제2장
여성, 평화, 안보의 국제규범 형성과 확산
— 유엔 안전보장이사회 결의안 1325호를 중심으로


강윤희 | 국민대학교 국제학부 부교수
여성, 평화, 안보의 국제규범 형성과 확산

분쟁시 성폭력
조직적·계획적 강간

국제연합
여성·평화·안보에
관한 유엔안보리결의
채택 및 모니터링

국가
UN 회원국의
국기행동계획 채택

NGO
홍보 및 홍보
실현여부 모니터링

여성·평화·안보에 관한 인식 제고 및 관련 국제정치학 연구 촉진
페미니즘

국제정치학이 여성의 경험을 반영하고 여성의 관점에서 본 국제정치학을 주창하였듯이, 유엔은 여성의 경험을 포함하고 여성의 주체로 상정하는 국제규범을 만들고 있다. 특히 여성, 평화, 안보에 관한 유엔 안보보장이사회 결의안 1325호는 전시 성폭력 근절, 평화 구축에 여성의 참여를 강조하는 획기적인 것이었다. 이는 무력분쟁과 평화 구축을 남성들의 정의와로 간주하였던 기존의 시각을 바 الخيارات는 것이었다. 1325호 결의안 채택 과정은 국제기구(UN)와 국제비정부기구(여성단체들과 인권단체들)가 글로벌 거버넌스를 이룬 전형적인 사례였다. 그러나 1325호 결의안의 실행은 추가 결의안의 체택, 실행 결과 모니터링 등에도 불구하고 결코 쉽지 않았고 실제 국제정치 관행을 바꾸는 데 성공하지 못하였다. 결국 유엔은 개별 국가별로 1325호 이행을 위한 국가행정계획을 채택하도록 권고하였고 현재까지 40여 개국이 국가행정계획을 수립하였다. 이 과정 여성, 평화, 안보에 관한 국제규범이 유엔 차원에서 어떻게 형성되며 이것이 개별 국가 차원으로 어떻게 확산되는지를 분석한다.

For many years, the specific situations, roles, needs, and rights of women during and after armed conflict had remained unaddressed. Therefore, the adoption of the United Nations Security Council Resolution 1325 (SCR 1325) in 2000 was celebrated as an important milestone. SCR 1325 marked the first time that the Security Council addressed the disproportionate and unique impact of armed conflict on women and recognized the undervalued and under-utilized contributions women make to conflict prevention, peacekeeping, conflict resolution and peace-building. It underlined the importance of women's equal and full participation as active
agents in keeping peace and maintaining security. Indeed, the adoption of SCR 1325 marked an important international political recognition that women are relevant to international peace and security. Since its adoption, some progress has been made as the UN adopted system-wide action plans and NGOs undertook awareness-building and advocacy efforts with respect to SCR 1325. However, admittedly, the progress has been extremely slow. Following the criticism that the Security Council’s approach undervalued the importance of the activities of UN member states, the UN strongly recommended that member states adopt their own National Action Plan on Women, Peace, and Security. So far, 40 nation states have adopted or revised National Action Plans. This paper illustrates the process of the formation and spread of international norms on women, peace, and security by focusing on relevant UN Security Council Resolutions and their implementation.


58
I  여성, 평화, 안보의 삼각 관계

국제정치학에 폐미니즘 관점이 도입된 지 벌써 20년도 넘는 시간이 흘렀다. 그간 폐미니즘 국제정치학자들은 국제정치의 제반 이슈 영역에 성 인지적 관점을 도입하여 새로운 시각을 제공하였고. 특히 국제정치학의 핵심 이슈인 안보 문제에 대해 폐미니즘 시각에 입각한 비판을 제기하고 기존 국제정치학 개념의 재정의(reformulation)를 시도한 것(Tickner 1991)은 매우 주목할 만한 작업이었다.

사실 전쟁과 평화, 안보 문제에 있어서 그간 여성은 존재하지 않는 듯 취급되었다. ‘국가 간의 불리적 충돌’로 정의된 전쟁에 있어서 주된 전투원은 남성으로 상정되었고 여성은 남성으로부터 ‘보호’를 받는 존재에 불과할 뿐 전쟁과는 무관한 존재로 간주되었던(강윤희 2011, 252). 외교 및 국방 분야의 정책결정자의 대부분이 남성인 상황하에서 이러한 시각은 매우 자연스러운 것으로 받아들여져왔다. 따라서 여성의 실제적인 역할과 피해 정도와 무관한 전쟁과 평화는 여성이 무관한 영역의 듯이 간주되어왔다.

그러나 탈냉전 이후 발생한 최근의 분쟁 양상은 이러한 시각에 문제가 있음을 여실히 보여주었다. 특히 국지적 분쟁과 내란이 빈번하였던 1990년대와 2000년대를 거치면서 무력분쟁이 여성에게 미치는 차별적 영향은 매우 분명하게 드러났다. 전투원, 비전투원의 구별이 없어진 현대전에서 여성 및 어린이의 피해는 전투원의 피해보다 일반적으로 더 크다. 이뿐 아니라 인종, 민족 간의 불리적 충돌은 종종 여성에 대한 전시 성폭력(sexual violence
in conflict) 사태를 동반하였다. 따라서 국가 간, 그리고 국가 내부에에서 발생하는 무력분쟁은 여성의 삶과 안전에 직접적으로 막대한 영향을 미친다.

바로 이러한 배경하에 여성들은 지역 분쟁 해결 및 평화 구축에 적극적으로 나서게 된다. 1990년대 이후 아프리카와 중동 등 분쟁 지역에서 지구적 차원의, 혹은 일국 및 지역적 차원의 여성조직들이 평화와 안전 활동 그리고 전략적 응호 활동을 결합으로써 평화 정착 및 분쟁 후 평화 구축 과정에 크게 기여하였다. 2011년 라이베리아의 엘렌 존슨 셀리프와 리마 보위, 그리고 예멘의 타와크 카르만이 노벨평화상을 수상한 것은 바로 이러한 노력에 대한 국제적 인정이라고 할 수 있다. 라이베리아 내전 시 여성들 주축으로 한 평화운동은 이끌었던 엘렌 존슨 셀리프는 라이베리아 대통령으로 선출되기도 하였다. 이처럼 평화 구축자로서 여성이 부각되는 현상은 여성과 평화 문제가 결코 별개의 문제가 아니를 보여준다.


다행스럽게도, 유엔은 여성과 평화, 안보 문제를 간과하지 않았다. 2000년에 만장일치로 채택된 유엔 안전보장이사회 결의
1325호(이하 UN SCR 1325)는 그 대표적인 성과물이다. 이 결의안은 안전보장이사회가 무력분쟁이 여성에게 미치는 불균형적이고 독특한 영향을 인정한 최초의 문건이다. 또한 분쟁 예방, 평화 유지, 분쟁 해결, 평화 구축 과정에서의 여성의 기여가 과소평가되었던 점을 인정하고 평화와 안보를 위한 여성의 동등하고 완전한 참여의 중요성을 강조하고 있다. 안전보장이사회가 그간 분쟁과 안보 문제에 대해 국가 중심적 접근을 취하였던 점을 고려해볼 때, 1325 결의안의 채택은 실로 획기적인 것이었다. 이 결의안이 채택되었을 때, 전 세계 여성운동계는 환호하였고 국제정치가 천여성주의적으로 변모하리라라는 기대감은 평배하였다.


그러나 UN SCR 1325를 당위론으로만 가득 찬 실행 불가능한 문서로 치부하는 것은 너무 성급한 판단일 수 있다. 1325호 채
택 10주년을 맞아 다시금 이 갤리언의 중요성 및 실행 가능성을 대해 UN 및 국제사회가 관심을 보이기 시작하였기 때문이다. 여성개발기금(UNIFEM)은 “1325 + 10 여성이 평화를 책임진다(Women Count for Peace)” 캠페인을 진행 중이며, 각 개별 국가들은 UN의 권고에 따라 1325호 실행을 위한 국가행동계획을 채택 혹은 개정하고 있다.

