Abstract

The objective of this study is to generate the regional scale runoff scenarios by using IPCC SRES A2 climate change scenario for analyzing the spatial variation of water resources in Korea. The PRMS model was adopted to simulate long-term stream discharge. To estimate the PRMS model parameters on each sub-basin, the streamflow data at 6 dam sites and Rosenbrock’s scheme are used for model parameter calibration and those parameters are translated to ungauged catchments by regionalization method. The other 3 dam sites are selected for the verification of the adequateness of regionalized model parameters in ungauged catchments. The statistical results show that the simulated flows by using regionalized parameters well agree with observed ones. The generated runoff scenarios by climate change are compared with observed data on 4 dam sites for the reference period. The consequences show that the selection of climate station for generating climate scenario affects the reliability of climate scenario at sub-basin. The comparison results of the streamflows between the 30-year baseline period (1971-2000) and future 90-year (2001-2030, 2031-2060, 2061-2090) show that the long-term mean annual runoff in the Han River has increasing trend, while the Nakdong, the Gum, the Youngsan and the Sumjin Rivers have decreasing trend.

keywords: Climate change, Regional scale, Water resources, A2 scenario, PRMS

요  지

본 연구의 목적은 IPCC SRES A2 기후변화 시나리오를 이용하여 지역 스케일의 기후변화가 수자원에 미치는 영향을 평가할 수 있는 유출시나리오를 생산하는 것이다. 장기유출분석을 위해 PRMS 모형을 선정하였다. 유역별 PRMS 모형의 매개변수를 결정하기 위해 6개 댐 유역에서 매개변수를 보정하고 지역화법론을 이용하여 미계측유역 으로 전이하였다. 3개 댐 유역을 미계측유역으로 가정하고 지역화법론으로 전이된 매개변수를 이용하여 모의능력을 분석하였다. 관측치와 모의치의 통계치를 분석한 결과 지역화법론을 통한 미계측유역의 유출분석은 유용한 것으로
1. 서 론

기후변화는 안정적인 물품급을 위한 수자원계획 수립에 불확실성을 증대시키고 홍수나 가뭄 등 극심한 자연재해의 대비적 마련에 어려움을 가중시키고 있다. 기상연구소(2004)는 지난 50년간 국내의 강수량은 감소한 반면, 일강수량은 80% 이상인 호우 일수의 발현도는 증가하고 있다고 발표하였다. 이와 같은 추세가 앞으로 계속 지속될다면 가뭄과 홍수피해는 더욱 증가하게 될 것이다. 21세기 전기금 균형기온이 1.4~5.8°C까지 상승할 것으로 전망되었으며(IPCC, 2001), 20세기 후반의 북극반도와 고위도지역에서 10년마다 0.5~1.0°C 정도씩 강수량이 증가되었다고 보고되었다(기상연구소, 2002). 이와 같은 강수와 기온의 변화는 결과적으로 수자원의 변화를 야기할 것이다. 강수량의 증가는 토양수분의 증가를 초래하며 동일 강수량에 대해서도 홍수의 강도를 증대시킬 수도 있으며, 기온의 증가는 증발산량을 증가시켜 강수량이 증가함에도 불구하고 유출량을 감소시킬 수도 있다. 이러한 기후의 변화는 국내 수자원의 안정적인 공급과 효율적인 관리 측면에서 심각한 위협요소로 작용할 것이다.

Arnell and Reynard(1996)는 영국전역에 대한 일관된 기후기상자리와 공급하고 간편한 일용공해량을 적용하여 하천유량의 변동성을 분석하였다. 이 연구에서는 2050년경 연평균강수량이 영국 북부에서는 약 5~15% 증가하고, 남부지역에서는 약 15~25% 감소할 것으로 예상하였다. 강수량이 증가할 것으로 분석된 영국 북부지역은 수자원의 수요량이 적은 지역이기 때문에, 남부는 대대로 위협이 있어 수요량이 많은 지역으로 향후 강수량이 감소할 경우 심각한 수자원 문제가 야기될 수도 있으며 이 논문에서는 저작권에 있음을 알림한다. 우리나라도 지역적으로 토지 이용의 변화가 심각하고 기후변화로 인해 야기되는 수자원의 변화가 지역의 사회·경제에 미치는 영향에서 지역별로 큰 차이가 나타날 것이다. 또한 지형적으로 남북으로 길고 쪼개 있고, 복잡한 산악지형으로 인해 지역적으로 기후특성과 유출특성이 상이하다.

