**2020-05-27 벙커 자료 : 인도 태평양**

**김민경**

**MAIN REFERENCE**

- ORF(Observer Research Foundation: 인도 싱크탱크)

- Asia Maritime Transparency Initiative CSIS

- U.S Department of state (미 국무부)

- The Diplomat (international news magazine ; Asis-Pacific region)

- 원문을 찾지 못한 경우, 기사 참조

# 헬비 국방 차관보 “인도-태평양 네크워크, 변화하는 위협에 맞춰 진화해야”

<https://www.voakorea.com/korea/korea-politics/halvey-indopacific-network>

**VOA KOREA 기자 김시영 2020.5.19**

데이비드 헬비 미 국방부 인도-태평양 안보 담당 차관보 대행은 17일 “코로나바이러스가 전례 없는 속도로 국경을 넘어 퍼졌고, 경제에 영향을 끼치고 있으며, 정부들을 긴장시키고 있다”고 지적했습니다.

헬비 차관보 대행은 이날 일본 ‘니케이신문’ 기고문을 통해 이같이 밝히며, “이는 우리가 서로 얼마나 상호 연결되게 되었는지를 보여주는 증거일 뿐 아니라 우리가 함께 직면한 공동의 취약성에 대한 분명한 경고”라고 설명했습니다.

위협이 진화하고 있지만 이같은 위협에 대처하기 위한 보다 통합되고 일관된 역내 네트워크가 아직 완전히 개발되지 않았으며, 이제는 그런 상황을 바꿔야 할 때라는 지적입니다.

헬비 차관보 대행은 중국의 수정주의적 야망을 물리치고 역내 불량국가들의 핵 야욕을 좌절시키는 것이든 혹은 전염병에 대처하는 일이든, 미국은 역내 평화와 안정을 지키는 임무에서 흔들리지 않아왔다고 밝혔습니다.

이어 이 같은 임무는 그 어떤 나라도 홀로 짊어질 수 없는 짐이라고 강조했습니다.

그러면서 “유엔 안보리 대북 결의와 제재를 이행하기 위해 현재 진행중인 다국적 노력은 미국, 일본, 한국과 호주, 뉴질랜드, 프랑스, 캐나다, 영국의 연합 역량이 공동의 명분을 지지하기 위해 협조를 이룬 또다른 주요 사례”라고 밝혔습니다.

이들 ‘같은 생각을 가진 국가들’간의 네트웍크가 역내 전체의 이익을 위해 어떻게 결정적이고 효과적으로 행동할 수 있는지 보여주는 고무적인 예라는 겁니다.

헬비 차관보 대행은 시대의 도전에 대응하기 위한 미국의 인도-태평양 지역내 네트워크 확장과 관련해, 2018 미 국방전략(NDS)와 2019년 인도-태평양 안보 보고서에서 언급된 세 가지 조치들을 설명했습니다.

**첫째, ‘국제 규칙에 기반한 질서 강화’**에 대해 언급했습니다.

미국은 모든 국가가 주권을 확보하고 번영의 기회를 가질 수 있도록 공정한 경쟁의 장을 보장한다는 겁니다.

이를 위해 **국제법**이 허용하는 곳이면 어디든지 비행, 항해, 운항할 수 있는 각국의 능력에 대한 재확인이 필요하다고 덧붙였습니다.

다음으로 **‘동맹과 동반자 관계 강화**’를 언급했습니다.

**미국의 동맹과 파트너와의 네트워크는 역내 미국이 주둔하는 기반**으로 남아 있으며, 자유롭고 개방적인 인도-태평양의 밑바탕이 되고 있다는 설명입니다.

이어 미국은 수십 년 동안 정보 공유를 강화하고 상호운용성을 구축하며 공동의 위협을 억지할 능력을 개발하기 위해 역내 동맹과 동반자들에게 투자해 왔다고 덧붙였습니다.

마지막으로 **‘같은 마음을 가진’ 새로운 동반자를 포함한 기존의 관계 확장을 강조**했습니다.

그러면서 **인도-태평양 지역은 가장 강력한 양자, 3자 그리고 다자간 안보 관계의 본거지이며, 이 지역을 더 넓은 네트워크 구축을 위해 활용할 필요가 있다고 설명**했습니다.

