A Study on Cluster Analysis by Locational Characters of Regional Strategic Industry

- A Case of Port & Logistics Industries in Busan Metropolitan City -

指導教授 郭 圭 錫

2006年 2月

韓國海洋大學校 大學院
物流시스템工學科
延 呈 鉉
목  차

Abstract

제 1 장 서 론 ......................................................................................................................... 1
    1. 연구의 배경 및 목적 ............................................................................................... 1
    2. 연구의 범위 및 방법 ............................................................................................. 3

제 2 장 지역산업육성정책 현황 및 선행연구 검토 ......................................................... 4
제1절 부산광역시 지역산업육성정책 현황 ..................................................................... 4
    1. 부산광역시 지역혁신발전 계획 현황 ................................................................. 4
    2. 지역전략산업의 선정 ........................................................................................... 8
    3. 항만물류산업의 현황과 세부 육성사업 ............................................................. 12
제2절 산업입지에 관한 이론적 배경 .............................................................................. 14
    1. 고전적 산업입지이론 ........................................................................................... 14
    2. 혁신기반의 산업입지 이론 ................................................................................... 16
    3. 산업클러스터이론 ............................................................................................... 25
    4. 산업입지에 관한 이론의 종합고찰 ..................................................................... 30
제3절 클러스터 평가에 관한 연구 .................................................................................... 32
    1. 연구범위에 따른 클러스터 평가 연구 ................................................................. 32
    2. 연구목적에 따른 클러스터 평가 연구 ................................................................. 34
    3. 산업클러스터 입지 및 실태분석법 ..................................................................... 38

제 3 장 항만물류산업 대상범위 및 분석방법론 ................................................................. 45
제1절 항만물류산업의 대상범위 설정 ............................................................................ 45
    1. 항만물류산업의 정의 ........................................................................................... 45
제4절 네트워크 분석을 통한 클러스터 실태분석 .............................................. 114
  1. 실태분석 개요 .................................................................................. 114
  2. 네트워크 분석을 통한 평가 결과 ...................................................... 115
  3. 클러스터 실태 종합 평가 ................................................................. 119

제 5 장 결론 ......................................................................................... 121
  1. 연구의 요약 .................................................................................... 121
  2. 연구의 한계 및 추후과제 ............................................................... 125

참고문헌 ............................................................................................ 126
표 목 차

〈표 2- 1〉 부산의 도시비전과 지역혁신발전 비전 .......................................................... 5
〈표 2- 2〉 부산지역의 기존 전략산업 선정방법 및 특징(I) ......................................... 8
〈표 2- 3〉 전략산업 선정의 우선순위 ................................................................. 10
〈표 2- 4〉 부산지역 항만물류산업의 업종별(대분류) 현황 ........................................... 12
〈표 2- 5〉 항만물류산업 육성을 위한 단위사업 ..................................................... 13
〈표 2- 6〉 Cooke에 의한 지역혁신체제의 유형 ......................................................... 23
〈표 2- 7〉 지역구분에 의한 RIS의 장단점 비교 ...................................................... 24
〈표 2- 8〉 기업의 집적화 원인 및 특성 ............................................................... 28
〈표 2- 9〉 산업입지에 관한 연구이론 및 선행연구 요약 ........................................... 31
〈표 2-10〉 산업클러스터 연구의 유형 ........................................................................ 37
〈표 2-11〉 네트워크지수 분석방법 ........................................................................ 43
〈표 2-12〉 협력경쟁지수 분석방법 ........................................................................ 44
〈표 2-13〉 조직문화지수 분석방법 ........................................................................ 44
〈표 3- 1〉 부산지역 항만물류산업의 업종 분류표 .................................................... 48
〈표 3- 2〉 전문가 회의 시 제시된 항만물류산업 개념 및 범위검토 ................................ 50
〈표 3- 3〉 본 연구의 항만물류산업 분류체계 ......................................................... 52
〈표 3- 4〉 사업체기초통계 조사항목 ....................................................................... 57
〈표 3- 5〉 한국표준산업분류코드 중 항만물류산업의 해당코드 .................................. 58
〈표 3- 6〉 입지분석을 위한 행정동별 재분류 기준 .................................................... 60
〈표 4- 1〉 항만물류산업의 대분류 업종 분석 결과 .................................................... 62
〈표 4- 2〉 대분류 업종별 실태 분석 ....................................................................... 63
〈표 4- 3〉 중분류 운송업 분석 결과 ....................................................................... 64
〈표 4- 4〉 중분류 운송업의 실태 분석 ................................................................... 65
〈표 4- 5〉 중분류 하역업 분석 결과 ...................................................................... 66
〈표 4- 6〉 중분류 하역업의 실태 분석 ................................................................... 66
〈표 4- 7〉 중분류 포장업 분석 결과 ...................................................................... 67
〈표 4- 8〉 중분류 포장업의 실태 분석 ................................................................... 67
〈표 4- 9〉 중분류 보관업 분석 결과 ...................................................................... 68
<표 4-10> 중분류 보관업의 실태 분석 ................................................................. 69
<표 4-11> 중분류 제조업 분석 결과 ................................................................. 70
<표 4-12> 중분류 제조업의 실태 분석 ............................................................... 71
<표 4-13> 중분류 서비스업 분석 결과 ............................................................... 72
<표 4-14> 중분류 서비스업의 실태 분석 ........................................................... 73
<표 4-15> 중분류 업종의 업체수 및 평균종사자수 순위 ......................................... 75
<표 4-16> 중분류 업종의 평균 및 1인당 매출액 순위 ........................................... 76
<표 4-17> 운송업 대분류 지역별 순위 ............................................................... 77
<표 4-18> 운송업 종사자수 순위 ............................................................... 78
<표 4-19> 운송업 매출액 순위 ............................................................... 79
<표 4-20> 하역업 대분류 지역별 순위 ............................................................. 79
<표 4-21> 하역업 종사자수 순위 ............................................................. 80
<표 4-22> 하역업 매출액 순위 ............................................................. 81
<표 4-23> 포장업 대분류 지역별 순위 ............................................................. 81
<표 4-24> 포장업 종사자수 순위 ............................................................. 82
<표 4-25> 포장업 매출액 순위 ............................................................. 83
<표 4-26> 보관업 대분류 지역별 순위 ............................................................. 83
<표 4-27> 보관업 종사자수 순위 ............................................................. 84
<표 4-28> 보관업 매출액 순위 ............................................................. 85
<표 4-29> 제조업 대분류 지역별 순위 ............................................................. 85
<표 4-30> 제조업 종사자수 순위 ............................................................. 87
<표 4-31> 제조업 매출액 순위 ............................................................. 87
<표 4-32> 서비스업 대분류 지역별 순위 ............................................................. 88
<표 4-33> 서비스업 종사자수 순위 ............................................................. 90
<표 4-34> 서비스업 매출액 순위 ............................................................. 90
<표 4-35> 타 지역본사 지역별 분석 .............................................................. 91
<표 4-36> 서울지역 본사 분포 .............................................................. 92
<표 4-37> 1980년대 이전 지역별 업체수 분석 ...................................................... 93
<표 4-38> 1980년대 지역별 업체수 분석 ...................................................... 94
<표 4-39> 1990년대 지역별 업체수 분석 ...................................................... 95
<표 4-40> 2000년대 지역별 업체수 분석 ...................................................... 96
표 4-41 해상운송업 LQ 및 $G^*_I$-통계량 결과 ................................................................. 99
표 4-42 복합운송업 LQ 및 $G^*_I$-통계량 결과 .................................................. 100
표 4-43 철도운송업 LQ 및 $G^*_I$-통계량 결과 .................................................. 101
표 4-44 육상하역업 LQ 및 $G^*_I$-통계량 결과 .................................................. 102
표 4-45 항만하역업 LQ 및 $G^*_I$-통계량 결과 .................................................. 103
표 4-46 일반창고업 LQ 및 $G^*_I$-통계량 결과 .................................................. 104
표 4-47 방장창고업 LQ 및 $G^*_I$-통계량 결과 .................................................. 105
표 4-48 컨테이너임대업 LQ 및 $G^*_I$-통계량 결과 .......................................... 106
표 4-49 컨테이너수리업 LQ 및 $G^*_I$-통계량 결과 ........................................ 107
표 4-50 선박제도업 LQ 및 $G^*_I$-통계량 결과 ................................................ 108
표 4-51 선박부품제조업 LQ 및 $G^*_I$-통계량 결과 ........................................ 109
표 4-52 선박수리업 LQ 및 $G^*_I$-통계량 결과 ................................................ 110
표 4-53 선박수리업 LQ 및 $G^*_I$-통계량 결과 ................................................ 111
표 4-54 지역별 클러스터 평가 종합 ................................................................. 112
표 4-55 클러스터 평가대상 업종 ................................................................. 114
표 4-56 지역 및 업종별 네트워크지수 평가 결과 ........................................ 115
표 4-57 지역 및 업종별 협력지수 평가 결과 ................................................ 116
표 4-58 지역 및 업종별 경쟁지수 평가 결과 ................................................ 117
표 4-59 지역 및 업종별 조직문화지수 평가 결과 ........................................ 118
표 4-60 지역 및 업종별 생활환경지수 평가 결과 ........................................ 119
표 4-61 네트워크 분석에 의한 클러스터 실태 종합평가 결과 .................... 120
그림 목차

<그림 2-1> 부산지역 지역혁신 추진체계 ................................................................. 7
<그림 2-2> 부산시 10대전략산업의 상호연관관계 ........................................... 11
<그림 2-3> Porter의 다이아몬드 모형 .................................................................. 27
<그림 2-4> 산업클러스터의 수명 주기 ................................................................... 29
<그림 3-1> 본 연구의 분석방법론 .......................................................................... 55
<그림 4-1> 운송업 대분류 입지분포 ..................................................................... 77
<그림 4-2> 운송업 중분류 입지분포 ..................................................................... 78
<그림 4-3> 운송업 종사자수 분포 .......................................................................... 78
<그림 4-4> 운송업 매출액 분포 ............................................................................ 79
<그림 4-5> 하역업 대분류 입지분포 ..................................................................... 79
<그림 4-6> 하역업 종사자수 분포 ........................................................................ 80
<그림 4-7> 하역업 중분류 입지분포 ..................................................................... 80
<그림 4-8> 하역업 매출액 분포 ............................................................................ 81
<그림 4-9> 포장업 대분류 입지분포 ..................................................................... 81
<그림 4-10> 포장업 중분류 입지분포 ................................................................. 82
<그림 4-11> 포장업 종사자수 분포 ....................................................................... 82
<그림 4-12> 포장업 매출액 분포 ........................................................................... 83
<그림 4-13> 보관업 입지분포 ............................................................................... 83
<그림 4-14> 보관업 중분류 입지분포 ................................................................... 84
<그림 4-15> 보관업 종사자수 분포 ....................................................................... 84
<그림 4-16> 보관업 매출액 분포 ........................................................................... 85
<그림 4-17> 제조업 입지분포 ............................................................................... 85
<그림 4-18> 포장관련제조업의 입지분포 ............................................................. 86
<그림 4-19> 운송관련제조업 입지분포 ............................................................... 86
<그림 4-20> 제조업 종사자수 분포 ...................................................................... 87
<그림 4-21> 제조업 매출액 분포 ......................................................................... 87
<그림 4-22> 서비스업 입지분포 .......................................................................... 88
<그림 4-23> 선박관련서비스업의 입지분포 ........................................................ 88
<그림 4-24> 화물관련서비스업의 입지분포 ................................................. 89
<그림 4-25> 기타항만관련서비스업의 입지분포 ........................................... 89
<그림 4-26> 서비스업 종사자수 분포 ......................................................... 90
<그림 4-27> 서비스업 매출액 분포 ......................................................... 90
<그림 4-28> 본사 지역별 분포 ................................................................. 91
<그림 4-29> 서울지역 분포 ................................................................. 92
<그림 4-30> 1980년대 이전 입지분포 ..................................................... 97
<그림 4-31> 1980년대 입지 ................................................................. 97
<그림 4-32> 1990년대 입지 ................................................................. 97
<그림 4-33> 2000년대 이후 입지 ......................................................... 97
<그림 4-34> 해상운송업 LQ분석 ......................................................... 99
<그림 4-35> 해상운송업 $G^*$-통계량 ................................................... 99
<그림 4-36> 복합운송업 LQ분석 ......................................................... 100
<그림 4-37> 복합운송업 $G^*$-통계량 ................................................... 100
<그림 4-38> 철도운송업 LQ분석 ......................................................... 101
<그림 4-39> 철도운송업 $G^*$-통계량 ................................................... 101
<그림 4-40> 육상하역업 LQ분석 ......................................................... 102
<그림 4-41> 육상하역업 $G^*$-통계량 ................................................... 102
<그림 4-42> 항만하역업 LQ분석 ......................................................... 103
<그림 4-43> 항만하역업 $G^*$-통계량 ................................................... 103
<그림 4-44> 일반창고업 LQ분석 ......................................................... 104
<그림 4-45> 일반창고업 $G^*$-통계량 ................................................... 104
<그림 4-46> 냉장창고업 LQ분석 ......................................................... 105
<그림 4-47> 냉장창고업 $G^*$-통계량 ................................................... 105
<그림 4-48> 컨테이너운송업 LQ분석 ................................................... 106
<그림 4-49> 컨테이너운송업 $G^*$-통계량 ................................................ 106
<그림 4-50> 컨테이너수리업 LQ분석 ................................................... 107
<그림 4-51> 컨테이너수리업 $G^*$-통계량 ................................................ 107
<그림 4-52> 선박매매업 LQ분석 ......................................................... 108
<그림 4-53> 선박제조업 $G^*$통계량 ................................................................. 108
<그림 4-54> 선박부품제조업 LQ분석 ............................................................... 109
<그림 4-55> 선박부품제조업 $G^*$통계량 ............................................................. 109
<그림 4-56> 선박수리업 LQ분석 ........................................................................... 110
<그림 4-57> 선박수리업 $G^*$통계량 ................................................................. 110
<그림 4-58> 운송주선업 LQ분석 ........................................................................... 111
<그림 4-59> 운송주선업 $G^*$통계량 ................................................................. 111
<그림 4-60> 협력경쟁지수 분석 결과 ................................................................... 117
<그림 4-61> 중앙동지역 클러스터 실태 결과 ........................................................... 120
<그림 4-62> 남항동지역 클러스터 실태 결과 ........................................................... 120
A Study on Cluster Analysis by Locational Characters of Regional Strategic Industry

- A Case of Port & Logistics Industries in Busan Metropolitan City -

Joung-Hum, Yeon

Department of Logistics Engineering
Graduate School of Korea Maritime University

Abstract

With the beginning of the theory of the industrial location in the early 20th century, not only the interest in location of enterprise has been increased but also deduction in cost has become the core way of competitive power of local industry of scale in the mass production centered industrialization. Hereafter, the highly value added of industry through the creation of innovation has been recognized as a survival strategy for regional economy, and through this integration of industry it has also been a major way of developing of economy. Therefore, it is also needed in industrial location to create a new form of strategy to promote value added in supply of industrial estate which offer
favorable infrastructure such as inexpensive land, road, traffic, harbor, and electricity. Fulfilling the alteration of the industrial environment, it is industrial cluster which is newly noticed and interested in the field of the location of industry.

The analysis on industrial cluster has been tried within the country domestically in the late 19th centuries, but neither the result of research has not been systemically accumulated nor the theory of analysing process. But the government and Local Authorities are recently realizing the industrial cluster as a major way of economical promotion and innovation of the region. In the case of the regional strategic industry, they are having their way on industrial cluster to promote the development and the creation of regional innovation system. Hence, to establish and to perform the accurate policy to activate the development of regional strategic industry, it is not only needed the clear and precise understanding of formation, feature and place of distribution of local industrial cluster, but also the industrial strategy should be formulated under the depth analysis.

This research on quantity-fixed analysis and characters of spatial distribution of port & logistics industries for the first time, it evaluated the cluster by the types of business through the identification of features of port & logistics industries in whole region of Busan district. Secondly, it is tried to patternized by the importance based on competition, cooperation and business relations among the types of business which compose port & logistics industries. For the last, we analyzed and evaluated the network relation and the characteristic of port & logistics industries in detail category of business of industrial cluster in specified region in micro view.

The consequence of analysis, port & logistics industries in Busan district, it is represented that total 15,120 enterprises have been operating and total 75,592 workers have been employed. administrative
district as a standard, in the consequence of investigating the feature of location through the analysis on the spacial distribution most of the transport industry were contributed evenly and service industries such as the transport agent, marine transport agency were mostly accumulated in JungGu Joongangdong and DongGu Choryangdong. Relating manufacturers in port & logistics industries like shipbuilding and ship components manufacturer were centered in YoundoGu Namhangdong, Bonglaedong and SahaGu Gamchundong.

After the location quotient for a statistically close examination of spacial characteristic and the amount of $G^*$, statistical results, there were almost 19 categories of business in JungGu Joongangdong, next 16 in Choryangdong, 13 in Goopyundong, each 13 in Namhangdong and Bonglaedong.

Finally, to analyze the actual condition of these regional cluster by types of business, we estimated upon the 4 main categories that is transport agent, marine transport agency, shipbuilding, ship components manufacturer in Joongangdong and Namhangdong. As a method of analysing we evaluated 4 main factors–an index of network relation, cooperation & competition, cultural organization, environment. As a result of analysing, in the case of transport agency, an index of cooperation & competition was quite high but the other index–cultural organization and environment was quite a bit low. And in another case, the ship components manufacturer, the last of index without environment was the highest. where it is showing the high level of the cluster in port & logistics among the Busan districts, is rather showing the latent situation in residential and leisure part than in the part of dealings and operations, so the political and administrative supports should be established for the amelioration in these sections.
제 1 장 서 론

1. 연구의 배경 및 목적

20세기 초반 산업입지이론의 시작으로 개별기업의 입지에 대한 관심이 증대되었을 뿐만 아니라 대량생산 위주의 산업화로 규모의 경제를 통한 비용절감이 지역산업 경쟁력의 핵심수단이 되었다. 이후 지식산업시대에는 혁신의 창출을 통한 산업의 고부가가치화가 지역경제의 성준전략으로 인식되고 있으며, 이러한 산업의 집적화를 통해 경제진흥이 핵심수단이 되고 있다. 따라서 산업입지에서도 저렴한 부지와 도로, 전기, 교통, 항만 등 양호한 인프라를 제공하는 산업단지 공급에서 혁신 및 고부가 창출을 촉진하는 새로운 형태의 전략이 요구되고 있다. 이러한 산업환경의 변화에 부응하여 산업입지분야에서 새롭게 주목받고 있는 이론이 산업클러스터이다.

산업클러스터는 기업과 대학 및 연구소, 기업지원서비스 기관 등 상호 연관된 주체들의 공간적 근접성에 의한 경제 및 가치의 효과를 핵심요인으로 보고 있다. 정보통신의 발달에도 불구하고 대면접촉을 통한 양극적 의미의 전달이 혁신창출에 효과적이라는 사실이 이를 증명하고 있다. 디지털 기술의 발달에 따라 일반적으로 경쟁우위에서 산업의 입지가 차지하는 비중이 감소할 것으로 예상하는 경우도 있었으나 여전히 지역에 기반을 둔 클러스터가 경쟁우위에 유리하게 작용하고 있다는 사실이 실 사례를 통해 확인되고 있다. 전문화된 기능과 지식, 관련 기관과 경쟁자, 관련사업 및 수준 높은 고객들이 상호작용을 하여 전체적으로 경쟁우위를 창출하는 것이다.

Porter는 “특정한 사업 분야에서 성공한 사례를 살펴보면 국가나 지방, 주, 혹은 광역시 등을 망라하여 클러스터가 경쟁을 주도하고 있다.1) 개별 기업이나 산업보다 클러스터가 주도적인 경제현상으로 대두되는 것은 경쟁 분석에서 클러스터의 의미가 그 만큼 크다는 것이 경쟁우위의 확보에서 입지의 비중 또한 크기 때문이다”라고 주장하여 클러스터 논의의 확산

을 선도하였다. 다시 말하면, 기업간 경쟁이나 산업간 경쟁에서 지역에 기반을 둔 클러스터간의 경쟁이 더욱 중요함을 나타내는 것이다.

산업별 내지 지역별 클러스터 현상들이 지닌 특성에 관한 연구를 축적해 가는 것은 현 시대 산업시스템의 논리를 체계적으로 규명하여 새로운 패러다임을 확립하는 것으로, 각 국가에서는 산업클러스터에 대한 분석과 연구를 본격적으로 진행하고 있다. 클러스터 형성을 통한 지역경제 활성화를 위해서는 클러스터에 대한 포괄적이며 정확한 분석이 요구된다. 이러한 예로 산업단지의 경우 국가나 지자체 등 공공기관이 법과 제도를 바탕으로 인위적으로 조성하는 것이기 때문에 분석의 대상이 분명하고 정책의 목표가 비교적 뚜렷하게 나타난다. 그러나 산업클러스터는 그 개념에 대해서도 아직까지 합의가 부족한 실정이며 실제가 명확하지도 않을 뿐만 아니라 공간적 범위에 대해서도 다양한 해석이 난무한 실정이다.

국내에서도 90년대 이후 산업클러스터에 관한 분석이 시도되고 있으나 연구결과가 체계적으로 축적되지 못한 상황이며, 분석방법론이나 연구개발도 체계화되어 있지 않다. 그러나 정부와 지자체는 경제 전망 및 지역혁신을 위한 주요 수단으로 산업클러스터를 인식하고 있다. 지역전략산업의 경우에도 육성방향을 산업 및 업종별 클러스터를 통해 지역의 경제발전과 혁신을 창조해 내는 것을 목적으로 하고 있다. 따라서 정확한 지역산업 및 경제 활성화 정책의 수립과 수행을 위해서는 지역산업의 클러스터의 형성과정, 특성, 공간적 분포 등에 대한 명확하고 정확한 이해가 필요할 뿐만 아니라, 심층적인 분석에 의해 산업정책을 수립해야 할 것이다.

항만물류산업의 클러스터에 대한 정량적 분석과 공간적 분포를 처음으로 시도하는 본 연구의 목적이 첫째, 부산광역시 전역을 지역단위로 하여 항만물류산업 공간적 분포 특성의 확인(Identification)을 통해 업종별 클러스터를 평가한다. 둘째, 항만물류산업을 구성하는 업종간 경쟁, 협력, 거래관계 등을 기초로 하여 중요도에 따라 유형화를 시도한다. 마지막으로, 미시적인 관점에서 특정지역내 항만물류산업 세부업종에 대한 산업클러스터의 특성 및 네트워크를 분석하고 평가한다. 이러한 과정에서 업종간의 관계를 정량적인 분석을 통해 설명하고, 그 실태를 평가한다.
2. 연구의 범위 및 방법

본 연구의 공간적 범위는 행정구역상 부산광역시, 연구시점은 2003년을 기준으로 하며, 연구 대상은 항만물류산업이다.

내용적인 범위는 먼저 이론적 고찰의 과정으로 제2장에서 산업입지에 관한 개념과 특성을 파악하고 산업클러스터 이론에 의한 기존 연구들과 세부적인 분석방법론을 체계적으로 고찰한다.

제3장에서는 본 연구의 분석범위 및 방법의 설정을 위하여 전문가 분석을 통하여 항만물류산업의 범위를 설정하고, 분석대상 업종을 도출한다. 또한 항만물류산업의 공간적 분포 특성과 클러스터를 평가하기 위한 연구 방법을 수립한다.

제4장에서는 항만물류산업의 공간적인 입지특성을 분석하기 위하여 「사업체 기초통계조사」자료를 연구 목적에 맞게 재분류하고, GIS분석을 위한 데이터베이스를 구축한다. ArcGIS를 이용하여 업종별, 지역별 입지 특성을 분석하고, 클러스터 특성을 평가하기 위하여 LQ분석과 $G^*_i$-통계량 분석을 수행한다. 마지막으로 현 클러스터 실태의 파악을 위해 구조화된 설문지를 이용하여 네트워크 분석을 수행한다.

제5장은 결론부분으로 분석결과의 간단한 요약, 정책적 시사점 및 추후 연구 과제를 제시한다.
제 2 장 지역산업육성정책 현황 및 선행연구 검토

제1절 부산광역시 지역산업육성정책 현황

1. 부산광역시 지역혁신발전 계획 현황

1) 지역혁신발전의 비전과 목표

최근 중앙정부는 국가균형발전과 지방자립화를 위해 지역적인 특성과 강점을 이용한 지역산업육성정책의 수립을 통해 지역의 혁신적인 발전을 추진하고 있다. 이러한 정책들은 '03년 「국가균형발전위원회」의 설립과 「국가균형발전특별법」상정을 계기로 더욱 강력히 추진되고 있다.

