2021년 2학기 현대정치의 이해 중간고사\_(201810912 컴퓨터과학과 김연출)

최근 미얀마에서 군부 쿠테타를 보고 국가와 정치체제가 어떻게 운영되어야 되는 지에 대한 제 의견을 마이카벨리, 루소, \*\*\* 와 함께 서술하겠습니다.

첫 번째로, 저는 마키아벨리를 선택했습니다. 마키아벨리는 이상적,상상적 국가보다는 역사적 실효성에 중시하여 국가를 운영해야 한다고 말했습니다. 흔히 처세술, 현실 타협이라고 말하는 것에 집중하여 국가를 운영한다는 이야기인데요. 그 당시 마키아벨리가 살았던 시대의 이탈리아도 지속되는 혼란에 도시간 전쟁이 흔하던 시기였습니다. 지금의 혼란스러운 미얀마 상황을 대입해 볼 때, 역사적인 경험이 현실에 유용한 지침을 줄 수 있다는 마키아벨리의 정치학적 대전제가 들어맞는다고 생각합니다. 마찬가지로 우리 대한민국에서도 5.16 군사 정변이 있었고 일본, 베트남 등 여러 나라에서도 이런 경험을 갖고 있기 때문에, 이를 토대로 가장 적합한 방법을 찾아 미얀마에 대입시키는 것이 앞으로의 정상적인 국가운영체제로 들어서는 데 가장 빠르고 바람직한 방법이 아닐까 생각이 듭니다. 이미 쿠테타는 시작 되었기 때문에 저는 빠른 국가 안정과 정상적인 운영체제를 먼저 구축하는 것이 좋다고 생각합니다.

또한 저는 쿠테타가 끝나게 된다면 지금의 미얀마의 군사 정권 체제가 아닌 민주주의 체제로서의 군주제가 필요하다고 생각합니다. 마키아벨리는 권력과 힘에 기반한 군주의 근거를 제시했습니다. 모든 정치체제는 불안정성을 띄기 때문에 강력한 군주의 필요성을 제시했습니다. 저는 쿠테타 이후에는 빠른 속도로 국가의 안정을 찾는 것이 1순위라고 생각합니다. 대통령이 탄핵 당하면 권한대행이 국정을 잡듯이, 빠른 속도로 권력이 위임되어 국정을 잡아야 한다고 생각합니다. 따라서 저는 쿠테타 이후의 미얀마에서는 강력한 군주가 필요하다고 생각하고, 그 군주제의 가정에는 정치체제로써의 민주주의가 깔려있어야 한다고 생각합니다.

두 번째로, 루소를 선택했습니다. 루소는 사적이익을 추구하는 사회체제는 불평등한 체제로 점점 변화한다고 주장했습니다. 자연상태의 능력과 자질의 불평등은 인간이 자기완성을 추구하는 과정에서 사회적 불평등, 경제적인 불평등으로 이어지고, 결국 국가는 엘리트 계층을 대변하게 되며 인간 소외가 극단화된다고 주장했습니다. 그래서 루소는 소외와 불평등을 극복하기 위한 노력으로 미래지향적인 정치적 대안을 모색해야 한다고 했습니다. 모든 시민이 자기 입법의 원칙에 따라 제정한 법을 준수, 모두가 참여하는 의사형성과정 수립, 그 과정 속에서 공공선에 대한 인식과 공공정신이 자발적으로 형성되어야 한다고 말했습니다. 이러한 루소의 주장은 민주적 공화주의의 기초를 제시하며 현대의 우리나라의 혁신적 포용국가와 비슷합니다. 저는 미얀마의 상황에 기초할 때 이런 정치체제가 필요하다고 생각합니다. 쿠테타로 일어난 수많은 가해자와 피해자, 그로 인한 수많은 소외받는 사람이 나타날 것이라고 생각합니다. 따라서 국가는 경제 성장이나 시장의 기능을 강조 해야겠지만 그보다 앞서서 국정운영에 ‘사람’을 우선적으로 두고 삶의 질을 개선하는 데 초점을 두는 것이 바람직하다고 생각합니다. 미얀마의 상황을 벗어나, 장기적으로 봤을 때도 불평등이 개선되며 소외된 사람이 없는 사회가 국가발전에서 고려해야 할 요소로 생각합니다. 불평등의 확대는 장기적으로 경제성장에 방해가 된다는 IMF와 OECD의 논의내용을 근거로 볼 수 있습니다. 인간은 자기애와 타인에 대한 동정과 연민의 감정을 가졌다는 루소의 주장과 같이, 이 사회에서 혼자 잘 먹고 잘 산다면 행복할 것이라고 보장할 수 없습니다. 사회 전체의 포용적 발전이 결국은 자기 자신의 발전과 다를 것이 없다는 게 저의 생각입니다.