이 글에서는 UN SCR 1325를 여성, 평화, 안보의 대표적인 국제규범으로 상정하고 UN SCR 1325의 채택과 실행 과정을 살펴보 고자 한다. 여기서 UN SCR 1325의 핵심 내용과 실행 체계를 소개 하는 데 그치지 않고, UN SCR 1325의 문제점과 의의, 국내 수용 과정, 국제정치적 함의 등을 제시하고자 한다.

II 여성, 평화, 안보의 국제규범 형성 배경

2000년대에 들어와 여성, 평화, 안보의 국제규범이 UN 안보보장 이사회와의 결의안의 형태로 성문화된 것은 탈냉전 이후 급격히 변 화하는 국제정치의 현실을 반영한 것이다. 1990년대에 구 유고슬라비아 내전을 위시하여 여러 지역에서 인종과 민족에 기반한 내 전이 발생하였고 그 가운데 여성의 피해, 특히 성폭력에 의한 피해 가 눈에 띄게 증가하였기 때문이다. 이러한 사실은 기존의 안보 개념을 넘어서서 여성의 안보를 새로운 시각에서 바라보 필요성을 제기하였고, 평화·안보 이슈가 여성운동의 주요 이슈가 되고 페미 니즘 평화, 안보 논의가 활성화되는 계기를 마련하였다. 이 절에서
는 여성, 평화, 안보의 국제규범 형성의 현실적 배경을 다룬다.

1. 전시 성폭력 문제의 가시화

전시 성폭력의 문제는 기실 그 역사가 매우 길다. 그럼에도 불구하고 전시 성폭력 문제가 국제적으로 주목받기 시작한 것은 상대적으로 매우 최근의 일이다. 주지하고자 한다. 1990년대 초반 구 유고슬라비아 내전 시 조직적으로 자행된 대규모 강간은 국제적 여론을 환기시키는 중요한 계기가 되었다. 또한 1990년대 아프리카에서 발생한 지역분쟁 및 내전의 경우 대부분 여성과 소녀들, 그리고 종종 남성과 소년들에 대한, 성폭력 사례를 포함하였는데, 그 피해 규모나 잔혹성은 국제 사회를 놀라게 하였다. 제2차 세계대전 당시 자행된 대량 강간, 일본군 위안부 성노예 문제와는 달리, 1990년대의 전시 성폭력 문제는 여론을 통해 국제사회에 널리 알려졌고, 이슈화되었다.

혼히 전시 강간은 승자의 ‘전리품’으로 간주하였고 전쟁으로 인해 역제되었던 남성들의 성적 육구 해소의 차원에서 이해되어왔다. 그러나 1990년대의 전시 성폭력 사태는 전시 강간이 주체 못하는 남성군인들의 개별적 성적 욕망의 문제가 아니라는 점을 여실히 보여주었다. 전시 강간은 계획적이고 조직적으로, 그리고 대

---

규모로 자행되었던 것이다. 이것은 전시 강간 및 성폭력이 적군의 남성과 여성을 모욕하고 민족정체성을 더럽히는 전쟁 수단으로 사용되었음을 명확히 보여준다.


1996~1999년에 발생한 코소보 전쟁에서도 세르비아군의 알바니아계 여성에 대한 성폭력 사건이 발발했다. 세르비아군은 코소보로부터 알바니아계 주민들을 쫓아내는 전략의 일환으로서 젊은 여성들을 강간하였다. 준군사조직에 의해 강간이 자행되었던 보스니아의 경우와는 달리, 코소보에서는 수적 열세에 있는 세르비아인들이 알바니아계 주민들에게 그들의 힘을 과시하기 위해 젊은 여성들을 괴롭히며 강간, 임신시켰다.

1994년 르완다 대학살 사건에서도 후두족의 투치족 여성에
대한 강간과 성적 공격이 자행되었다. 대학살 과정에서 일어난 투치촉 여성에 대한 성적 공격은 부수적으로 발생한 대학살의 2차적 결과가 아니라 르완다는 대학살의 핵심적 부분을 차지하였다. 후투촉 지도부는 투치촉에 대한 후투촉의 반감을 자극하기 위해 투치촉 여성들을 거날한 프로파간다를 적극적으로 퍼쳤는데, 그 내용은 투치촉이 후투촉보다 우월하기 때문에 투치촉 여성들은 후투촉 남성들에게는 너무 과분한 존재라고 투치촉(여성 포함)이 생각하고 있다는 것이었다. 이러한 프로파간다는 후투촉 남성들의 남성으로서의 자존심을 자극하였고 후투축 남성들이 투치촉 여성들을 성적으로 공격하는 데 크게 일조하였다 (Gallimore 2008, Human Rights Watch 1996).

1991년부터 2001년까지 대전을 겪은 시에라리온의 경우에 도 수천 명의 여성과 소녀가 광범위하고 체계적인 성폭력에 노출되었는데, 이것은 강간, 성 노예(sexual slavery) 행위를 포함한다. 2002년 PHR(Physicians for Human Rights)의 추정치에 따르면 약 215,000에서 257,000명 가량의 시에라리온 여성들이 분쟁 기간 동안 성폭력에 희생되었다(Human Rights Watch 2002b, 25-26).3 강간은 분쟁 당사자 양 진영(친정부 시에라리온군과 반란군)에 의해 모두 자행되었지만 대부분의 경우 반란군이 주로 강간을 저질렀다. 성폭력 범죄는 특별히 잔혹하였고 대부분이 강간 피해자 자신이나 그 가족, 공동체에 대한 인권 침해 행위를 동반하였다. 반란군은

는 일부 후투촉이 학살당했다.

3 시에라리온에서의 전시 강간은 개별강간, 집단강간, 총이나 무산, 절곡 등의 등을 이용한 강간을 포함한다.
거의 모든 연령의 여성을 공격하였지만 특히 처녀인 것으로 간주되는 젊은 여자나 소녀들을 집중적으로 공격하였다. 나이 어린 여성이나 소녀들 중 상당수는 성폭력 행위로 인해 사망하였고, 성인 여성 피해자들 중 일부는 출혈과다나 상처를 통한 감염으로 사망하거나 병들었다(Human Rights Watch 2002b, 3). 또한 수많은 여성들과 소녀들이 반란군에 의해 유괴되어 성적 노예가 되었다. 이들에게는 "남편"이 혈당되었고 "남편"이나 다른 반란군 병사에 의해 지속적으로 성폭행을 당하였으며, 일부는 "남편"의 아이를 낳았다. 반란군 병사를 위한 음식 만들기, 청소하기, 무기 운반하기 등의 노역에 시달렸을 뿐 아니라 사소한 잘못에도 심하게 벌을 받기 일쑤였다(Human Rights Watch 2002b, 3).


이처럼 광범위한 분쟁 지역에서 계획적, 의도적으로, 그리고 그 피해 규모를 밖 نهائي가 힘들 정도로 대규모로 자행된 성폭력 사태는 국제사회로 하여금 이 문제에 대한 경각심을 가지게 만들었다. 그러나 국제사회에서 즉각적으로 여론화되었던 보스니아 사태
와는 달리 아프리카 내 무력분쟁 시 성폭력 사례들은 초기에는 국제적으로 잘 알려지지 않았다. 이들 사례들의 피해 양상과 규모들이 밝혀지기 전에는 국제인권단체나 국제여성단체들의 활동이 큰 힘이 되었다.