따라서 기후변화에 따른 효과적인 수자원 영향평가를 위해서는 유역스케일의 지역적인 평가가 필요하며, 이를 위해서는 선형성 있는 유역별 기후 및 기후자리로 구축하고자 한다. 이를 통해 기후변화로 인한 지역별 수자원 변동성을 정량적으로 평가하고, 이에 대한 유역별 취약성을 분석하여 적절한 대응 및 적용대책을 마련하여야 할 것이다.

본 연구에서는 국내 5대강석에 대해 지역별의 선형성 있는 기후변화 유출자리로 구축하고자 한다. 이를 위해 기상연구소(2004)에서 생산한 고해상도(27kmx27km) A2 기후자리와 LARS–WG(Semenov and Barrow, 2002)를 통해 생산된 유역별 기후자리를 국내 139개 소유역에 구축한 PRMS(Precipitation Runoff Modeling System) 모형에 입력하여 유역별 유출자리를 생산하였다. PRMS 모형은 구축하기 위하여 수레 6개 단위에서 유통자료를 결합하고, 지역화방법을 통해 미래의 유류의 예측을 결정하였다. 생산된 유출자리의 불확실성과 한계를 분석하기 위해 4개의 면적유량 관측치와 비교하였으며, A2 기후변화 시나리오에 따른 유역별 유출량의 변동성을 평가하였다.

2. 유역별 유출자리 생산 방법

수자원에 대한 기후변화 영향을 선형성 있게 평가하기 위해서는 무엇보다도 영향평가의 목적, 여기에 필요한 특정 수문학적 경계이나 시간대, 공간 스케일이 결정되어야 한다. 그 다음으로 목적에 적합한 기후변화 시나리오 결정과 더불어 주어진 시간대, 공간 스케일에서 특정 수문학적 경계 모델을 포함하는 수문모형의 선정이 필요하다. 또한 선정된 유출모형의 성능은 관측치를 이용하여 검증되어야 한다.

본 연구의 목적은 국내유역의 지역별 기후변화 영향을 다각적으로 분석하기 위함 유출자리를 생산하는 것으로, 공간적으로는 15개의 소유역을 대상으로, 시간적으로는 120년(1971~2000년) 동안의 유출자리를 생산하고자 하였다. 따라서 본 연구에서는 유역
발 유출시나리오를 생산하기 위해 PRMS 모형 (Leavesley et al., 1983)을 선정하였다. PRMS 모형은 기후변화 연구에 적용된 사례(Dagachew et al., 2003)가 있는 모형으로, 다양한 국내외에 대해 적용성을 분석한 결과 모의능력이 우수한 것으로 알려져 있다(정일원과 배덕호, 2005). PRMS 모형은 물리적 기반의 확정론적(deterministic) 모형으로 많은 매개변수가 GIS 자료를 이용하여 각 수역에서 직접적으로 추정이 가능하므로 지역적인 유출특성 토대가 가능한 것으로 판단되었다. 또한 수자원에 대한 기후변화 영향을 감안하였으므로 평가하기 위해서는 유역중산량을 신뢰성 있게 산정하는 것이 중요하다. PRMS 모형에서 유역중산량을 계산하는 Hamon 방법(Hamon, 1961)은 기후모형에서 생산되는 자료를 이용하여 비교적 신뢰성 있는 잠재중산량을 추정할 수 있는 방법이다.

PRMS 모형의 매개변수를 결정하기 위해서는 관측 유량자료를 이용하여 검·보정하여야 한다. 그러나 국내의 경우 신뢰성 높은 유량자료의 부재로 인해 많은 미계산유역이 존재한다. 이러한 유역에서 신뢰성 있는 유출분석을 수행하기 위해서는 미계산유역의 몇몇 매개변수를 결정하기 위한 지표들은 필요하다. 본 연구에서는 미계산유역에서의 신뢰성 있는 유출분석을 위해 유출특성을 고려한 지표(조폭희 등, 2004; Jung and Bae, 2005)를 적용하여 각 수역별 PRMS 모형의 매개변수를 결정하였다. 이것은 미계산유역에서 GIS 자료를 이용하여 추정 가능한 매개변수는 직접 산정하고, 추정이 어려운 변수들은 계산유역과 미계산유역의 지형학적 특성에 가장 유사한 유역으로 검·보정된 매개변수를 전이하는 방법이다.

