의 친구들의 설교는， 결국 욥 자신의 하나님 체험 신앙에 의해 그 가치가 부정당하기 위해 진술된 말 들일 뿐이다．

있을 것이다．성서 각 권별로 볼 때，주석 성서의 경우는 해설 분량이 성서 본문보다 두 배나 세 배 정도 많을 수 있다．해설 성서일 경우에는 성서 본 문과 해설 본문의 분량이 거의 같게 조정될 수도 있다．Q．T．의 경우는，성격 상 그 분량이 성서 본문의 분량보다 많을 필요는 없을 것이다．

8）번역본들 사이의 서로 다른 번역에 대한 설명이 없다．우리 번역만 하 더라도『개역』『공동번역』『표준새번역』등 여러 번역이 있고，오늘날 신도 들 중에는 영 독 불 등 외국어 번역을 읽는 이들도 많은데，이들 번역들 사 이의 차이점들 중에는 번역 기술에 근거한 것도 있지만 서로 다른 본문，혹 은 서로 다른 본문비평의 결과에 기인된 것도 있는데，이것 역시 해설 성서 에서 제한적으로라도 다루어야 할 것이다．
9）성서 독자의 독서를 돕는 해설 성서 본연의 분야가 흐려지고 있다．해 설 성서와 주석 성서는 분리되어 발전되어야 한다．주석 성서는 성서학자들 이 성서의 메시지와 핵심을 말해 주는 쪽으로 발전할 수 있을 것이며，해설 성서는 성서 독자로 하여금 성서 본문을 읽고 이해하도록 돕고，읽으면서 생 기는 문제에 대하여 대답을 시도하는 쪽으로 발전할 수 있을 것이다．Q．T．는 독자적으로 발전해야 할 제 3 의 분야이다．
10）대다수의 일반 출판사들이 거의 유사한 성격의 해설 성서를 제작하였 다．이제는 개성 있는 해설 성서，여러 충의 독자에게 개별적으로 봉사할 수 있는 해설 성서가 필요하다．어린이를 위한 해설 성서，중학생을 위한，고등 학생을 위한，대학생을 위한，젊은이를 위한，여성을 위한，장년을 위한，노인 을 위한 해설 성서 등이 나올 수 있어야 한다．

## 6．몇 가지 제언

## 6．1．출판사에게

（1）독자 중심의 해설 성서를 만들자 우리나라 신도들이 우리말로 번역된 성서의 말씀을 읽으면서 무엇을 이해 못하는지，무엇이 어렵다고 묻는지，어 떤 본문이 논란의 대상이 되는지를，독자들에게 먼저 물어서 독자들이 모르 겠다고 하는 문제를 다루는 그런 해설 성서를 만들어 보기를 바란다．약 만 여 명으로부터，읽어도 무슨 말인지 모르겠다고 물어 오는 본문을 수집할 수 있다면，그것은 우리 모두에게도 어려운 본문일 것이다．바로 그런 본문을 해설해 주는 성서가 필요하다．신도들의 질문은 신학적으로나 성서학적으로 때로는 별로 중요한 것이 아닐 수도 있다．그러나 그들은 그것을 알고 싶어

한다．그들의 문제에 대답해 주어야 한다．
（2）우리의 목회자를 필자로 하여 해설 성서를 만들자．해설 성서는 성서 학자나 되어야 쓸 수 있는 그런 학문적 서적일 필요는 없다．일반 교인들과 늘 가까이에 서 있는 이들이 바로 교인들의 질문 현장에 가장 가까이 서 있 는 목회자들이다．지금까지도 그들이 늘 일반 신도들의 그런 질문에 대답을 해 왔다．목회자들은 해설 성서를 쓸 수 있는 집필자들이다．성서 주석은，성 서 학자들이 자기들이 하고 싶은 말을 하는 마당이지만，해설 성서는，성서 를 읽는 독자들이 모르겠다고 물어 오는 질문에 대답을 시도하는 마당이다．
（3）믿지 않는 이가 쉽게 읽을 수 있는 해설 성서를 만들자．이제 성서는 보급될 만큼 보급되었다．우리나라의 경우，1883년이래 2001년 상반기까지，『성경전서』는 2천 8 백 80 여 만 권이 보급되었고，『신약전서』는 5천 7백 50여 만 권이 보급되었고，단편은 7천 3백 90여 만 권이 보급되었고，점자성서는 14만 9천여 권이 보급되었고，성경 본문이 들어가 있는 전도지는 10 억 5천 6 백 60만 여권이 반포되었다．지난 2001년 5월 총회 보고서에 따르면 52），성서 보급은 약 12 억 1,700 여권에 이른다．전도지 10 억 5 천 6 백 60 만여 권을 뺀 다해도，성경 보급은 1 억 6천 40 만여 권이다．우리나라의 경우는，아시아의 다른 나라들에 비해 기독교 인구와 불교 인구의 분포가 비슷하다．우리나라 의 인구는 남한의 경우 약 4천만 명이다．그 가운데에서 종교 인구는 그 절 반에 해당하는 2천만 명이고，2천만 명 중에서는 그 절반이 불교인이고 나머 지 절반이 기독교인이다．이 통계는，우리 인구 중에 $3 / 4$ 에 해당하는 3 천만 명이 기독교의 경전인 성서를 모르거나 읽지 않고 있다는 것을 추측하게 한 다．우리 인구의 $3 / 4$ 은 우리 교회가 현재 형태의 선교 방식으로는 기독교에 관심을 갖게 하거나 기독교를 이해하게 하거나 혹은 기독교 안으로 이끌어 들이기에는 어떤 한계에 부딧혔다는 것을 깨닫게 한다．그들은 우리말로 번 역된 성서가 있어도 안 읽는 이들이다．그들에게 성서를 접근시키는 길은 비 기독교인을 위한 해설 성서를 연구하고 만드는 일이다．남한만이 아니다．이 제 곤 통일을 대비하여，유물론과 무신론을 이해하는 바탕 위에서 북한의 지 식인을 위한 해설 성서는 지금부터 준비해야 한다．
（4）타종교인이 기독교의 경전에 쉽게 접근할 수 있는 해설 성서를 만들 자．베드로 사도가 본도와 갈라디아와 갑바도기아와 아시아와 비두니아에 흩 어진 교회의 신도들에게 한 편지의 대목에 이런 말이 있다．기독교인들이 살 아가는 모습을 보고，기독교와는 다른 종교를 가지고 있거나 전혀 종교를 갖

