**공정거래 자율준수 선언문**

대한전선 가족 여러분, 안녕하십니까?

대표이사 나형균입니다.

먼저, 지난 한해 대내외적으로 어려운 경제위기 속에서도 회사의 발전을 위해 힘써주신 모든 임직원분들께 감사의 말씀을 전합니다. 신년사에서 말씀드린 것처럼 2023년은 우리 회사의 향후 10년을 위해 전사적 노력을 기울어야 하는 시기이고, 공정거래 자율준수 선포식을 통해 이러한 도약의 근간이 될 수 있는 공정한 거래에 대해 전 임직원과 함께 다짐하고자 합니다.

우리 회사는 업계의 관행 같았던 입찰담합 등 부당한 공동행위를 근절하고, 지속적으로 강화되고 있는 공정거래 관련 법령에 대응하고자 공정거래 자율준수 프로그램을 2021년 8월 도입하였습니다.

2022년에는 회사의 자율준수 실천의지를 적극 알리고자 임직원에 대한 지속적인 당부의 자리를 가져왔고, 협력업체를 직접 찾아가서 안내를 하는 등 회사의 의지를 보여주었습니다. 또한, 외부 전문가를 초빙해 직급별 교육을 수차례 진행하여 공정거래 법령 준수의 필요성을 전파하였으며, 사내 정기교육 및 법령 관련 퀴즈대회를 통해 임직원이 다양한 방식으로 관심을 가질 수 있도록 노력을 기울인 한해였습니다.

2023년에는 코로나19가 많이 누그러질 것으로 예상되는 바, 작년의 운영성과를 발판 삼아 회사의 공정거래 의지를 다양한 채널로 알리고자 계획하고 있습니다.

많은 임직원으로부터 좋은 호응을 받았던 외부전문가 초빙교육은 직급별, 부서별로 필요한 주제를 선정하여 법령위반의 사전예방이라는 취지에 맞게 준비하고자 합니다. 또한, 회사는 지속적으로 자율준수 프로그램에 적극 참여하고 우수한 평가를 받은 임직원에게는 포상을, 이에 반하는 경우 엄중한 제재를 부과할 것입니다.

이와 같이 확고한 공정거래 문화를 정착해 나간다면 우리 회사가 바라보는 10년 후의 모습이 반드시 현실로 이루어질 것이라 믿습니다. 대한전선이 전선업계 뿐만 아니라 우리 사회에 모범이 되는 기업이 될 수 있도록, 모든 임직원 여러분께서 공정한 경쟁 질서와 투명한 거래 문화 선도에 앞장서 주시기를 당부 드립니다.

**2023. 1. 11.**

**대한전선 대표이사 나 형 균**