2. 전시 성폭력 문제의 공론화 및 의제화


더 나아가 1995년 베이징 세계여성회의는 무력분쟁 하 여성의
취약성과 전쟁수단으로서의 성폭력, 성노예, 강제임신 등으로 인해 여성은 겪게 되는 신체적, 정신적, 사회적, 경제적 피해를 인정하였다. 이 회의에서 채택된 행동강령에는 여성과 무력분쟁이 12개 중요 행동 영역 중 하나로 상정되었다. 행동 중심영역 E에서 무력분쟁 및 기타 분쟁으로 인한 여성의 피해 상황을 인급하며 “여성과 소녀들은 사회 속에서의 그들의 위치와 그들의 성(sex)으로 인해 무력분쟁 및 테러리즘에 특히 영향받는다.” 그리고 “분쟁 당사자들은 여성들을 강간하고, 때때로 전쟁과 테러리즘의 전술로 체계적인 강간을 사용”하고 있다고 명시하였다. 또한 여성에 대한 폭력 행사는 넓은 의미에서의 인권 유린이며 인권보장을 규정한 각 종 국제법에 위배되기 때문에 분쟁 지역에서의 여성인권 문제에 갖벌한 주의를 기울일 필요가 있다고 전명하고 있다.

또한 베이징 행동강령은 “여성의 권력구조에의 동등한 접근 및 완전한 참여, 그리고 평화 및 분쟁 방지 및 해결을 위한 모든 노력에서 여성들의 완전한 개입이 평화와 안보의 유지를 위해 필수적”이라고 강조하고 있다. 중심영역 E에서는 무력분쟁 시 여성의 피해를 줄이고 평화 구축 및 유지에 여성의 참여를 도모하기 위해 6개의 행동전략을 제시하고 있다. 각 전략 목표별로 정부, 국제기구, 국제비정부기구들이 수행해야 할 행동들을 구체적으로 기술함으로써 이들이 분쟁 해결 및 평화 구축 과정에서 성 인지적 관점은 수용하도록 하였다.

베이징 행동강령은 분쟁 해결 및 평화 구축에 성 인지적 관점을 포함시켰다는 점에서 그 의미가 크다. 비록 베이징 행동강령이 국제법적 구속력을 가지고는 않으나, 각 국가별로 행동강령의 지
표 1. 베이징 세계여성회의 행동강령 E. 여성과 무력분쟁

<table>
<thead>
<tr>
<th>전략목표 E1</th>
<th>분쟁 해결에 있어서 의사결정 수준에서의 여성의 참여 증진. 무력분쟁 및 기타 분쟁 상황 속에 살고 있는, 그리고 외국 집행군에 놓여 있는 여성의 보호.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>전략목표 E2</td>
<td>과도한 군사비 자출 감소. 무기류의 이용 가능성 통제.</td>
</tr>
<tr>
<td>전략목표 E3</td>
<td>비폭력적 형태의 분쟁 해결 촉진. 분쟁 상황 속에서의 인권 침해 사례 감소.</td>
</tr>
<tr>
<td>전략목표 E4</td>
<td>여성의 평화문화 육성에의 기여 촉진.</td>
</tr>
<tr>
<td>전략목표 E5</td>
<td>난민 여성, 국제적 보호가 필요한 강제이주 여성, 국가 내부의 강제이주 여성들에게 보호, 원조, 훈련 제공.</td>
</tr>
<tr>
<td>전략목표 E6</td>
<td>식민지 및 비자치 지역 여성에게 원조 제공.</td>
</tr>
</tbody>
</table>


참들이 수행되는데는 지속적으로 모니터링 할 수 있는 기준과 근거를 세웠다는 점에서 하나의 이정표가 된다고 할 수 있다.

한편 1998년 채택된 국제형사재판소 로마규정은 조직적 강간과 성노예가 전쟁범죄에 해당하며, 특히 조직적이고 광범위하게 발생한 강간과 성노예는 인도에 반하는 죄에 해당한다고 명시하고 있다.

이처럼 국제여성운동계의 지속적인 노력을 통해 전시 성폭력 문제는 국제적 수준에서 공론화되었고 유엔 등 국제기구 활동에서 의제로 상정되었다. 여기서 전시 성폭력 문제를 여성에 대한 폭력 문제의 특수한 형태로 다루고, 여성에 대한 폭력 문제 자체를 인권 문제로 상정한 전략은 매우 유효했다. 여성인권의 주류화 전략, 즉 여성 이슈와 인권 이슈를 통합하는 전략은 국제여성NGO뿐 아니라 국제인권NGO들까지 여성 폭력 문제, 특히 전시 성폭력 문제에 관심을 가지고 만드는 데 매우 효과적이었다. 결국 1990년대
의 각종 분쟁 지역에서의 전시 성폭력 사태에 대한 국제적 관심 고조, 국제여성NGO 및 국제인권NGO들의 여론화 및 이슈화 작업, 유엔 차원에서의 의제화 등이 맞물리면서 여성에 대한 전시 성폭력 문제는 국제규범화 단계에 들어가게 된다.

III 여성, 평화, 안보에 관한 유엔 안전보장이사회 결의안

본 절에서는 여성, 평화, 안보에 관한 국제규범이 성문화되는 과정을 UN 안전보장이사회 결의안 채택 과정과 내용을 중심으로 살펴보고자 한다. 여성, 평화, 안보 문제를 다룬 최초의 결의안이자 분쟁 예방에서 평화 구축에 이르기까지 다양한 단계에서의 여성의 참여와 보호를 촉구하는 UN SCR 1325를 위시하여, UN SCR 1325의 후속 결의라 할 수 있는 UN SCR 1820, 1888, 1889에 대해 살펴본다.

1. UN SCR 1325

2000년 10월 31일 유엔 안전보장이사회는 여성, 평화, 안보에 관한 결의 1325호를 만장일치로 통과시켰다. 이와 같은 결의안이 채택될 수 있었던 것은 평화 과정에서의 여성의 역할을 강조하고, 평화, 안보 분야에서 성 인지적 관심을 포함하도록 유엔에 지속적으 로 압력을 행사하고 로비 활동을 펼친 국제여성비정부기구들의 노
력 덕분이었다. 특히 인터내셔널 엘리트(International Alert)을 위시한 18개의 단체들은 2000년 5월 '여성, 평화, 안보에 대한 비정부기구 위킹그룹(NGO Working Group on Women, Peace, and Security)'을 결성하여 UN SCR 1325의 채택을 촉구하였다. 이들은 UN SCR 1325 초안 작성에 참여하였고 이 결의안이 채택되도록 지원하는 데 주요한 역할을 했다. 예컨대 UN SCR 1325 채택 하루 전날 열린 아리아 포뮬러회의(Arriva Formula meeting)에서는 분쟁 지역이었던 시에라리온, 파테말라, 소말리아, 탄자니아의 여성들이 자신의 경험들을 이야기할 수 있도록 조직하였다.

UN SCR 1325는 유엔 안전보장이사회가 무력분쟁, 평화 구축, 안보 문제를 다루면서 여성의 고려된 최초의 결의라는 점에서 매우 독특한 위치를 점한다. 이 결의안은 무력분쟁이 여성에게 미치는 불균형적이고 특별한 영향력을 다룰 뿐 아니라 평화와 안보 영역에서의 여성의 (남성과) 동등하고 완전한 참여가 가지는 중요성을 강조한다는 점에서도 중요하다. 여성을 무력분쟁의 피해자로 규정하고 "보호"하는 것뿐 아니라 평화 구축의 주체로 상정한다는 점에서 동등적 행위자로서의 여성은 강조하고 있는 것이다. 또한 분쟁의 예방, 분쟁 과정, 평화 협상 및 분쟁 종식 후 평화 구축에 이르기까지 전 과정을 통합하는 포괄적 접근을 취하고 있다. UN

4 위킹그룹에는 평화와 자유를 위한 세계여성연합, 새로운 방향을 향한 여성행동, 국제여성평화호자센터, 난민여성과 아동을 위한 여성위원회, 여성환경발전조직, 인터내셔널 엘리트 등이 참여하고 있다.