부산광역시의 경우 '04년 「제1차 지역혁신발전 5개년계획」의 수립을 통해 기존 산업구조를 창조적인 신산업 위주로 전환하고 활발한 창업을 유도하는 등 지역산업의 신진대사 촉진, 신규고용 창출과 새로운 형태의 일자리 창출을 통해 지역고용 문제를 해결하려고 하고 있다.

부산의 지역혁신발전에 대한 비전과 목표는 물류·비즈니스·해양문화가 함께하는 해양수도를 건설하는 데 있다. 보다 구체적으로 지역혁신을 통해 잠재력을 충분히 살려, 부산경제를 선도하는 성장엔진을 창출하고, 지역경제를 뒷받침하는 고부가가치 고용을 창출할 수 있는 세계적인 경쟁력을 갖춘 지역 발전 체제를 구축하는 것이다.

지역혁신발전의 기본전략은 첫째, 3대 도시목표인 「동북아 물류·비즈니스 중심도시」, 「동남방역경제권의 중추관리도시」, 「동북아 해양문화·관광 거점도시」와 연계하여 도시비전과 정합성을 유지하고, 둘째, 지역경제주체의 역할정립을 통해 행정주도의 지역발전에서 민간주도 지역발전으로 유도, 셋째, 지역잠재력을 종합적으로 고려한 전략산업의 선정과 집중 육성, 넷째, 지식기반 인적네트워크의 조성과 산업클러스터의 내생적 체계 및 경쟁력을 향상하고, 마지막으로 다양한 인재가 모이고 정착하여 활동할 수 있는 생활환경의 조성을 통한 삶의 질을 확보하는 것이다.
<table>
<thead>
<tr>
<th>도시비전</th>
<th>◇ 21세기 동북아시대의 해양수도</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>도시목표 및 정책과제</td>
<td>◇ 동북아의 물류·비즈니스 중심도시</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>◦ 부산항을 동북아 중심항만으로 개발</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>◦ 부산을 동북아 비즈니스 중심도시로 개발</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>◦ 국제·광역 물류인프라 확충</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>◇ 동남광역경제권의 중추관리도시</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>◦ 서부산권을 초고장벽·소재공급기지로 조성</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>◦ 동부산권에 해양바이오산업 클러스터 조성</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>◇ 동북아의 해양문화·관광 거점도시</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>◦ 아시아 영화·영상산업 중심도시로 육성</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>◦ 세계수준의 해양문화·관광인프라 확충</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>◇ 동북아 최고의 국제회의산업 기반 조성</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>지역혁신발전 비전</th>
<th>◇ 물류·비즈니스·해양문화가 함께 하는 해양수도</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>지역혁신발전 목표</td>
<td>◦ 21세기 부산경제를 선도하는 성장엔진 창출</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>◦ 지역경제를 뒷받침하는 고부가가치 고용 창출</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>◦ 지역자원을 성장동력화할 수 있는 지역혁신체제 구축</td>
</tr>
<tr>
<td>지역혁신발전 기본전략</td>
<td>◦ 도시비전과 정합성 유지</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>◦ 지역경제주체의 역할 정립과 민간의 역할 중시</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>◦ 전략산업의 집중 육성</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>◦ 내생적 신산업 클러스터의 형성</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>◦ 인재가 정착할 수 있는 삶의 질 확보</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2) 지역혁신발전 방안

부산광역시의 지역혁신발전을 위한 주요 방안으로는 크게 지역혁신체계 구축과 지역산업 육성정책으로 구분이 된다.

먼저 지역혁신체계의 구축에 있어서는 이를 보다 효과적으로 추진하기 위하여 전담기구인 지역혁신회의를 구성·운영하고 있다. 협의회는 지역혁신의 대표 기능을 수행하며, 지역내 혁신산업에 대한 종합적이고 전략적인 가이드의 수립을 통해 지역혁신을 효율적으로 실행한다. 세부 활동으로는 부산지역 혁신체계간 협력체계를 구축하고 지역혁신발전계획 심의 등 지역단위의 균형발전 조정과 지역혁신사업의 심의 및 의결, 전략 산업과 지방의 육성, 지역과학기술진흥을 바탕하여 관련 산업의 수요발굴과 추진체계 설정 등이 있다. 협의회의 구성은 기업지원기관, 민간지원업체, 산업부문별 대표자, 연구소와 학계 등 지역전문가로 조직하여 지역혁신의 핵심역할을 수행하도록 하고 있다.

지역산업 육성정책의 핵심은 전략적으로 육성할 산업을 선정, 적극적인 지원과 육성을 통해 혁신역량을 극대화하고 지역경제의 내생적인 발전구조를 정착시켜, 향후 글로벌 체제에서 지역의 장점을 극대화하고 고부가가치를 창출해 신규 일자리의 기술적인 확대를 유도하는 것이다. 부산 지역의 산업은 노동집약적인 전통 제조업과 비생산적인 서비스업이 높은 비중을 차지하고 있기 때문에, 21세기 지역경제를 견인할 혁신역량을 가진 성장엔진산업이 부상하지 못하고 있을 뿐만 아니라, 기존 주력산업들 역시 지역성을 위한 동력을 창출하지 못하고 있다. 부산광역시는 이러한 지역산업의 한계를 극복하고 혁신역량을 강화하기 위하여 2004년 「지역혁신발전 5개년 계획」 수립과정에서 전략산업을 선정, 적극적인 지원과 육성을 추진 중에 있다.
부산광역시지역혁신협의회

기술 연계 · 지원기관

테크노파크, 산학협력 및 협동연구, 항만, 공항, 산업단지 등

시설관리 기관

자료: 부산광역시, 전개서.
2. 지역전략산업의 선정

1) 지역전략산업의 선정방법과 세부업종

부산시는 지역혁신을 주도할 지역전략산업의 육성을 위하여 '95년부터 다양한 통계적 분석방법을 통해 선정하였다. 이러한 선정주체로는 국내 경제연구소, 국책 및 시 산하 연구원이 주축이 되었으며, 분석방법으로는 산업입지계수(LQ), 산업별 KSF(Key Success Factor; 산업성공의 핵심요인), 생산·고용·소득유발 계수, 성장잠재력, 영향력, 감응도 계수 등이 다양하게 이용되었다.

<표 2-2> 부산지역의 기존 전략산업 선정방법 및 특징(Ⅰ)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>분석 방법</td>
<td>입지계수(LQ)</td>
<td>산업의 메가트렌드 분석</td>
<td>산업별 KSF평가 (산업성공의 핵심요인)</td>
<td>입지계수(LQ)</td>
</tr>
<tr>
<td>특화 제조업</td>
<td>• 의복·모피, 가죽·가방, 신발, 목재·나무제품, 제조차량산업, 기계·장비 기계·장비, 기타 운송장비, 재생재료·가공처리</td>
<td>• 섬유, 신발, 자동차 및 부품, 조선 및 조선기자재</td>
<td>• 섬유, 의복, 신발, 조립금속 제품, 기타전기기계, 출판·인쇄</td>
<td>조선, 철갑, 신발, 섬유</td>
</tr>
<tr>
<td>특화 도소매업</td>
<td>전략유망산업</td>
<td>특화 유망산업</td>
<td>전략 제조업</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>특화 서비스업</td>
<td>산업의 유형별 분석</td>
<td>산업별 KSF 평가 (정성분석)</td>
<td>의료·정밀·광학기기, 자동차 및 트레일러, 목재·나무제품, 재생재료·가공처리</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>특징</td>
<td>입지계수(LQ) 개념 도입</td>
<td>다양한 선정방법 시도</td>
<td>다양한 선정방법 시도</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

자료: 부산광역시, 전계서
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>부설사업법</td>
<td>◦ 산업발전정도 &lt;br&gt; - 산업집적지의 형성 &lt;br&gt; - 대표집적지·유망집적지 &lt;br&gt; - 인지우위성 &lt;br&gt; - 인지지수(지역특화도)·지역발달효과(성장기여도)</td>
<td>◦ 입지계수(LQ) &lt;br&gt; - 영향력·감응도계수 &lt;br&gt; - 생산·고용·소득유발계수 &lt;br&gt; - 정량·정성분석 &lt;br&gt; - 전문가조사</td>
</tr>
<tr>
<td>성장잠재력</td>
<td>◦ 산업 발전 역량 &lt;br&gt; - 입지적합성·기술혁신역량 &lt;br&gt; - 정책적 육성의지 &lt;br&gt; - 지자체의 육성의지·중앙정부의 육성의지</td>
<td>◦ 입지계수(LQ) &lt;br&gt; - 영향력·감응도계수 &lt;br&gt; - 생산·고용·소득유발계수 &lt;br&gt; - 정량·정성분석 &lt;br&gt; - 전문가조사</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>1차 전략산업</th>
<th>성장유망산업</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>• 기존 주력산업 &lt;br&gt; - 신발·자동차 &lt;br&gt; - 지식 기반산업 &lt;br&gt; - 소프트웨어·물류</td>
<td>• 성장유망제조업 &lt;br&gt; - 메카트로닉스·전자부품 &lt;br&gt; - 신소재·생물산업 &lt;br&gt; - 성장유망서비스업 &lt;br&gt; - 창단물류·소프트웨어 &lt;br&gt; - 금융·관광·영화</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>2차 전략산업</th>
<th>구조고도화 산업</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>• 기존 주력산업 &lt;br&gt; - 조선(기자재)·의류재생성</td>
<td>• 자동차·부품</td>
</tr>
<tr>
<td>• 조선(기자재)·의류재생성</td>
<td>• 조선·기자재·신발</td>
</tr>
<tr>
<td>• 지식 기반산업 &lt;br&gt; - 생물·정보통신서비스·관광</td>
<td>• 섬유·의류·수산가공</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 특징 | 성장유망산업 23개 대상 산업발전정도·성장잠재력 분석 <br> - 산업 집적지 형성여부·지역산업 입지우위성 평가 <br> - 성장잠재력은 향후 산업성장 기반과 잠재력 분석 <br> - 산업발전 역량과 정책적 육성의지에 의해 평가 | 산업성장분석의 분석 및 일반화 <br> - 전략산업 선정 분석에 정량·정성적 입지역량 분석 시도 |

자료 : 부산광역시, 전계서.
2) 「2004년 지역혁신발전 5개년 계획」의 지역전략산업 선정

「부산광역시 제1차 지역혁신발전 5개년 계획」에서는 지역전략산업의 선정을 위하여 2000년 전국 산업연관표상의 404개 기본 산업부문 중 부산 지역 산업연관표상의 170개 부문으로 통합·조정한 후, 이를 지역 특성, 업종간 유사성, 연관효과 등을 고려하여 최종적으로 27개 산업군을 평가 하였다.

전략산업을 선정함에 있어서는 정량적 분석과 정성적 분석을 병행하는 방법으로 과거, 현재 그리고 미래라는 시간적 분석과 최적임지를 가진 공간적 분석을 동시에 고려, 도출하였다. 정량적 분석에 사용된 요인은 부산지역 내 비중, 입지계수(LQ), 전후방 산업연관성인 영향력 계수와 감응도 계수, 산업 파급효과인 생산·소득·고용유발계수를 주요 요인으로 사용하였다. 반면 정성분석에서는 27개 산업군 중 상위 15개 산업군에 대하여 혁신역량 요인으로 볼 수 있는 전문인력, 기술확보 여부, 관련기관 입지 등을 평가 하고 미래성장성, 산업의 글로벌 경쟁력, 행정기관의 정책적 의지 등을 설문조사로 평가하였다. 세부분석 방법으로 전산업을 대상으로 전국 및 지역 경제 내에서의 비중을 통해 추출분석을 한 후 부산지역의 입지여건에 대한 적합성을 검증하였고, 전문가 조사, 델파이 분석 등을 통해 정량 및 정성분석을 동시에 수행하였다.

<표 2-3> 전략산업 선정의 우선순위

<table>
<thead>
<tr>
<th>구분</th>
<th>정량분석 순위</th>
<th>정성분석 순위</th>
<th>전략산업(종합) 순위</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>성장유망</td>
<td>1 항만물류</td>
<td>1 항만물류</td>
<td>1 항만물류</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2 기계부품소재</td>
<td>2 기계부품소재</td>
<td>2 기계부품소재</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3 신발</td>
<td>3 영상·IT</td>
<td>3 영상·IT</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4 광공간대성</td>
<td>4 괴광공간대성</td>
<td>4 괴광공간대성</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5 금융</td>
<td>5 전기전자</td>
<td>5 전기전자</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6 화학</td>
<td>6 산업</td>
<td>6 산업</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7 영상·IT</td>
<td>7 산업</td>
<td>7 산업</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>8 수산·가공</td>
<td>8 수산·가공</td>
<td>8 수산·가공</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>9 건설업</td>
<td>9 건설업</td>
<td>9 건설업</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10 석유·가공</td>
<td>10 석유·가공</td>
<td>10 석유·가공</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>11 전기전자</td>
<td>11 전기전자</td>
<td>11 전기전자</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>12 음식료</td>
<td>12 음식료</td>
<td>12 음식료</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>13 교육</td>
<td>13 교육</td>
<td>13 교육</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>14 실비바이오</td>
<td>14 실비바이오</td>
<td>14 실비바이오</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>15 스포츠</td>
<td>15 스포츠</td>
<td>15 스포츠</td>
</tr>
<tr>
<td>구조·고도화</td>
<td>16 석유·가공</td>
<td>16 석유·가공</td>
<td>8 산업</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>17 전기전자</td>
<td>17 전기전자</td>
<td>9 석유·가공</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>18 석유·가공</td>
<td>18 석유·가공</td>
<td>10 석유·가공</td>
</tr>
</tbody>
</table>

주: 전기전자는 IT 및 기계부품소재에 포함하고 산업으로서 위상이 약한 것은 제외.
최종적으로 지역혁신발전을 위한 전략산업 선정은 우선순위별로 항만물류산업, 기계부품소재산업, 관광컨벤션산업, 영상·IT산업으로 선정되었다. 이들 산업은 전통적 제조업, 도시형 제조·서비스업 등의 특성을 지녀 산업간 상호 연계성이 매우 높은 산업으로 볼 수 있다. 즉, 항만물류는 기계부품소재의 조선·기자재와 높은 연관관계를 가지고 있으며, 기계부품소재 중 기계부품, 자동차부품, 조선기자재는 기계장치산업으로서 상호 연관관계가 있다.

특히, 본 연구에서 주로 다루는 항만물류산업은 집적도, 입지적합성 등 제반 분야에서 부산지역내 가장 강한 경쟁력을 보유하고 있는 산업으로 분석되었으나 부가가치가 낮아 지식기반화가 절대적으로 필요하며, 타 산업부문과 연계되어야 전략산업으로서 위상확보가 가능하다는 한계를 지니고 있다.


<그림 2-2> 부산시 10대전략산업의 상호연관관계
3. 항만물류산업의 현황과 세부 육성사업

1) 항만물류산업의 현황

부산발전연구원의 「부산지역 항만물류산업 육성방안 연구(2004)」에 의하면
부산시 항만물류산업은 총 18,191개 업체가 운영되고 있으며, 종사자는
92,922명, 전체 매출액은 약 14조원을 차지하는 것으로 나타났다. 업체당
평균 종사자수는 5.1명, 평균 매출액은 7.7억원으로 소규모, 영세한 것으로
조사되었다.

업체비중에 있어서는 운송업이 10,309개 업체로 절반이상을 차지하는
것으로 나타났으며, 항만물류관련 서비스와 제조업이 약 20% 정도였다. 종업원수는 서비스업이 33,011명으로 가장 높게 나타났으며, 매출액에서도
서비스업이 약 5.8조원으로 높은 경제적 효과를 나타냈다.

업체수를 기준으로 할 때 하역업의 경우 평균종사자수가 23.0명, 평균
매출액이 62.6억원으로 나타나 타 업종대비 규모가 상당히 큰 것으로 나
타났다.

<표 2-4> 부산지역 항만물류산업의 업종별(대분류) 현황

(단위 : 개, 명, %, 백만원)

<table>
<thead>
<tr>
<th>구 분</th>
<th>업체수</th>
<th>비 중</th>
<th>종업원수</th>
<th>비 중</th>
<th>매출액</th>
<th>비 중</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>운 송</td>
<td>10,309</td>
<td>56.7</td>
<td>24,728</td>
<td>26.6</td>
<td>4,205,061</td>
<td>29.8</td>
</tr>
<tr>
<td>하 역</td>
<td>357</td>
<td>2.0</td>
<td>8,215</td>
<td>8.8</td>
<td>2,233,413</td>
<td>15.9</td>
</tr>
<tr>
<td>포 장</td>
<td>55</td>
<td>0.3</td>
<td>911</td>
<td>1.0</td>
<td>38,521</td>
<td>0.3</td>
</tr>
<tr>
<td>정 보</td>
<td>7</td>
<td>0.1</td>
<td>54</td>
<td>0.1</td>
<td>5,562</td>
<td>0.0</td>
</tr>
<tr>
<td>보 관</td>
<td>241</td>
<td>1.3</td>
<td>2,870</td>
<td>3.1</td>
<td>573,730</td>
<td>4.1</td>
</tr>
<tr>
<td>서비스</td>
<td>3,808</td>
<td>20.9</td>
<td>33,011</td>
<td>35.5</td>
<td>5,809,517</td>
<td>41.2</td>
</tr>
<tr>
<td>제 조</td>
<td>3,414</td>
<td>18.8</td>
<td>23,133</td>
<td>24.9</td>
<td>1,221,516</td>
<td>8.7</td>
</tr>
<tr>
<td>합 계</td>
<td>18,191</td>
<td>100.0</td>
<td>92,922</td>
<td>100.0</td>
<td>14,087,320</td>
<td>100.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2) 항만물류산업 육성 목표 및 세부사업

지역전략산업 중 항만물류산업 육성의 추진목표는 부산항을 「21세기 동북아 최고의 고부가가치 항만 실현」에 있으며, 이를 위하여 항만물류산업의 활성화를 통해 동북아 로지스틱스 메카를 달성하는 데 있다.

추진전략으로는 첫째, 항만물류산업의 집중·육성을 위하여 단위사업별 우선순위를 설정, 단계적으로 추진하는 것으로 이러한 기준은 항만물류산업에 미치는 시너지 효과의 수준으로, 사업추진 시 타 업종에 미치는 영향이 큰 사업을 가장 우선하여 추진한다. 둘째, 항만물류산업 육성을 위한 사업하기 좋은 환경을 조성하는 것이다. 항만물류산업은 대다수 중소업체로 중소기업육성기금, 유통합리화 자금, 선대개선자금 등 부처별 다양한 지원제도를 활용, 경영안정을 도모하고, 기존 거래 및 운영에 대해 관행으로 존재하는 불합리한 사항의 발굴과 개선을 통해 보다 합리적이고 효율적인 물류환경을 조성하는 것이다. 마지막으로 항만물류산업 클러스터화를 통해 경쟁력을 높이는 것이다. 동종 또는 이종 업종이 특정 지역에 집적될 때 산업전반의 경쟁력이 강화될 뿐만 아니라 항만물류서비스의 One-Stop화, 물류비용의 절감 등 다양한 효과가 발생하기 때문이다. 또한 이러한 클러스터지역에 고부가가치 물류활동의 촉진을 위하여 자유무역지역 또는 경제자유구역을 지정 및 확대운영한다.

<표 2-5> 항만물류산업 육성을 위한 단위사업

<table>
<thead>
<tr>
<th>구분</th>
<th>항만항상막실구축사업 총괄</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>기술개발</td>
<td>항만항상막실구축사업 총괄</td>
</tr>
<tr>
<td>인프라</td>
<td>부산항신항 건설</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>부산항신항 배후단지 조성</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>부산항신항 배후단지 조성</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>해양물류관련 공공기관 유지</td>
</tr>
<tr>
<td>마케팅 유동</td>
<td>국제 선용품 유통센터 건립</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>유통 공급기구 구축</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>항만물류관련 법적제도 개선</td>
</tr>
<tr>
<td>정보 경영지원</td>
<td>RFID를 이용한 U-항만시스템 구축</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>항만물류관련 법적제도 개선</td>
</tr>
<tr>
<td>인력양성</td>
<td>항만항상막실구축사업 총괄</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>항만항상막실구축사업 총괄</td>
</tr>
</tbody>
</table>

자료: 부산광역시, 10대전략산업육성 마스터플랜, 2005.
제2절 산업입지에 관한 이론적 배경

1. 고전적 산업입지이론

1) 산업입지이론


Weber는 특정지역 내 기업의 집적을 외부화(externality)에 의한 효과로 정의하고, 기업이 추구하는 공간적인 균집의 목적을 “비용절감”으로 보았다. 즉, 기업이 내부적으로 비용절감이라는 “규모의 경제(economic of scale)”를 추구하기 위해 특정 도시 내에 입지를 선정한다는 외부적인 현상의 일환으로 보았다. 이러한 이론은 집적의 원인에 대한 규명보다는 외형적인 특성을 제시하여, 향후 외부화 현상을 연구하는 전통적인 도시 및 지역경제 접근법에 대한 이론적인 배경을 제시하였다.

Hoover는 산업입지의 설명으로 “도시화 경제(urbanization economies)”보다는 국지화 경제(localization economies)라는 새로운 접근법을 제시하였다. Weber와 마찬가지로 입지적인 집적에 대해 기업의 외부화를 주장한 점은 동일하나, 특정도시의 경제적인 요인보다는 기업 군집에 따른 인접성으로 나타나는 국지적인 경제의 외부화라고 주장하였다. 도시 및 지역학자들은 이러한 Hoover의 이론을 통해 시장지배력 증가, 전문화된 시설 활용가능성 증대, 인프라시설의 공동 활용, 기업활동의 위험성 및 불확실성 감소, 정보입수의 용이성 등에 대해 많은 연구를 수행하였다.


2) 산업지구이론

산업지구(Industrial district)는 북부 이태리 지방의 소규모 기업들간 유연적인 전문화(flexible specialization)를 연구한 결과 등장한 개념으로 동일한 시장의 점유, 공동의 가치나 지식창출 등을 지리적인 고도화 및 집중화를 통해 직간접적인 상호작용의 결과로 효과를 얻는 기업군의 특성을 나타내는 개념이다.

“산업지구”라는 개념은 19세기 말 Marshall이 처음으로 도입하였으며, 산업 집적화의 요인을 경제적 요인보다는 기업고유의 활동인 “생산”이 기준으로 되어 생성되는 것으로, 이는 다시 새로운 사회 또는 문화적 패턴을 창조하는 것으로 인식하였다. 특히, 산업지구를 구성하는 기업들은 스스로의 문화적 환경을 결정하고 경쟁 및 협력의 복잡한 조합(mix)으로 상호간 연계되기 때문에 각 주체의 역할과 사회 공간적 맥락(social-spatial context)이 산업 집적화의 중요한 요인이 된다고 주장하였다. 이러한 이론을 바탕으로 특정지역의 경제발전을 기업의 생산 활동보다는 개인간 의사소통체계와 사회문화적 패턴에 토대를 둔 일련의 과정에 의한 결과로 보고 있다. 다시 말하면 기업 임직원의 간접적 특성이 개인의 의사소통과 사회문화 패턴을 형성하고, 이는 결국 지역경제의 발전을 촉발한다는 것이다.

Marshall 이후 Piore와 Sabel은 기업체간 공동체적 합리성을 조화적인 관점에서 유연적인 전문화로 설명하였으며, 이는 사회화 경제 경계가 모호화됨에 따라 경제집단간 공동체화되면서, 이들 사이에 발생하는 신뢰가 생산방식을 유연하고 역동적으로 변모시킬 뿐만 아니라 그들 간의 갈등을 효과적으로 해소하게 된다는 것이다.

산업지구이론에서 경제의 진화원리는 특정장소에 유사한 성격을 가진 많은 소규모 기업들이 집중, 즉, 산업의 국지화를 통해, 지역적으로 외부


화된 규모의 경제를 향유하는 \(^7\) 조화로운 공간의 현상이라고 설명하고 있다. 쉽게 표현하면 세계 경제는 국지화 및 전문화된 산업지구들로 구성되어 있으며, 이들 산업지구들은 유연한 생산구조를 갖추고 거래 및 무역에서 발생하는 새로운 경쟁적 도전에 대응하면서 보다 발전된 형태로 진화하게 된다는 것이다.

