지역개발에 따른 환경변화가 상세지역 바람장에 미치는 영향 분석

정우식*, 박종길, 이화운1, 김은별
인제대학교 대기환경정정보공학과/대기환경정보연구센터,
1부산대학교 대기과학과

1. 서 론

인구의 집중으로 인해 도시지역은 점차로 확대되어 왔고 이러한 도시지역의 확대는 주거 및 부대시설 등의 건설을 위해 1차적으로 도시지역 내에서의 공간적 확장을 위한 개발이 수행되었고 점차로 도시지역 내에서의 가용공간의 부족으로 인해 어쩔 수 없이 도시외곽지역으로까지 지역개발이 나타나고 있다.

문제는 이때까지는 이러한 도시지역에서의 개발현상이 무분별하게 행해져서 개발에 따른 자연재해와 같은 사후 발생가능한 문제점에는 관심을 거의 두고 있지 않았다는 점이다. 하지만 이때는 국민의 인식 속에 양적 평판과 양적 만족에서 벗어나 절적으로 향상된 생활을 하고 살다는 ‘참살이(well-being)’를 추구하고 있다는 점에서 지역적 개발에 따른 자연환경의 변화, 이와 관련된 문제제기를 통해 다양한 대처방안을 함께 마련하는 등의 지속적 관심 확대가 필요한 시점이 되었다.

따라서 본 연구에서는 지역적으로 수행되는 여러 가지 개발 사업에 있어 필연적으로 동반되는 지형적 변화가 인근 지역에 미치는 미기상학적 변화를 살펴보았다.

2. 연구방법

본 연구에서는 부산광역시에 있는 가덕도의 친환경 설계에서의 해양지역 개발에 따른 풍 하지역에서의 바람장의 변화를 중점적으로 살펴보았다. 일반적으로 바람에 의한 자연재해는 매우 강한 풍속에 의한 피해가 대부분이다(Zhou and Kareen, 2001). 즉, 평소의 일상적인 바람장의 변화보다는 바람에 의한 피해가 나타날 수 있을 만큼의 강도에서 이루어지지 않으면서 지형변화가 어느 정도 풍속의 강도를 유발하는지 무척 중요하게 된다는 것이다. 따라서 본 연구에서는 태풍급의 풍속이 볼 때, 해당지역에서 지형변화에 따른 풍속의 변화를 살펴보았다.

이를 통해 본 연구에서는 해당지역에서 자연상태의 조건(Base case), 식생을 제거한 조건(Bare case), 그리고 지형질토를 한 조건(20m case) 등 3경우에 대해서 풍속의 강도 변화 정도를 분석하였다.

3. 결과 및 고찰

본 연구에서 동향이 해당지역을 통해 붙어오는 240° 및 260° 동향 조건과 풍속이 25~
55m/s로 부는 기상조건에서 3가지 지형조건에 대한 분석을 수행한 결과, 자연상태의 지형 조건일 때에 비해 쇠퇴를 제거한 경우와 지형질토를 한 경우 모두에 있어 풍하층에서의 풍속 증가가 나타났다. 또한 개발지역 바로 후면에서는 큰 풍속의 증가가 함께 풍향의 변위도 크게 나타났으며 관심지역인 마을일대에서도 풍향의 변화와 풍속의 증가가 함께 나타났다.

Fig. 1. Geographical condition over the study area.

참고 문헌