# m－커버스토리 <br> 脫통신 바쁜 이통사 초거대 Al 선점경쟁 

미래 먹거리는 AI

5 G 서비스 보편화로 정체기 통신사업 융합 신사업 승부

SKT ‘AI컴퍼니’ 도약 방점 KT＇AI 디지코’ 기업 변신 LGU＋AI브랜드 익시 출시

탈통신 전략’에 적극나서고있는 이동통신 3 사 CEO （최고경영자）들이 인공지능（AI）사업을 차세대 먹거리 로집중육성한다는 전략이다． 5 G 서 비스가 보편화되면서통신시장은정 체기를 맞고있다．
유영상 SK 텔레콤 대표는＇기술과 서비스로 고객을 이롭게 하는 AI컴 퍼니로 도약에방점을 찍고있다．KT 를＇AI 디지코（디지털 플랫폼）기업＇ 으로 변신시킨 구현모 대표는 초거대 AI 믿음’을 상용화에 집중하고 있 다．황현식 LG유플러스 대표는 AI 브랜드＇익시를 시장이 출시하내 AI 사업 확장에 나서고있다．
AI 는통신•포털등 IT 업계는 물론 전통산업에서까지 활용할 정도로 확 산되고 있다． AI 기술이 적용된 서비 스를 일상에서 구현하기 위해서는 5 G－6G 등저지연통신이 기본이다．통 신시들은 기존 통신 사업과 융합해 미래의 먹거리를 양성할 수 있다는 차원에서 AI 사엽에서 승부를 보려 하고 있다．시장 전망도 밝다．1일 시 장조사업체 $\operatorname{IDC}$ 에 따르면 세계 AI 솔루션시장 규모는지난해대비 $17 \%$

이상 성장한 4500 억 달러약 608조 원）정도가될것으로 전망했다．
이통시들은최근초거대 AI 를시장 에 속속출시하고있다．초거대 AI 는 딥러닝 기법을 쓰는 인공신경망 중에 서도피라ㅁㅣㅣㅌㅣ（매개변수）가 무수히많 은AI를가맄ㅋㄴㄷㅏ．이통 3 사는초거대 AI 를핵심 서비스에 접목시킴ㅁ서비 스의 경쟁력을쑥끌어올리고있다． －에이닷킬러 서비스
유영상 SKT 대표는 AI 컴퍼니비 전을 SKT 만의 방식으로 달성하기 위해 현 5대 사엽군을 3대 추진전략 을 기반으로 추진한다고 밝혔다．$\Delta$ 코어비즈（Core Biz．）를 AI로 재정의 하고 $\triangle \mathrm{AI}$ 서비스로 고객 관계를 혁 신하며 $\triangle \operatorname{AIX}(A I+$ 디지털전환）로 혁신해나갈 것이라고공개했다．
SKT는 우선 고객의 서비스 이용 과 관련된 전 과정에 AI 를 적용하는 ＇AIMNO＇를 선보일 계획이다．고객 이 온라인에서 서비스，제품 탐색부 터가입，이용까지 전 과정을 막힘 엾 이 이용할 수 있도록 유무선 통신 프 로세스를개선해나갈 예정이다．미디 어 영역에서는 IPTV•채널•T커머스 등으로 흘어져 있는 미디어 자산을 통합할 뿐 아니라 AI 기술을 결합해 고객에게 맞춤형 콘텐츠를 제공하는 ＇AI 미디어 플레이어＇를 선보이겠다 는방침이다．엔터프라이즈분야에서 는업 자체를 고객의 AI 전환을 지원 하는＇AI 윤터프라이즈＇로 재정의해 나갈 계획이다．
（4면에 계속） ／채윤정 기자 echo＠metroseoul．co．kr


철도노조 오늘부터 총파업

철도노조의 총파업 예고일을 하루 앞둔 1일 서울역 승강장에서 승객들이 탑승할 열차로 이동하 고 있다．〈관련기사 5면〉

# 파월 발언에 韓 금리 $3.5 \%$ 마무리 기대 

⿱⿱䒑土大亍 기준금리 속도조절 시사 내년까지 인상은 이어질 듯

제롬 파월 미국 연방준비제도（ Fe d）의장이 기준금리 인상속도를 늦추 겠다고밝혔다．미국이 기준금리인상 속도를 늦출 경우한국의 기준금리인 상 부담도 줄어들 전망이어서，최종 기준금리가 $3.5 \%$ 안팎에서 마무리될 가능성에 무게가 실린다．