2. 혁신기반의 산업입지 이론

1) 신산업공간이론

신산업공간론은 1980년대 경제성장의 공간적인 불균형을 설명하려는 경제지리학자들에 의해 주장되었으며, 이러한 대표적인 연구자로는 Scott와 Stopper, Walker 등이 있다.

이들의 이론에 의하면 각 산업은 해당 산업의 기술 및 공간요구에 따라 그에 적합한 공간 환경을 형성시켜 나간다는 것으로 \(^8\), 자본주의의 발전에 관한 규제학파(regulationist)의 해석에 고무되어 불균등 공간발전에 대한 초기의 급진적인 해석을 산업조직론의 새로운 개념과 연계한 것이다. 결국 생산체계의 특성에 따라 각 산업의 입지수요가 달라질 수 있다는 점과 입지를 선택하는 과정에서 고려해야 할 핵심요소가 바로 기업간 거래비용이라는 것이다\(^9\).

즉, 신산업공간 이론은 산업의 기술적이며 영역적인 필요(technological and territorial requirements)에 의해 새로운 공간 환경을 형성해 나가는 것을 말하며, 이러한 설명의 핵심은 순환적으로 발생하는 산업의 수직적 분리(vertical disintegration)와 공간적 집중(spatial agglomeration)의 관계의 규명에 있다. 기존 산업조직이 보다 세분화되고 네트워크화 되면서 생산의 경제활동이 미국의 실리콘밸리, 이탈리아의 제3이탈리아 등 특정지역에 집중하게 되며, 이러한 입지적 집중이 되는 과정상 기존 산업이 지

---

9) 김선배, 한국컴퓨터산업 네트워크의 공간적 특성, 서울대학교 지리학 박사학위 논문, 1997.
新业态生产型态在整合过程中被解体，分解后重新组合（articulation）的现象。产业间交易结构的空间集群出现后，企业专业化的改进，企业间沟通方式的改善，劳动池制，支援机构等外部经济因素的创造，因此，这些研究不仅突破了传统学派的局限，尝试在经济和地理学的接口，而且，从地方性水平的组织性变化到全球性的产业和组织结构变化，提出了一个方法论上的一个重要贡献。

但这种研究仅限于生产系统的范围，未能完全解释产业空间的角色及其相互关系的根源，也未能解释集中和分散过程中的空间角色的明确。因此，1980年代后半期，随着科技地层的出现，研究的重点开始转向特定地区成功经验的解释。主要研究者如Storper（10）等，从社会文化因素的相互依存性，以及持续学习过程在经济体制作用的中心轴上的作用，强调企业间相互依存的作用变得更加重要。

2) 혁신환경이론

革新环境论是在特定区域，通过社会文化背景和创新机制，推动特定区域经济竞争力的提升。革新环境论不仅在社会文化背景上，也在知识创新和企业家精神上，对特定区域经济竞争力的提升作出了贡献。这些研究是在国际科学网络的背景下进行的。特别是，GREMI（Group de Recherche European Sur les Milieux Innovateurs）等研究机构，通过特定区域网络的研究，解释了区域经济竞争力的背景。这些研究试图通过方法论上的革新，来解释特定区域经济竞争力的提升。这些研究对于理解特定区域经济竞争力的提升，有着重要的意义。
의 사회학적이며 문화적인 측면의 탐구를 통해 공간경제의 거래구조 변화의 이면을 고찰하였다.

GREMI의 관점에 의하면 혁신환경에서의 성공은 관련된 정보의 수집과 전파(distribution) 비용의 절감과 결합한 집합적 학습과정의 역량에서 이루어진다고 보고 있다. 이러한 역량은 지역의 주체와 제도를 상승적인 (synergetic) 네트워크로 결합시켜 주는 공동의 문화적 배경으로부터 유래한다. 네트워크를 통해 얻게 되는 이익은 암묵적 행위정보(code), 복잡한 메시지의 해석(decoding), 그리고 생산품과 기술에 대한 공동의 재현(representation)과 광범위하게 공유된 믿음(faith)이 형성되기능한다. 또한 지역네트워크에 축적된 지식은 암묵적 속성 때문에 그 지역의 혁신 능력을 외부인들이 쉽게 모방하지 못하게 된다.

또한 이들은 산업지구내 기술개발은 지역기업과 다른 조직들간의 ‘비교 역적 상호의존성’이 중요한 역할을 한다는 데에 주목하였다. 전문기술의 개발 및 교환과 제품의 높은 혁신율과 같은 프로세스는 신뢰 및 상호관계에 기초하며, 네트워크와 이러한 프로세스는 혁신적이며 역동적인 지역 클러스터의 진화에 영향을 미친다는 것이다. GREMI는 특정 지역내 기업들의 혁신활동을 조장하는 혁신적 학습(innovative learning)이라는 개념을 개발하였다. 이들은 기본적으로 학습과 혁신의 중요성을 강조하며, 혁신환경을 지닌 지구들의 주된 성공요인으로 집단학습과정(collective learning process)을 운용할 수 있는 능력, 정보의 수집과 공유에 소요되는 비용과 시간의 절감능력을 제시하였다. 이러한 능력은 동질적인 역사적 배경이 ‘지역에 뿌려내린 기업과 유관기관’들을 혁신 네트워크내로 포섭할 수 있을 때 배양됨을 강조하였다. 기업의 활동공간에서 이루어지는 경제활동 중 비공식적이고 은연중에 이루어지는 일체의 행위는 환경(milieu)으로 파악되고, 개별 기업간의 명시적인 연계는 외부적 네트워크로 파악할 수 있다. 네트워크에 대한 이러한 강조로 인해 일부 연구자들은 혁신환경 이론을 광범위한 네트워크 접근의 하나로 파악하기도 한다.

다. GREMI의 대표적 학자인 Camagni는 혁신네트워크의 강점은 암묵적 행동양식(tacit code of conducts), 복잡한 메시지의 해석력, 그리고 공공연히 유포되고 광범위하게 공유된 제품 또는 기술에 대한 신뢰에 있다고 주장하였다.

혁신환경 이론은 지구이론이 제대로 설명하지 못했던 공간관계의 사회적 뿌리내림에 있어 개별 기관의 역할이나 세계경제구도 하에서 지역의 위상 등을 해결하는 데 기여한 것으로 평가되며, 입지 및 클러스터 이론에 중요한 이정표가 된 네트워크 특히, 혁신네트워크와 사회적 관계, 집단학습 등이 클러스터의 성공적 형성에 중요한 요인이 됐음을 증명하였다.

3) 첨단산업이론

첨단산업은 전체 산업평균 대비 R&D 투자비와 전문인력 비율이 높은 기업, 기술집약도가 높고 기술혁신속도가 빠르며 높은 부가가치를 창출할 뿐만 아니라 임직 파급효과가 큰 산업, 관련 산업에 파급효과 높은 산업 등 다양한 개념으로 정의되고 있으나 이러한 개념은 동태적인 것으로서 시대의 변천에 따라 달라지며 국가 및 지역에 따라서 변화하는 상대적인 개념으로 볼 수 있다. 이러한 첨단산업은 지역 및 국가경제발전에 공헌할 수 있는 기술력 확보와 생산 및 공정에 대한 혁신의 원천이 되기 때문에 사업입지 요인에 대한 연구는 매우 중요하다고 볼 수 있다.

첨단산업의 입지에 대한 연구는 국가 및 지역 동 공간적인 특성과 첨단 산업에 대한 정의와 구분, 연구자 및 분석방법 등에 의해 다양하게 이루어져 왔다.

16) 한표환, 첨단기술산업의 지방유치와 활성화, 한국지방행정연구원, 1996.

첨단산업은 외부 환경에 적응능력이 취약하고 불안정한 경영기반을 지니고 있으며, 기업 정보의 취득, 고객과의 접촉, 다양한 부품의 즉시적 확보 등 제반 도시 서비스에 대한 의존도가 상대적으로 높기 때문에 일반적으로 도시의 도심 지역을 선호하는 것으로 나타난다. 이러한 창업기업의 대도시 도심 선호를 정교하게 설명하고 있는 이론이 인큐베이터 이론이다.  

18) 박용구·강신범, 「벤처기업 육성을 위한 입지지원방안」, 삼성경제연구소, pp.44~46, 1999.
4) 지역혁신체제론

지역혁신체제론(RIS:Regional Innovation System)에 대한 연구는 국가혁신체제(NIS:National Innovation System)에서 시작되었다. NIS 개념을 처음으로 도입한 사람은 Christopher Freeman으로 1987년 일본에 대한 사례 연구를 통해 국가혁신체제를 공공 및 민간분야에서의 경제적인 활동과 상호작용이 신기술의 발명, 수입, 수정, 확산시키는 제도적 네트워크 체제라고 정의하였다.

NIS의 개념은 다양하나 가장 일반적인 정의는 Nelson과 Rosenberg\(^\text{21)}\)로, 이들은 기업의 혁신적 능력과 기업의 혁신성을 결정하는 일련의 기관들의 상호작용으로 보았다. Lundvall\(^\text{22)}\)의 경우, NIS는 세롭고 경제적으로 유용한 지식을 생산, 확산, 활용하는 데 상호 작용하는 국가의 경제 내에서 존재하고 있는 요소(elements) 및 관계(relations)라고 정의하였다.

Holbrook와 Wolfe는 NIS의 핵심적인 특성을 다음과 같이 요약하였다\(^\text{23)}\). 첫째, 기업은 새로운 기술을 생성하고 입수하여 확산시키는 활동을 하는 공공 및 민간 기관들간의 네트워크의 한 부분이다. 둘째, NIS는 기관들간의 공식, 비공식 연계로 구성되어 있다. 셋째, NIS는 기관들간의 자원의 흐름을 포함한다.넷째, NIS에 대한 분석은 핵심 경제적 자원으로서 학습(learning)을 강조하며 여기서 임지는 중요하다는 것이다.

RIS에 대한 논의는 Holbrook과 Wolfe가 캐나다에 대한 사례연구 중 온타리오와 브에지역 핵심산업의 경제활동이 NIS를 왜곡하는 분석결과를 토대로 RIS에 대한 이해가 NIS보다 우선해야 한다고 주장하면서 시작되었다.


지역혁신체계에 대한 연구의 역사는 매우 짧지만 그 가운데 체계적인 연구를 수행한 사람은 영국의 도시학자인 Philip Cooke로 지역혁신체계의 구성요소를 하부와 상부로 구분하고, 혁신체계의 잠재력이 강한 지역의 특징으로 지방재정의 높은 자주성, 지역에 밀착된 금융, 대학·연구소·직업훈련기관과 기업내·기업간 협력적 태도, 분권화되고 민주적인 지방정치, 그리고 이를 강화시켜주는 지역의 협력적 제도와 문화 등을 강조하였다. 이후 Edquist는 RIS를 혁신에 영향을 미치는 경제적 요인뿐만 아니라 제도적, 조직적, 사회적 그리고 정치적 요인들을 포함하는 학제적, 정치·경제적 접근으로, Nelson과 Rosenberg는 지역혁신체제를 기업의 혁신성과를 결정하는 제도들의 집합이라고 규정하였다.

권영섭·허은영은 RIS를 지역경제의 혁신능력을 제고하기 위해 적절한 환경적, 제도적 조건들을 창출하고 이를 통해서 상호작용적인 학습에 참여하는 체제라고 정의하고, RIS 전환적 특성으로 지역의 발전경로 및 기술역량 설명하기 때문에 정책지향적 성격을 가진 것으로 보았다.

국내의 경우는 국토연구원을 중심으로 국가균형발전 5개년 계획 및 지역혁신발전 5개년 계획의 기본 틀로 활용되고 있는 지역혁신체계는 지식기반경제 시대의 상호작용적 학습의 적정단위로서 지역내의 혁신주체들간 신뢰(trust)와 혜택성(reciprocity)을 토대로 지역의 창출, 확산, 활용도를 높이기 위한 상호협력체제로 정의하고 있다. 즉, RIS 성공의 관건은 혁신주체들간의 상호신뢰와 혜택성과 사회적 자본(social capital)의 함양으로 보고 있다. 또한 정책면에서 지역혁신체계는 단순히 국가혁신체계의 하위 시스템이 아니라 정책의 적정단위가 국가가 아닌 지역이라는 점에서 국가혁신체계의 대안적 성격임을 주로 강조하고 있다.

26) Nelson, R., Rosenberg, N., 견제서.
28) 장재홍, “국가균형발전을 위한 지역혁신체계 구축방안”, 산업연구원, 2003
지역혁신체제는 대상지역, 주도적 혁신주체, 운영특성, 특성화분야 등에 따라 다양한 유형을 갖는다. Cooke는 기술이전양식과 공간적 상호작용의 방식을 기준으로 지역혁신체제의 유형을 메트릭스로 구성하였다. 기술이전양식 기준에서는 자생형(grossroots), 네트워크형(network), 중앙정부형(dirigiste)으로 유형을 분류하고 있으며, 공간적 상호작용 방식에 따라서 국지적(localist), 상호작용적(interaction), 세계적(globalized) 지역혁신체제를 제시하였다.

<table>
<thead>
<tr>
<th>구분</th>
<th>자생형</th>
<th>네트워크형</th>
<th>중앙정부형</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>국지적</td>
<td>투스카니</td>
<td>탈레레델마크</td>
<td>도쿄</td>
</tr>
<tr>
<td>상호협력적</td>
<td>카탈로니아</td>
<td>베른-뷔르텐베르크</td>
<td>레벽</td>
</tr>
<tr>
<td>세계적</td>
<td>온타리오</td>
<td>노스트라야드</td>
<td>폐레니츠</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>캘리포니아</td>
<td>베스트팔렌</td>
<td>싱가포르</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>바라반트주</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>노스트라야드</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>베스트팔렌</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>폐레니츠</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


대상지역을 기준으로 하는 지역혁신체제는 기초 시/군 단위를 근간으로 하는 기초 지역혁신체제(local innovation system)와 광역 시/도 단위를 바탕으로 하는 광역 지역혁신체제(regional innovation system), 그리고 2개 이상의 광역시 및 도를 포함하는 초광역 지역혁신체제(vast-regional innovation system)로 구분할 수 있다.

일반적으로 기초단위를 기준으로 하는 지역혁신체제는 지역의 특성이 비교적 명확하게 구분되며, 관련 주체들의 참여를 비교적 순상계 유도할 수 있다. 그러나 기초 단위로 지역혁신체제를 파악했을 경우 혁신주체들이 부족하다는 단점이 노출되며, 기초단위마다 혁신체제를 구축했을 경우 과다한 자원이 투입된다는 문제점이 지적된다.

29) Cooke, Uranga & Etxebarria., 전개서.
### 표 2-7 지역구분에 의한 RIS의 장단점 비교

<table>
<thead>
<tr>
<th>구분</th>
<th>장 점</th>
<th>단 점</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>기초 RIS</td>
<td>지역당사자들의 참여제고</td>
<td>지자체 행정역량 미흡&lt;br&gt;혁신주체 부족&lt;br&gt;대상 과다로 재원확보, 선정 곤란</td>
</tr>
<tr>
<td>광역 RIS</td>
<td>행정역량 확보 용이&lt;br&gt;충분한 혁신주체 존재&lt;br&gt;행정적 추진 용이</td>
<td>실물 경제권과 불일치 가능</td>
</tr>
<tr>
<td>초광역 RIS</td>
<td>인근시도시에 있는 특화사업간&lt;br&gt;산업·기술적 상호 연계 촉진&lt;br&gt;경제생활에 입각한 “규모의 경제” 달성</td>
<td>지자체간 합의 도출 애로&lt;br&gt;‘중앙집권’ 인식 우려</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3. 산업클러스터이론

1) 산업클러스터의 개념

클러스터라는 개념은 집적경제이론에서 그 기원을 찾을 수 있는 것으로 ‘국가경제의 성공은 부분적으로는 특화된 산업이 특정 지역에 집중적으로 발달하고 있느냐에 달려 있다’라고 언급한 알프레드 마샬(Marshall, 1890)로부터 비롯되었다. 이후 경제학과 경제지리학 분야에서 집적경제와 관련된 연구들이 진행되어 오면서 산업클러스터 이론으로 발전되었다. 특히 Porter의 연구 이후에 산업클러스터에 대한 관심과 이에 대한 논의가 보다 활발해지면서 최근에는 산업클러스터의 이론이 지역혁신체제이론 등 국가 및 지역성장이론과 연계를 맺으며 발전되고 있다.


Czamanski & Ablas(1979)는 산업클러스터란 ‘상품과 재화의 유통에 있어서 국가의 다른 산업들보다 보다 밀접한 상호연계를 맺고 있는 산업들’이라고 정의하였다. 이들은 산업클러스터 개념에 공간적 요소를 포함시키지 않는 대신, 연관산업들이 지리적으로 집중하는 경향을 보이는 경우

이를 산업단지(industrial complexes)라고 정의하여, 산업클러스터와 산업단지간 용어상의 차이를 보이고 있으나 그 내용은 산업클러스터에 관한 주된 논의와 공통됨을 알 수 있다.

국내의 경우, 산업자원부가 산업클러스터를 ‘수평적·수직적인 연계를 통해 경쟁하고 협력하는 특정산업분야의 기업들이 집적되어 있는 일정한 지역’으로 산업집적지는 ‘산업군집(industrial cluster)과 지역군집(regional cluster)의 통합체’라고 정의하고 있다. 김군수(2002)는 산업클러스터를 ‘좁은 의미에서 일정지역 내에 동일 또는 관련 산업체들이 밀집하여 고도의 수직적·수평적 분업관계를 형성하고 독자적인 지역경제문화를 형성해 나가는 집합적 경제단위로 보고, 넓은 의미에서는 대학, 공공연구기관, 컨설팅 회사, 지식점약 사업서비스 회사 등 지식을 취급하는 조직인 혁신클러스터(innovative clusters)를 포함하는 것’으로 정의하였다.


이상의 논의들을 종합해보면 산업 클러스터의 개념은 산업간 경제적 연계관계로 대표되는 경제적 특성과 산업의 집적경향으로 대표되는 공간적 특성의 두 가지 측면으로 구성되어 있음을 알 수 있다.

---


그러나 기존연구의 경우 특히 산업간 경제적 연계관계를 가장 중요시하는 것을 알 수 있다. 이는 공간적 집적경향은 산업간 경제적 연계를 보다 강화하고 상품의 구입 및 판매과정에서의 이익 및 노동력 확보의 용이성, 기술공유, 지식의 공유 등을 얻기 위한 것으로써, 공간적 집적의 주요인이 산업간 경제적 연계로부터 비롯된다는 인식에 기초한 것이다.

2) 산업클러스터의 구성

산업클러스터의 구성요소에 대해서는 산업클러스터가 동종 또는 이종의 산업으로만 구성되는 것으로 국한하여 보는 미시적 관점에서부터 산업뿐만 아니라 공공기관, 기업연합체, 교육기관 등 다양한 계층을 포함하는 것으로 보는 거시적 관점까지 다양한 관점이 존재한다.

Porter는 산업클러스터는 공급 및 생산업, 금융기관, 연관산업에 속한 기업 등으로 구성되며, 이 밖에 전방 산업분야의 기업, 보완제품의 생산업, 전문화된 기간시설 공급업체, 정부 등과 전문화된 훈련이나 교육, 정보, 연구, 기술 등을 제공하는 기관, 공인기관, 행정기관, 기업협의체 등이 포함한다고 함으로써34), 기업체뿐만 아니라 다양한 관련 주체가 산업클러스터를 구성한다고 주장하였다. 산업클러스터를 구성하는 속성으로 요소조건, 수요조건, 연관산업과 지원산업, 기업전략·구조·경쟁관계의 네 가지 요인들로 구성되는 다이아몬드 모형의 제시하였다.

![ диаг램 2-3 > Porter의 다이아몬드 모형

34) M. Porter, 김경묵·김연성 공역, 경쟁론, 세종연구원, 2001.
3) 산업클러스터의 형성 요인

산업클러스터는 기업의 경쟁우위에 중요한 영향을 미치기 때문에 소규모 기업일수록 입지선택에서 가장 중요한 요인의 하나로 손꼽고 있다. 클러스터가 발전된 지역일수록 부가가치와 성장성이 높아 국가경제에 큰 영향을 미치기 때문에 정부가 나서서 관련 환경조성을 위한 노력을 기울이고 있다.

그러나 기존의 연구들이 산업 클러스터의 인위적 조성이나 개발에 대해서는 많은 주장들을 하고 있지만 특정 지역내 특정 산업의 클러스터가 형성된 원인의 규명에 대한 체계적인 연구는 매우 부족한 실정이다.

<표 2-8> 기업의 집적화 원인 및 특성

<table>
<thead>
<tr>
<th>구분</th>
<th>원인</th>
<th>특성</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Krugman(1991)</td>
<td>클러스터는 우연 혹은 자생적으로 조성</td>
<td>원칙적으로 클러스터는 지역구분 없이 조성 가능&lt;br&gt;기존 클러스터는 성장 및 존속</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>클러스터는 증가하는 이익, 운송비, 수요의 상호작용으로 성장</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rauch(1993)</td>
<td>클러스터는 우연하게 조성, 산업개발자들이 비효율성을 바로잡음</td>
<td>원칙적으로 클러스터는 지역구분 없이 조성 가능&lt;br&gt;기업의 특성에 따라 입지조건 상이</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>비효율성을 바로잡음&lt;br&gt;투자비와 높은 생산비용의 상충(trade-off) 관계에 따라 기업 재배치가 이루어짐</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Scott(1986)</td>
<td>집적화가 수직적 통합을 봉쇄시키고, 수직적 분해가 집적을 촉진함</td>
<td>기존 클러스터는 소규모, 전문 기업 클러스터로 발전됨</td>
</tr>
<tr>
<td>Harrison(1992)</td>
<td>소기업 클러스터는 대인접촉의 촉진과 신뢰를 극대화함</td>
<td>기존의 사회적으로 신뢰할 수 있는 클러스터는 소규모, 전문적 성장</td>
</tr>
<tr>
<td>Porter(1990)</td>
<td>고도의 경쟁력을 보유한 기업들로 구성된 클러스터에서 혁신 촉진, 혁신이 경쟁우위 창조가</td>
<td>고도의 경쟁력을 보유한 기업들로 구성된 클러스터는 신규 경쟁기업의 진입으로 존속하고 성장할 것임</td>
</tr>
<tr>
<td>Stoper(1992)</td>
<td>집적화는 지역적 고립화(lock-in), 기술적 유연성, 비용 최소화 간의 상충관계를 효과적으로 관리할 수 있도록 해준다.</td>
<td>집적화는 고도의 혁신지역에서 발생 클러스터 내 기업은 유연한 소규모, 전문화된 기업임</td>
</tr>
<tr>
<td>OECD(2001)</td>
<td>창업주 기술과 지역에서 기업집단을 조성하는 일련의 사건&lt;br&gt;동일 지역내 자회사 모방기업의 출현&lt;br&gt;타지역으로 이전 기피하는 태성</td>
<td>인프라와 제도가 갖추어져 있고, 외부자원의 유입(인력, 자본, 기업 등)이 활발한 지역</td>
</tr>
</tbody>
</table>

4) 클러스터의 수명주기

산업클러스터도 제품이나 산업과 같이 지역내 신규 기업이나 조직의 출현, 성장, 쇠퇴를 거쳐면서 끊임없이 진화한다. 클러스터 이전단계에서 기업과 산업은 제한된 상호작용으로 시너지 효과가 매우 적으며 독립적으로 행동한다. 클러스터가 성장하면서 클러스터 내 기업과 서비스 제공 기업 간 상호의존성이 커진다. 이 상상단계에서는 기업간 상호작용이 빈번하며, 클러스터내 지식, 기술, 정보가 임계질량(critical mass)에 도달한다. 탄생단계에서는 브리즈가, 연구기반에의 인접성 등의 이유로 1~2개의 선도적인 기업으로 시작되며, 아직 산업도 기업과 같이 독립적으로 행동한다.

성장단계에 들어서면서 클러스터 내 선도적인 기업의 성공에 자극받은 많은 기업들이 몰려들고, 기업들의 성장이 가속화되며 임계질량이 구축된다. 또한 기업간 연계가 강화되고 산업내 기업 집적도 가속화된다.