아울러 이는 새로운 동반자를 환영하는 것은 물론 미국이 역내 동맹국들과의 힘의 공유와 전략적 제휴를 통해 군사 훈련 등의  범위와 복잡성을 확장하는 것을 의미한다고 덧붙였습니다.

헬비 차관보 대행은 동맹과 동반자간 강력한 네트워크는 그들 중 혼자인 그 누구보다도 훨씬 강하다고 강조했습니다.

그러면서 앞으로 수십 년 동안 자유롭고 개방된 인도-태평양을 유지하기 위해 역내 네트워크를 촉진할 필요가 있다고 지적했습니다.

**US department of state (미국 국무부 자료)**

Special Briefing via Telephone - May 20, 2020

<https://www.state.gov/special-briefing-with-keith-krach-under-secretary-of-state-for-economic-growth-energy-and-the-environment-cordell-hull-acting-under-secretary-of-commerce-for-industry-and-security-dr-christophe/>

**Moderator:**  Thank you very much.  Excellent.  Next if we could please go to Sangho Song from Yonhap News in Seoul, South Korea.  Sangho, please go ahead.

**Question:**  From South Korea, and I’m – hello.  Thank you very much for your – this presentation.  My question goes to Under Secretary of State Krach.  You talked about the Economic Prosperity Network running on what you call the trust principle.  And my question is:  **What is the specific role the United States has in mind for South Korea’s role and participation in the process of creating the Economic Prosperity Network**, **and any discussion, either official or unofficial, are taking place between Seoul and Washington governments regarding the building of the Economic Prosperity Network, or no discussions at all yet with the South Korean counterpart?**

And then I also have a question regarding the growing concern that escalation of tensions between the U.S. and China, following the U.S. export control measure, could start putting other countries in a very tricky diplomatic position, vis-à-vis the delicate balancing act.  Could you comment on that?

**Under Secretary Krach:**  Sure, and thank you for that question.  The Republic of Korea is a great ally for the United States.  Our nations have deep, comprehensive ties.  Our people share common values which make for a trusted partnership**.  And right before the end of the year, I’ve had two great dialogues with – over in Seoul, and one of those was the Senior Economic Dialogue, which is the highest-ranking U.S.-to-Korea dialogue other than the military dialogue, and we talked about the Economic Prosperity Network initiative to unite countries like the United States and the Republic of Korea.** And if you look at the key tenet of our Global Economic Security Strategy, it is to expand and diversify supply chains that protect people in the free world.

**And the Economic Prosperity Network is a number of countries – to unite countries, companies, and civil society around the world based on the foundation of trust, and they will operate under the same set of values in critical industries.  So, if you look at it, it’s a network for all areas of economic collaboration that work under a set of trust principles, and those would be commerce, trade, digital, energy, infrastructure, education, research, health care is driving it, money flows.  And those operating principles are things that we would call democratic values:  transparency, integrity, accountability, respect for rule of law, respect for property of all kinds, respect for sovereignty of nations, respect for the planet, respect for labor rights**, and I think that that’s key in terms of what’s going on in this pandemic.  And I think one of the things that we’ve seen is that, particularly along that dimension of health care, that’s really been accelerated and driven.  So, I think we see great opportunity with the country of [South] Korea.

And one of the other things, too, when I was over in Seoul, I really applauded the leadership that Korea showed in terms of no longer being at developing nation status in the WTO, and I think that sets a real role model for China.

**Assistant Secretary Ford:**This is Assistant Secretary Ford, if I could just add a footnote to that.  And I would say that as countries continue to wake up to the threat presented by Chinese technology firms such as Huawei in terms of potential information theft, the facilitation of human rights abuses, and potential for strategic and political manipulation, we anticipate that they will – the recipients and technology possessors and those that are building infrastructures around the world will increasingly look to genuinely trusted suppliers outside the ecosystem of these Chinese technology firms, and that ought to to create opportunities for those kinds of trusted suppliers around the world, including, of course, for Samsung in the Republic of Korea.

So, we think that over time, in fact, as everyone awakens to these Huawei-type challenges, that there will actually be a lot of opportunity for trusted suppliers elsewhere in the world to thrive and prosper.