5 1992년 베니수엘라 대사 디에고 아리아에 의해 시작된 아리아 포뮬러회의는 안전보장이사회 이사국에 의해 개최되는 비공식 회의이다. 이 회의에서는 안전보장이사회가 관심을 가지고 있는 사안에 대해 NGO 등 전문가들을 초청하여 이들의 브리핑을 듣는다.
SCR 1325는 이 모든 과정에 성 인지적 관점(gender perspective)을 채택할 것을 권고하고 있다.

UN SCR 1325의 핵심적인 4대 축(pillar)은 1) 분쟁의 예방, 관리, 해결을 위한 모든 의사결정과 평화 과정에의 여성의 참여, 2) 유엔 평화유지활동에의 성 인지적 관점 통합, 3) 무력분쟁 시 여성과 소녀들의 보호, 4) 유엔 시스템과 이행 메커니즘에의 젠더 주류화이다.

1) 참여(Increased participation and representation of women at all levels of decision-making)
분쟁 예방, 분쟁 관리, 분쟁 해결을 위한 모든 의사결정 과정에서 여성의 대표성을 증가시키도록 촉구한다. 이것은 평화 관련 국가 적, 지역적, 국제적 기구들의 모든 의사결정 과정에서 여성의 참여를 보장하는 것이다. 유엔 사무총장이 더 많은 여성들을 사무총장 특별대표나 특사로 임명하도록 촉구하며, 유엔 평화유지활동에도 여성들을 군인, 경찰, 인권 및 인도적 활동 요원으로 참여시킬 것을 촉구한다.

2) UN 평화유지활동, 평화 협상 및 이행 과정에서의 성 인지적 관점 채택 (Gender perspective & training in UN peacekeeping operations and peace support operations)
유엔 평화유지활동에 젠더 관점을 주류화하도록 촉구한다. 평화유 지군 배치 전에 평화유지군을 대상으로 성 인지적 훈련을 실시하며, 평화 지원 작전에 참가하는 시민요원들에게도 성 인지적 훈련
을 시킬 것을 요구한다. 평화 협상 및 이행 시 여성과 소녀들의 특수한 요구 등을 고려하는 성 인지적 관점을 적용한다.

3) 보호 (Attention to specific protection needs of women and girls in conflict)
무력 갈등 상황에서 성폭력과 다른 형태의 폭력으로부터 여성과 소녀를 보호할 특별한 조치를 취할 것을 요구하고 있다. 위급한 상황(무력분쟁 동안이나 분쟁 종식 후)에서, 그리고 난민촌과 같이 인도적 지원이 필요한 상황에서 여성과 보호해야 한다. 또한 각 국가들은 대량학살, 빈인륜적 범죄, 여성과 소녀에 대한 성폭력 범죄를 포함한 모든 전쟁범죄 책임자들을 기소할 책임이 있으며 이들 범죄를 사면 조항에서 제외시킬 것을 요구한다.

4) 사무총장 및 안전보장이사회 활동 시 젠더 관점 채택 (Gender perspective in UN programming, reporting and in SC missions)
유엔 사무총장 보고와 안전보장이사회 활동에 성 인지적 관점을 포함하는 필요한 조치를 취할 것을 요구하고 유엔 사무총장은 무력 갈등이 여성과 소녀에게 미치는 영향, 평화 건설에서 여성의 역할 및 젠더 차원에서 평화 과정과 분쟁 해결에 대한 연구를 수행해야 하며, 안전보장이사회 활동은 여성단체와 협의를 포함하여 분쟁이 성별에 따라 미치는 영향과 여성을 고려하여야 한다.
표 2. 유엔 안전보장이사회 결의 1325호 발췌문

1. 분쟁의 예방, 관리, 해결을 위한 국가, 지역, 국제적 제도들과 메커니즘에서의 모든 정책결정 수준에서 여성의 대표성을 증대를 보장하기를 회원국들에게 촉구한다. ……
5. 유엔 평화유지활동에 캐던 관련을 통합시키는 의향을 표명하며, 유엔 사무총장은 적절한 경우 현장 활동(field operations)에 캐던 요소를 포함시키도록 보장할 것을 촉구한다. ……
8. 평화 협정을 협상하고 실행할 때 관련된 모든 행위자들은, 무엇보다도, 다음을 포함한 캐던 관점에 채택할 것을 요구한다.
   (a) 본국 충원 및 재정적 기간 동안, 그리고 사회 복귀, 재통합, 문제 해결을 위한, 여성과 소녀들의 특별한 필요:
   (b) 현지 여성들의 평화 주도권 및 분쟁 해결을 위한 토착적 과정들을 지원하는 조치들과,
      모든 평화협정의 실행 메커니즘에 여성들을 참여시키는 조치들;
   (c) 여성 및 소녀들의 인권을 보호하고 존중하는 것을 보장하는 조치들, 특히 이것들이 현
      법, 선거체제, 경찰과 사법부에 관련될 때; ……
10. 무력분쟁의 모든 당사자들에게 캐던에 기초한 폭력 — 특히 강간과 기타 형태의 성적 학대—
    으로부터, 그리고 무력분쟁 상황 속에서의 모든 다른 형태의 폭력으로부터, 여성과 소녀들을
    보호하는 특별한 조치들을 취하도록 요구한다: ……
13. 무장해체, 동원해제, 그리고 재통합을 위한 계획 과정에 참여하는 모든 사람들에게 여성 뇌
    역전투원과 남성 뇌역전투원의 요구사항이 상이하다는 점을 고려하고 또한 그들의 피부양자
    들의 요구들을 고려하도록 격려한다.
16. 유엔 사무총장은 무력분쟁이 여성과 아이들에게 미치는 영향, 평화 구축에로서의 여성의 역
    할, 평화 과정과 분쟁 해결에서의 캐던 요인들에 대해 연구를 수행하도록 요청한다. 이러한
    연구의 결과물에 대해 안전보장이사회에 보고서를 제출하고 이것이 유엔 회원국 모두에게
    이상 가능하게 제공될 것을 또한 요청한다.
17. 유엔 사무총장은 평화 유지 사명과 여성 및 소녀에 관련된 모든 다른 측면들을 통틀어 캐던
    주류화 진전 상황을, 적절한 경우에, 안전보장이사회에 대한 그의 보고서에 포함시키길을
    요청한다.

출처: 존 베일리스·스티브 스바스 편저 2006, 692

2. UN SCR 1325 후속 결의들

1) UN SCR 1820

UN SCR 1820은 시민사회, UN 기구, UN 회원국 등의 수 년에 걸친 움직임 끝에 2009년 6월 19일 안전보장이사회에서 채택되었다. UN SCR 1820은 유엔 안전보장이사회가 무력분쟁 시 발생하는 성폭력
을 국제형태와 안보 이슈로 인정하고 이 문제를 다루는 것을 안전보장이사회의 권한으로 인정하였다는 점에서 매우 중요하다. 이라
한 변화는 성폭력이 계속되는 곳에서는 지속 가능한 평화가 가능성 하지 않다는 인식에 기반한다. UN SCR 1820은 성폭력을 전쟁의 전술로 인정한 최초의 문건이다. 안전보장이사회는 유엔 사무총장의 보고서를 요구할 책임이 있으며 평화유지군 요원의 훈련 등을 통해 이러한 진화한 행위에 대한 유엔 차원의 예방과 보호 조치를 개선할 필요가 있음을 강조하고 있다. 또한 이 결의안은 성폭력과 여성의 참여와 세력화 간의 연계에 주의를 환기시키고 있다.