안정단계에는 기업, 전문가, 숙련 노동자, 부품공급기업, 서비스 제공기업 등 클러스터 경쟁요소의 임계질량을 보유하게 된다. 이 단계에서 클러스터의 성장속도가 안정된다. 많은 우수인력을 보유하고 있는 대기업으로부터 분사하여 벤처기업을 창업함으로써 클러스터의 가치를 부가한다.

![그림 2-4 산업클러스터의 수명 주기](image)
4. 산업입지에 관한 이론의 종합고찰

산업입지에 대한 개념은 연구자에 따라 다양한 이론들이 제기되어 왔으며, 현재는 혁신체계 구축의 시각에 의하여 산업 및 지역차원에서의 기업 활동과 연계에 대해 더욱 많은 연구가 수행되고 있다.

최근 주목받고 있는 클러스터 이론은 기업의 경쟁력 확보차원에서 산업 간 클러스터 형성을 강조한 연구와 함께 새로운 기술의 출현에 따른 클러스터 형성과정, 혹은 선진국의 경쟁력 있는 산업클러스터 분포 패턴 등에 대한 연구가 주를 이루고 있다.

이러한 연구들의 분석에는 클러스터에 영향을 주는 기업 및 기관의 지리적 분포와 상호작용에 의한 네트워크 분석과 혁신활동에 영향을 미치는 요인 및 효과 등에 통계분석을 주로 수행하고 있다. 클러스터에 대한 접근은 국가별, 지역별, 산업별로 다양하기 때문에 분석하고자 하는 지역의 상황과 대상 산업의 설정에 맞는 연구모형을 선정하여야 할 것이다. 기존 연구들은 주로 경제체제의 기본 단위인 생산을 주요 분석대상으로 하여 산업입지 및 클러스터에 대한 영향 요인과 특성에 대한 이론을 제기하고 있으나, 무형의 서비스를 기본 단위로 하는 산업에 대한 분석은 상당히 미미한 수준이다.
## 산업입지에 관한 연구이론 및 선행연구 요약

<table>
<thead>
<tr>
<th>주제</th>
<th>산업지구론</th>
<th>신산업공간론</th>
<th>혁신환경론</th>
<th>지역혁신체계론</th>
<th>클러스터론</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 연구자 | Marshall (1890, 1920)  
Piore & Sable (1984)  
Granovetter (1985)  
Becattini (1990)  
Freeman (1987)  
Hassink (1999)  
Maskell & Malmberg (1999)  
Enright (1994)  
Saxenian (1994) |
| 입지 원리 | 국지화와 유연적 전문화, 사회 및 제도적 패턴 | 산업의 수직적 분화와 공간적 집중(거래비용관심) | 지역화 되고 네트워크화된 집단학습과정 | 공급자와 수요자와 인접하여 혁신 및 지식 창출 | 경쟁자, 공급자 및 고객 등의 국지적 상호작용 |
| | 역사적(사회, 문화, 기업가 요인) 변화 | 기획의 장, 고착(lock-in) | 공식적 네트워크 및 비공식적 집단 학습 프로세스 | 경로의존(path-dependency) | 다이아몬드 모델상 장조적 경쟁우위 요인의 상호작용 |
| | 국지화, 네트워킹 및 적근성 | 생산연계 및 네트워킹 | 혁신네트워킹 및 집단 학습 | 집단학습 및 혁신 시너지 | 네트워킹(혁신, 협력네트워킹) 학습 |
| | 지나치게 협력적인 관점에서 경제와 사회 지역과 세계의 관계를 규명하는 제한적 관점 | 생산체계와 공간적 성장 촉진으로 개인 및 사회역할을 무시 | 산공사례와 하이테크 산업에 집착 | 체제간의 상호의존을 완전 무시 | 경쟁측면을 강조하여 협력측면을 간과 |

제3절 클러스터 평가에 관한 연구

1. 연구범위에 따른 클러스터 평가 연구

1) 국가차원의 산업클러스터 평가 연구

국가차원의 산업입지를 대상으로 하는 연구는 전체 국가경제차원에서 두각을 나타내는 산업의 입지구성을 파악하거나 전국적인 클러스터 지도를 작성하고 지역별로 어떠한 산업클러스터가 존재하는지를 파악하는 등 거시적인 관점에서의 클러스터 연구가 주를 이루고 있다.35) 국가차원의 클러스터 연구에서는 지역간의 이해관계를 조정함으로써 클러스터 정책의 중복추진 및 난개발을 방지하고, 행정경계를 넘어선 광역적 관점에서 산업클러스터를 인식, 각종 지원과 관련된 법·제도의 정비와 중심기관 설립 등에 관한 방안을 제시하고 있다.

또한 국가의 전체산업을 대상으로 하는 산업연관표를 이용하여 산업간 존재하는 직·간접적 연계관계를 파악함으로써 전체 산업구조에서 연계가 강한 산업을 파악하고 이를 기초로 산업클러스터를 설정하는 방식을 사용하기도 한다. 그러나 특정 산업의 지역별 고용집중도나 기업체수 등 산업의 특화정도를 이용하여 이러한 산업과 연계되어 있는 산업들을 파악하는 방식의 연구들도 수행되고 있다.

그러나 이러한 연구에서는 산업클러스터의 규명보다는 산업의 규모, 생산량 등을 기초로 산업클러스터를 설정하거나 국가의 수출산업, 중점육성 산업, 주요산업단지 등 일반적으로 산업클러스터라고 인식되고 있는 산업을 벤치마킹하여 이들 산업이 다른 산업과 맺고 있는 연계구조의 파악에 만 그칠도 있다.

2) 지역차원의 산업클러스터 평가 연구

지역차원의 산업클러스터에 관한 연구는 대도시권 또는 동일한 노동시장...
장내에 집적되어 있는 산업클러스터를 대상으로 하는 것으로 현재 논의되고 있는 대부분의 클러스터 관련정책이나 연구들이 여기에 해당한다.

지역수준의 산업클러스터에 관한 연구는 대체로 단일산업이 아닌 지역 내의 여러 산업 간의 연계관계를 고려하여 선도 산업과 다른 산업과의 관계를 파악하거나 지역 내 전체적인 산업간 연계관계를 파악하여 클러스터를 규명하는 방식으로 이루어져 왔다. 또한 발전가능성이 있거나 해당지역에서 특화된 산업을 파악하고 이러한 산업이 타 산업과 갖는 연계관계를 파악함으로써 산업간 연계를 강화시켜 지역 산업클러스터의 강화 및 경쟁력을 확보하기 위한 방안을 제시하는 방식의 연구가 이루어지고 있다. 즉 일정한 지역환경내에서 산업클러스터의 전략적 육성 등을 목적으로 지역내 산업클러스터를 규명하고, 지역여건을 반영한 클러스터 발전전략을 수립하는 등의 연구가 주로 수행되고 있다.

클러스터 관련 연구가 활발히 진행되고 있는 미국의 경우 지역 산업클러스터에 관한 연구는 대부분 지역간 투입-산출표를 이용해 해당지역의 산업간 연계관계를 파악하고, 이 과정에서 산업간 구매 및 판매경향 등의 유사성을 토대로 산업클러스터를 설정하거나, 일정지역내 기업의 집적분포 경향 등을 파악하여 산업클러스터의 공간적 분포현황을 파악하는 방식의 연구가 주를 이룬다. 이를 위해 요인분석, 군집분석, 공간적 자기상관분석, 집적분포의 확인을 위한 통계적 검증방법 등을 주로 사용하고 있다.

3) 개별기업차원의 산업클러스터 평가 연구

개별기업차원의 산업클러스터 연구는 클러스터를 구성하는 개별기업 단위의 연계나 파트너관계와 관련된 활동 및 전략을 분석하는 데 초점을 두고 있다. 개별기업수준에서의 클러스터 연구는 클러스터가 유사한 상품을 판매하는 유사업체의 기업들로 구성되거나 유사한 생산기술을 갖는다는 점을 강조하기 때문에 분석의 대상은 이러한 기업간 연계구조에 중점을 두고 연관관계를 분석한다. 이를 위해 조사대상이 되는 기업의 구매자 및 판매자와의 관계를 추적하는 방식의 연구가 이루어져 왔으나 분석의 어려움으로 인해 그 비중은 높지 않다.
2. 연구목적에 따른 클러스터 평가 연구

1) 경제적 연계관계 규명에 관한 연구

산업간 경제적 연계관계를 규명하기 위한 연구에서는 산업연관표 또는 산업간 혁신연계 등을 대상으로 하여 산업간 상품의 유통, 지식, 혁신역량의 전파과정 등을 분석요소로 한다. 세부적인 분석방법으로는 군집분석, 요인분석, 주성분분석 등의 통계적인 방법과 산업간에 존재하는 상품의 구매 및 판매활동, 부가가치 창조 등의 측면에서 유사한 경향을 보이고 있는 산업을 클러스터로 설정하는 방식을 취한다(Rey, E. Feser & E. Bergman 등).

이들 연구에서는 대다수 산업연관표를 기초로 하거나, 입지계수(LQ)를 기초로 한 분석, 네트워크 분석 등 3가지 분석방법을 가장 많이 사용하고 있으며, 이중에서 산업연관표를 기초로 한 방법이 가장 널리 쓰이고 있다.

산업연관표를 기초로 하는 방법의 경우, 산업간 투입-산출 관계의 유사성에 기초하여 산업을 군집화하며, 산업들을 군집화하는 과정에서 주로 주성분 분석, 요인분석, 군집분석 등의 방법을 사용하고 있다. 이러한 연구에서는 국가전체 산업의 투입-산출관계를 나타내는 산업연관표 또는 지역간 투입-산출 관계를 나타내는 산업연관표를 이용해 산업간 경제적 연계관계를 분석한다. 이는 산업연관표가 산업간 중간재의 투입-산출 구조를 나타내고 있으며, 이를 이용해 다양한 산업간 연계특성에 관한 정보를 추출할 수 있다. 이외에 재화의 투입-산출관계가 아닌 기업간 혁신역량의 상호전파과정을 분석하는 연구도 있다.

입지계수(LQ)를 이용하는 경우에는 산업별 LQ와 다양한 산업관련 지표인 기업체수, 성장률, 산업의 고용자수 등을 함께 이용한다. 즉, LQ 또는 기타 산업관련 지표를 이용하여 전체산업 중에서 두각을 나타내는 산업을 파악하고, 해당산업이 공급자 및 구매자와 어떠한 연계를 맺고 있는지를 파악해 나감으로써, 해당산업과 강한 연계를 맺고 있는 산업들을 클러스터로 설정하는 실차적 분석과정을 거치는 방법이다. 이때, 입지계수 및 산업관련 지표는 산업클러스터에서 주요적인 위치를 점하는 산업을 파악하
네트워크 분석방법은 산업연관표를 기초로 하여 산업간 연계관계를 나타내는 계수들을 추출하고, 이를 이용해 작성된 산업간 상관계수 행렬 등을 분석에 이용하는 방법이다. 이처럼 상관계수 행렬 등을 이용하여 산업간 연계가 일정수준 이상일 경우 이를 주요 연관산업으로 설정하고 산업간 주요연계관계 그래프를 나타내는 방법이나 그 활용도는 그리 높지 않은 편이다.

2) 공간적 특성 규명에 관한 연구

산업의 공간적 특성을 파악하기 위한 연구에서는 주로 산업의 집적경향 또는 공간적 자기상관관계를 파악하는 데 관심을 두고 있으며, 이러한 연구의 경우 일정한 행정경계 내에서 어떠한 단일산업이 집적분포를 이루고 있는지를 파악하거나, 사전적으로 정의된 클러스터가 실제공간상에서도 집적분포를 보이는지를 확인하는 연구가 주류를 이루고 있다(Feser & Sweeney, 2001; 김윤수, 2003).

기존의 산업클러스터에 관한 공간적 특성을 규명하기 위한 연구에서는 대부분 산업입지의 공간적 자기상관관계(spatial autocorrelation) 또는 집적분포 여부를 분석함으로써 산업클러스터의 공간적 특성을 규명하는 방법을 사용하였다.

공간적 자기상관의 측정을 통해 클러스터를 규명하려는 연구들은 대부분 Moran’ I 값의 측정을 통해 산업입지의 상관관계를 규명하고 있으며, 이는 특정 산업의 기업들이 상호간 입지에 미치는 영향력의 분석을 통해 상호간 입지에 정적영향을 미치는 경우 집적화 경향이 강한 것으로 판단하고 클러스터로 도출한다(Rey, 2000).

산업의 집적분포를 형태는 랜덤분포, 균일분포, 집적분포의 3가지 형태 중 어떠한 양상을 보이는가를 분석하는 방법을 사용하는데, 랜덤분포의

36) 공간적 자기상관관계는 특정지역에서 발견되는 활동이나 현상이 주변지역과 유사한 정도와 관련되어 있다는 것으로, 개념상 지리적으로 가까운 사람들은 서로 밀리 밀여져 있는 사람들보다 밀접한 관계를 가지고 있다는 Tobler의 제1법칙을 반영하는 현상이다.
경우 기대되는 통계치와 실제 공간상에서 산업입지와 관련된 관측치를 비교함으로써 산업입지의 공간적 이질성이 존재하는지를 파악하고 이를 통해 산업입지의 공간적 집적경향 여부를 규명한다(Feser & Sweeney, 2001).

또한 개별기업 단위의 위치 정보가 존재하는 경우 기업간 거리자료의 분석을 통해 집적분포 여부를 확인하게 되며, 이러한 개별기업 단위의 정보가 존재하지 않는 경우 일정한 영역내의 업체수 등을 나타내는 영역별 자료를 이용하여 집적분포 여부를 확인하게 된다.

집적분포를 나타내는 통계적 검증방법으로는 Getis & Ord의 $G^*_i$-통계량, Geary의 C-통계량, Diggle & Chetwynd의 D-통계량 등이 대표적인 경우이다. 이 밖에 산업클러스터의 지역특화수준을 측정하는 방법도 사용되는데, 이는 산업간 연계관계의 규명 결과 산업클러스터로 설정된 산업들의 고용 비율이 높게 나타나는 지역 또는 해당산업에 속하는 업체들의 지역별 분포 밀도율 등의 파악을 통해 해당 산업의 클러스터를 분석하는 방법이다.

3) 경제적 특성 및 공간적 특성의 순차적 분석에 관한 연구

경제적 특성 및 공간적 특성의 순차적 분석의 경우 산업간 경제적 연계관계의 분석을 통해 입지특성을 확인하는 방법으로 산업클러스터를 구성하는 산업들의 공간적 입지경향을 단순히 확인하는 수준이다.

순차적 분석의 경우 기존 산업집적지나 산업클러스터로 주목받는 지역의 벤치마킹을 통하여 클러스터에 속하는 산업간에 존재하는 경제적 연계관계 또는 입지적 특성을 파악하는 방법이다. 이러한 연구는 산업클러스터가 산업 연계관계의 원인이자 결과로 형성된 것이라는 가정 하에 업체간 경제관계 또는 강하게 나타난다는 분석방법이다. 그러나 이는 산업간의 다양한 경제적 연계관계의 측면을 지나치게 단순화하고 당위적으로 존재하는 것으로 간주함으로써 산업단지 조성 및 산업육성 전략 등 인위적이며, 의도적으로 형성된 산업클러스터를 중심으로 연구를 진행하게 되는 경우가 많아 본질적 특성이 왜곡되는 결과가 주로 발생한다.
이밖에 산업의 지역별 형성정도인 전국대비 생산액 비중, 종사자수, 지역산업의 생산성, 성장성을 측정하는 지표와 평가기준을 적용하여 이러한 지표가 높게 나타날 경우 해당 산업을 클러스터로 규정하는 연구방법도 있다.

<table>
<thead>
<tr>
<th>연구의 범위</th>
<th>연구의 유형</th>
<th>연구의 내용</th>
<th>주요 연구자</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>국가</td>
<td>국가</td>
<td>해당국가의 지역별 산업클러스터 과학 및 전국적 클러스터 지도 작성, 산업클러스터의 규명보다는 산업클러스터 지원 및 육성정책에 관한 연구가 대다수</td>
<td>Feser &amp; Sweeney (2001); 김동주, 황주성, 권영섭, 이정협, 김선배 (2001)</td>
</tr>
<tr>
<td>지역</td>
<td>지역</td>
<td>지역내 산업구조를 파악하여 해당지역에 존재하는 산업클러스터 규명, 지역산업클러스터의 강화 및 경쟁력 확보 전략 제시</td>
<td>Rey (2000); 김군수 (2002); Feser et al (2001)</td>
</tr>
<tr>
<td>개별기업</td>
<td>개별기업</td>
<td>유사한 상품을 생산하는 기업간의 연계 및 파트너십을 중점 분석</td>
<td>Debresson (1999)</td>
</tr>
<tr>
<td>경제적 특성 분석</td>
<td>경제적 특성 분석</td>
<td>산업관람표, 산업관련지표 등을 이용, 산업간 연계분석을 통해 경제적 관계 강화산업들을 클러스터로 설정, 요인분석, 주성분분석, 군집분석, Consensus Clustering 분석 등 이용</td>
<td>Bergman &amp; Feser (1999); Rey (2000); 유완 (1989)</td>
</tr>
<tr>
<td>분석의 대상</td>
<td>분석의 대상</td>
<td>산업클러스터 입지의 공간적 자기상관관계, 집적분포 경향 등 공간적 특성을 분석, C-통계량, G-통계량, D通계량 등</td>
<td>Feser &amp; Sweeney (2001); Marcon &amp; Puech (2003); 결은수 (2003)</td>
</tr>
<tr>
<td>순차적 분석</td>
<td>순차적 분석</td>
<td>산업간 경제적 연계분석을 통해 산업 클러스터를 설정, 설정된 클러스터를 대상으로 공간적 특성을 순차적으로 분석</td>
<td>Feser &amp; Sweeney (2001); Feser et al (2002)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
3. 산업클러스터 입지 및 실태분석법

1) 산업클러스터 입지평가 방법

(1) 입지계수 (LQ : Location Quotient) 분석

입지계수상 분석의 사례는 Laine (2000)이 프랑스내 특정지역에서의 유사한 행위를 하는 기업들의 클러스터를 확인하기 위하여 기업수준의 데이터를 활용하여 지역생산시스템 (LPS : Local Productive Systems)을 분석하였다. 이러한 LPS의 검증을 위하여 사용한 방법이 전문화를 기준으로 LQ가 1 이상인 산업을 기준으로 하였으며, 이는 해당지역의 특정산업이 전문화되어 있다는 것을 의미하는데, 사례연구에서는 통상적으로 1.25이상일 경우 전문화된 산업으로 정의하고 있다. 그리고 해당 클러스터가 지역 경제에서 차지하는 고용비중이 20% 이상일 경우에는 고도로 집적된 지역 (high point)으로 간주된다.

이러한 방법은 비교적 간단하고 용이하게 분석할 수 있는 장점이 있으나 특정산업이 특정지역에 집중되어 있는 것은 보여줄 수 있으나 서로 간에 연계관계를 명확히 파악할 수 없고, 신산업분야에 속하는 부분이 배제될 가능성이37)이 있다.

LQ를 분석하는 산경방식은 다음과 같다.

\[
LQ_{ij} = \frac{E_{ij}}{\sum_i E_{ij}}
\]

\[
LQ_{ij} = \frac{\sum_i E_{ij}}{\sum_j \sum_i E_{ij}}
\]

\[
LQ_{ij} = j \text{ 지역의 } i \text{산업의 입지상}
\]

37) 미생물학, 생물학, 유전공학, 효소공학 등을 포함하는 생명공학이 대표적인 사례로 이 분야는 의약품, 화학, 환경공학, 농학 등 다양한 산업분야에 걸쳐 있으며, 이와 유사한 산업으로 광학, 환경서비스, 텔레마케팅, 해양엔지니어링, 모터스포츠 등이 있음.
\[ E_{ij} = j\text{지역의 I산업 종사자수} \]

\[ \sum_j E_{ij} = j\text{지역의 전산업 종사자수} \]

\[ \sum_j E_{ij} = \text{전체지역의 I산업 종사자수} \]

\[ \sum_j \sum_j E_{ij} = \text{전체지역의 전산업 종사자수} \]

(2) Moran’ I 분석


지역특화수준은 어떤 지역의 고용수준이 다른 지역의 평균고용자수와 비교하여 특정한 클러스터에 집중되는지의 여부에 따라 해당지역이 특정 클러스터 부문에서 특화되었는지를 판단하게 되는 것으로, \( r\text{지역의 c라는 클러스터에 대한 지역특화수준을 나타내는 값인 } SI_{cr} \)은 다음과 같다.

\[
SI_{cr} = \frac{\sum_r e_{cr}}{\sum_r e_r} - \frac{e_c}{e_r}
\]

여기서 \( e_{cr} \)는 \( r\text{지역의 c라는 클러스터의 고용자수} \), \( e_c \)는 \( c\text{라는 클러스터의 총고용자수} \), \( e_r \)는 \( r\text{지역의 총고용자수를 나타낸다.} \)

위의 각 지역별 지역특화수준 값을 이용하여 특정 클러스터의 특화지수 \( SI_c \)를 구하면 다음과 같다.

\[
SI_c = \frac{\sum_r |SI_{cr}|}{2}
\]
어떤 지역이 해당 클러스터에 특화된 것으로 판단되었을 경우, 이차적으로 공간적 자기상관계수인 Moran’I를 측정하게 된다. Moran’I (MI)를 측정하는 방법은 다음과 같다.

\[
MI = \frac{n \sum_i \sum_j \delta_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{S_o \sum_i (x_i - \bar{x})^2}
\]

여기서, \(S = \sum \sum \delta_{ij}\) 이며, \(n\)은 지리적 단위(포인트의 개수), \(\delta_{ij}\)는 \(i\) 번째 단위와 \(j\) 번째 단위의 공간적 관계, \(x_i\)는 해당 현상의 발생빈도, \(S_o\)는 공간적 관계를 맺고 있는 현상들의 총 개수를 나타낸다.

Moran’I 값을 측정한 후에는 공간적 자기상관관계가 존재하지 않을 경우 예상되는 Moran’I 값과의 비교를 통해 특화된 클러스터가 공간적으로 집중하는 경향이 있는가를 분석하게 된다. 이때 Moran’I 가 -1의 값을 갖는 경우에는 부적(否的) 공간적 자기상관관계가 존재하고, Moran’I 가 1의 값을 갖는 경우 정적(定的) 공간적 자기상관관계가 존재함을 나타내며, 0의 값을 갖는 경우 공간적 자기상관관계가 존재하지 않음을 뜻한다.

(3) \(G^*\)~통계량 분석


Getis & Ord의 \(G^*\)~통계량을 이용하게 되면 공간상에서 이 값이 연속적으로 높게 나타나는 지역들을 지도상에 표현하여 산업클러스터를 시각적으로 식별할 수 있으며, 여러 지역에 걸쳐 클러스터활동의 집중현상을 파악할 수 있게 된다.

특정 산업클러스터의 활동이 I라는 지역에 집중되어 있는지를 판별하기 위한 \(G^*\)~통계량을 산출하는 방법은 다음과 같다.
여기서, $x$는 산업클러스터의 규모를 나타내는 값(예를 들면, 고용자수)을 나타내며, $\{w\}$는 $i$지역에 인접한 $j$지역의 공간가중치행렬을 뜻한다.

또한 $\bar{x} = \frac{\sum w_{ij} x_j}{n}$, $S_{1i} = \sum w_{ij}$, $s^2 = (\sum w_{ij} x^2_j/n) - (\bar{x})^2$, $W_i$는 $\{w\}$의 가중치의 합을 뜻한다.

(4) $C$-통계량 분석

Geary의 $C$-통계량은 전체 데이터의 공간적 자기상관의 유형과 정도를 나타낼 수 있는 지표로서, Moran I와 함께 공간적 자기상관을 측정하기 위해 사용되는 대표적 방법 중의 하나이다. Geary의 $C$-통계량을 산출하는 방법은 다음과 같다.

$$C = \frac{(n-1)}{2S_o} \frac{\sum w_{ij}(\bar{z}_i - \bar{z}_j)^2}{\sum (\bar{z}_j - \bar{z})^2}$$

여기서, $S_o$는 가중치 행렬의 모든 원의 합, $w_{ij}$는 가중치, $\bar{z}_j$는 $j$지역의 관측치를 나타내며, $C$-통계량이 0의 값을 갖는 경우 정적(定的) 공간적 자기상관관계가 존재한다는 것을 나타내며, $C$-통계량이 1이상의 값을 갖는 경우 부적(否的) 공간적 자기상관관계가 존재한다는 것을 나타낸다.