3. 기후변화 유출시나리오 생산
유역별 기후변화 유출시나리오 생산에 필요한 PRMS 모형의 매개변수를 결정하기 위해 본 연구에서 사용한 GIS 자료와 수문관측자료를 수집하였다. GIS 자료는 국가수자원관리종합정보시스템(Water Management Information System, WAMIS)에서 제공하는 개략토양도, 임상도, DEM, 토지공도자료를 활용하였다. 수문자료는 9개 덥지점(Table 1)의 기상자료와 덥으며 입하자료를 수집하였다. PRMS 모형의 매개변수 추정과 지역화 방법을 적용하기 위해 6개 덥유역(포산, 도암, 안동, 임상, 함원, 석진강변)에서는 매개변수를 검·보정하고, 나머지 3개 덥유역(소량, 중추, 대청강)에서 지역화방법을 통한 유출분석의 적합성을 분석하였다.

3.1 PRMS 모형 매개변수 검·보정

상류 6개 덥유역에서 PRMS 모형의 매개변수를 검·보정하였다. 우선 지형자료를 이용하여 추정한 매개변수는 각 유역별 매개변수를 추정하고, 추정이 어려운 매개변수는 Rosenbrock 방법(Rosenbrock, 1960)을 이용하여 최적화하였다(정일원과 배덕호, 2005). 유역별 수집된 자료기간을 보정기간과 검정기간으로 구분하여 보정기간에 매개변수를 추정하고, 검정기간에는 추정된 매개변수의 적합성을 검정하였다. Table 2와 Table 3은 덥유역에 따라 추정된 매개변수들에 대한 해석과 검정기간에서의 매개변수들을 나타낸 것이다. 저장량유출을 모의하는데 사용되는 변수인 ssr2gw_exp와 ssr2gw_rate가 유역별로 가장 큰 차이를 보였으며, 다른 변수들은 큰 차이를 보이지 않았다. Table 4는 보정과 검정기간에 대한 관측치와 모의치의 통계치를 제시한 것이다. 모든 계획치에서 PRMS 모형의 외란치가 관측치에 대해 높은 적합성을 나타낸다.

Table 1. General information for the selected study areas

<table>
<thead>
<tr>
<th>Watershed name</th>
<th>Area (km²)</th>
<th>Mean elevation (m)</th>
<th>Mean slope (%)</th>
<th>Annual mean precipitation (mm)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Doam</td>
<td>149.4</td>
<td>915.1</td>
<td>32.62</td>
<td>1,489.6</td>
</tr>
<tr>
<td>Guesan</td>
<td>676.7</td>
<td>357.4</td>
<td>36.87</td>
<td>1,133.7</td>
</tr>
<tr>
<td>Andong</td>
<td>1500.7</td>
<td>557.3</td>
<td>42.39</td>
<td>1,037.9</td>
</tr>
<tr>
<td>Inha</td>
<td>1367.7</td>
<td>304.7</td>
<td>40.35</td>
<td>951.6</td>
</tr>
<tr>
<td>Hapcheon</td>
<td>928.9</td>
<td>504.6</td>
<td>34.87</td>
<td>1,444.6</td>
</tr>
<tr>
<td>Sumjin</td>
<td>763.5</td>
<td>309.3</td>
<td>17.52</td>
<td>1,315.9</td>
</tr>
<tr>
<td>Soyang</td>
<td>2694.1</td>
<td>650.5</td>
<td>45.97</td>
<td>1,185.4</td>
</tr>
<tr>
<td>Changju</td>
<td>6661.6</td>
<td>609.1</td>
<td>34.89</td>
<td>1199.4</td>
</tr>
<tr>
<td>Daecheong</td>
<td>4190.5</td>
<td>363.0</td>
<td>18.94</td>
<td>1177.5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

주) 수자원종합정보시스템(www.wamis.co.kr)