2) UN SCR 1888

UN SCR 1888은 2009년 9월 30일 만장일치로 채택되었다. 안보리는 분쟁 시 성폭력 문제를 집중적으로 다루는 이 결의안 채택을 통해 유엔 차원에서의, 그리고 개별 국가 수준에서의 포괄적이고 체계적인 대응을 촉구하고 있다. 즉 성폭력 사태에 대한 비난의 수준을 넘어서서 전시 성폭력 사태가 근절되도록 실질적이고 효과적인 조치를 취하고자 한다.

안보리는 2009년 유엔 사무총장의 보고서에 기초하여 무력분쟁 시 여성과 여아에 대한 성폭력 문제 해결에서 진전이 더디다는 것에 대해 깊이 우려하며 분쟁 시 성폭력 문제를 근절하기 위해 보다 강력한 조치를 취할 필요성을 인정하였다. 먼저 안보리는 UN 회원국에게 전쟁의 전술로서 성폭력을 사용하는 것을 중단하도록 효과적인 조치를 취하도록 촉구하였다. 특히 성폭력 가해자 중 일부만이 재판받고 처벌받았다는 사실에 우려를 표명하며 개별 국가들이 이들을 기소할 책임이 있음을 강조하였다. 분쟁 중의 각종 학대를 예방하기 위해서는 불처벌 중독이 관건이라는 것이다.
또한 유엔 사무총장은 특별 대표를 임명하여 “분쟁 시 성폭력에 반대하는 유엔행동(UN Action Against Sexual Violence in Conflict)”이라는 기구 간 활동을 관장하도록 하고, 무력분쟁 시 성폭력 상황이 발생되면 신속하게 전문가팀을 배치하도록 요구하였다. 안보리는 유엔 차원에서 전시 성폭력에 관한 정보를 공유하도록 요청하였다. 이외에도 안보리는 강간 및 성폭력으로부터 여성의 보호기 위한 특별규정을 만들어 유엔 평화유지활동에 젠타자문관(gender adviser)이나 여성보호 담당자를 배치하도록 결정하였다. 또한 안보리는 회원국에게 평화유지 작전 시 더 많은 여성군인이나 경찰인력을 배치하도록 독려하였고, 사무총장에게 유엔평화유지활동에 발생하는 성적 착취와 학대에 대해 관용제로(zero tolerance) 정책을 취하도록 요청하였다. 한편 유엔의 모든 평화협상의제에 성폭력이슈를 포함시키도록 촉구하였다.

3) UN SCR 1889
UN SCR 1889는 UN SCR 1325 채택 9주년을 맞아 열린 토론회를 거쳐 2009년 10월 5일 만장일치로 채택되었다. UN SCR 1325 채택 10주년을 앞두고 안보리는 분쟁의 예방과 해결, 평화 구축 과정에서의 여성의 참여를 다시 한 번 강조하고 이를 실천에 옮기기 위한 구체적인 조치들을 제시하고자 UN SCR 1889를 채택하였다.

UN SCR 1889는 분쟁의 예방, 해결, 분쟁 후 모든 과정에서의 여성의 과소대표성에 대해 깊은 우려를 표명하며, 유엔 차원에서의, 그리고 개별 국가 및 국제/지역조직에서의 여성의 참여를 독려하고 있다. 특히 무력분쟁 이후 재건 과정에서의 성 주류화를 보장
하도록 촉구하면서, 분쟁 후 여성 역량을 강화하며 교육의 기회를 보장하고 보건 등의 영역에서 여성의 필요사항이 고려되도록 촉구하고 있다. 또한 평화구축위원회 및 평화구축지원사무소가 성 평 등과 여성의 역량 강화를 위해 지속적으로 관심을 가지고 자원을 동원할 것을 독려하여, 사무총장이 평화 구축 과정의 초기 단계부터 여성의 참여를 보장하도록 요청하고 있다.

이와 더불어 UN SCR 1889는 사무총장에게 결의안 1325호의 이행 여부를 판단할 수 있는 지표이름표를 제시하도록 요청하고 있는데, 이 지표들은 유엔기구들, 국제 및 지역기구들, 그리고 회원국이 1325 이행보고서를 제출할 때 기준으로 사용될 것이었다. 따라서 이 결의안은 여성, 평화, 안보에 관한 의무 수행에 대한 모니터링과 보고 과정에 초점을 둔다고 평가된다.

4) UN SCR 1960
유엔 사무총장의 2010년 보고서에 입각하여 UN SCR 1960은 12월에 채택되었다. 이 결의안에서 안보리는 성폭력 행위를 예방하고 그에 대응하는 효과적인 조치들을 취하는 것이 국제 평화와 안보 유지에 크게 기여할 수 있다는 점을 확인하면서, 모든 무력분쟁 당사자들에게 주각적으로 그러한 행위를 완전히 중지할 것을 반복해서 요구하였다. 유엔 차원에서는 사무총장에게 성폭력을 행사하였거나 이에 대해 책임이 있는 무력분쟁 당사자들에 대한 상세한 정보를 제출하도록 요구하고, 성폭력 관련 정보를 UN 안보리 제재위원회와 공유하도록 요구하였다. 또한 분쟁 시 성폭력에 관한 모니터링, 분석, 보고 시스템을 만들도록 요구하였다. 한편 UN 채
제 8의 관련 부처들뿐 아니라 ‘분쟁 시 성폭력에 반대하는 UN행동’을 구성하는 기구들이 분쟁 시 성폭력 당주 사무총장 특별 대표의 활동을 지속적으로 지원하도록 독려하였다. 분쟁 시 성폭력 당주 사무총장 특별 대표에게는 UN SCR 1888에 따라 성폭력에 관한 브리핑을 지속적으로 제공하도록, 그리고 사무총장에게는 UN SCR 1820과 1888 이행에 관한 연례보고서를 안보리에 지속적으로 제출하도록 요구하였다. 이와 더불어 UN 회원국에 보다 많은 여성 군인 및 경찰 인력을 UN 평화유지활동에 배치시키도록, 그리고 성폭력에 대한 적절한 교육을 받은 모든 군인 및 경찰 인력을 제공하도록 독려하고 있다.

IV 유엔 안전보장이사회 결의안 1325호 실행 및 확산 과정

1. UN SCR 1325 실행 체계와 문제점

UN SCR 1325 및 후속 결의들은 기존의 국가 중심적 안보 시각에서 벗어나 국제적, 국가적, 개인적 차원의 안보 문제를 통합적으로 다루고 있다. 따라서 이를 실행에 옮기기 위해서는 다층적 거버넌스가 필요하다. 실제 UN 등의 국제기구, 국제비정부기구, 정부, 지역민간단체가 협력 협조하는 거버넌스 구조를 상정하고 있다. 따라서 UN SCR 1325 및 후속 결의들은 다양한 행위자를 그 대상으로 한다. 즉 국제 수준(UN, 평화유지군, 기타 국제기구, 국제비정부기
구), 지역 수준(EU와 같은 지역기구), 국가 수준(정부, 군, 경찰 등), 국가 하위 수준(분쟁 당사자, 민족 집단 등), 폴뿌리 수준(지역여성단체, 기타 민간단체), 개인(여성과 어린이)에 이르기까지 다양한 행위자를 포괄하고 있다. 따라서 UN SCR 1325 실행 체계는 매우 포괄적이고 복잡하다. 예컨대 UN SCR 1325 및 후속 결의들은 유엔 안전보장이사회, 유엔 사무총장, 유엔 회원국, 분쟁 당사자들, 국제정부기구 및 지역단체들이 무력분쟁 지역에서의 여성 및 소녀의 보호, 평화 회복에서의 여성의 참여를 증진시키기 위해 취해야 할 제반 조치들을 명시하고 있다.