(5) $D$-통계량 분석


\[ K_{ij}(s) = \lambda_i^{-1} \mathbb{E}[N_{ij}(s)] \]

여기서, \( \lambda_i \)는 경제적 연계관계, \( \mathbb{E} \)는 기대치, \( N_{ij}(s) \)는 임의의 거리 \( S \)내에 있는 일반산업의 개수를 뜻한다.

따라서 경제적으로 강한 연계를 보이는 산업들과 일반적인 산업들의 군집화 정도가 차이를 보이지 않는다면 다음과 같은 등식이 성립된다.

\[ K_{11}(s) = K_{22}(s) - K_{12}(s) \]

경제적 연계관계가 강한 산업들이 일반산업들보다 공간적으로 집적되어 있는 경우에 양 (+)의 값을 갖는다고 가정하면 다음과 같은 새로운 공식을 얻을 수 있다.

\[ D(s) = K_{11}(s) - K_{22}(s) \]

따라서 경제적 연계관계가 강한 산업들에 대한 K-함수값은 다음과 같은 공식을 이용해 추정할 수 있다.

\[ \hat{K}_{11}(s) = \frac{R}{n_1(n_1-1)} \sum_{i=1}^{n_1} \sum_{j=1}^{n_1} w_{ij} I_{ij}(d_{ij}) \]

여기서, \( I_{ij} \)는 \( d_{ij} < s \)일 경우 1값을 갖고, 그 외의 경우 0값을 갖는 지시적 변수이고, \( w_{ij} \)는 연구지역내의 어떤 한 산업을 중심으로 한 반지름 \( s \)인 원의 원주크기의 역수값을 취하게 된다.

이처럼 D-통계량은 경제적 연계관계가 큰 산업클러스터의 공간적 연관성을 나타내는 직접적인 척도가 되는 것으로써, \( S \)라는 임의의 거리 내에 산업간 연계관계가 큰 산업이 일반적인 산업들보다 많이 나타나는가를 검증하기 위한 통계적 방법이다.
2) 네트워크 분석을 통한 산업클러스터 실태평가 방법

산업클러스터의 실태를 평가하는 방법으로 일반적인 통계수치로는 파악하기 어려운 구성주체간의 네트워크 관계를 설문조사를 통하여 분석하고, 그 결과를 지수화하여 상대적인 비교를 주로 수행하고 있다. 설문조사를 통한 네트워크 분석은 클러스터내 구성주체 확인, 역할, 협력, 경쟁관계, 사무환경, 생활여건 등 다양한 특성을 규명할 수 있다. 네트워크 분석을 위한 클러스터 평가지표는 네트워크 지수, 협력경쟁지수, 조직문화지수, 생활환경지수 등으로 각각의 산출방법은 다음과 같다.

(1) 네트워크지수

네트워크 지수는 클러스터 구성주체간의 인접성, 연구 및 기술개발, 상품화 및 사업화, 판매 및 마케팅 등 3단계에서의 교류도를 종합하여 산정한다. 클러스터 구성주체간 인접성은 이동시 소요시간, 클러스터 구성주체간 각 부문별 교류도는 개별 연관관계를 측정하여 평가된다. 네트워크 지수를 구성하는 개별항목은 각각 \(1 \leq N_i \leq 5\)의 값을 가지므로 네트워크지수는 \(4 \leq N_i \leq 20\)의 값을 가지게 된다. 네트워크 지수를 이용해 각 항목별 측으로 레이더 그래프를 도출할 경우 형성된 사각형의 면적이 넓을수록 해당 지역의 클러스터 구성주체간 네트워킹이 활발함을 의미한다.

\[
N_i = N_i^a + N_i^b + N_i^c + N_i^d
\]

\(N_i^a\)는 i 지역의 네트워크지수
\(N_i^b\)는 i 지역의 클러스터 구성주체간 인접성
\(N_i^c\)는 i 지역의 클러스터 구성주체간 연구 및 기술개발 교류도
\(N_i^d\)는 i 지역의 클러스터 구성주체간 상품화 및 사업화 교류도

(2) 협력경쟁지수

협력경쟁지수는 산업클러스터내 구성주체간의 협력도와 경쟁도를 종합하여 산정한다. 협력경쟁지수를 구성하는 개별항목은 각각 \(1 \leq C_i \leq 5\)의
값을 가지므로 협력경쟁지수는 \( 2 \leq C_i \leq 10 \)의 값을 가지게 되며, 협력경쟁지수는 세부항목인 협력도(\( y \))와 경쟁도(\( x \))를 각각의 축으로 하는 2차원 공간을 그렸을 때, 결과치가 1사분면에서 \( y = x \)를 기준으로 왼쪽에 치우치면 해당지역의 클러스터 내 구성주체간의 경쟁도보다 협력도가 높다는 의미를 나타내는 것으로 볼 수 있다.

\[
C_i = C_i^a + C_i^b
\]

- \( C_i \)는 \( i \) 지역의 협력경쟁지수
- \( C_i^a \)는 \( i \) 지역의 클러스터 구성주체간 협력도
- \( C_i^b \)는 \( i \) 지역의 클러스터 구성주체간 경쟁도

(3) 조직문화지수

조직문화지수는 클러스터 구성주체간 비전공유도, 클러스터의 개방도 및 적합도를 종합하여 산정한다. 조직문화지수의 개별항목에 대한 응답자의 평가치는 \( 1 \leq X_i \leq 5 (X = V, O, A) \)의 값을 가지므로 조직문화지수는 \( 3 \leq S_i \leq 15 \)의 값을 가지게 된다. 조직문화지수의 레이더 그래프의 삼각형의 면적이 넓을수록 해당 클러스터의 조직문화가 바람직함을 의미한다.

\[
S_i = V_i + O_i + A_i
\]

- \( S_i \)는 \( i \) 지역의 조직문화지수
- \( V_i \)는 \( i \) 지역의 클러스터 구성주체간 비전공유도
- \( O_i \)는 \( i \) 지역의 클러스터의 개방도
- \( A_i \)는 \( i \) 지역의 클러스터의 적합도

(4) 생활환경지수

생활환경지수는 클러스터 내 문화, 교육, 주거, 여가, 편의시설 등의 생활 여건을 평가하는 지표로 5개 항목의 응답 평균치는 \( 1 \leq L_i \leq 5 \)의 값을 가지게 된다. 생활환경지수가 클수록 지역 클러스터의 여가시설이나 문화환경, 편의시설 등이 좋다는 의미로 해석할 수 있다.
제 3 장 항만물류산업 대상범위 및 분석방법론

제1절 항만물류산업의 대상범위 설정

1. 항만물류산업의 정의

1) 항만의 정의

우리 항만법은 항만을 “선박의 출입, 사람의 승선, 화물의 하역·보관 및 처리 등을 위한 시설이 구비된 것(항만법 2조)”으로 규정하고 있다. 이는 항만의 1차적인 기능인 인적, 물적 수송의 의미에서 국한하여 정의한 개념으로 볼 수 있다.


2) 물류의 정의

물류에 대한 정의의 경우 미국의 물류관리협의회( CLM : Council of Logistics Management)가 제시한 “생산지에서 소비지까지 완제품, 원자재, 중간재, 그리고 관련 정보의 이동 및 보관에 소요되는 비용을 최소화하고, 효율적으로 수행하기 위하여 이들을 계획 및 시행 그리고 통제하는 과정38)”이 가장 대표적인 경우이다.

일본의 산업구조심의회에서는 물류를 유형, 무형의 물리적인 재화를 공급자로부터 수요자에 이르게 하는 실물적인 흐름으로서 운송, 보관, 하역, 포장 및 통신의 제활동을 가리키며 물류활동은 상거래에서 물리적인 재화의 시간적・공간적인 가치창조에 공헌39)하는 것으로 보고 있다.

현제 물류의 개념은 Logistics와 동일한 개념으로 사용되고 있으며, 이는 원자재 조달을 포함하여 제품을 생산한 후 최종 소비자에 이르는 일련의 과정을 시간적, 공간적으로 수행하기 위하여 계획하고 조직하고 관리하는 경제활동으로서, 그 범위가 기존의 물류 개념보다 광범위하게 사용되고 있다.

이외에 기업내 물류, 기업간 물류, 산업간 물류 등 기업간 거래 기준의 분류와 조달물류, 생산물류, 판매물류, 회수・폐기물류 등 생산 호름에 의한 구분, 국제물류, 국내물류, 지역물류, 도시물류 등 지역적인 차이에 의한 구분 등 다양한 물류의 개념들이 이용되고 있다.

3) 항만물류의 정의

항만물류란 항만의 개념과 물류의 개념이 결합한 개념40)으로 항만을 경유하는 재화에 대하여 공급자로부터 소비자에 이르기까지 존재하고 있는 시간적, 공간적인 간격을 효과적으로 극복하기 위한 경제활동을 말하며, 이러한 정의에는 항만이 수행하는 중개적인 기능과 밀접하게 연계되어 있다. 항만물류는 항만 그 자체에 미치는 영향보다 항만배후지의 경제발전과 물가안정, 국민경제에 미치는 영향이 크다는 점에서 기업물류와는 차원이 다르다.

항만물류의 구성은 기본적으로 운송, 보관(또는 저장), 포장, 하역(이송 포함), 정보, 관리(또는 서비스)의 6가지 기능으로 구성되며, 그 활동형태는 해상운송과 내륙운송의 결합으로 이루어진다. 이러한 결합의 중추적인 역할을 하는 부분이 운송, 하역 및 보관이며, 포장기능은 보관 또는 운송 활동을 원활하게 수행할 수 있게 하는 부수기능을 담당하는 것으로 본다.

40) 이철영, 항만물류시스템, 1998.
2. 항만물류산업의 분류기준

현재까지 항만물류산업의 세부업종에 대한 분류기준은 표준화되어 있지 않아 연구의 목적 및 시기, 방법 등에 의해 다양한 기준으로 분석되고 있다. 일반적인 분류기준으로는 한국표준산업코드, 항만에 의존하는 수준\(^{41}\), 항만물류 기능\(^{42}\), 지역경제 파급영향\(^{43}\), 항만물류산업육성정책\(^{44}\) 등으로 구분할 수 있다.

본 연구는 부산지역의 항만물류산업을 대상으로 해당업지와 클러스터 평가를 하는 것으로, 그 기준은 부산지역의 특성에 맞는 업종 분류표를 활용한다. 항만물류산업에 대한 개념과 분류에 관한 부산시의 기준은 크게 2000년\(^{45}\) 연구와 2004년\(^{46}\) 연구로 구분된다.

2000년 연구에서는 부산광역시에 영업기반을 두고 있는 전 해운·항만 관련 산업의 업종 및 업체 현황을 실사하여 그 기준을 제시하였으나 항만물류라는 개념보다는 해운 또는 항만과 관련이 있는 산업이라는 개념을 적용하여 물류관련 업종은 대다수 제외되어 있다. 반면 2004년 연구는 전문가 워크숍을 통해 항만물류를 항만과 물류가 결합된 개념으로 재정립하고 물류의 5대 기능인 운송, 보관, 포장, 하역, 정보와 항만물류관련 제조업과 서비스업을 포함시켜 7개 대분류, 23개의 중분류, 50개의 소분류, 17개의 소소분류로 제시하였다.

따라서 본 연구에서는 부산지역 항만물류산업의 특성을 매우 높게 반영하는 2004년 부산시의 업종 분류표를 기준으로 하였다.

\(^{41}\) 해운산업연구원, 항만이 지역경제에 미치는 영향, 1994.
^{42}\) 류형근 외 4명, 항만물류산업의 실태분석에 관한 연구, 한국항해항만학회지 추계학술대회, 2003. 10.
^{44}\) 부산광역시, 부산지역 항만물류산업 육성 방안 연구, 2004.
^{45}\) 부산광역시, 부산지역 해운항만업체총조사보고서, 2000.
^{46}\) 부산광역시, 부산지역 해운항만업체총조사보고서, 2004.
<표 3-1> 부산지역 항만물류산업의 업종 분류표

<table>
<thead>
<tr>
<th>대분류</th>
<th>중분류</th>
<th>소분류</th>
<th>소소분류</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>운송</td>
<td>해상</td>
<td>외항</td>
<td>여객</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>화물</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>내항</td>
<td>여객</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>화물</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>육상</td>
<td>트럭운송</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>육상화물</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>개별화물</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>하역</td>
<td>이송장비 제조</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>유상</td>
</tr>
<tr>
<td>하역</td>
<td></td>
<td>육상</td>
<td>해상</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>해상</td>
<td>발권운송</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>철도</td>
<td>운송</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>항공</td>
<td>통관</td>
</tr>
<tr>
<td>포장</td>
<td></td>
<td>항만직 업대</td>
<td>컨테이너</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>패allet</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>물관지 상품</td>
<td>컨테이너</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>패allet</td>
</tr>
</tbody>
</table>
|        |        | 포장업 | 관련
| 정보   | 항만물류 IT업 | 상업적 제어 | 수리 |
| 보관   |        |        | 상업적 제어 |
| 제조   | 포장   |        | 상업적 제어 |

3. 분석대상 업종의 선정

1) 항만물류산업 개념 및 범위 검토

항만물류산업의 지역적 분포 특성을 업종별로 분석하기 위하여 본 연구에서는 가장 최근에 수행한 부산광역시(2004)의 분류기준을 사용하였다. 그러나 이러한 기준은 대분류, 중분류, 소분류, 소소분류 등 4계층으로 구성되어 그 위계가 상당히 복잡할 뿐만 아니라 대분류 7개 업종, 중분류 23개 업종, 소분류 50개 업종, 소소분류 17개 업종으로 구분되어 있어 업종별 지역 분포 및 그 특성의 분석에 상당히 많은 시간이 소요되는 한계가 있다. 전체 업종을 개별적으로 분석할 경우 최소 97개의 업종에 대한 분포도가 필요하며, 이에 따른 업체수, 종사자, 매출액 등 기본 요인만을 고려하더라도 약 300개의 분포도를 작성해야 하는 어려움이 있다.

따라서 본 연구에서는 지리적 분포에 대한 효과적인 분석을 위하여 항만물류산업의 범위와 업종 구분을 학계 및 업계 전문가들과의 델파이 분석을 통하여 결정하였다. 델파이 분석의 주제는 크게 항만물류산업의 범위에 대한 기준 설정과 세부 업종의 구분으로 기존 연구에서의 개념과 분류기준, 본 연구의 목적과 방향을 상세하게 설명한 후 참가한 전문가간 자유로운 의견교환 후 제시된 안의 중요도를 평가하여 그 결과를 도출하였다.

항만물류의 개념에 대해서 전문가들은 크게 3가지 기준을 제시하였다. 첫 번째 의견은 기존 부산광역시(2004)의 항만과 물류를 결합한 개념을 그대로 사용하되 대분류 업종 중 서비스업은 항만, 선박, 화물 등 서비스의 대상이 되는 기준의 설정을 통하여 항만관련 서비스업, 선박관련 서비스업, 화물관련 서비스업으로 재분류하여 명확한 업종 구분을 제시하였다. 두 번째 의견에서는 항만물류산업의 개념을 업종별 고유 영업장을 구분으로 하는 것으로 해상을 기반으로 하는 해운산업, 항만시설을 기반으로 하는 항만산업, 육상에서 주로 활동하는 물류산업으로 구분하는 방안을 제시하였다. 마지막인 세 번째 의견에서는 항만물류의 개념을 해운과 항만과 연관되는 활동으로 보고, 산업을 해운산업과 항만산업으로 구분하는
것이었다.

전문가들이 제시한 안건별로 장단점을 보면, 제1안의 경우 최근 연구에서의 분류기준과 동일하여 분석의 용이성이 있는 반면, 물류의 기능이 너무 강조되어 항만과 관련이 있는 산업의 업종분류가 축소되는 경향이 있다. 제2안의 경우 물리적인 영업장 구분에 의하여 지리적인 임지특성을 분석하기 용이한 반면, 운송장비, 포장기기, 선박부품 등을 생산하는 항만 물류관련 제조업이 분석에서 제외되는 단점이 나타났다. 마지막으로 제3안에서는 항만물류를 해운과 항만에 관련된 경제활동을 기준으로 분류하기 때문에 각각의 산업에 대한 임지적 특성을 분석하는 데 용이한 장점은 있으나 육상, 철도, 항공 등의 물류측면의 운송업, 포장업, 정보업 등 물류의 기본적인 기능을 수행하는 업종이 제외되는 단점이 있는 것으로 나타났다.

전문가 회의에서 제시한 3개의 안을 Likert 5점 척도에 의해 중요도를 평가한 결과 제1안 4.53, 제2안 3.90, 제3안 3.46으로 나타나 최종적으로 제1안을 본 연구에서의 항만물류산업의 개념 및 분류 기준으로 채택하였다.

<표 3-2> 전문가 회의에서 제시된 항만물류산업 개념 및 범위 검토

<table>
<thead>
<tr>
<th>구 분</th>
<th>제 1 안</th>
<th>제 2 안</th>
<th>제 3 안</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>항만물류의 개념</td>
<td>항만과 물류의 결합</td>
<td>해운, 항만, 육상물류의 독립적인 개념</td>
<td>해운, 항만관련 경제활동</td>
</tr>
<tr>
<td>분류 기준</td>
<td>항만, 물류 기능</td>
<td>지리적인 영업장 범위</td>
<td>해운, 항만과의 관련성</td>
</tr>
<tr>
<td>업종 구분</td>
<td>운송, 하역, 보관, 포장, 정보, 서비스, 제조</td>
<td>해운산업, 항만산업, 물류산업</td>
<td>해운산업, 항만산업</td>
</tr>
<tr>
<td>장 점</td>
<td>기존 연구와의 관련성이 높아 분석의 편이</td>
<td>영업장 기준 임지분석의 용이</td>
<td>해운, 항만과의 임지적 특성의 분석의 용이</td>
</tr>
<tr>
<td>단 점</td>
<td>항만산업의 범위 축소</td>
<td>관련제조, 서비스업 등 임지분석에서 제외</td>
<td>육상, 항공, 관련제조, 내륙 물류업 등 제외</td>
</tr>
<tr>
<td>전문가 선호도</td>
<td>4.53</td>
<td>3.90</td>
<td>3.46</td>
</tr>
</tbody>
</table>
2) 클러스터 분석대상 업종 선정

항만물류산업의 입지적인 특성을 분석하기 위하여 앞서 선정된 제1단의 항만물류 개념으로 세부업종의 평가 기준에 대한 전문가 의견을 취합하였다. 업종의 하위분류에 대해서는 분석의 편의를 위하여 대분류, 중분류, 소분류, 소소분류로 구성된 기존의 4단계 업종구분을 2단계로 간소화하기로 하였으며, 이때 예상되는 업종별 위계와 항후 하위 업종에 대한 세부분석이 필요한 경우에는 4단계 업종구분을 참고하여 활용하기로 하였다.

2단계 분류 외 추가적인 업종구분이 필요한 경우는 육상운송업과 해상운송장비제조업이다. 육상운송업의 경우, 개별화물, 일반화물, 용달화물로 업종이 구분되나, 컨테이너화물을 주로 처리하는 무산항의 항만물류 여건을 감안할 때 일반화물이 주요 분석대상이 된다. 그러나 개별화물, 용달화물도 컨테이너의 CFS 물동량, 보세창고 물동량을 처리할 수 있으므로 이에 따른 임지 분포를 확인해 보는 것도 필요할 것이다.

해상운송장비제조업의 경우, 업종을 선박제조와 선박부품제조로 구분할 수 있는데, 선박제조의 경우 조선련, 선박부품제조업은 선박기자재제업으로 항만물류산업에 포함되기 어려운 면이 있다. 그러나 해상운송장비와 관련부품을 생산하는 면에서 항만물류산업과 같은 연관성이 있는 것으로 간주하였다. 해상운송장비제조업을 소분류로 구분하는 것은 항만물류산업 중 서비스업에 해당하는 선박수리업, 선박부품수리업과의 입지적 차이를 비교 분석할 수 있는 장점이 있다.

최종적으로 선정된 본 연구에서의 항만물류산업의 세부 업종은 대분류는 운송, 보관, 포장, 하역, 정보, 제조, 서비스업 등 7개 부문으로 구분된다. 운송의 중분류는 활동영역에 따라 육상, 해상, 항공, 철도, 복합운송으로 구분되고, 하역은 장소를 기준으로 육상, 해상, 항공, 철도, 항만하역으로 구분하였다. 포장은 단위용기인 컨테이너입대와 컨테이너수리, 포장을 대행하는 포장서비스업으로, 보관은 창고기능에 따라 일반창고, 보세창고, 냉동·냉장창고, 위험물창고, 유류창고로 구분하였다. 제조업의 경우 포장 용기 및 포장설비 제조와 운송장비제조로 구분하였으며, 마지막으로 서비스업의 경우, 항만과 물류를 기준으로 수행되는 통관, 대행 등 각종 업종
으로 분류하였다.

본 연구에서 분석대상으로 이용할 항만물류산업의 분류체계는 다음 <표 3-3>과 같다.

<표 3-3> 본 연구의 항만물류산업 분류체계

<table>
<thead>
<tr>
<th>대분류</th>
<th>중분류</th>
<th>대분류</th>
<th>중분류</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>운송</td>
<td>해상운송</td>
<td>제조</td>
<td>육상운송장비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>육상운송</td>
<td></td>
<td>해상운송장비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>항공운송</td>
<td></td>
<td>철도운송장비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>복합운송</td>
<td></td>
<td>항공운송장비</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>철도운송</td>
<td></td>
<td>하역장비</td>
</tr>
<tr>
<td>하역</td>
<td>육상하역</td>
<td>운송주선</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>해상하역</td>
<td>통관대행</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>철도하역</td>
<td>검량</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>항공하역</td>
<td>검수</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>항만하역</td>
<td>검역</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>포장</td>
<td>컨테이너임대</td>
<td>검정</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>컨테이너수리</td>
<td>도선</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>포장서비스</td>
<td>물품공급</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>정보</td>
<td>항만물류IT</td>
<td>선박관리</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>서비스</td>
<td>선박금융</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>선박중개</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>보관</td>
<td>일반장고</td>
<td>선원관리</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>보세장고</td>
<td>선박수리</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>냉동・냉장장고</td>
<td>선박부속수리</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>위험물장고</td>
<td>예선</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>유류장고</td>
<td>항만관리</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>제조</td>
<td>컨테이너</td>
<td>항만용역</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>팔레트</td>
<td>해운대리점</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>상자</td>
<td>협회 및 교육</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>포장설비</td>
<td>장비임대</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
제2절 분석방법론 설정

1. 분석의 방법

산업입지에 대한 여러 이론을 종합해 보면, 산업클러스터는 지리적 입지, 생산의 요소, 지역 혁신 등 다양한 측면에서 기업과 산업을 공통된 형태로 묶는 긴밀한 연계를 강조한다는 점을 알 수 있다. 산업클러스터의 구성요소가 되는 기업은 대도시 지역, 노동시장 또는 다른 기능적, 행정적 경제단위로 집적화되어 지역클러스터로 간주되기도 하고, 유통 및 마케팅, 홍보 등 생산이외의 기능적 연계인 거래에 의해 산업 클러스터로 간주되기도 한다.

대다수의 연구들은 생산을 기본개념으로 하여 산업의 입지적인 특성을 분석하고 있으나 본 연구에서 다루고자 하는 항만물류산업에서 생산의 개념은 제조업과는 많은 차이가 있다. 항만물류산업을 제조 기반의 생산요소를 지닌 기업체로 보기보다는 항만을 중심으로 무형의 생산품 또는 용역을 제공하는 서비스업으로 보는 것이 타당할 뿐만 아니라 이를 구성하는 각 업종간 긴밀한 거래 및 협력관계를 통한 네트워크가 구성되어 있는 산업군으로 보아야 할 것이다.

클러스터를 평가하는 연구에서의 분석수준은 산업차원(meso level)으로 설정하여 수행하고 있는데, 이러한 분석수준의 설정 또한 생산연계(production linkage)를 기준으로 산업간 거래구조와 거래량을 표준화한 산업연관표를 활용하여 보다 쉽게 분석할 수 있다.

