

**3.예정과 자유의지**



[그림 : 선은 무한개의 점으로 이루어져 있음. 우리가 선(무한개의 점)을 한번에 볼 수 있는 이유는 우리가 2차원 이상의 공간, 4차원 시공에 존재하기 때문]



[그림 : 입체는 무한개의 2차원 면으로 구성. 우리가 보는 현실은 무한개의 2차원. 우리는 4차원 시공에 존재하므로, 무한개의 2차원을 한번에 볼 수 있음]

· 무한개의 3차원 공간을 한번에 보려면 4차원 공간이 필요.


· 우리가 4차원 시공에 살고 있음에도 불구하고 약간의 제한이 있는 이유는 네번째 차원인 시간이 한쪽 방향으로만 증가하기 때문.

**사고 실험thought experiment**

· 후라이팬에 계란 후라이를 하기 시작.

· 3분 정도가 지나서 계란이 익음.

· 무한개의 4차원 시공을 한꺼번에 본다는 것은 계란후라이를 시작할 때의 계란과 계란 후라이가 익었을 때의 계란사이의 모든 계란의 상태를 동시에 보는 것.


[그림 : 우리가 무한개의 4차원 시공을 동시에 보는 것은 불가능. 입체가 여러개 겹쳐진 것으로 변환된 연속으로 어느 정도 이해]

**[] 무한개의 4차원 시공을 한번에 보기**

· 우주가 창조되고 나서 지금의 상태가 되었고, 후에 생명을 다한 우주는 소멸되게 될 것임.

· 그 사이의 무한개의 4차원 시공(공간과 사건)을 동시에 보는 것.

· 천지창조와 재림이 동시에 일어난 것.

[그림 : 무한의 4차원 시공을 한번에 본다는 것은, 우주가 시작된 이후, 일어난 모든 공간과 사건의 변화를 동시에 보는 것]

**예정predestination**

· 차원을 초월한 존재에게는 4차원 시공의 모든 사건들은 모두 결정되어 있음 -> '예정predestination'

· 그러나 무한개의 시공 중에 특정한 한 순간을 경험하는 존재에게는, 다음 순간은 '자유의지'로 선택하는 것.

**자유의지와 예정(섭리)이 모순처럼 보이는 이유**

· 자유의지는 4 차원 시공에 존재하는 한 순간에 붙여진 이름

· 예정은 차원을 초월한 어떤 대상에 붙여진 이름.

**칼빈의 예정론**

· 창세전에 구원받을 사람과 구원받지 못할 사람을 하나님께서 미리 정해 놓으셨다는 것

· 이 주장의 문제점은 구원받지 못한 인간(유기된 인간)의 책임은 최종적으로 하나님께 있다는 데에 있음.

· 인간의 자유의지란 실질적으로 존재하지 않는 것임.

**인간의 구원이 자신의 자유의지의 선택의 결과라면?**

· 첫째로 하나님의 은혜는 필요 없게 됨.

· 둘째로 하나님은 전지전능하지 않음(구원받을 대상을 모르는 상태가 되므로).

· 모순처럼 보이지만, 우리는 오직 하나님의 은혜로 구원받지만, 자유의지로 우리의 구원을 선택하는 것임.

· 우리는 성경이 이야기 하듯이 오직 하나님의 은혜로 구원받지만 행동주의자가 되어야 함.

**[] 빛과 시간은 분리할 수 없음.**

· 어떤 물체가 빛의 속도보다 빠르게 이동할 수는 없음.

· 물체의 이동 속도가 빛의 속도와 근접하게 되면 시간이 늦어짐.

· 하나님께서는 첫째날 빛, 즉 시간, 즉 차원을 창조한 것임(모두 클래스).

"***하나님께서는 시간을 창조하고 나서 다른 객체들을 창조했을까? 아니면 시간의 창조가 끝날 때 천지창조가 끝이 났을까?***"

**시간 역시 창조물.**

· 하나님께서 자신의 창조물인 시간에 얽매여 다른 객체들을 창조할 이유는 없어 보임.

· 창세기의 천지창조의 '순서(시간)'는 4차원 시공에 사는 우리가 이해할 수 있게 '변환'되어 표현.

· 창조된 세계에서 창조물을 관찰하는 우리가 우리의 우주를 관측해보니 137억년처럼 보이는 것.


**우주는 6일만에 창조된 것인가? 137억년이 걸린 것인가?**

· 둘 다 맞음.

· 하나님의 천지창조를 '지금'관측하는 우리가 정밀하게 측정해 보니 137억년이 지난 우주라고 관측하는 것임.

· 창조의 완료 때, 시간의 창조 역시 완료되었을 때, 그 이후의 창조된 시간 속에서 살고 있는 우리가 창조를 관측하는 충실한 결과가 137억년이라는 것임.

· 우리는 창조의 완료까지 하나님께서 행하신 것들이 우리가 살고 있는 우주에 어떤 변환으로 표현되었는지 알 수 없음.

[그림 : 시간의 창조가 끝나지 않았는데, 창조의 기간을 시간으로 측정하는 것은 무의미함. 또한 시간의 창조가 끝났을 때, '시간의 창조'에 걸린 시간은 어떻게 해석해야 하나?]

**[] 재림의 시점**

무한개의 한 차원을 한번에 보는 연습으로 얻은 몇 가지 이득.

**예수님의 재림The Second Coming 시점**

(마 24:23) 그 때에 사람이 너희에게 말하되 보라 그리스도가 여기 있다 혹은 저기 있다 하여도 믿지 말라

(마 24:27) 번개가 동편에서 나서 서편까지 번쩍임 같이 인자의 임함도 그러하리라

· **각 인생은 자신의 죽음과 동시에 천지창조와 재림을 목격하게 될 것임.**

**[] 의미없는 질문들**

· 무한개의 시간쪽 차원을 동시에 보는 분에게 의미없는 질문은 다음과 같이 질문에 어느 한 시각, 혹은 시간의 범위가 포함된 질문.

· 우리가 이해할 수 없는 이유는 우리는 무한의 시간차원을 한번에 볼 수 없기 때문.

**\* 하나님은 창조 전에 무엇을 하고 계셨나요?**

- 질문에 시간(창조전)을 빼고 물어야 함. 질문이 틀렸으므로 질문은 무의미. 가령 "동그라미는 무슨색인가요?"와 같은 질문.

**\* 복음이 전파되기전의 사람은 구원을 받을 수 있나요?**

- 질문에 시간(전파되기전)을 빼고 물어야 함. 질문을 만들 수 없음. 그 분은 답을 알고 계시지만 우리가 이해하지 못함.

**\* 예수님의 재림전에 죽은 사람은 어디에 있나요?**

- 질문에 시간(재림전에)을 빼고 물어야 함. 변환으로 해석해 보면 그 분의 죽음의 시점이 곧 나의 죽음의 시점이라는 모순되는 대답을 얻을 수 있을 뿐임.