그렇다면 UN SCR 1325 채택 후 10년 동안 UN SCR 1325 실행을 위해서 어떠한 노력이 기울여졌으며 그 성과는 무엇인가? UN SCR 1325 채택 10주년을 맞아 이루어진 UN 젠티아슈와 여성 진출 담당 특별보좌관의 성명에 따르면, 안보리는 여성, 평화, 안보 관련 공개토론회 및 아시아 포럼들 회의를 여러 차례 개최하였으며, UN이 UN 시스템 차원에서의 행동계획을 채택하여 실행 여부를 모니터링하고 개별 국가들도 국가행동계획을 채택하도록 요구했다(Mayanja 2010). 6 결의안에서 규정한 바와 같이 유엔 사무총장은 2002년부터 매년 관련 보고서를 제출하였고, UNIFEM 전문가들의 권고 및 평가표 등도 유엔에 제출되었다. 한편 안보리는 국가별 보고서에 성 인지적 관점을 도입했다. 1325호 실행을 응호하는 UN 회원국들은 유엔 안에서 1325 친구들(Friends of 1325)이라

6 실제 UN은 2005~2007년간 UN 차원의 행동 계획을 채택하였으며 2008~2009 년간 계획도 마련하였다. 또한 회원국 국가들의 실행 노력을 지원하기 위해 친여 개의 활동을 수행하였다.
는 비공식 특별그룹을 형성하여 UN SCR 1325에 대한 인식 제고 및 실행 촉진을 격려하였다.7

지역 수준에서도 1325 실행을 위한 여러 계획이 채택되었는데, 대표적인 것은 EU와 아프리카연합(African Union)의 활동이다. 예컨대 유럽연합은 'EU 1325 파트너십'을 만들어 군, 학계, 민간단체를 포함한 지역적, 국가적 기구들을 연합하여 인식 제고 및 유럽 지역 차원에서의 실행 노력을 조정하였다. 아프리카연합은 유럽연합과 파트너 관계를 맺고 개별 아프리카 국가들의 1325 실행 노력을 지원하였다(Myanja 2010).

국가 수준에서도 1325 실행을 위한 노력들이 기울여졌다. 2010년 8월 당시 18개 국가들이 국가행동계획을 채택하였다. 독일의 경우는 여성, 평화, 안보 전략을 센터 평등에 관한 기존 국가 정책에 통합시켰고, 스웨덴은 ‘센더세력(Genderforce)’을 만들어 정부기관과 NGO들이 1325 실행을 위한 공동의 접근 방식을 개발하도록 했으며 국제적 미션 수행 시 혼란과 계획과 같은 이슈에 집중하였다(Myanja 2010).

한편 비정부기구들은 인식 제고 및 움호 활동을 펼쳤는데, 여성, 평화, 안보에 관한 연구를 수행하고 정보를 제공하거나 움크숍이나 회의를 조직하였다. 실제 UN SCR 1325 채택 이후 여성단체들은 이 결의안의 이행을 모니터하고 결의안이 완전하고 신속하게 집행되도록 다양한 활동을 펼쳤다. 앞서 언급한 ‘여성, 평화, 안보에 대한 비정부기구 움킹그룹’은 여성의 참여, 갈등 예방, 여성과

---

7 캐나다는 1325 친구들 조직을 주도했고 이 그룹의 핵심 국가로 활동하고 있다.
여아의 인권 보호를 위해, 관련 유엔 안보리 결의안의 실행을 위해 활동하고 있다. 이 위킹그룹은 분쟁 지역에서 활동하는 여성인권 운호자들과 유엔 본부의 정책결정자 간에 다리를 역할을 하고 있다. 또한 2004년과 2005년에는 유엔 안보리 결의안 1325 이행 성과에 대해 보고서를 발간하였다. 이외에도 국제사명위원회 (Amnesty International)와 같은 국제NGO, 그리고 캐나다 평화구축조정위원회(Canadian Peacebuilding Coordinating Committee)나 독일 여성안전보장이사회(Women’s Security Council, Germany) 등에서 자국의 결의안 이행 수준에 대해 보고서를 발간하였다.

이와의 평화와 자유를 위한 세계여성연합이 운영하는 평화여성 (PeaceWomen) 프로젝트나, UNIFEM이 제공하는 여성, 전쟁, 평화 웹 포털(http://www.womenpeace.org), 국제회개천우회가 실시한 여성평화형성자 프로그램 등은 관련 정보 제공, 세미나와 교육 제공 등의 역할을 수행하고 있다(정경란 2006, 3-4).

그러나 이와 같은 노력과 일부 성과에도 불구하고 전체적인 진전은 "극단적으로 느린 속도로" 이루어졌다(Mayanja 2010). UN 사무총장 보고서에 지속적으로 지적되었듯이, 전시 성폭력 사태 발발을 예방하고 여성의 전시에 보호하고 평화과정에 참여시키는 1325호의 주요 목표는 쉽게 달성되지 않았다. 2009년 UN 사무총장 보고서에 따르면, "여성은 평화 협상 테이블(peace table)에 거의 부재하며, 대부분의 갈등 지역에서 제3자 조정자, 혹은 UN 대표로서 상당히 과소대표되어 있다(United Nations Secretary-General 2009, 4)." 또한 1992년 이후의 21개 주요 평화과정에 대한 UNIFEM의 2009년 평가(review)에 따르면 평화협정에 서명

UN SCR 1325 실행이 쉽지 않으리라는 것은 사실 견해인 채택 초기부터 쉽게 예측할 수 있었던 사안이다. UN SCR 1325의 이상적이고 포괄적인 측면은 현실에서의 실행을 어렵게 하였다. 무엇보다 분쟁 당사국 혹은 당사자가 UN SCR 1325를 실행하고자 하는 의지를 가지지 않는다면 분쟁 시 성폭력 근절 및 여성의 평화 협상 과정에의 참여는 이루어지기 어려웠다. 유엔 젠타이슈와 여성진출 담당 특별보좌관이 지적하였듯이, 안보리는 UN 차원의 실행에 집중함으로써 개별 국가들, 그리고 시민 사회의 활동의 중요성을 강화하였다. UN 차원의 행동계획은 자원을 동원하고 계획된 활동을 첫차는 데 필요한 공동작업을 도출하지 못하였다. 또한 UN 차원에서 회원국이 결과에 대해 책임을 지도록 만들 수 있는 단일한 메커니즘을 만들어내지 못한 것도 UN SCR 1325 실행의 문제점으로 지적되었다(Mayanja 2010).

실제로 UN SCR 1325 실행의 결정적인 문제점은 회원국 국가들이 1325 실행에 대해 전반적으로 무관심했기 때문이다. 캐나다와 같은 몇몇 선진국이나 분쟁 시 성폭력 사태를 경험한 일부 아프리카 국가들은 UN SCR 1325를 적극 웅호하고 그 실행에 앞장 섰지만, 그 외의 대부분의 국가들은 UN SCR 1325의 의미나 내용
을 제대로 파악하지 못하였고 따라서 UN SCR 1325 실행에 매우 소극적이었다(ICAN 외 2010). 이러한 맥락에서 1325 실행을 위해 서는 개별 국가들의 역할이 무엇보다도 중요하다는 공감대가 형성 된다.

2. 국가행동계획 수립

2010년 UN SCR 1325호 채택 10주년을 맞아 새롭게 1325호 실행을 위한 논의가 활성화되기 시작하였다. 특히 UN은 개별 국가 로 하여금 1325호 실행을 위한 구체적인 국가행동계획(National Action Plan)을 채택하도록 강력히 촉구하였다. 국가행동계획 속 에 구체적인 지표를 제시함으로써 실행 여부를 측정할 수 있는 기 능성을 제공하도록 권고하고, 동시에 예산을 책정하도록 촉구하고 있다.

