패광산의 지질공학적 조사 및 대책 연구

김종태1* · 배두원1 · 이상철1 · 정교철1

1. 서 론

1980년대 후반기에 우리나라는 산업 구조의 변화와 에너지 소비형태의 변화, 광업의 경제적 감소 등으로 인하여 채광 활동이 위축되고 광산 경영의 비합리성으로 인하여 많은 광산들이 희망이거나 폐광을 하게 되었다. 이 시기에 폐광된 광산들은 채광 당시 필요했던 모든 장비들을 그대로 방치하였으며 갱 입구만 단순히 폐쇄하였다. 또한 방치된 폐광산의 깊은에는 지하수가 유입되어 광석내에 포함된 금속광물과 반응하여 다양한 금속이온을 포함한 채광수가 생성되었으며 경도 주변의 사면이나 계곡에는 많은 양의 폐석과 광미로 인해 다양한 중금속과 강한 이온을 나타내는 침출수가 유출되고 있다. 이번 연구의 목적은 지질공학적 방법을 이용하여 폐광산 주변의 오염원 조사를 실시하여 폐광산의 오염물질 치리에 대한 최적방안을 찾으려고 한다.

2. 본 론

본 연구지역은 경북 의성군 울산면 감계리에 위치하는 육상광산으로 대부분의 폐석은 산광산 주변부에 계단식으로 정비되어 있으며 폐석은 화강가 상당히 진행되었으나 새벽이 계곡 최상층 5부 동선의 산곽 입구에 배치된 폐석처리는 점토나 모래던도의 입자들이 혼합되어 있어 운전 시 빗물에 유실될 우려와 폐석과 물의 반응에 의한 산단 광산폐수가 생성될 가능성이 아주 높다. 광미 침출수는 채광수에 비하여 적은 양이지만 광미의 구성광물과 오랜 시간 반응한 후 배출되기 때문에 높은 오염도를 나타내며, 침출수로부터 녹색의 침전물이 형성되어 채광수에서 침전되는 뿔은색과 대조를 보여 준다. 광미 적착층 상부로부터 유출되는 배수로에는 강수량이 많은 경우 광미 상부층과 반응한 침출수와 지표수가 배출되며 이 유출수가 흐르는 배수로와 지류의 바닥에는 뿔은색 침전물이 형성된다.

2.1. 시험 및 해석

연구지역의 지하수 분포를 확인하기 위하여 광미적층장에서 물리검사를 실시하였으며 그 결과를 기준으로 총 3개곳을 결정하여 시추조사를 통해 지층분포 특성을 파악하였다. 또한 사면의 불안정으로 인한 침출수 및 채광수의 흐름을 파악하기 위해 광미적층장 주변 사면에 대해 평가능 급수 및 수치해석이 이루어졌다. 조사지역 주변 사면에 대한 지질구조를 파악한 결과 대표적으로 무려되는 파괴형태는 정도파괴(toppling failure)파괴였으며 사면안정성 해석결과 건조할 경우를 예상하여 최대 이상적인 값으로 모델링한 결과 Bishop 법을 적용하였을 경우 0.908, Janbu 법을 적용하였을 경우 0.859로 나타났다. 안전율이 모두 최소 안전율에 미치다.

주요어: 채광수, 침출수, 사면해석, 토양유심방, 고형화

1) 안동대학교 지구환경과학과 (jeong@andong.ac.kr)
하게 나타났으나 현재 콘크리트 격자공으로 보강이 되어 있는 상황이다.

그림 1. 광미적치장의 사면 해석 결과

연구지역에 대한 토양 유실량 추정치는 10년간의 평균 강우량(6월~11월)인 865.7mm를 기준으로 하면 64.59 ton/ha의 토양 유실이 발생한 것으로 추정되었다. 또한 조사지역의 함량량을 계산하기 위하여 SCS-CN법을 이용하였으며 해석결과 평균 함량율은 약 11.042%로 산출되었으며 하루 최대 유출량은 154ton/day로 해석되었다. 함량율을 낮추려면 유출량을 줄이기 위하여 지표수가 광미 적치장으로 유입되는 것을 차단해야 하며 채광 당시 설치한 선풍장 콘크리트 구조물은 철거한 후 그 자리에 주변에 흩어져 있는 폐식물을 모아 정리 작업을 하고 개구는 폐쇄 및 함을 방지할 위한 보강공사를 실시해야 할 것으로 판단된다.