第40卷 第3호 2007년 3월

207
수 있는 방법으로 많이 적용되고 있다. 그러나 국내외 간의 계절별로 유출량의 변동성이 큰 유역의 유량자료
는 대수축으로 도시할 경우에는 저수유량에서, 로그축
으로 도시할 경우에는 철수유량에서 관측치와 모의치의
일치성을 판단하기 어려운 점이 있다. Hogue et al.(2000)은 이러한 문제점을 해결하기 위해 유량값을
Eq. (1)을 이용하여 변환된 값을 도시하여 비교하는 방
법을 제시하였다. 이것은 저수부분을 확장시켜 고수위
아니라 저수유량의 비교도 가능하게 하는 것으로, 변환
유량(transformed flow)이라 한다. Hogue et al.(2000)은
많은 유역에서 매개변수 보정에 적용한 결과 경험적으
로 Λ가 0.3일 때 관측치와 모의치의 일치성이 판단에
적합하다고 제시하였다. 변환유량은 Λ가 작아질수록 로
그밖에 가까우는 특성이 있다. Fig. 1은 유역별 관측
치 및 모의유량의 변환유량을 도시한 것으로 본 연구에서
보정된 PRMS 모형이 관측치의 고수 및 저수유량을 매
우 근접하게 모의하는 것을 볼 수 있다.

\[ Q_{\text{trans}}(t) = \left[ (Q(t) + 1)^{\Lambda} - 1 \right] / \Lambda, \quad \Lambda = 0.3 \quad (1) \]
3.2 미계축유역의 매개변수 지역화

6개 냉유역에서 보정된 PRMS 모형의 매개변수 (Table 3)를 지역화방법을 이용하여 각 유역별로 임시 하였다. 충주, 소양 그리고 대청댐 유역은 미계축유역으 로 가정하고 지역화방법을 통한 유출분석의 적합성을 검정하였다. 충주댐유역은 본 연구에서 구분한 139개 유역 중에서 7개 유역으로 구성되어 있으며, 소양과 대 청댐유역은 각각 3개와 7개 유역을 포함하고 있다. 따라서 우선 각 냉유역의 소유역별로 지역화방법을 적용하여 매개변수를 구축하였다. 그 다음 소유역별로 유출 분석을 수행하고, 검정유역에 포함된 소유역들의 유출량을 합하여 냉유역별 유입량 자료와 비교하였다.

Table 5는 지역화방법을 이용하여 계산된 모의치와 관측유량의 통계치를 제시한 것이다. 통계치 분석결과 관측치에 대한 모의치의 적합성이 높게 나타났다. 따라서 지역화 방법을 통해 구축된 PRMS 모형은 미계축유 역에서도 비교적 신뢰성 있는 유출분석이 가능한 것으로 판단되었다.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Watershed</th>
<th>Data period</th>
<th>Statistics</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>CORR</td>
</tr>
<tr>
<td>Soyang</td>
<td>1974-2001</td>
<td>0.87</td>
</tr>
<tr>
<td>Chungju</td>
<td>1986-2001</td>
<td>0.81</td>
</tr>
<tr>
<td>Daecheong</td>
<td>1981-2001</td>
<td>0.82</td>
</tr>
</tbody>
</table>
3.3 유출시나리오 생산 및 분석

구축된 유력행 A2 기후시나리오를 PRMS 모형에 입력하여 유출시나리오를 생산하였다. 본 연구에서 생산한 유력행 시나리오는 자연유량 개념으로 인위적인 영향이 없는 것으로 가정하였다. 또한 토지피복 변화는 고려하지 않았다. 모의시점에서의 매개변수 초기치의 부정확성으로 인한 영향을 배제하기 위해 계산시점 이전 2년간의 예비모의 시기를 두고 유출시나리오를 생산하였으며, 결과분석에서는 이 기간을 제외하였다.