그러나 항만물류라는 개념 정의가 매우 포괄적이고 분류기준이 모호하여 산업연관분석에 의한 표준화된 연관표가 작성되어 있지 않은 상태로, 심지어 한국표준산업분류코드에는 운송, 보관, 하역 등 항만물류산업을 대표하는 대분류 업종 3개 외에는 세부적인 분류가 포함되어 있지 않은 설정이다.

근래 들어 항만물류산업의 중요성이 부각되면서 한국표준산업분류코드
에 분류되어 있는 운송, 보관 등 대표적인 업종 외에 선박 및 선박부품수리업, 선용품공급업, 선박급유업, 선박중개업 등 항만과 관련된 유무형의 서비스를 제공하는 업종이 육성 및 지원 대상으로 선정되고 있다. 또한 항만물류산업의 개념에 항만을 기반으로 하는 제조업인 각종 운송장비제조업, 포장관련제조업 등이 포함되어 더욱 복잡하고 비체계적인 산업구조를 형성하게 되었다. 분류기준에 대한 한계에도 불구하고 항만물류산업은 지역전문산업 등에 선정되어 지역경제의 부흥을 위한 육성정책 등 지원을 받고 있으나 기초적인 통계분석과 실태조사가 미흡하여 실질적인 혜택이나 지원은 극히 미약한 실정이다.

결과, 항만물류산업의 클러스터를 평가하는 방법으로는 산업연관관계에 의한 정량적인 분석방법인 투입-산출분석(Input-output analysis), 그래프 분석(Graph analysis), 상응분석(correspondence analysis) 등은 항만물류산업에 적용하지 못하는 한계가 있을 뿐만 아니라 거래관계 및 기술혁신 상호작용 매트릭스(innovative interaction matrix)를 활용하여 네트워크 구조를 파악하는 것도 어려운 실정이다.

또한 전문가 의견 분석방법이나 사례연구를 통한 정성적인 방법은 개인 또는 집단의 편향된 지식과 인식에 의한 오류를 범할 수 있는 가능성이 상당히 높으며, 사례분석의 경우 국내 선진항만의 사례가 국내와 반드시 유사하지 않다는 특성으로 인해 클러스터 도출에 한계가 있다.


항만물류산업의 공간적인 임지분포 특성을 시각적으로 표현하기 위하여 업체 소재지를 기준으로 GIS 프로그램인 ArcGIS를 활용하여 공간분포도를 작성하고 업종별, 지역별 집중경향을 도출하였다.

항만물류산업의 클러스터 평가에 있어서는 종사자수의 밀도를 기준으로
세부업종의 클러스터 수준을 평가할 수 있는 입지계수 분석(LQ : Location Quotient)과 특정한 공간상에서 산업활동의 지역적 집적경향 또는 집적지점 등 공간적 집중을 평가하는 \( G^* \) 통계량을 동시에 분석하여 정량적인 클러스터 평가방법을 수행하였다.

정량적이고 통계적인 클러스터의 평가를 통해 가장 높은 수준을 보이는 2개 지역과 4개 업종을 선정하여 네트워크 설문조사를 통하여 해당 클러스터의 현황과 문제점 등 실태를 분석하고 향후 개선방안 및 정책수립 등 시사점을 제시하였다.

47) 입지계수분석(LQ) 값이 1.25 이상일 경우 클러스터를 구성하는 것으로 평가함.
48) \( G^* \) 통계량 값이 1.96 이상일 경우 클러스터를 구성하는 것으로 평가함.
2. 자료의 해석

항만물류산업의 클러스터를 도출하기 하기 위하여 사용되는 기초 자료는 부산광역시의 사업체기초통계조사보고서(2003)의 데이터를 활용한다. 사업체기초통계조사보고서상의 데이터는 한국표준산업분류코드로 작성되어 있기 때문에 항만물류산업의 특성을 제대로 나타내지 못하는 단점이 있다. 따라서 표준산업분류상 5자리(5-digit)로 코드화되어 있는 항만물류산업의 경우 그대로 추출하고, 코드 상에 분류되지 않은 업종에 대해서는 상호명과 생산물, 또는 산출물의 확인을 통해 항만물류산업으로 분류하는 방법을 사용한다. 이러한 방법은 분석자 개인의 주관적인 판단이 많이 포함될 수 있으며, 사업체기초통계조사 당시 답변자의 정보제공의 부족과 조사자의 기입상의 오류가 다소 포함될 수 있는 한계가 있을 수 있다. 그러나 조사자료상 매출액 순위별로 2~3개의 항목을 작성하도록 하기 때문에 순위별로 구분하여 분류할 경우 이러한 오류를 최소화할 수 있다.

사업체기초통계조사자료에 포함된 항목들 중 입지적인 분포특성의 분석에 이용할 수 있는 자료는 업종, 소재지, 본사위치, 종사자수, 매출액, 창립연월 등이다. 이러한 자료를 활용하여 항만물류산업의 일반적인 특성과 실태, 입지적인 분포특성을 파악할 수가 있다. 일반적인 특성 및 실태분석에서는 전체 항만물류산업의 업체수, 종사자수, 매출액을 통해, 평균중사자수, 평균매출액, 1인당 매출액 등을 활용하여 업종별 특성을 분석할 수 있다. 입지적인 분포특성은 항만물류산업의 소재지를 기준으로 업종의 위치, 종사자의 분포, 매출액의 순위도를 작성할 수 있다. 부산지역 항만물류산업중 타 지역에 본사를 두고 있는 경우에는 본사의 소재지를 활용하여 전국별로 입지적 분포 특성을 분석할 수가 있으며, 창립시기에 의하여 지역별 입지 및 분포의 특성을 시대별로 파악할 수 있다. 단 이러한 분석의 경우, 사업장 변동 항목을 동시에 고려하여 창립당시의 소재지 위치가 현재와 불변한 경우에 한하여 분석을 하여야만 오차를 크게 줄일 수가 있다.
<table>
<thead>
<tr>
<th>항 목</th>
<th>내용</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>사업체명</td>
<td>상호명, 인터넷 홈페이지 주소</td>
</tr>
<tr>
<td>대표자명</td>
<td>성명, 남녀 구분</td>
</tr>
<tr>
<td>창설년월</td>
<td>연도, 월일</td>
</tr>
<tr>
<td>소재지</td>
<td>번지포함 주소</td>
</tr>
<tr>
<td>사업장 변동</td>
<td>사업장 존속, 사업장 신설 및 누락, 사업장 철거 및 폐쇄</td>
</tr>
<tr>
<td>조직형태</td>
<td>개인사업체, 회사법인, 회사외법인, 국가, 지방자치단체기관, 비법인단체</td>
</tr>
<tr>
<td>영업장 종류</td>
<td>단독사업체, 공장, 지사(점), 영업소, 본사, 본점, 본부 등</td>
</tr>
<tr>
<td>본사주소</td>
<td>본사위치, 소재지 주소 기재</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 사업의 종류 | 사업의 주된 내용 1~3개
· 취급품목(생산품, 취급품목, 종목을 매출액 순으로 2~3개 기입) |
| 산업분류번호 | 한국표준산업분류코드                                                 |
| 종사자수   | 일평균 종사자수
(자영업주, 무급가족 종사자, 실용종사자, 임시 및 일일종사자, 무급종사자) |
| 연간총매출액 | 총매출액(춘하액, 관매액, 기상액, 예상집행액, 지원금 등)
· 연간 영업판 원수 |
<표 3-5> 한국표준산업분류코드 중 항만물류산업의 해당코드

<table>
<thead>
<tr>
<th>중분류</th>
<th>한국표준산업분류코드</th>
<th>중분류</th>
<th>한국표준산업분류코드</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>해상운송</td>
<td>51102, 60311, 61112, 63991, 641205</td>
<td>해상운송장비</td>
<td>34201, 50110, 51895</td>
</tr>
<tr>
<td>육상운송</td>
<td>51893, 52214, 55242, 60231, 60311, 60312, 63101, 63102, 63919, 63991, 63992, 63999, 64120, 70211, 88394, 88912, 92122, 92212, 93122, 93129, 93992</td>
<td>육상운송장비</td>
<td>20291, 22123, 27123, 27132, 28113, 28924, 28929, 29162, 31911, 35111, 35112, 35113, 35114, 35119, 36111, 36119, 36129, 36191, 36993, 36995, 46201, 46202, 46312, 46322, 46411, 51109, 51312, 51313, 51452, 51473, 51522, 51599, 51602, 51819, 51893, 51895, 51896, 51899, 51910, 60231, 73104, 74332, 92119, 92123, 92310</td>
</tr>
<tr>
<td>항공운송</td>
<td>62100, 63991</td>
<td>항공운송장비</td>
<td>28112, 28913, 35202, 46114</td>
</tr>
<tr>
<td>복합운송</td>
<td>60311, 61112, 63101, 63102, 63201, 63991</td>
<td>철도운송장비</td>
<td>28169, 29394, 35322, 63939, 74321</td>
</tr>
<tr>
<td>철도운송</td>
<td>35201, 51102, 60100, 60211, 63911</td>
<td>항공운송장비</td>
<td>28112, 28913, 35202, 46114</td>
</tr>
<tr>
<td>육상하역</td>
<td>60311, 63101, 63102, 63201, 63991</td>
<td>철도운송장비</td>
<td>28169, 29394, 35322, 63939, 74321</td>
</tr>
<tr>
<td>해상하역</td>
<td>63102, 63202, 63209, 63999, 63991</td>
<td>항공운송장비</td>
<td>28112, 28913, 35202, 46114</td>
</tr>
<tr>
<td>철도하역</td>
<td>63101</td>
<td>항공운송장비</td>
<td>28169, 29394, 35322, 63939, 74321</td>
</tr>
<tr>
<td>항공하역</td>
<td>63101</td>
<td>항공운송장비</td>
<td>28169, 29394, 35322, 63939, 74321</td>
</tr>
<tr>
<td>항만하역</td>
<td>61112, 63101, 63102, 63209, 63991</td>
<td>항만하역</td>
<td>17990, 28924, 29121, 29142, 29162, 29169, 29331, 29340, 29339, 29399, 51896, 51899, 52212, 71210, 74329, 92111</td>
</tr>
<tr>
<td>물류수선</td>
<td>15493, 15541, 17332, 18142, 18152, 18159, 22211, 24399, 25299, 27123, 28111, 28929, 28995, 29123, 29130, 32300, 35114, 35119, 36933, 46411, 51102, 51103, 51109, 51311, 51313, 51319, 51323, 51413, 51443, 51453, 51473, 51474, 51499, 51522, 51591, 51599, 51601, 51602, 51711, 51712, 51721, 51812, 51813, 51819, 51893, 51894, 51895, 51896, 51899, 51910, 51990, 52129, 52211, 52242, 52221, 52320, 52416, 52419, 52531, 53611, 52619, 52622, 52699, 55213, 55221, 60231, 60311, 63201, 63202, 63991, 71129, 74412, 91110, 91990, 92123</td>
<td>운송수선</td>
<td>63991</td>
</tr>
<tr>
<td>통관대행</td>
<td>63991, 63999, 74119, 75999, 76114, 91120</td>
<td>통관대행</td>
<td>63991, 63999, 74119, 75999, 76114, 91120</td>
</tr>
<tr>
<td>검량</td>
<td>63990, 75991</td>
<td>검량</td>
<td>63990, 75991</td>
</tr>
<tr>
<td>검수</td>
<td>63999, 70222, 74412, 75991, 76114, 91110, 91990</td>
<td>검수</td>
<td>63999, 70222, 74412, 75991, 76114, 91110, 91990</td>
</tr>
<tr>
<td>검역</td>
<td>63990, 76214</td>
<td>검역</td>
<td>63990, 76214</td>
</tr>
<tr>
<td>컨테이너임대</td>
<td>28892, 51452, 52709, 55221, 63991, 71212, 88913</td>
<td>컨테이너임대</td>
<td>28892, 51452, 52709, 55221, 63991, 71212, 88913</td>
</tr>
<tr>
<td>컨테이너수리</td>
<td>28892, 92111, 92119, 92211, 92212</td>
<td>컨테이너수리</td>
<td>28892, 92111, 92119, 92211, 92212</td>
</tr>
<tr>
<td>검정</td>
<td>63999, 74411, 74412</td>
<td>검정</td>
<td>63999, 74411, 74412</td>
</tr>
<tr>
<td>중분류</td>
<td>한국표준산업분류코드</td>
<td>중분류</td>
<td>한국표준산업분류코드</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>항만물류IT업</td>
<td>55211, 72209</td>
<td>선박관리</td>
<td>35111, 35113, 46128, 51731, 61112, 63102, 63929, 63991, 63999, 67201, 71129, 74119, 74322, 74412, 75110, 75122, 75912, 75923, 91110</td>
</tr>
<tr>
<td>포장서비스</td>
<td>51413, 51599, 55233, 63102, 63992, 63999, 75300</td>
<td>도선</td>
<td>63922</td>
</tr>
<tr>
<td>일반창고</td>
<td>51103, 51430, 51591, 51894, 55221, 60311, 63201, 63202, 63203, 63209, 63915, 65911, 70112</td>
<td>선박금유</td>
<td>50401, 51109, 51712, 52672, 61112, 61122, 61202, 63102, 63929, 63991</td>
</tr>
<tr>
<td>보세창고</td>
<td>60311, 61122, 63101, 63102, 63201, 63209, 63991, 70112, 74329</td>
<td>선박증개</td>
<td>46500, 51109, 51895, 63999, 71129, 75999</td>
</tr>
<tr>
<td>냉동·냉장창고</td>
<td>15123, 15541, 46411, 51313, 63202, 51312, 63302, 63303, 63929, 60999, 74329, 92119, 92122, 92123</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>위험물창고</td>
<td>63204</td>
<td>선박수리</td>
<td>20223, 28923, 28929, 29111, 29169, 31101, 31911, 32192, 32202, 32311, 34301, 35111, 35113, 35114, 35119, 46128, 46411, 51312, 51313, 51319, 51895, 51899, 52129, 55112, 63929, 63991, 63999, 74329, 92119, 92122, 92123</td>
</tr>
<tr>
<td>유류창고</td>
<td>63204, 63209</td>
<td>선박부품수리</td>
<td>28113, 28922, 28923, 28929, 29111, 29169, 31101, 32192, 32202, 35111, 35119, 46312, 46322, 51452, 51731, 52531, 74412, 75122, 92119, 92122, 92123</td>
</tr>
<tr>
<td>컨테이너</td>
<td>21211, 25240, 28119, 28932, 29171, 34201, 34203, 35114, 51899, 55221, 55322, 63999</td>
<td>선박금유</td>
<td>50401, 51109, 51712, 52672, 61112, 61122, 61202, 63102, 63929, 63991</td>
</tr>
<tr>
<td>패러드</td>
<td>20102, 20231, 20239</td>
<td>선박관리</td>
<td>61112, 61130, 61209, 71129</td>
</tr>
<tr>
<td>상자</td>
<td>17109, 17915, 20231, 21121, 21123, 21124, 21129, 21211, 21212, 21213, 21219, 21239, 27229, 28991, 29192, 29391, 36121, 51461, 51499, 51739, 52129, 52619, 55231, 60231, 74502, 88912</td>
<td>예산</td>
<td>45123, 46119, 46128, 46500, 52129, 52320, 52611, 52621, 63921, 63929, 69032, 72110, 74900, 75912, 76114, 76214, 76222, 76223, 76404, 76409, 91110</td>
</tr>
<tr>
<td>포장설비</td>
<td>29162, 29192, 51899, 63201</td>
<td>항만관리</td>
<td>63101, 63102, 63991, 63999, 75121, 75912, 75922, 75923, 90212</td>
</tr>
<tr>
<td>협회 및 교육</td>
<td>63999, 60222, 73104, 91110, 80912, 80929, 65220, 51103</td>
<td>항만용역</td>
<td>63101, 63102, 63991, 63999, 75121, 75912, 75922, 75923, 90212</td>
</tr>
<tr>
<td>장비임대</td>
<td>61122, 63999, 71129</td>
<td>해운대리점</td>
<td>51313, 61112, 63991, 71129, 74119</td>
</tr>
</tbody>
</table>
3. 입지분석을 위한 행정동 분류


본 연구의 지역구분은 부산광역시를 16개 구군, 277개 동, 1개 읍으로 분포되어 있어, 이를 행정동 구분인 16개 구군, 216개 동, 1개 읍으로 재분류하는 작업을 추가로 하였다. 변경된 전체 16개 구군 중 8개 구군의 동 기준을 통합하였다.

<표 3-6> 입지분석을 위한 행정동별 재분류 기준

<table>
<thead>
<tr>
<th>구분</th>
<th>조사동별</th>
<th>행정동별 재분류</th>
<th>비고</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>277동 1읍</td>
<td>216동 1읍</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>강서구</td>
<td>가락동, 죽림동, 봉림동, 식만동, 강동동, 녹산동, 화전동, 신호동, 생곡동 대저1, 2동, 백저동, 천가동, 대항동, 성북동 천성동</td>
<td>가락동, 강동동, 녹산동 대저1, 2동, 백저동, 천가동</td>
<td>16개동 =&gt; 7동 (주립동, 봉림동, 식만동 =&gt; 가락동 화전동, 신호동, 생곡동 =&gt; 녹산동 대항동, 성북동, 천성동 =&gt; 천가동)</td>
</tr>
<tr>
<td>금정구</td>
<td>구서1, 2동, 금사동 화정동, 금성동, 남산동 부곡1, 2, 3, 4동, 오류동, 서1, 2, 3, 4동 선동, 두구동, 장전1, 2, 3동, 정부동, 노포동</td>
<td>구서1, 2동, 금사동 금성동, 남산동 부곡1, 2, 3, 4동 서1, 2, 3, 4동 선두구동, 장전1, 2, 3동 정부노포동</td>
<td>22개동 =&gt; 18동 (화정동 =&gt; 금사동 오류동 =&gt; 부곡3동 선동, 두구동 =&gt; 선두구동 정부동, 노포동 =&gt; 정부노포동)</td>
</tr>
<tr>
<td>기장군</td>
<td>기장읍, 2동, 대연1, 2, 3, 4, 5, 6동, 문현1, 2, 3, 4동, 용당동, 유안1, 2동, 용호1, 2, 3, 4동</td>
<td></td>
<td>동일</td>
</tr>
<tr>
<td>남구</td>
<td>만들1, 2, 4 동, 수청1, 2, 3, 4, 5 동, 좌천1, 2, 4 동</td>
<td></td>
<td>동일</td>
</tr>
<tr>
<td>동구</td>
<td>만들1, 2, 4 동, 수청1, 2, 3, 4, 5 동, 좌천1, 2, 4 동</td>
<td></td>
<td>18개동 =&gt; 17동 (좌천1, 2동 =&gt; 좌천1동)</td>
</tr>
<tr>
<td>동래구</td>
<td>만들1, 2동, 복천1, 2동, 복천2동, 유흥동 사직1, 2, 3 동, 수민동, 낙민동, 수안동 안락1, 2동, 온천1, 2, 3 동</td>
<td></td>
<td>17개동 =&gt; 14동 (복천1동, 유흥동 =&gt; 복천2동 낙민동, 수안동 =&gt; 수민동)</td>
</tr>
<tr>
<td>구 분</td>
<td>조사동별</td>
<td>행정동별 재분류</td>
<td>비 고</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>-----------</td>
<td>----------------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>부산진구</td>
<td>가야1, 2, 3동, 범전동, 개금1, 2, 3동, 당감1, 2, 3, 4동, 범전1, 2, 4동, 부암1, 3동, 부전1, 2동</td>
<td>동일</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>양정1, 2동, 명진동, 전포1, 2, 3동, 초은동</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>북구</td>
<td>구포1, 2, 3동, 금곡동, 달천1, 2, 3동, 반덕1, 2, 3동, 화영동</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>사상구</td>
<td>감전1, 2동, 제반동, 닭포1, 2동, 모라1, 2, 3동, 삼락동, 염공동, 주례1, 2, 3동, 학장동</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>사하구</td>
<td>감천1, 2동, 괴정1, 2, 3, 4동, 구평동, 다대1, 2동, 당리동, 신평1, 2동, 장림1, 2동, 하단1, 2동</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>서구</td>
<td>남부민1, 2, 3동, 동대신1, 2, 3가, 부민동1, 3가, 부용동1, 2가, 서대신1, 2, 3, 4가, 야목동2가, 양남동, 조창동, 충무동1, 2, 3가, 토성동1, 2, 3, 5가, 괭철동1, 2, 3, 4가, 고정동1, 2, 3, 4가</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>남부민1, 2, 3동, 동대신1, 2, 3동, 부민동1, 3가, 부용 동1, 2가, 서대신1, 2, 3, 4가, 야목동2가, 양남동, 조창동, 충무동, 토성동, 괭철동, 고정동, 광대동</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>수영구</td>
<td>광안1, 2, 3, 4동, 남천1, 2동, 망미1, 2동, 민락 동1, 0동</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>연제구</td>
<td>거제1, 2, 3, 4동, 연산1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9동</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>영도구</td>
<td>남항동1, 2, 3가, 대교동1, 2가, 대평동1, 2가, 전광동1, 2, 3동, 봉래동1, 2, 3, 4, 5가, 신천1, 2, 3동, 영전동1, 2, 3, 4가, 청학1, 2동</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>중구</td>
<td>광복동, 창천동2가, 신창동2, 4가, 남포동1, 4, 5, 6가, 대창동1, 2가, 대평동1, 2, 4가, 동광동1, 2, 3, 4, 5가, 보수동1, 2, 3가, 부평동1, 2, 3, 4가, 경주1, 2동, 중앙동1, 2, 3, 4, 5, 6가</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>해운대구</td>
<td>반송1, 2, 3동, 반여1, 2, 3동, 석대동, 송정동, 우1, 2동, 계송1, 2동, 좌동, 중1, 2동</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>반송1, 2, 3동, 반여1, 2, 3동, 송정동, 우1, 2동, 계송1, 2동, 좌동, 중1, 2동</td>
<td>24개동 ▶ 15동</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>동대신동1,2,3,4가 ▶ 동대신동1,2,3,4동, 부민동1,3, 부용동1, 2 ▶ 부민동, 서대신1,2,3,4가 ▶ 서대신동1,2,3,4 동, 야목동2가 ▶ 야목동, 토성동1,2,3,5가 ▶ 충무동</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>수영구</td>
<td>광안1, 2, 3, 4동, 남천1, 2동, 망미1, 2동, 민락 동1, 0 동</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>연제구</td>
<td>거제1, 2, 3, 4 동, 연산1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 동</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>영도구</td>
<td>남항동1, 2, 3가, 대교동1, 2가, 대평동1, 2가, 전광동1, 2, 3동, 봉래동1, 2, 3, 4, 5가, 신천1, 2, 3동, 영전동1, 2, 3, 4가, 청학1, 2동</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>중구</td>
<td>광복동, 창천동2가, 신창동2, 4가, 남포동1, 4, 5, 6가, 대창동1, 2가, 대평동1, 2, 4가, 동광동1, 2, 3, 4, 5가, 보수동1, 2, 3가, 부평동1, 2, 3, 4가, 경주1, 2동, 중앙동1, 2, 3, 4, 5, 6가</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>해운대구</td>
<td>반송1, 2, 3동, 반여1, 2, 3동, 석대동, 송정동, 우1, 2동, 계송1, 2동, 좌동, 중1, 2동</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>반송1, 2, 3동, 반여1, 2, 3동, 송정동, 우1, 2동, 계송1, 2동, 좌동, 중1, 2동</td>
<td>3개동 ▶ 9동</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>산청동2가 ▶ 광복동, 남포동, 대창동, 동광동, 보수동, 부평동, 경주1, 2동, 중앙동</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>광복동, 남포동, 대창동, 동광동, 보수동, 부평동, 경주1, 2동, 중앙동</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>광복동, 남포동, 대창동, 동광동, 보수동, 부평동, 경주1, 2동, 중앙동</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>광복동, 남포동, 대창동, 동광동, 보수동, 부평동, 경주1, 2 동, 중앙동</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>동대신동1,2,3,4가 ▶ 동대신동1,2,3,4동, 부민동1,3, 부용동1, 2 ▶ 부민동, 서대신1,2,3,4가 ▶ 서대신동1,2,3,4 동, 야목동2가 ▶ 야목동, 토성동1,2,3,5가 ▶ 충무동</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>24개동 ▶ 14동</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>남항동1,2,3가, 대교등1,2가, 대평동1,2가 ▶ 남항동</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>봉래1,2,3가 ▶ 봉래1동</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>24개동 ▶ 14동</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>남항동1,2,3가, 대교등1,2가, 대평동1,2가 ▶ 남항동</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>봉래1,2,3가 ▶ 봉래1동</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>24개동 ▶ 14동</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>남항동1,2,3가, 대교등1,2가, 대평동1,2가 ▶ 남항 동</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>봉래1,2,3가 ▶ 봉래1동</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>24개동 ▶ 14동</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>남항동1,2,3가, 대교등1,2가, 대평동1,2가 ▶ 남항 동</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>봉래1,2,3가 ▶ 봉래1동</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>24개동 ▶ 14동</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>남항동1,2,3가, 대교등1,2가, 대평동1,2가 ▶ 남항 동</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>봉래1,2,3가 ▶ 봉래1동</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>24개동 ▶ 14동</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>남항동1,2,3가, 대교등1,2가, 대평동1,2가 ▶ 남항 동</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>봉래1,2,3가 ▶ 봉래1동</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>24개동 ▶ 14동</td>
<td>15개동 ▶ 14동</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>서대신 동 ▶ 반송1동</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
제 4 장 실증분석

제 1절 항만물류산업의 업종별 특성분석

1. 부산 지역 항만물류산업 대분류 업종 분석

2003년 기준 사업체기초통계조사보고서를 활용하여 항만물류산업을 분석한 결과 부산지역에는 총 15,120개 업체가 활동하고 있는 것으로 나타났으며, 업체 종사자수는 총 75,592명, 전체 업체의 연간 매출액은 약 10조원에 이르는 것으로 나타났다. 부산지역 항만물류산업 중 가장 높은 비중을 차지하는 업종은 운송업으로 전체 산업대비 약 67.9%에 해당하는 10,268개의 업체가 활동하고 있고, 종사자수는 31.5%인 23,802명으로 나타났다. 다음으로 높은 비중을 차지하는 업종은 서비스업으로 3,163개 업체, 26,811명이 종사하고 있으며, 매출액은 4조 9,009억원으로 가장 높은 것으로 분석되었다.