1 일 금융권에 따르면 제롬 파월 미 기준금리를3월 $0.5 \%$ 로， 5 월 $1 \%$ 로각 국Fed 의장은브루킹스연구소행사에 서＂기준금리 인상폭이 인플레이션을 둔화시키는 데 충분한 수준으로 접근 하고있다＂며＂12월부티는 금리인상속 도를 조절하는 것이 타당하다＂고 말했 다．오는 13일부버 이틀간 열릴 FOMC 정례회의ㅇㅔㅔㅓ 금리를 $0.5 \% \mathrm{p}$ 올리는 빅스텝에 나설수 있다는 발언이다． 앞서 미국 Fed는 올해 0．25\％이던

각 $0.25 \%$ p， $0.5 \%$ p인상한 데 이어 6 월，7월，9월， 11 월 $0.75 \%$ p 인상해 $4 \%$ 까지올렸다．
이에 따라 미국의 3 분기 국내총생 산（GDP）은전분기 대비 $2.9 \%$ 상승한 것으로나타났다．소비자 지출과기업 투자가 증가하면서 성장세로 전환했 다．〈2면에계속〉
／나유리 기자 yul115＠

## 경제위기 속 ‘선택과 집중’．．．투자•전략通 전진배치

SK그룹이 2023년 조직개편 및 임 원 인사를 1 일 단행했다．SK그룹은 내년까지 이어질 대내외 경영 위기에 대응하고 경영 불확실성에 대비하기 위해 투자 및 전략 전문가를 계열사 수장으로 전진배치하고 기존 원로 임

원들은 지주사로 집결해 컨트롤 타워 기능을 강화했다．〈관련기사 4면〉 SK 그룹내 최고 의사협의기구인 S K 수펙스협의회는 조대식 의장이 4연 임됐다．
사장단 인사에는 박성하 SK C\＆C 사장이 SK스퀘어 신임대표로 선임됐 다．윤풍영 SK 스퀘어 최고투자 책임

자는 SK C\＆C 대표로 옮겼다．박 대 표와 윤 대표는 하이닉스 인수를 함께 한 것으로 알려졌다．
SK텔레콤은 유영상 CEO체제를 유지한다．유 CEO 는 SK 브로드밴드 대표도 겸직한다

〈2면에 계속〉
／최빛나 기자 vitna＠

# 729만 중소기울은 화물연대 집단운송거부이 개탄하고 업무개시명령을 적극 환영한다 

## 중소기업계는 정부의 시멘트 분야 운송거부자에 대한 업무개시명령을 적극 지지하며， 화물연대 소속 운송거부자들은 조속히 운행을 재개할 것을 강력히 촉구한다

최근 우리 경제는 고물가•고환율－고금리의 복합위기를 맞아 정부와 국회，기업과 근로자 모두가 힘을 모아야 한다．하지만 11 월 24 일부터 계속된 화물연대의 집단운송거부로 건설 현장이 셧다운되고，수출 컨테이너 운송이 중단되는 등 중소기업의 피해가 확산되고 있다．
특히，일방적인 운송거부로 중소기업은 원부자재 조달이 어려워질 뿐만 아니라 제품 납기를 준수하기 어려워 해외 거래처마저 끊길 상황이다．
회물연대는 현행법상 정부의 정식 인가를 받은 노동조합이 아닌 화물 운송사업을 하는 개인사업주가 모인 단체이다．화물면내의 집단운송거부는 불법이자 자신들의 이익만을 챙기는 무책임한 집단 이기주의적 행동에 불과하다．국가 경제를 볼모로 삼고 운송을 거부하고 있는 화물연대는 당장 업무에 복귀하길 강력히 촉구한다．
정부는 산업현장의 피해가 더 이상 확산되지 않도록 운송뱅해 등 불법행위를 법과 원칙에 따라 엄정하게 처리해야 한다．아울러 산업현장의 피해 최소화를 위해 집단운송거부에 동참하고 있는 다른 업종의 운송거부자에 대해서도 조속히 업무개시명명을 내릴 것을 요헝한다．

2022．12． 2

## 중소기업단체협의회 회장 김 기 문

