비판 빗발치자 뒤늦게 “정부 차원 모든 지원”  
  
  
  
  
  
  
  
윤석열 대통령이 9일 오전 서울 용산 대통령실 청사 브리핑실에서 취임 2주년을 맞아 기자회견을 하고 있다. 대통령실 제공대통령실이 13일 일본 정부의 행정지도로 촉발된 ‘라인야후 사태’와 관련해 “네이버의 추가적인 입장이 있다면 정부 차원에서 모든 지원을 다 할 것”이라는 입장을 밝혔다. 사태 초반 소극적 대응을 보이다가 ‘국익과 관련된 사안을 수수방관한다’는 비판이 여야를 가리지 않고 빗발치자 뒤늦게 대응에 나선 모습이다.성태윤 대통령실 정책실장은 이날 오후 용산 대통령실에서 브리핑을 열고 “정부는 무엇보다 우리 국민과 기업의 이익을 최우선에 놓고 필요한 모든 일을 한다는 것이 일관된 입장이다. 이런 원칙 하에서 정부는 지금까지 네이버 입장을 최대한 존중하여 그동안 정부 대응에 반영해왔다”며 이렇게 말했다. 이어 “정부는 우리 기업이 해외로부터 어떠한 불합리한 처분이나 불리한 여건 없이 자율적으로 의사결정 할 수 있도록 최대한 지원해나갈 계획이다”며 “우리 기업 의사에 반하는 부당한 조치에 대해서는 단호하고 강력하게 대응해나갈 것”이라고 덧붙였다.성 실장은 정부 대응을 비판하는 야당을 겨냥한 듯 “반일을 조장하는 정치 프레임이 국익을 훼손하고, 우리 기업을 보호하고 이해 관계를 반영하는 데 도움이 되지 않는다는 것은 분명하다”고도 했다.