<표 4-1> 항만물류산업의 대분류 업종 분석 결과

<table>
<thead>
<tr>
<th>구분</th>
<th>업체수</th>
<th>비중</th>
<th>종사자수</th>
<th>비중</th>
<th>매출액</th>
<th>비중</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>운송업</td>
<td>10,268</td>
<td>67.9</td>
<td>23,802</td>
<td>31.5</td>
<td>20,643</td>
<td>20.0</td>
</tr>
<tr>
<td>하역업</td>
<td>297</td>
<td>2.0</td>
<td>6,696</td>
<td>8.9</td>
<td>10,660</td>
<td>10.3</td>
</tr>
<tr>
<td>포장업</td>
<td>45</td>
<td>0.3</td>
<td>742</td>
<td>1.0</td>
<td>553</td>
<td>0.5</td>
</tr>
<tr>
<td>정보업</td>
<td>7</td>
<td>0(0.046)</td>
<td>62</td>
<td>0.1</td>
<td>27</td>
<td>0(0.026)</td>
</tr>
<tr>
<td>보관업</td>
<td>200</td>
<td>1.3</td>
<td>2,325</td>
<td>3.1</td>
<td>2,930</td>
<td>2.8</td>
</tr>
<tr>
<td>제조업</td>
<td>1,140</td>
<td>7.5</td>
<td>15,154</td>
<td>20.0</td>
<td>19,441</td>
<td>18.8</td>
</tr>
<tr>
<td>서비스업</td>
<td>3,163</td>
<td>20.9</td>
<td>26,811</td>
<td>35.5</td>
<td>49,009</td>
<td>47.5</td>
</tr>
<tr>
<td>합계</td>
<td>15,120</td>
<td>100</td>
<td>75,592</td>
<td>100</td>
<td>103,263</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

항만물류산업 분류결과를 바탕으로 전산업의 실태를 분석한 결과 1개 업체당 평균 종사자는 5.0명이고 평균 매출액은 약 6.8억원으로 업체규모가 적고 영세한 구조를 지니고 있음을 알 수 있다.

업종별 특성을 살펴보면, 평균종사자수가 가장 높은 업체는 하역업으로
업체당 평균 약 22.5명이 근무하고 있어, 타 업종대비 고용효과가 큰 것으로 나타났으며, 다음으로 포장업이 업체당 16.5명, 제조업이 13.3명의 순을 보였다. 운송업의 경우, 업체수가 가장 높은 비중을 차지하는 반면 종사자 수는 2.3명으로 가장 낮아 규모가 소형임을 알 수 있다.

평균 매출액에 있어서는 하역업이 평균 업체당 연간 35.9억원을 보여 경제적인 가치도 상당히 높은 것으로 나타났으며, 종사자 1인당 매출액은 약 1.6억원으로 비교적 높은 수준에 있다. 다음으로 평균매출액이 높은 업 종은 제조업으로 업체당 평균 17.1억원으로 나타났으나, 1인당 매출액에서는 1.3억원으로 다소 낮은 편이었다. 서비스업의 경우 업체당 평균매출액은 15.5억원이나 1인당 매출액은 1.8억원으로 가장 높게 나타나 종사자수가 적은 소규모 업체이나 산출액은 가장 높게 나타나는 특성을 보였다. 포장업의 경우 평균종사자수는 16.5명으로 비교적 높은 편이나 평균매출 액은 12.3억원, 1인당 매출액은 0.7억으로 매우 낮게 나타나, 종사자수는 많으나 매출액은 상당히 낮게 발생하는 것을 알 수 있다.

표 4-2 대분류 업종별 실태 분석

(단위 : 개, 명, 억원)

<table>
<thead>
<tr>
<th>구분</th>
<th>업체수</th>
<th>평균종사자수</th>
<th>평균 매출액</th>
<th>1인당 매출액</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>운송업</td>
<td>10,268</td>
<td>2.3</td>
<td>2.0</td>
<td>0.9</td>
</tr>
<tr>
<td>하역업</td>
<td>297</td>
<td>22.5</td>
<td>35.9</td>
<td>1.6</td>
</tr>
<tr>
<td>포장업</td>
<td>45</td>
<td>16.5</td>
<td>12.3</td>
<td>0.7</td>
</tr>
<tr>
<td>정보업</td>
<td>7</td>
<td>11.5</td>
<td>14.7</td>
<td>1.3</td>
</tr>
<tr>
<td>보관업</td>
<td>200</td>
<td>17.3</td>
<td>16.2</td>
<td>0.8</td>
</tr>
<tr>
<td>제조업</td>
<td>1,140</td>
<td>13.3</td>
<td>17.1</td>
<td>1.3</td>
</tr>
<tr>
<td>서비스업</td>
<td>3,163</td>
<td>8.5</td>
<td>15.5</td>
<td>1.8</td>
</tr>
<tr>
<td>전체 평균</td>
<td>-</td>
<td>5.0</td>
<td>6.8</td>
<td>1.4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
2. 항만물류산업 중분류 업종 분석

대분류 이하 중분류 업종 중 운송업의 분석결과를 보면 부산지역의 운송업의 경우 트럭운송인 육상운송업이 10,004개 업체로 97.4%의 높은 비중을 보이고 있으며, 종사자수는 15,970명으로 67.1%, 매출액은 8,169억원을 차지하고 있다. 다음으로 많은 업체는 해상운송업으로 약 187개 업체, 3,815명이 종사하고 있으며, 매출액은 가장 높은 9,014억원으로 분석되었다. 나머지 업종으로는 복합운송업이 39개 업체, 철도운송업이 22개 업체, 항공운송업이 15개 업체인 것으로 분석되었다. 이들 중 철도운송업은 종사자수가 2,336명으로 가장 높은 것으로 나타났으며, 매출액에 있어서도 전체 운송업 중 약 11.3%를 차지하는 2,336억원을 나타냈고, 항공운송과 복합운송의 매출액은 약 560억원 규모였다.

표 4-3 중분류 운송업 분석 결과

<table>
<thead>
<tr>
<th>구분</th>
<th>업체수</th>
<th>비중</th>
<th>종사자수</th>
<th>비중</th>
<th>매출액</th>
<th>비중</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>해상운송업</td>
<td>187</td>
<td>1.8</td>
<td>3,815</td>
<td>16.0</td>
<td>9,014</td>
<td>43.7</td>
</tr>
<tr>
<td>육상운송업</td>
<td>10,005</td>
<td>97.4</td>
<td>15,970</td>
<td>67.1</td>
<td>8,169</td>
<td>39.6</td>
</tr>
<tr>
<td>항공운송업</td>
<td>15</td>
<td>0.146</td>
<td>246</td>
<td>1.0</td>
<td>564</td>
<td>2.7</td>
</tr>
<tr>
<td>복합운송업</td>
<td>39</td>
<td>0.380</td>
<td>586</td>
<td>2.5</td>
<td>560</td>
<td>2.7</td>
</tr>
<tr>
<td>철도운송업</td>
<td>22</td>
<td>0.214</td>
<td>3,185</td>
<td>13.4</td>
<td>2,336</td>
<td>11.3</td>
</tr>
<tr>
<td>합 계</td>
<td>10,268</td>
<td>100</td>
<td>23,802</td>
<td>100</td>
<td>20,643</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

운송업 중 중분류 업종의 실태를 분석한 결과 업체당 평균종사자수가 가장 높은 업종은 철도운송업으로 약 144.8명이 근무하고 있는 것으로 나타났으며, 다음으로 해상운송업이 20.4명, 항공운송과 복합운송업이 각각 16.4명과 15.0명으로 높게 나타났다. 반면 육상운송업의 평균종사자수는 1.6명에 불과해 개별차주가 운영하거나 약 1명의 근무자 두고 운영하는 업체가 많이 분포하고 있는 것으로 나타났다.

업체당 평균 매출액의 경우, 철도운송업이 106.2억원으로 가장 높은 경제적 효과를 창출하는 것으로 나타났으며, 다음으로 해상운송업이 48.2억원, 항공운송업이 37.6억원으로 나타났다. 반면 육상운송업체는 0.8억원으
로 매우 영세한 구조로 나타났다. 1인당 매출액에 있어서는 해상운송업이 연간 2.4억원으로 가장 높은 경제적 효과를 보였으며, 다음으로 항공운송업이 2.3억원으로 나타났다. 반면 고용효과에서 높은 수준을 보인 철도운송업은 0.7억원으로 낮은 수준을 보였으며, 업체수가 가장 많은 육상운송업의 1인당 매출액은 0.5억원으로 전체 업종 중 가장 낮은 수준을 보였다.

<table>
<thead>
<tr>
<th>구분</th>
<th>업체수</th>
<th>평균종사자수</th>
<th>평균매출액</th>
<th>1인당 매출액</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>해상운송업</td>
<td>187</td>
<td>20.4</td>
<td>48.2</td>
<td>2.4</td>
</tr>
<tr>
<td>육상운송업</td>
<td>10,005</td>
<td>1.6</td>
<td>0.8</td>
<td>0.5</td>
</tr>
<tr>
<td>항공운송업</td>
<td>15</td>
<td>16.4</td>
<td>37.6</td>
<td>2.3</td>
</tr>
<tr>
<td>복합운송업</td>
<td>39</td>
<td>15.0</td>
<td>14.4</td>
<td>1.0</td>
</tr>
<tr>
<td>철도운송업</td>
<td>22</td>
<td>144.8</td>
<td>106.2</td>
<td>0.7</td>
</tr>
<tr>
<td>전체 평균</td>
<td>-</td>
<td>2.3</td>
<td>2.0</td>
<td>0.9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

중분류 하역업의 경우 업체수는 육상하역업이 가장 많은 234개 업체로 전체 하역업 중 78.8%에 해당하는 것으로 나타났으며, 다음으로 항만하역업 30개 업체로 10.1%에 해당하였다. 나머지 해상운송업이 27개 업체, 항공하역업은 5개 업체, 철도하역업은 1개 업체에 불과했다.

종사자수에 있어서는 항만하역업이 가장 많은 3,827명이 종사하는 것으로 나타났으며, 다음으로 육상하역업이 1,566명, 해상하역업이 1,283명으로 나타났다. 항공하역업과 철도하역업은 각각 11명, 9명이 종사하는 것으로 나타났다.

매출액에 있어서는 항만하역업이 8,021억원으로 하역업의 75%에 해당하는 것으로 나타나, 지역에 미치는 경제적 효과도 가장 높은 것으로 나타났다. 다음으로 육상하역업이 1,924억원으로 18.1%를 차지하여 육상과 항만하역업이 하역업의 90% 이상을 차지하는 것으로 나타났다. 나머지 업종의 경우 해상하역업이 708억원으로 6.6%, 철도하역업과 항공하역업은 각각 385억원과 261억원으로 매우 낮게 나타났다.
<표 4-5> 중분류 하역업 분석 결과

(단위 : 개, %, 명, 억원)

<table>
<thead>
<tr>
<th>구분</th>
<th>업체수</th>
<th>비중</th>
<th>종사자수</th>
<th>비중</th>
<th>매출액</th>
<th>비중</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>육상하역업</td>
<td>234</td>
<td>78.8</td>
<td>1,566</td>
<td>23.4</td>
<td>1,924</td>
<td>18.1</td>
</tr>
<tr>
<td>해상하역업</td>
<td>27</td>
<td>9.1</td>
<td>1,283</td>
<td>19.2</td>
<td>708</td>
<td>6.6</td>
</tr>
<tr>
<td>철도하역업</td>
<td>1</td>
<td>0.3</td>
<td>9</td>
<td>0.1</td>
<td>4</td>
<td>0.0</td>
</tr>
<tr>
<td>항공하역업</td>
<td>5</td>
<td>1.7</td>
<td>11</td>
<td>0.2</td>
<td>3</td>
<td>0.0</td>
</tr>
<tr>
<td>항만하역업</td>
<td>30</td>
<td>10.1</td>
<td>3,827</td>
<td>57.2</td>
<td>8,021</td>
<td>75.2</td>
</tr>
<tr>
<td>합계</td>
<td>297</td>
<td>100</td>
<td>6,696</td>
<td>100.0</td>
<td>10,660</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

하역업의 실태 분석에서 업체당 평균 종사자수는 항만하역업이 127.6명으로 가장 많았고, 다음으로 해상하역업이 47.5명으로 나타났다. 철도, 육상, 항공하역업의 평균종사자수는 10명이하로 나타나 업체 규모가 상당히 적은 것으로 나타났다.

업체당 평균매출액 경우에는 항만하역업이 267.4억원으로 가장 높게 나타났으며, 해상하역업이 26.2억원, 육상하역업이 8.2억원, 철도하역업이 3.9억원으로 나타났다. 1인당 매출액에서도 항만하역업이 8.2억원을 보여 타 하역업종과 비교할 시 경제적 효과가 가장 높은 것으로 나타났다. 육상하역업은 업체수는 많으나 1인당 매출액은 1.2억원으로 평균보다 낮은 수준을 보였으며, 해상하역업, 철도하역업, 항공하역업은 전체 평균인 1.6억원보다 훨씬 낮은 수준을 보였다.

<표 4-6> 중분류 하역업의 실태 분석

(단위 : 개, 명, 억원)

<table>
<thead>
<tr>
<th>구분</th>
<th>업체수</th>
<th>평균종사자수</th>
<th>평균 매출액</th>
<th>1인당 매출액</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>육상하역업</td>
<td>234</td>
<td>6.7</td>
<td>8.2</td>
<td>1.2</td>
</tr>
<tr>
<td>해상하역업</td>
<td>27</td>
<td>47.5</td>
<td>26.2</td>
<td>0.6</td>
</tr>
<tr>
<td>철도하역업</td>
<td>1</td>
<td>9.0</td>
<td>3.9</td>
<td>0.4</td>
</tr>
<tr>
<td>항공하역업</td>
<td>5</td>
<td>2.2</td>
<td>0.5</td>
<td>0.2</td>
</tr>
<tr>
<td>항만하역업</td>
<td>30</td>
<td>127.6</td>
<td>267.4</td>
<td>2.1</td>
</tr>
<tr>
<td>전체 평균</td>
<td>-</td>
<td>22.5</td>
<td>35.9</td>
<td>1.6</td>
</tr>
</tbody>
</table>
중분류 포장업의 경우 전체 45개 업체 중 컨테이너임대업이 9개업체, 컨테이너수리업이 18개업체, 포장서비스업이 18개 업체로 분석되었다. 종사자수의 경우 컨테이너수리업이 449명으로 60.5%를 차지하고 있으며, 다음으로 포장서비스업이 192명 25.9%, 컨테이너임대업이 101명으로 분석되었다. 매출액의 경우 컨테이너수리업이 348.3억원으로 가장 높게 나타났으며, 포장서비스업 130.7억원, 컨테이너임대업 74.4억원으로 낮았다.

<표 4-7> 중분류 포장업 분석 결과

(단위 : 개, %, 명, 억원)

<table>
<thead>
<tr>
<th>구분</th>
<th>업체수</th>
<th>비중</th>
<th>종사자수</th>
<th>비중</th>
<th>매출액</th>
<th>비중</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>컨테이너임대업</td>
<td>9</td>
<td>20.0</td>
<td>101</td>
<td>13.6</td>
<td>74.4</td>
<td>13.4</td>
</tr>
<tr>
<td>컨테이너수리업</td>
<td>18</td>
<td>40.0</td>
<td>449</td>
<td>60.5</td>
<td>348.3</td>
<td>62.9</td>
</tr>
<tr>
<td>포장서비스업</td>
<td>18</td>
<td>40.0</td>
<td>192</td>
<td>25.9</td>
<td>130.7</td>
<td>23.6</td>
</tr>
<tr>
<td>합계</td>
<td>45</td>
<td>100</td>
<td>742</td>
<td>100</td>
<td>553.3</td>
<td>100.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

포장업의 실태분석에서 업체당 평균종사자수는 컨테이너수리업이 24.9명으로 가장 높아 업체의 규모가 타 업종과 비교하여 큰 것으로 분석되었으며, 컨테이너임대업과 포장서비스업이 각각 11.2명과 10.7명으로 비슷한 수준을 보였다.

평균매출액과 1인당 매출액에 있어서도 컨테이너수리업이 각각 19.3억원, 0.8억원으로 포장업 중 지역경제에 미치는 영향이 가장 큰 것으로 나타났으며, 컨테이너임대업과 포장서비스업의 평균매출액은 각각 8.3억원, 7.3억원으로 전체 평균보다 낮은 분포를 보였다.

<표 4-8> 중분류 포장업의 실태 분석

(단위 : 개, 명, 억원)

<table>
<thead>
<tr>
<th>구분</th>
<th>업체수</th>
<th>평균종사자수</th>
<th>평균매출액</th>
<th>1인당매출액</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>컨테이너임대업</td>
<td>9</td>
<td>11.2</td>
<td>8.3</td>
<td>0.7</td>
</tr>
<tr>
<td>컨테이너수리업</td>
<td>18</td>
<td>24.9</td>
<td>19.3</td>
<td>0.8</td>
</tr>
<tr>
<td>포장서비스업</td>
<td>18</td>
<td>10.7</td>
<td>7.3</td>
<td>0.7</td>
</tr>
<tr>
<td>전체평균</td>
<td>-</td>
<td>16.5</td>
<td>12.3</td>
<td>0.8</td>
</tr>
</tbody>
</table>
보관업의 분석결과 업체수에 있어서는 일반창고업이 72개 업체로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 보세창고업과 냉동·냉장창고업이 각각 66개와 56개 업체가 활동하고 있는 것으로 분석되었다. 위험물창고업과 유류창고업은 각각 3개의 업체가 영업하고 있는 것으로 나타났다.

종사자수에 있어서는 냉동·냉장창고업이 942명으로 가장 많은 근로자가 종사하는 것으로 나타났으며, 일반창고업과 보세창고업은 각각 660명, 641명, 위험물창고업과 유류창고업은 49명과 33명이 종사하는 것으로 나타났다.

매출액에 있어서는 냉동·냉장창고업이 1,209.4억원으로 가장 높은 수준을 보였고, 다음으로 일반창고업이 954.3억원, 보세창고업이 625.5억원 등의 수준을 보였다.

<table>
<thead>
<tr>
<th>구분</th>
<th>업체수</th>
<th>비중</th>
<th>종사자수</th>
<th>비중</th>
<th>매출액</th>
<th>비중</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>일반창고업</td>
<td>72</td>
<td>36.0</td>
<td>660</td>
<td>28.4</td>
<td>954.3</td>
<td>32.6</td>
</tr>
<tr>
<td>보세창고업</td>
<td>66</td>
<td>33.0</td>
<td>641</td>
<td>27.6</td>
<td>625.5</td>
<td>21.3</td>
</tr>
<tr>
<td>냉동·냉장창고업</td>
<td>56</td>
<td>28.0</td>
<td>942</td>
<td>40.5</td>
<td>1,209.4</td>
<td>41.3</td>
</tr>
<tr>
<td>위험물창고업</td>
<td>3</td>
<td>1.5</td>
<td>49</td>
<td>2.1</td>
<td>86.6</td>
<td>3.0</td>
</tr>
<tr>
<td>유류창고업</td>
<td>3</td>
<td>1.5</td>
<td>33</td>
<td>1.4</td>
<td>54.4</td>
<td>1.9</td>
</tr>
<tr>
<td>합계</td>
<td>200</td>
<td>100</td>
<td>2,325</td>
<td>100</td>
<td>2,930.3</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

보관업의 실태분석에 의한 결과로 1개 업체당 평균 종사자수는 냉동·냉장창고업과 위험물창고업이 각각 16.8명, 16.3명으로 지역내 고용효과가 높은 것으로 나타났으며, 유류창고업이 업체수는 적은 반면 종사자수는 11.0명으로 높게 나타났다.

1개 업체당 평균매출액으로는 위험물창고업이 28.9억원으로 가장 높은 경제적 효과를 내는 것으로 분석되었으며, 다음과 냉동·냉장창고업이 21.6억원, 유류창고업이 18.1억원 등의 수준을 보였다. 종사자수를 기반으로 한 1인당 매출액에서는 위험물창고업이 1.8억원으로 가장 높고, 유류창고업이 1.6억원, 일반창고업이 1.4억원 등의 수준을 보였다.
<table>
<thead>
<tr>
<th>구분</th>
<th>업체수</th>
<th>평균종사자수</th>
<th>평균 매출액(억원)</th>
<th>1인당 매출액</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>일반창고업</td>
<td>72</td>
<td>9.2</td>
<td>13.3</td>
<td>1.4</td>
</tr>
<tr>
<td>보세창고업</td>
<td>66</td>
<td>9.7</td>
<td>9.5</td>
<td>1.0</td>
</tr>
<tr>
<td>냉동·냉장창고업</td>
<td>56</td>
<td>16.8</td>
<td>21.6</td>
<td>1.3</td>
</tr>
<tr>
<td>위험물창고업</td>
<td>3</td>
<td>16.3</td>
<td>28.9</td>
<td>1.8</td>
</tr>
<tr>
<td>유류창고업</td>
<td>3</td>
<td>11.0</td>
<td>18.1</td>
<td>1.6</td>
</tr>
<tr>
<td>전체 평균</td>
<td>-</td>
<td>11.6</td>
<td>14.7</td>
<td>1.3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

중분류 제조업의 분석결과 해상운송장비제조업이 808개로 가장 많은 사업가가 있는 것으로 나타났으며, 다음으로 상자제조업이 192개 업체, 하역장비제조업이 57개 업체가 있는 것으로 나타났다.

종사자수에 있어서는 업체수가 가장 많은 해상운송장비업에 종사하는 근로자가 10,211명으로 가장 높게 나타났으며, 업체수가 8개에 불과한 항공운송장비제조업의 종사자가 2,793명으로 두 번째 순위를 보였으며, 다음으로 상자제조업의 종사자는 1,296명인 것으로 나타났다.

매출액에 있어서는 해상운송장비제조업이 1조 5,129.9억원으로 77.8%의 비중을 보였으며, 운송장비제조업이 2,078.6억원, 10.7%를, 상자제조업이 1,125.1억원, 5.8%의 비중을 보였다. 나머지 업종의 매출액은 2% 미만의 비중을 보였다.

제조업의 중분류 특성으로 포장기기제조와 운송장비제조로 구분하여 보면, 운송장비제조업이 890개 업체로 78.1%의 비중을 차지하고 있으며, 종사자수는 13,479명으로 88.9%, 매출액에서는 1조 7,7122조원으로 91.1%에 해당하는 것으로 부산지역 항만물류산업 중 제조업은 운송장비 제조를 주요 업종으로 하고 있는 것으로 나타났다.