랑스, 이탈리아, 네팔, 필리핀, 르완다, 시에라리온, 미국, 호주, 독일 등 24개국이 추가되어 2013년 3월 현재 총 40개 국가가 국가행동계획의 채택 및 개정을 마친 상태이다.

2010년 이전에 국가행동계획을 채택한 16개국을 살펴보면, 12개 국가가 유럽 국가였으며, 3개국은 분쟁을 경험했던 아프리카 국가였고, 1개국만이 라틴아메리카 국가였다. 이것은 남녀평등지수와 높은 유럽 국가들이 여성, 평화, 안보 문제에 민감하며 적극적인 수용태도를 보인다는 것을 시사한다. 또한 분쟁을 실제 경험했던 국가들이 UN SCR 1325의 의미와 필요성을 더 정확히 이해하고 적극적인 수용태도를 보였다. 라이베리아, 우간다, 코트디부아르, 시에라리온 등의 아프리카 국가들, 보스니아-헤르체고비나는 실제 분쟁 시 성폭력 사태를 경험한 분쟁 국가들이었다. 반면, 미국, 호주 등의 국가들은 국가행동계획 채택에 적극적이지 않다가 최근 1325 실행에 대한 국제적 압력이 높아지자 뒤늦게 행동계획을 채택하였다. 홍미로운 것은 아시아 국가 중에서는 네팔만이 유일하게 국가행동계획을 채택하였다는 사실이다. 일본, 한국, 중국 등 동아시아 주요 3개국은 높은 경제 수준과 교육 수준을 보이며면서도 아직까지 국가행동계획을 채택하지 못하였다.

유럽 국가들은 개별 국가 수준에서도 1325호 실행 및 국가행동계획 마련에 적극적이었지만, 유럽연합 수준에서도 별도의 조치를 통해 1325호 실행을 촉진하고 있다. 2008년 12월 EU이사회는 UN SCR 1325와 1820 실행을 위한 EU 전략의 개요를 보여주는 2개의 문서를 채택하였다. 이것은 "UN SCR 1325와 1820 실행에 대한 EU의 포괄적 접근(Comprehensive EU Approach),” "유럽
안보와 방어(defence) 정책 맥락에서의 UN SCR 1325 및 이를 강화하는 1820의 실행이다(Council of the European Union 2008a, 2008b). 포괄적 접근(CA)이라고 언급되는 이 문서들은 국가행동 계획 및 전략에 있어서 각 국가 수준에서 이미 존재하는 것을 보완하면서 UN SCR 1325 실행에 대한 EU의 공동된 접근 방식을 보여주었다. 한편 EPLO(European Peacebuilding Liaison Office)는 2010년 6월 UN SCR 1325 실행 관련 유럽 국가 21개국의 정책과 실행 내용을 출간한 바 있다(EPLO 2010). 동년 9월에는 시민사회 조직(Civil Society Organizations: 이하 CSO)이 유럽 차원의 실행에 관련하여 입장표명문서(position paper)를 출판하였다(CSO 2010). 유럽 각국의 80개 이상의 시민사회 조직과 네트워크가 이 문서 작성에 참여하였으며 EPLO가 조정 역할을 하였다. 이 문서에서 EU 차원과 EU 회원국가 차원에서 여성, 평화, 안보 관련 규범을 실행하기 위한 10개의 제안이 제시되었다.

한편 UN SCR 1325 실행 여부를 평가할 수 있는 지표 개발은 국가행동계획의 핵심적인 부분이라 할 수 있다. 2010년 7월 EU 이사회는 EU의 UN SCR 1325 및 1820 실행 여부를 판단할 수 있는 지표들을 선정하여 제시하였다(Council of the European Union 2010). 이 지표들에 따라 EU 이사회는 2011년 5월 실행보고서를 제출하였는데, 이 보고서에 따르면, EU 국가들은 여성, 평화, 안보에 관한 UN 태스크포스 설립, UN SCR 1325 실행에 대한 EU 회원국의 연간 경험 교환, 젠더 관점 훈련과 같은 항목들을 이미 실행에 옮겼다. 반면 평화 과정에서의 여성의 참여에 대한 EU의 정치적 지지 보장, EU 정책결정 지위에서의 여성의 포함 등과 같은 사
항들은 개선될 필요가 있다고 지적되었다(Council of the European Union 2011).

3. 여성, 평화, 안보의 국제규범의 국내 수용 과정

앞 장에서 살펴본 바와 같이 UN SCR 1325호가 2000년에 채택되었음에도 불구하고 이를 실행에 옮기기 위한 국제적 노력은 비교적 최근에 와서야 본격적으로 이루어지고 있다. 이러한 상황은 한국의 경우에도 그대로 나타난다. 한국 정부가 1325호 친구들 그룹의 일원으로서 UN SCR 1325호 및 후속 결의 1820호, 1888호, 1889호, 1960호 채택을 지지하였던 것은 사실이다. 그러나 이것이 곧 UN SCR 1325의 정신과 취지를 국가 차원에서 받아들여 정책에 반영하였다는 것을 의미하지는 않는다. 실제 UN SCR 1325는 오랫동안 한국에서 거론되지 않았고 거의 아무런 관심도 받지 않았다고 해도 과언은 아니다.

UN SCR 1325에 대한 최초의 관심은 한국여성평화운동계로부터 나왔다. 평화를만드는여성회 대표로서 여성평화운동에 오랫동안 관여해왔던 김이현숙은 여성재단 이사장 박영숙과 더불어 2006년 12월 유엔 안보리 결의 1325호 이행과 한국의 평화와 화합에 기여하고자 1325퍼스클럽을 발기하였다. 1325퍼스클럽은 1325호 및 후속 결의의 한국어 번역 등에 노력을 기울이기는 하였지만(1325퍼스클럽 2012), 1325호 관련 이슈를 대중적으로 알리는데 성공하지는 못하였다. 한편 평화를만드는여성회는 한국여성단체연합과 더불어 2010년 11월 외교통상부에 서한을 보내 한국
정부의 UN SCR 1325호 이행 여부에 대해 구체적인 결의를 하였고 또 1325 이행을 위한 국가행동계획 작성은 촉구하였다(정경란 2010).

이후 한국여성평화운동계는 국회를 통한 관련 이슈의 의제화를 모색하였다. 2011년 6월 24일 국회 여성이족위원장 최영희 의원을 포함한 국회의원 32명이 ‘유엔 안전보장이사회 결의 1325호에 따른 국가행동계획 수립 촉구 결의안’을 제출하였고, 평화를만드는여성회와 한국여성단체연합은 이 발의를 환영한다는 취지의 논평을 내놓기도 하였다. 같은 해 7월 8일에는 신낙균 의원실 주최로 평화·안보 분야에서의 여성의 역할이라는 주제로 유엔안보리 결의 1325호 이행과 국가행동계획 수립을 위한 토론회가 국회에서 개최되었다. 이 토론회에서는 영국대사관과 미국대사관에서 각기 영국, 미국의 사례에 대해 발표하기도 하였다. 그러나 정부 차원의 신속한 반응이 나타나지 않자, 2012년 2월 27일 또 다른 ‘유엔 안전보장이사회 결의안 1325호에 따른 국가행동계획 수립 촉구 결의문’이 국회에서 통과되었다.