생산된 유력행 시나리오의 불확실성과 한계를 분석하기 위해 10년 이상의 자료를 가진 4개 평균역(구산, 안동, 합천, 성진)의 원평균강수량, 유출량, 손실량을 본 연구에서 생산된 유력행 시나리오 결과와 비교하였다 (Fig. 2). 손실량은 원평균강수량에서 원평균유출량을 빼고 순으로 PRMS 모형에 계산한 실제증발산량과 비교하였다. 각 유력행 유출시나리오는 추계학적 임계상 발생기를 LARS-WG를 이용하여 산정한 기후시나리오를 이용한 것으로 관측치와 시간적인 차이를 비교할 수는 없다. 왜냐하면 LARS-WG에서 생산한 일기하차량은 특정 기간 동안에 발생할 수 있는 값이기 때문이다. 따라서 본 연구에서 생산된 유출시나리오의 30년 원평균값과 관측치를 비교하였다. 유역의 관측된 자료기간이 시나리오에 비해 상대적으로 짧으나 평균적인 차이는 어느 정도 비교할 수 있을 것으로 판단되었다. Fig. 2에서 보면 구산, 합천, 성진에서는 관측치와 양적으로는 다소 차이가 있으나 유사한 패턴을 보이고 있다. 그러나 안동에서는 5, 6, 8월의 평균강수량이 관측치에 비해 과대하게 산정됨으로써 모의된 유출시나리오에서도 관측치와 큰 차이를 보이는 것을 볼 수 있다. 이것은 안동지역의 연간에 장기간의 자료를 보유한 기상관측소가 없이 영주기상관측소 자료를 이용하여 LARS-WG를 보정한 결과로 사료된다.

3.4 기후변화에 따른 유출변동성 분석

생산된 유력행 유출시나리오를 이용하여 기후기간 (1971~2000년)에 대한 예측기간(2015년(2001~2030년), 2045년(2031~2060년), 2075년(2061~2090년))에서의 유출변동성을 분석하였다. 분석결과 유역에 따라 기후기간에에 비해 연평균유출량의 변화율은 215년 기간에서는 0.83~1.14, 2045년 기간에서는 0.77~1.16, 2075년 기간에서는 0.86~1.2보다 큰 것으로 나타났다. 평균적으로 한강전역에서는 1.05(2015년), 1.00(2045년), 1.06(2075년)으로 전반적으로 증가하는 것으로 나타났고, 낙동강전역에서는 1.00(2015년), 0.90(2045년), 0.97(2075년)으로 감소하는 것으로 분석되었다. 성전강과 영산강, 금강전역도 예측기간 동안 감소하는 것으로 분석되었다. 2075년에서는 모든 유역에서 점수량이 증가함에도 불구하고 기온이 증가함에 따라 잔재증발량이 증가하여 유출량 감소하는 것으로 나타났다. Fig. 3은 기후기간에 대한 예측기간의 연평균유출량의 증가감소를 공간적으로 표현한 것이다. 2015년 기간에는 한강유역의 대부분은 동해안쪽에 위치

![Fig. 2. Comparison of observed and generated data at 4 dam sites](image)
한 유역에서 연평균수출량이 증가하였다. 2045s 기간에는 한강 하류와 동해안 유역을 제외한 나머지 유역에서 연평균수출량이 감소하였으며, 2075s 기간에서는 한강 중하류와 동해안 그리고 낙동강하류 일부 유역에서만 연평균수출량이 증가하고, 나머지 유역에서는 감소하는 것으로 나타났다.

5대강 주변의 평균적인 원별변동성을 분석하기 위해 각 수계 내에 위치한 소유역들의 연평균수출량 자료를 분석기간별로 평균화하였다. Fig. 4는 원역별 분석기간별 원평균수출량의 변화를 나타낸 것이다. 한강과 금강 주변에서는 1~3월의 수출량이 최소 20% 이상 증가하여 가장 큰 변화를 보였으며, 4~5월 그리고 7~8월에서는 감소, 8~10월에서는 증가하였다. 낙동강주변에서는 1~2월 그리고 9~10월에서는 증가, 4~7월에서는 감소하였다. 성전강과 영상강주변은 1~2월과 9월의 증가, 4~5월, 7~8월에는 감소를 나타내었다. 각 수계별로 수출량의 변화량에서는 차이가 있으나, 몇 가지 공통적인 특징을 보였다. 첫 번째 특징은 1월과 2월의 수출량의 증가이다. 1월에서는 14.6% 이상, 2월에는 17.1% 이상 크게 증가하는 것으로 나타났다. 기준기간의 연평균수출량에서 차지하는 1월과 2월의 수출량 비율은 2.7%(한강)~7.4%(낙동강) 정도이며, 향후 평균적으로 약 2% 정도 더 증가할 것으로 나타났다. 두 번째는 4~5월의 수출량 감소로, 시간이 증가함에 따라 수출량의 감소율도 커지는 것으로 나타났다. 특히 5월의 수출량 감소가 큰 것으로 나타났는데, 2015s 기간에는 -44.4~17.9%, 2045s 기간에는 -35.4~23.9% 그리고 2075s 기간에는 -45.8%의 변화율을 보였다. 세 번째는 7~8월의 수출량 감소이다. 7월의 수출량은 모든 유역의 모든 예측기간에서 큰 폭으로 감소하는 것으로 나타났으며, 8월의 경우에는 일부기간과 유역에서 변화가 미미한 것으로 나타났다. 7월의 경우 상대적으로 한강과 금강주변에 비해 낙동강과 삼천강과 영산강 주변에서의 변화가 큰 것으로 나타났다. 예측기간 중에서는 2045s 기간에서 가장 큰 변화를 나타내었다. 특히 이 시기에는 낙동강, 삼천강, 영산강유역에서 7월과 8월의 수출량이 크게 감소할 것으로 나타났다. 이것은 2045s 기간에서 이들 유역의 여름철 강수량이 감소하는 반면, 기온 증가로 인해 증발량이 증가하기 때문이다. 것으로 분석되었다.