52）『대한성서공회 제95회 정기이사회（자료）』（대한성서공회，2001．5．17）， 32 쪽．

지 아니한 이들이，기독교인들에게 그들이 가지고 있는 희망의 내용과 이유 를 물어 오는 경우가 있다고 하면서，그런 질문을 받을 때에는 거기에 적절 하게 대답할 수 있도록 잘 준비하고 있어야 한다고 말한 일이 있다．우리나 라의 기독교가 타종교와 불필요한 갈등을 조성하지 않고 우리 민족의 평화 와 정의와 창조세계의 보전을 함께 이루어 나갈 때，타종교를 믿는 우리의 이웃이 우리에게 기독교 신앙 내용에 관해 기독교인들의 희망에 관해 물어 올 수 있고，그럴 때마다 기독교인들은 그들에게 우리 신앙의 내용과 이유를 그들에게 말해주어야 할 기회가 점점 더 많아질 것이라는 가능성은 더 높아 져 가고 있다．우리 인구의 $3 / 4$ 중에서 누군가가 언젠가는 어떤 형태로든지 우리 기독교의 신앙 내용과 이유에 대하여 물어 올 수 있다는 것이다（벧전 3：15）．
（5）호화장정을 피하고 싼 값으로 보급하자．검은 소가죽 책표지에 금박 글씨，세 면으로 돌아가며 금박으로 입히고 본문과 해설을 여러 가지 색도 （色度）로 분장을 시키는 호화장정은，우선 세 가지 문제를 야기한다．첫째로 는 성서를 하나의 상품으로 전락시킴으로써，성서가 천박하게 보이게 한다． 둘째로는，그러한 인쇄와 제본이 심각한 공해 사업이라고 하는 점이다．셋째 로는，스터디 바이블 본래의 정신에 어긋난다．공부하는 이들이 보는 교재나 참고서가 그처럼 호화스럽게 장정을 하고 나오는 것은 격에 어울리지 않는 다．넷째로는，실수요자인 성서학도에게는 비싼 성서가 되고，여유가 있는 이 들에게는 선물로나 주고받는 상품으로 전락해 버린다．이렇게 하여，다시 첫 번 째 문제로 되돌아가 건전하지 못한 순환의 고리를 형성하게 되는 것이다．

## 6．2．명성을 지닌 학자들과 목회자들에게

존경받는 자신의 이름을 존중해 주기를 바란다．＂아무개＂하면，다 아는 이름일수록 허명（虛名）으로 이용될 기회가 많다．많은 이들의 존경을 받는 그 이름이 늘 존경받을 수 있기를 바라는 것은 비단 필자 한 사람만의 바람 은 아널 것이다．편집 책임자나 편집위원이라는 직책을 맡기로 하였으면，그 이름에 마땅한 임무를 다 하는 것이 이름을 존귀하게 지키는 것이 될 것이 다．감수자가 되었으면，어떤 부분을 어떻게 감수하여 그 결과가 어떻게 반 영되었는지，그 감수 결과를 서문에서 밝히면 독자들은 그만큼 더 안심하고 믿을 수 있을 것이다．집필자가 집필 실명제를 스스로 지킬 때 독자들도 그 의 이름을 지켜줄 것이다．

## 6.3. 해설 성서를 읽는 독자들에게

출생이 불분명한 해설 성서는 훔친 물건과 같은 것이므로 구입하지 않아 야 한다. 한 출판사에서 출판된 것을, 다른 출판사가; 바로 그 같은 해설 성 서에다가 다른 이름을 붙이고 다른 편집자가 편집한 것처럼 편집자를 바꾸 어 출판하는 경우에, 혹은 같은 출판사라 하더라도 같은 출판물을 책이름을 바꾸고 편집자를 바꾸어 버젓이 상품으로 내놓을 때에, 독자는 자신이 우롱 을 당하고 있는 것임을 알아야 한다. 편집 책입자나 편집위원이나 집필위원 이 허명일 것이라는 의심이 생길 때에는 해당 출판사나, 다니는 교회의 목회 자에게나 전문 기관에 문의하여 진위 여부를 가릴 수 있어야 한다.