국회에서의 거듭되는 국가행동계획 수립 요구에 직면하여 한국 정부는 UN SCR 1325호 이행을 위한 국가행동계획안을 마련하는 방향으로 움직이기 시작하였다. 정부의 국가행동계획 초안 마련 과정은 철저히 정부 주도형이었다. 외교통상부를 주무부처로 하여 국방부, 여성가족부, KOICA, 행안부, 통일부, 법무부의 제안을 수렴, 취합하는 형태로 초안이 마련되었다. 2013년 1월 25일 외교통상부 국제기구국 주도로 여성단체 대표들과의 첫 간담회 자리가 마련되었다. 여성계를 대표하는 민간 인사들은 외교통상부가
매한 초안의 구체적인 내용에서도 지적을 하였지만, 무엇보다도 초안이 만들어진 방식, 즉 정부 부처들의 의견을 단순 취합한 후 민간의 의견을 수렴하려는 것에 대해 가장 큰 문제를 제기하였다. 3월 28일에는 여성가족부 주최로 2차 간담회가 열렸는데, 시민사회 대표들은 국가행동계획의 초안 작성에서부터 후일 이의 시행에 이르기까지 지속적으로 1325 문제를 다룰 수 있는 민관 합동의 위 원회 설치를 제자 요구하였다. 또한 1325 국가행동계획을 마련하 고 관장하는 주무부처가 외교부가 되어야 할지, 여성가족부가 되 어야 할지에 대해서도 계속적으로 다양한 의견이 제시되었다.

한편 여성계 대표들은 1325호의 의의와 내용을 숙지하고 정 부 측에 조율된 목소리를 내고자 ‘1325 네트워크’를 구성하여 활 동하기 시작하였다. 여기에는 평화를만드는여성회, 한국여성단체 연합, 한국YWCA연합회, 한국여성정치연구소, 여인지사, 여성평 화의교포림, 한국여성의전화, 여성정치세력민주연대, 주한미군범 최근정운동본부 등이 참가했다. 현재 ‘1325 네트워크’는 역량 강화 전략 워크숍 개최, 토론회 개최, 국가행동계획 초안 검토 등 활발 한 활동을 펼치고 있다.

2013년 4월 10일 ‘1325 네트워크’와 국회의원 연구단체 ‘민주 주의와 복지국가 연구회’가 공동으로 개최한 국회 토론회에는 국 회의원, 여성계 인사들, 그리고 정부 관련부처 실무자들이 모여 열 릴 토론을 하였다. 앞서 열렸던 2차례의 간담회 때보다 활선 구체 적인 사안들에 대한 심도 있는 질의와 응답이 이루어졌다. 더욱이 이 토론회에서는 정부 측에서 그간의 시민사회 측의 요구를 받아 들여 민관합동 협의체를 설치할 의사를 밝혀 국가행동계획 수립
방송에 변화가 생겼음을 시사했다. 현재 1325호 국가행동계획 민관협의체가 발족하여 국가행동계획의 내용을 검토 중이며 올해 말까지 국가행동계획 최종본을 도출할 예정이다.

V 여성, 평화, 안보의 국제규범, 그 의의와 한계

페미니즘 국제정치학이 여성의 경험을 반영하고 여성의 관점에서 본 국제정치학을 추창하였듯이, 유엔은 여성의 경험을 포함시키고 여성을 주체로 상정하는 국제규범을 만들고 있다. 특히 여성, 평화, 안보에 관한 유엔 안전보장이사회 결의안 1325호는 전시 성폭력 근절, 평화 구축에 여성의 참여를 강조하는 획기적인 것이었다. 이는 무력분쟁과 평화 구축을 남성들의 점유물로 간주하였던 기존의 시각을 뒤집는 것이었다. 1325호 결의안의 채택 과정은 국제기구 (UN)와 국제비정부기구(여성단체들과 인권단체들)가 글로벌 거버넌스를 이룬 전형적인 사례였다. 그러나 1325호 결의안의 실행은 추가 결의안의 채택, 실행 결과 모니터링 등에도 불구하고 잘되지 않았고 실제 국제정치 관행을 바꾸는 데 성공하지 못하였다. 유엔 차원의 여러 조치에도 불구하고 개별 국가들이나 분쟁 당사자들이 UN SCR 1325 실행에 적극적이지 않았기 때문이다. 결국 국가 차원의 책임 있는 실행 여부가 1325호 정신을 살리는 데 가장 중요한 요소라는 점이 분명해졌다. 이에 유엔은 회원국들에게 1325호 이행을 위한 실효적이고 효과적인 국가행동계획을 채택하도록 권고하였고 2013년 현재까지 40여 개국이 국가행동계획을 채택 희
은 개정하였다.

이 글은 여성, 평화, 안보에 관한 국제규범이 유엔 차원에서 어떻게 형성되며 이것이 개별 국가 차원으로 어떻게 확산되는지를 분석하였다. 결론적으로 볼 때, 유엔 안보리 결의 1325호가 얼마나 철저히, 그리고 완전하게 이행되고 있는가 하는 문제와는 별도로, 평화와 안보에 대한 여성주의적 관점에서의 국제규범이 형성된 것은 장기적인 관점에서 여성, 평화, 안보에 대한 인식의 재고를 초래할 것으로 보인다. 무엇보다 전쟁이나 평화와 같은 이슈를 여성과는 무관한, 혹은 성 중립적인 것으로 간주하였던 기존의 시각은 계속 도전을 받을 것이다. 여성(과 소녀)들이 그들의 성으로 인하여 각종 분쟁으로부터 차별적인 영향을 받는다는 것을 인정하는 것은 여성 이슈가 평화 및 안보 이슈와 밀접하게 연관되어 있다는 것을 말한다. 이것은 이성이 발생 해결 및 평화 구축 과정에 적극적으로 참여하여야 할 필요성을 역설하며, 또한 그 여지를 만들어낸다.

물론 현실 국제정치 관행은 그리 쉽게 변하지 않을 것이다. UN SCR 1325 채택 이후의 10년이 그러했듯이, 향후의 10년도 매우 느린 속도의 변화만을 목격하게 될지도 모른다. 그럼에도 불구하고 UN SCR 1325호의 실패를 속단할 필요는 없다. UN 차원의 지속적인 노력, 국제여성운동의 지속적인 성장과 발전, 여성인권 개념의 확립, 여성주의적 안보 개념의 확립, 여성평화운동의 발전 등이 이루어질 때, 여기에 개별 국가들의 책임성 있는 실행을 강요 할 수 있는 메커니즘이 만들어진다면, 변화는 다디지만 일어날 수 있다.

마지막으로, 여성, 평화, 안보에 관한 인식 재고는 국제정치학
의 관련 연구 영역을 확대시킬 것이다. 이미 여성과 안보를 연관시키거나 분쟁 해결 및 평화 조성·구축에서의 여성의 역할을 강조하는 연구들이 상당히 전진되고 있으며(Moser 와 2001; Giles 와 2004; Mazurana 와 2005; Cockburn 2007; Binder 와 2008; Gallimore 2008; Gumru 와 2009; Tripp 와 2009; Cheldelin 와 2011; Fritz 와 2011), 향후 이 분야에서의 다양한 이론적, 경험적 연구가 이루어질 것으로 전망된다. 이러한 연구는 기존의 남성 중심적 국제정치학을 수정, 보완할 것이며, 국제정치학을 더욱 풍부하게 만들 것이다.
참고문헌


_____ 2011. "정체·평화·안보 그리고 여성." 김민정 외. 『정치정치학』 251-274.

서울: 한울아카데미.


존 베일리스·스티브 스미스 편저. 하영선 외 옮김. 2006. 『세계정치론』 3권. 서울: 올윤문학사.


International Civil Society Action Network (ICAN) and the MIT Center for


2011년 9월 30일).

필자 소개

강윤희 Kang, Yoonhee

국민대학교 국제학부 (School of International and Area Studies, Kookmin University) 조교수
서울대학교 외교학과 학사 및 석사, 영국 글리스고우대학교 정치학 박사

논리 "글로벌 여성인권 커버넌스와 러시아: 행위자의 다변화와 상호작용", "여성과 평화 표준 형성: 한국여성평화운동을 중심으로", 『젠더정책학』

이메일 yhkang@kookmin.ac.kr