4. 고찰

기후변화에 따른 수자원의 변동을 신뢰성 있게 평가하기 위해서는 기후변화 유출시나리오의 불확실성을 최소화하는 것이 무엇보다 중요하다. 유출시나리오로 구축하는 과정에서 발생하는 불확실성으로는 크게 기상과 수자원측면으로 나눌 수 있다. 기상측면에서는 온실가스 배출시나리오와 기후모형에서 발생하는 불확실성이 있으며, 수자원측면에서는 유출모형의 구조 및 매개변수의 추정에 따른 불확실성이 있다. 수자원측면에서 유출모형의 매개변수를 정확하게 결정하는 것은 불확실성을 줄일 수 있는 가장 좋은 방안이자 신뢰성 있는 관측자료의 부재로 인해 어려운 문제이다. 본 연구에서는 6개 대형유역에서 PRMS 모형과 매개변수를 보장한 다음 지역화방법을 적용하여 139개 유역으로 매개변수를 선정하였다. 본 연구에서는 결정된 매개변수를 139개의 전체유역에 적용하는 것은 유출분석결과에 불확실성을 줄일 수 있는 가장 효과적인 방법이다. 그러나 본 연구에서 지역화한 매
계변수는 최적화를 통해 결정되는 PRMS 모형의 9개 변수뿐만이고, 20개 이상의 메개변수들이 GIS 자료를 이용하여 각 유역에서 직접추정이 가능(병일원과 배덕호, 2006)하므로 지역별 유출특성을 반영하는 유출분석이 가능한 것으로 사료된다. 또한 Table 3에 제시된 바와 같이 지역화된 메개변수들이 유출특성이 상이한 6개 몰유역에서도 비교적 유사한 값을 보이고 있다. 이것은 GIS 자료를 통해 미계측유역에서 직접 추정되는 변수들이 상대적으로 유출분석에 큰 영향을 미치는 것을 의미한다. 실제 3개의 몰유역에 대해 지역화방법을 적용한 결과에서도 관측치에 대한 모의치의 적합성이 높게 나타났다. 따라서 본 연구에서 각 유역별로 구축된 PRMS 모형의 메개변수는 장기간의 신뢰성 높은 관측 자료가 부족한 국내 실정에서 기후변화 영향평가를 위해 적절하게 구축된 것으로 판단된다.

구축된 유역별 기후시나리오를 이용하여 생산한 유출시나리오를 4개의 탄자니아와 비교한 결과 인근에 인기상발생국을 보정한 기상관측자료가 위치해 있는 피산, 함평, 섬진강유역에서는 비교적 관측치에 적합한 결과를 보였다. 그러나 인근에 기상관측자료가 없는 안동삼용

Fig. 4. Mean monthly runoff (left) and corresponding change rate (right) during baseline period, 2015s, 2045s and 2075s

억의 경우 관측치와 차이가 있었다. 이것은 유역별 기후시나리오 생산에서 하나의 기상관측소만으로 유역평 균가능수량을 산정한 것과 적용유역의 강수량 재판과 차이가 있는 지역의 기상관측자료를 이용하는 것에 따른 영향으로 사료된다. 보다 신뢰성 있는 유역별 유출 시나리오를 생산하기 위해서는 유역평균강수량을 대표할 수 있는 기상관측소에서 보정된 일기상발생기를 이용하는 것이 필요하다. 현실적으로 어려운 실정이다. 따라서 유역별 유출시나리오 자료를 이용하여 기후변화 영향평가를 수행할 경우 이러한 불확실성을 감안하여 분석하는 것이 필요할 것이다.