## 6.4. 판권 사용을 허락하는 기관에게

(1) 대한성서공회와 같이 성서를 번역하는 기관은, 판권 사용을 허락 받은 다른 출판사들이 본문을 올바르게 사용하고 있는지 늘 관찰해야 할 것이다. 판권을 가지는 것은 단순히 지적 재산권의 소유만을 의미하지는 않는다. 본 문의 변경을 막고 본문을 그대로 지키기 위해서도 판권을 가지고 있는 것이 다. 그러므로 판권 사용을 허락 받은 출판사들이 본문에 어떤 편집상의 변 경을 가하거나 단락을 조정할 필요가 있다고 의견을 제시해 올 때에는 쌍방 간에 충분한 연구와 토의가 이루어져서 합의에 이르도록 제도를 마련해야 한다.
(2) 한 권의 해설 성서가 완성되기까지는 오랜 시일이 필요하다. 일반 출 판사에서 판권 사용 신청을 해 올 경우에는 그 계획서를 정확하게 검토하고, 판권을 사용할 수 있게 한 다음에는, 작품 완성 기간까지 충분한 시간을 배 려해 주어야 할 것이다.


[^0]:    ＊대한성서공회 부총무．
    1）이런 종류의 성서를 일컫는 데는，우리말로나 다른 나랏말로나，그 이름이 여러 가지이다．우리말로는＂해설 성서＂＂연구용 성서＂＂주석 성서＂＂주해 성서＂ 등 여러 가지로 불린다．영어에서는 Annotated Bible，Study Bible，Commentary Bible，The Bible with Explanation 등 여러 가지로 불린다．이런 경우에는 비록 이름이＂주석（Commentary）＂이라고 해도 낱권으로 나오는 주석과는 그 양에 있 어서나 성격에 있어서 다르다．
    2）문자대로의 뜻은＂큰 성서＂라는 말이다．

[^1]:    21）Grand Disciple＇s Bible containing The Old and New Testament， Self－evaluation of one＇s own discipleship，Reading guide for a perus during one year，Marks of the more important verses for memorizing，Four profound questions every page，Meditation materials for Q．T．，and Hymns connected with words and prayers．Edited by The Editorial Committee of Grand Disciple＇s Bible．Published by The Glory Publishing Company， 1991.

    22）Key Bible．Edited by The Editorial Committee of Key Bible．Published by The Glory Publishing Company， 1991.

    23）High Quality Living Study Bible．Published by Un Yak Publishing House， 1991.

[^2]:    Published in the USA by Harvest House Publishers，Eugene，Oregon 97402，
    USA under the title The Narrated Bible in Chronological Order．
    40）편찬 대표：김선도，김호식；기획 편집：제자원．The Ace Study Bible containing Paragraph Exposition，Special Commentary，Christian Counselling， Illustration \＆Maps projected and edited by Disciples Publishing House， published by Chong－Ro Book House， 1996.

    41）Deluxe Color Study Bible，Agape Publishing Co．， 1996.
    42）CLS Study Bible（Christian Literature Society，1996）．

[^3]:    46) 예를 들면, The New Chain-Reference Bible by Frank C. Thompson; The New Scofield Reference Bible (New York: Oxford University Press, 1967); The New Oxford Annotated Bible: Revised Standard Version (New York: Oxford University Press, 1973); The Ryrie Study Bible: New American Standard Bible (Chicago Moody Press, 1976); Lindsel Study Bible: The Living Bible (Wheaton: Tyndale
[^4]:    47）이런 종류의 난해구를 설명한 것으로서는（주）아가페서원의『디럭스 컬러성 경』이 있다．이것은『성경전서 개역 한글판』（1961）의 어려운 한자어，한자에서 유 래한 말들의 사전상의 의미를 밝혀주고 있는 점에 있어서 다른 해설 성서들과는 차별성을 보이고 있다．

[^5]:    49) Joseph A. Fitzmyer, Romans, The Anchor Bible, New York, 1993, p. 614.
[^6]:    50）시편 $23: 5$＂기름으로 내 머리에 바르셨으니＂를＂기름부어 메시야를 삼으신 것＂으로 오해하는 경우，이사야 34：16＂너희는 여호와의 책을 상세히 읽어 보라． 이것들이 하나도 빠진 것이 없고．．．．＂라고 할 때＂이것들을＂，문맥을 따라＂짐승 들＂로 이해하지 않고，문맥을 떠나＂여호와의 말씀＂혹은 우리의＂성경＂으로 오해 하는 것 등이다．