2.2. 광미 처리를 위한 연구

광미의 고형화

폐광산의 광미적치장을 현재 상태로 유지한 채 침출수 양을 줄이는 방법으로 현장 내 고형화 방법을 고려할 수 있다. 광미를 공작하지 않고 고형화 장비를 사용하여 현장 내에서 시멘트 등의 고형화제를 사용하여 고형화하는 방법으로 산성강간에서도 졸감속의 유출을 최소화할 수 있는 보다 적극적 처리공법이다. 본 연구에서는 광미에 시멘트의 비율을 다르게 하여 압축시험을 한 결과 광미와 시멘트비율이 3:7인 경우 평균 1017.5kgf/cm²으로 강도가 확 인되었다. 그러나 광미와 시멘트의 비율이 7:3인 경우에도 쉽게 파괴가 일어나지 않는 강도 이므로 고형화된 광미의 처리방법 및 허용 위해서의 한계 등에 따라 비율이 정해질 수 있다.

그림 2. 고형화제의 강도 시험 결과 및 내부 단면
이론, 복토 및 석재

 욕동광산은 1988년에 폐장되어 20년이 지난 현재에도 광미 주변 지역에 토양오염도가 높으며 광미에서 수십년 내지 수백년 간 중금속을 흡수한 침출수가 유출될 잠재성이 있다. 또한 욕동광산 광미적적장 상류로부터 200m 벌어진 계곡에 적손되어 있는 광미는 현재 세곡지 광미적적장으로 옮겨 처리해야 한다. 현재 광미의 복토도 중금속으로 오염되었기 때문에 광미와 함께 처리해야하며 새로운 복토제를 이용하여 복토한 후 석재를 해야 할 것으로 판단된다.

폐석, 복토, 함몰 갱구의 처리 방안

세곡지 계곡 최상류 7부 능선의 갱구 입구 버려진 폐석터미는 점토나 모래입도의 입자들이 혼합되어 있으며 정지작업과 같은 조치를 취하지 않고 산사면에 그대로 방치되어있어 우천시 빗물에 유실될 우려와 폐석과 물의 반응에 의한 산성광산배수가 생성될 가능성이 아주 높다. 이에 따른 대책으로 배수로 설치, 광미적적장 주변 그라우팅, 차수막 설치 및 복토, 석재 및 조경 등을 실시해야하며 광미적적장으로부터 유출되는 침출수 방지를 위해서 지표수 유입 차단 및 그라우팅이나 수직 차수막을 설치해야 한다. 또한 깨내수 및 침출수 처리를 위해 깨내수와 침출수의 집수, 석회조 설치에 의한 pH값 조절 및 침전, 황산염 환원 조건에 의한 환원제가와 같은 수동적 처리법(passive)에 의한 정화 처리가 필요하다.

3. 결 론

현재 연구지역은 계곡부에 광미를 적치하고 사면에 콘크리트 붙목을 이용하여 광미의 유실방지와 사면안정성 문제를 해결하고 있다. 그러나 유출량의 차이는 있지만 광산배수가 하천으로 유입되고 있는 실정이다. 하천으로 유입된 침출수와 깨내수는 하천수 뿐만 아니라 경작지에서 재배하고 있는 농작물에 심각한 오염을 초래하기도 한다. 따라서 광해 방지와 침환 경작 광산을 조성하기 위해서는 광해 지역에 대한 정밀 조사가 필요하여 광산 배수의 고형화, 복토, 석재, 그라우팅, 차수막 등의 대책 및 복토 방안이 마련되어야 한다.

참고 문헌