유역별 기후변화에 따른 유출시나리오를 분석기간별 연평균유출량의 변화로 분석한 결과 2015s 기간에는 한양유역의 대부분과 동해안에 위치한 유역에서 증가하였고, 2045s 기간에는 한강 하류와 동해안 유역을 제외한 대부분 유역에서 감소하며, 2075s 기간에는 한강중류와 동해안 그리고 논등강하류 일부 유역에서만 증가한 것으로 전망되었다. 분석기간별로 차이는 있으나 대체적으로 한강유역에서는 증가하고 나머지 유역에서는 감소하는 것으로 나타났다. 월평균유출량에서는 1월과 2
월의 증가, 4~5월 그리고 7~8월의 감소가 진행되었다. 그러나 유역에 따르면 변동 경향과 변화량에서 차이가 크므로 다양한 분석을 통한 유역별 영향평가가 필요할 것으로 분석되었다.

향후 본 연구에서 생산된 유역별 시나리오는 유역별 기후변화에 따른 취약성을 평가하고 적용대책을 수립하는데 활용될 것이다. 또한 수자원의 변화는 농업, 건강, 도시화, 생태계 등 사회경제 전반에 집중게 영향을 미치게 된다. 본 연구에서 구축한 지역별 기후변화 시나리오는 다양한 분야의 기후변화 영향평가 및 연구에도 활용될 것으로 판단된다.

5. 결론 및 향후 과제

본 연구에서는 기후변화가 국내 수자원에 미치는 지역차원의 영향을 분석하기 위해 국내 130개 유역에 대해 기후변화 유출시나리오를 생산하였다. 본 연구에서는 생산한 유역별 시나리오는 자연amazoning 개념으로 인위적인 영향이 없는 것으로 가정하였다. 또한 미래 도시화의 변이에 따른 영향은 고려하지 않았다. 유출시나리오는 생산을 위해 장기유출모형인 PRMS 모형을 선정하고, 지역화법을 적용하여 각 유역에 모형을 구축하였다. 6개 덴마유역에서 보고된 PRMS 모형의 매개변수를 미세 정밀도에 가까운 3개 덴마 유역에 대해 지역화 방법을 적용한 결과 미세정밀도에 대해서도 비교적 신뢰성 있는 유출분석이 가능할 것으로 분석되었다. PRMS 모형을 이용하여 생산한 시나리오는 4개 덴마유역에서 관측치와 비교한 결과 유역변수에 기상관측소가 위치하고 있는 지역, 역전, 성장량변화의 관행적 변주에 적합한 결과를 보였다. 그러나 인근 지역관측소가 없는 안동농 유역의 경우 관측치와 차이가 있었으며, 이것은 유역별 기후변화로 생산된 하나의 기상관측소로 유역 평균장수량을 산정한 결과와 적용수량의 차이로 인해 지역의 기상관측소 자료를 이용하는 것에 따른 영향으로 분석되었다.

유출시나리오를 이용하여 수자원의 변화를 분석한 결과 연평균유출량은 기준기간에 비해 대체적으로 감소한다. 유역에서는 증가하고, 나머지 유역에서는 감소하는 것으로 나타났다. 전일로는 1월과 2월 통계의 증가, 4~5월 그리고 7~8월의 감소가 전반되었다.

향후 유역별 수자원의 변화와 이에 따른 유역별 취약성을 평가하는 연구와 다양한 시나리오에 대한 영향 평가 연구가 꾸준히 진행되어야 할 것으로 사료된다. 이를 통해 미래 발생 가능한 수자원의 변화에의 대응을 제시하고 안정적이고 지속적인 수자원 관리 정책수립에 활용되도록 하여야 할 것이다.

감사의 글

본 연구는 21세기 프로젝트연구개발사업수자원의 지속적 확보기술개발사업단 연구비지원(1-9-2-2)에 의해 수행되었습니다.

참고문헌

기상연구소 (2002). "기후변화협업대응 지역기후시나리오 산출기술개발 (1)".
기상연구소 (2004). "기후변화협업대응 지역기후시나리오 산출기술개발 (III)".
Leavesley, G.H., Lichty, R.W., Troutman, B.M., and