해상운송장비제조업을 선박제조업과 선박부품제조업으로 구분하여 보면 선박부품제조업이 759개 업체로 전체업종 중 약 66.6%를 차지하는 것으로 나타났으며, 선박제조업은 49개 업체로 약 4.3%의 비중을 보였다.
출액에서도 선박부품제조업이 9,121억원으로 제조업 전체의 60.2%를 차지하고 있으며, 선박제조업은 1,090억으로 7.2%의 수준을 보였다.

<표 4-11> 중분류 제조업 분석 결과

(단위 : 개, %, 명, 억원)

<table>
<thead>
<tr>
<th>구분</th>
<th>업체수</th>
<th>비중</th>
<th>종사자수</th>
<th>비중</th>
<th>매출액</th>
<th>비중</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>컨테이너제조</td>
<td>16</td>
<td>1.4</td>
<td>113</td>
<td>0.7</td>
<td>124.8</td>
<td>0.6</td>
</tr>
<tr>
<td>팔레트제조</td>
<td>26</td>
<td>2.3</td>
<td>184</td>
<td>1.2</td>
<td>369.0</td>
<td>1.9</td>
</tr>
<tr>
<td>상자제조</td>
<td>192</td>
<td>16.8</td>
<td>1,296</td>
<td>8.6</td>
<td>1,125.1</td>
<td>5.8</td>
</tr>
<tr>
<td>포장설비제조</td>
<td>16</td>
<td>1.4</td>
<td>82</td>
<td>0.5</td>
<td>109.9</td>
<td>0.6</td>
</tr>
<tr>
<td>육상운송장비</td>
<td>4</td>
<td>0.4</td>
<td>26</td>
<td>0.2</td>
<td>40.5</td>
<td>0.2</td>
</tr>
<tr>
<td>해상운송장비</td>
<td>808</td>
<td>70.9</td>
<td>10,211</td>
<td>67.4</td>
<td>15,129.9</td>
<td>77.8</td>
</tr>
<tr>
<td>철도운송장비</td>
<td>13</td>
<td>1.1</td>
<td>169</td>
<td>1.1</td>
<td>155.7</td>
<td>0.8</td>
</tr>
<tr>
<td>항공운송장비</td>
<td>8</td>
<td>0.7</td>
<td>2,793</td>
<td>18.4</td>
<td>2,078.6</td>
<td>10.7</td>
</tr>
<tr>
<td>하역장비</td>
<td>57</td>
<td>5.0</td>
<td>280</td>
<td>1.8</td>
<td>307.5</td>
<td>1.6</td>
</tr>
<tr>
<td>합계</td>
<td>1,140</td>
<td>100</td>
<td>15,154</td>
<td>100</td>
<td>19,441</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

중분류 제조업의 실태를 분석한 결과 1개 업체당 평균종사자수는 항공운송장비제조업이 349.1명으로 가장 고용효과가 높은 것으로 나타났으며, 다음으로 해상운송장비제조업이 12.6명으로 나타났다.

업체당 평균매출액의 경우도 평균종사자수와 마찬가지로 항공운송장비업이 259.8억원으로 지역경제에 미치는 효과가 가장 높은 것으로 나타났으며, 다음으로 해상운송업이 18.7억원으로 나타났다. 다음 순위에서는 업체수가 2.3%에 지나지 않는 팔레트제조업이 1개 업체당 14.2억원의 매출액을 내는 것으로 나타나 업체수 대비 경제적 효과가 높게 나타났으며, 철도운송장비제조업은 12억원으로 나타났다.

1인당 매출액에서는 팔레트제조업이 2.0억원으로 높은 수준의 생산효과를 내는 것으로 분석되었으며, 다음으로 육상운송장비제조업이 1.6억원, 해상운송장비제조업이 1.5억원으로 나타났다. 평균매출액에서 높은 수준을 보인 항공운송장비제조업은 종사자가 많아 발생하는 생산액이 연간 1인
당 0.7억원에 해당하는 것으로 분석되었다.

＜표 4-12＞ 중분류 제조업의 실태 분석

(단위 : 개, 명, 억원)

<table>
<thead>
<tr>
<th>구분</th>
<th>업체수</th>
<th>평균종사자수</th>
<th>평균 매출액</th>
<th>1인당 매출액</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>컨테이너제조</td>
<td>16</td>
<td>7.1</td>
<td>7.8</td>
<td>1.1</td>
</tr>
<tr>
<td>팔레트제조</td>
<td>26</td>
<td>7.1</td>
<td>14.2</td>
<td>2.0</td>
</tr>
<tr>
<td>상자제조</td>
<td>192</td>
<td>6.8</td>
<td>5.9</td>
<td>0.9</td>
</tr>
<tr>
<td>포장설비제조</td>
<td>16</td>
<td>5.1</td>
<td>6.9</td>
<td>1.3</td>
</tr>
<tr>
<td>육상운송장비</td>
<td>4</td>
<td>6.5</td>
<td>10.1</td>
<td>1.6</td>
</tr>
<tr>
<td>해상운송장비</td>
<td>808</td>
<td>12.6</td>
<td>18.7</td>
<td>1.5</td>
</tr>
<tr>
<td>철도운송장비</td>
<td>13</td>
<td>13.0</td>
<td>12.0</td>
<td>0.9</td>
</tr>
<tr>
<td>항공운송장비</td>
<td>8</td>
<td>349.1</td>
<td>259.8</td>
<td>0.7</td>
</tr>
<tr>
<td>하역장비</td>
<td>37</td>
<td>4.9</td>
<td>5.4</td>
<td>1.1</td>
</tr>
<tr>
<td>전체 평균</td>
<td></td>
<td>13.3</td>
<td>17.1</td>
<td>1.3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

중분류 중 서비스업 종 분석에서는 총 20개 업종을 대상으로 분석을 수행하였으며, 이중 가장 높은 업체비중을 보인 업종은 운송주선업으로 39.01%에 해당하는 1,234개 업체가 부산지역에서 영업활동을 하고 있는 것으로 조사되었다. 다음으로 물품공급업이 526개 업체, 16.63%를 차지하였으며, 선박부품수리업 325개 업체, 선박수리업 287개 업체가 있는 것으로 나타났다.

종사자수에 있어서는 업체수가 가장 많은 운송주선업이 7,670명으로 28.6%의 비중을 보였으며, 선박수리 4,163명, 통관관리 2,530명, 선원관리 2,195명, 물품공급업 2,192명 등의 순으로 나타났다.

서비스업의 연간 매출액을 보면 선박수리업이 1조 8,686억원으로 전체 매출액의 38.13%로 가장 높은 비중을 보였으며, 운송주선업 1조 706.9억원, 물품공급업 4,564.8억원, 선박급유업 3,817.4억원, 항만관리 3,724.7억원 등의 순으로 나타났다.
중분류 서비스업의 실태를 분석한 결과 업체당 평균종사자수는 협회 및 교육업이 34.0명으로 가장 높은 수준을 나타냈으며, 다음으로 검수업이 33.8명, 항만관리업이 27.8명, 선원관리업이 19.4명, 선박수리업이 14.5명 등의 순으로 나타났다.

업체당 평균매출액의 경우 항만관리업이 86.6억원으로 가장 높은 수준을 보였으며, 다음으로 선박수리업이 65.1억원, 선박급유업 37.4억원, 협회
및 교육업이 20.9억원, 검수업이 17.2억원으로 나타났다.

1인당 매출액의 경우 선박수리업이 4.5억원으로 가장 높은 경제적 효과를 내는 것으로 분석되었으며, 다음으로 선박급유업이 3.5억원, 항만관리업이 3.1억원, 물품공급업 2.1억원, 선박관리업이 2.0억원의 수준을 보였다.

<table>
<thead>
<tr>
<th>구분</th>
<th>업체수</th>
<th>평균종사자수</th>
<th>평균매출액(억원)</th>
<th>1인당매출액(억원)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>검량</td>
<td>7</td>
<td>11.9</td>
<td>3.5</td>
<td>0.3</td>
</tr>
<tr>
<td>검수</td>
<td>20</td>
<td>33.8</td>
<td>17.2</td>
<td>0.5</td>
</tr>
<tr>
<td>검역</td>
<td>3</td>
<td>7.0</td>
<td>2.4</td>
<td>0.3</td>
</tr>
<tr>
<td>검정</td>
<td>31</td>
<td>13.3</td>
<td>6.8</td>
<td>0.5</td>
</tr>
<tr>
<td>도선</td>
<td>5</td>
<td>11.0</td>
<td>4.5</td>
<td>0.4</td>
</tr>
<tr>
<td>물품공급업</td>
<td>526</td>
<td>4.2</td>
<td>8.7</td>
<td>2.1</td>
</tr>
<tr>
<td>선박관리</td>
<td>47</td>
<td>8.3</td>
<td>16.8</td>
<td>2.0</td>
</tr>
<tr>
<td>선박급유</td>
<td>102</td>
<td>10.6</td>
<td>37.4</td>
<td>3.5</td>
</tr>
<tr>
<td>선박중개</td>
<td>12</td>
<td>5.3</td>
<td>6.3</td>
<td>1.2</td>
</tr>
<tr>
<td>선원관리</td>
<td>113</td>
<td>19.4</td>
<td>6.9</td>
<td>0.4</td>
</tr>
<tr>
<td>예선</td>
<td>37</td>
<td>6.8</td>
<td>4.9</td>
<td>0.7</td>
</tr>
<tr>
<td>운송주선</td>
<td>1,234</td>
<td>6.2</td>
<td>8.7</td>
<td>1.4</td>
</tr>
<tr>
<td>장비임대</td>
<td>10</td>
<td>10.4</td>
<td>10.6</td>
<td>1.0</td>
</tr>
<tr>
<td>통관대행</td>
<td>182</td>
<td>13.9</td>
<td>7.9</td>
<td>0.6</td>
</tr>
<tr>
<td>항만관리</td>
<td>43</td>
<td>27.8</td>
<td>86.6</td>
<td>3.1</td>
</tr>
<tr>
<td>항만용역</td>
<td>44</td>
<td>9.8</td>
<td>6.4</td>
<td>0.7</td>
</tr>
<tr>
<td>해운대리점</td>
<td>114</td>
<td>9.6</td>
<td>12.9</td>
<td>1.3</td>
</tr>
<tr>
<td>협회 및 교육</td>
<td>21</td>
<td>34.0</td>
<td>20.9</td>
<td>0.6</td>
</tr>
<tr>
<td>선박수리</td>
<td>287</td>
<td>14.5</td>
<td>65.1</td>
<td>4.5</td>
</tr>
<tr>
<td>선박부품수리</td>
<td>325</td>
<td>4.6</td>
<td>4.2</td>
<td>0.9</td>
</tr>
<tr>
<td>전체평균</td>
<td></td>
<td></td>
<td>8.5</td>
<td>15.5</td>
</tr>
</tbody>
</table>
3. 항만물류산업 업종별 특성분석 결과 종합

항만물류산업을 재분류한 결과 부산지역에는 총 15,120개 업체, 75,592명의 근로자가 종사하고 있는 것으로 나타났다.

업체수 기준으로 육상운송업이 전체 업종의 2/3 이상을 차지하고 있으며, 나머지 업종 중에서는 운송주선업 1,234개 업체, 해상운송장비조합업 808개 업체, 물품공급업이 526개 업체가 있는 것으로 나타났다.

평균 종사자수에 의한 업종 순위로는 항공운송장비제조업 349.1명, 철도운송업 144.8명, 항만하역업 127.6명 등 3개 업종이 100명 이상으로 나타나 항만물류산업 중 규모가 큰 것으로 나타났다. 반면 업체수에서 가장 높은 비중을 보인 육상운송업의 평균 종사자수는 1.6명으로 업체수 대비 규모가 매우 작을 뿐만 아니라 개인사업자가 높은 비중을 차지하고 있음을 알 수 있다.

평균매출액에 있어서는 항만하역업이 267.4억원으로 가장 높게 나타났으며, 다음으로 항공운송장비제조업 259.8억원, 철도운송업 106.2억원 등 연간 100억원 이상의 높은 수준을 보였다. 매출액이 1억원 미만인 업종은 항공하역업과 육상운송업으로 각각 0.5억원과 0.8억원의 수준을 보였다. 항공하역업의 경우 전체 업계가 5개로 항공부문은 매우 열악한 수준에 있음을 반증하는 결과로 볼 수 있다. 육상운송업의 경우 업체수는 많고, 종사자수와 매출액은 낮은 수준을 보여, 업체간 경쟁뿐만 아니라 소규모 영세한 실정임을 알 수 있다.

1인당 평균매출액 분석결과, 선박수리업이 4.5억원, 선박급유업 3.5억원, 항만관리업 3.1억원, 해상운송업 2.4억원 등의 순을 보였다. 선박수리업의 경우 업체수 대비 종사자수는 적으나 발생하는 생산액이 가장 높게 나타나, 정책적인 지원에 의해 부가가치를 향상시킬 수 있을 것으로 예상된다.

업체의 현황자료를 이용한 실태분석은 각 업종별 현재 실태를 정확하게 반영하는 것으로 향후 이러한 산업에 대한 지원 및 육성을 위한 정책 수립에 중요한 자료로 활용될 수 있다.
표 4-15 중분류 업종의 업체수 및 평균종사자수 순위

(단위 : 개, 명)

<table>
<thead>
<tr>
<th>순위</th>
<th>업종</th>
<th>업체수</th>
<th>업종</th>
<th>평균종사자수</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>육상운송업</td>
<td>10,005</td>
<td>항공운송장비제조업</td>
<td>349.1</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>운송주선업</td>
<td>1,234</td>
<td>철도운송업</td>
<td>144.8</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>해상운송장비제조업</td>
<td>808</td>
<td>항만해역업</td>
<td>127.6</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>물품공급업</td>
<td>526</td>
<td>해상해역업</td>
<td>47.5</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>선박부품수리업</td>
<td>325</td>
<td>콜레기 및 교육업</td>
<td>34.0</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>선박수리업</td>
<td>287</td>
<td>검수업</td>
<td>33.8</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>육상해역업</td>
<td>234</td>
<td>항만관리업</td>
<td>27.8</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>상자제조업</td>
<td>192</td>
<td>유류창고업</td>
<td>24.9</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>해상운송업</td>
<td>187</td>
<td>해상운송업</td>
<td>20.4</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>통관대행업</td>
<td>182</td>
<td>선관관리업</td>
<td>19.4</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>해운대리점</td>
<td>114</td>
<td>냉동・냉장창고업</td>
<td>16.8</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>선원관리업</td>
<td>113</td>
<td>항공운송업</td>
<td>16.4</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>선박급유업</td>
<td>102</td>
<td>위험물장고업</td>
<td>16.3</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>일반창고업</td>
<td>72</td>
<td>통관대행업</td>
<td>15.0</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>보세창고업</td>
<td>66</td>
<td>선박수리업</td>
<td>14.5</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>하역장비제조업</td>
<td>57</td>
<td>냉동・냉장창고업</td>
<td>13.9</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>냉동・냉장창고업</td>
<td>56</td>
<td>검정업</td>
<td>13.3</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>선박관리업</td>
<td>47</td>
<td>철도운송장비제조업</td>
<td>13.0</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>항만운영업</td>
<td>44</td>
<td>해상운송장비제조업</td>
<td>12.6</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>항만관리업</td>
<td>43</td>
<td>검수업</td>
<td>11.9</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>항만운송업</td>
<td>39</td>
<td>산애니메이션업</td>
<td>11.2</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>해양업</td>
<td>37</td>
<td>유휴창고업</td>
<td>11.0</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>검정업</td>
<td>31</td>
<td>도천업</td>
<td>11.0</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>항만해역업</td>
<td>30</td>
<td>포장서비스업</td>
<td>10.7</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>해상해역업</td>
<td>27</td>
<td>선박급유업</td>
<td>10.6</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>관광제조업</td>
<td>26</td>
<td>장비임대업</td>
<td>10.4</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>철도운송업</td>
<td>22</td>
<td>경비업</td>
<td>9.8</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>협회 및 교육업</td>
<td>21</td>
<td>보세창고업</td>
<td>9.7</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>검수업</td>
<td>20</td>
<td>해운관리업</td>
<td>9.6</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>컨테이너수리업</td>
<td>18</td>
<td>일반창고업</td>
<td>9.2</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>포장서비스업</td>
<td>18</td>
<td>항만해역업</td>
<td>9.0</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>컨테이너제조업</td>
<td>16</td>
<td>선박관리업</td>
<td>8.3</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>포장설비제조업</td>
<td>16</td>
<td>컨테이너제조업</td>
<td>7.1</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>항공운송업</td>
<td>15</td>
<td>관광제조업</td>
<td>7.1</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>철도운송장비</td>
<td>13</td>
<td>검역업</td>
<td>7.0</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>선박중개업</td>
<td>12</td>
<td>상자제조업</td>
<td>6.8</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>장비임대업</td>
<td>10</td>
<td>예선업</td>
<td>6.8</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>컨테이너임대업</td>
<td>9</td>
<td>육상해역업</td>
<td>6.7</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>항공운송장비제조업</td>
<td>8</td>
<td>육상운송장비제조업</td>
<td>6.5</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>검수업</td>
<td>7</td>
<td>운송주선업</td>
<td>6.2</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>항공해역업</td>
<td>5</td>
<td>선박중개업</td>
<td>5.3</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>도천업</td>
<td>5</td>
<td>포장설비제조업</td>
<td>5.1</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>육상운송장비제조업</td>
<td>4</td>
<td>하역장비제조업</td>
<td>4.9</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>검역업</td>
<td>3</td>
<td>선박부품수리업</td>
<td>4.6</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>위험물창고업</td>
<td>3</td>
<td>물품공급업</td>
<td>4.2</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>유류창고업</td>
<td>3</td>
<td>항공해역업</td>
<td>2.2</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>철도해역업</td>
<td>1</td>
<td>육상운송업</td>
<td>1.6</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<표 4-16> 중분류 업종의 평균 및 1인당 매출액 순위  
(단위 : 억원)

<table>
<thead>
<tr>
<th>순위</th>
<th>업종</th>
<th>평균 매출액</th>
<th>업종</th>
<th>1인당 매출액</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>항만하역업</td>
<td>291.4</td>
<td>선박수리업</td>
<td>4.5</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>항공운송장비제조업</td>
<td>279.5</td>
<td>선박금속업</td>
<td>3.5</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>철도운송업</td>
<td>121.2</td>
<td>항만관리업</td>
<td>3.1</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>항만관리업</td>
<td>86.6</td>
<td>해상운송업</td>
<td>2.4</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>선박수리업</td>
<td>65.1</td>
<td>항공운송업</td>
<td>2.3</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>해상운송업</td>
<td>48.2</td>
<td>항만하역업</td>
<td>2.1</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>항공운송업</td>
<td>37.6</td>
<td>홀롬공급업</td>
<td>2.1</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>선박금속업</td>
<td>37.4</td>
<td>판례제조업</td>
<td>2.0</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>위험물창고업</td>
<td>28.9</td>
<td>선박관리업</td>
<td>2.0</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>해상하역업</td>
<td>26.2</td>
<td>위험물창고업</td>
<td>1.8</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>냉동·냉장창고업</td>
<td>21.6</td>
<td>유류창고업</td>
<td>1.6</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>협회 및 교육업</td>
<td>20.9</td>
<td>육상운송장비제조업</td>
<td>1.6</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>컴퓨터수리업</td>
<td>19.3</td>
<td>해상운송장비제조업</td>
<td>1.5</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>해상운송장비제조업</td>
<td>18.7</td>
<td>일반창고업</td>
<td>1.4</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>유류창고업</td>
<td>18.1</td>
<td>운송주선업</td>
<td>1.4</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>선수업</td>
<td>17.2</td>
<td>냉동·냉장창고업</td>
<td>1.3</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>선박관리업</td>
<td>16.8</td>
<td>포장물대리업</td>
<td>1.3</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>북한운송업</td>
<td>14.4</td>
<td>해상관리업</td>
<td>1.3</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>판례제조업</td>
<td>14.2</td>
<td>육상운송업</td>
<td>1.2</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>일반창고업</td>
<td>13.3</td>
<td>판례충청업</td>
<td>1.2</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>해운관리청업</td>
<td>12.9</td>
<td>컴퓨터제조업</td>
<td>1.1</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>철도운송장비제조업</td>
<td>12.0</td>
<td>하역장비제조업</td>
<td>1.1</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>장비임대업</td>
<td>10.6</td>
<td>육상운송업</td>
<td>1.0</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>육상운송장비제조업</td>
<td>10.1</td>
<td>보세창고업</td>
<td>1.0</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>보세창고업</td>
<td>9.5</td>
<td>상비임대업</td>
<td>1.0</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>물류공급업</td>
<td>8.7</td>
<td>상세업</td>
<td>0.9</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>운송주선업</td>
<td>8.7</td>
<td>견고운송장비제조업</td>
<td>0.9</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>컴퓨터수리업</td>
<td>8.3</td>
<td>선박부품수리업</td>
<td>0.9</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>육상운송장비제조업</td>
<td>8.2</td>
<td>컴퓨터수리업</td>
<td>0.8</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>통관대행업</td>
<td>7.9</td>
<td>철도운송업</td>
<td>0.7</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>컴퓨터제조업</td>
<td>7.8</td>
<td>컴퓨터관리업</td>
<td>0.7</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>포장서비스업</td>
<td>7.3</td>
<td>포장서비스업</td>
<td>0.7</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>포장설비제조업</td>
<td>6.9</td>
<td>항공운송장비제조업</td>
<td>0.7</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>선관관리업</td>
<td>6.9</td>
<td>예선업</td>
<td>0.7</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>정비업</td>
<td>6.8</td>
<td>항만운영업</td>
<td>0.7</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>항만운영업</td>
<td>6.4</td>
<td>해상하역업</td>
<td>0.6</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>선박중개업</td>
<td>6.3</td>
<td>통관대행업</td>
<td>0.6</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>상세제조업</td>
<td>5.9</td>
<td>협회 및 교육업</td>
<td>0.6</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>하역장비제조업</td>
<td>5.4</td>
<td>육상운송업</td>
<td>0.5</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>예선업</td>
<td>4.9</td>
<td>선수업</td>
<td>0.5</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>도선업</td>
<td>4.5</td>
<td>정비업</td>
<td>0.5</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>선박부품수리업</td>
<td>4.2</td>
<td>철도하역업</td>
<td>0.4</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>철도하역업</td>
<td>3.9</td>
<td>도선업</td>
<td>0.4</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>청량업</td>
<td>3.5</td>
<td>선원관리업</td>
<td>0.4</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>청역업</td>
<td>2.4</td>
<td>청량업</td>
<td>0.3</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>육상운송업</td>
<td>0.8</td>
<td>검역업</td>
<td>0.3</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>항공하역업</td>
<td>0.5</td>
<td>항공하역업</td>
<td>0.2</td>
</tr>
</tbody>
</table>
제2절 항만물류산업의 입지분포 분석

1. 업종별 입지분포 분석

1) 운송업 입지분포

운송업의 부산지역내 입지분포 특성을 보면, 전체적으로 내륙에 위치한 지역을 중심으로 광범위하게 분포되어 있으며, 외곽지역인 기장군, 강서구 등에는 분포가 적은 특성을 보이고 있다. 이러한 입지적인 특성은 육상운송이 대다수를 차지하는 것으로 개별화물, 용달화물 등 소규모 화물운송을 위해 입지 자체를 인구밀집 지역에 분포시키는 특성으로 볼 수 있다. 동별로 살펴보면, 주례1동에 약 300여개의 업체가 분포되어 있으며, 화명동 둘 약 200개 업체가 위치해 있다.

<table>
<thead>
<tr>
<th>순위</th>
<th>지역</th>
<th>업체수</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>주례1동</td>
<td>294</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>화명동</td>
<td>204</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>광안3동</td>
<td>169</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>중장동</td>
<td>162</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>금곡동</td>
<td>155</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>기장읍</td>
<td>145</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>반여1동</td>
<td>132</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>범전동</td>
<td>130</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>반송2동</td>
<td>128</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>엄궁동</td>
<td>121</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>순위</th>
<th>지역</th>
<th>업체수</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>11</td>
<td>학장동</td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>사직2동</td>
<td>115</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>구포2동</td>
<td>112</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>재송2동</td>
<td>109</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>남산동</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>타케1동</td>
<td>101</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>덕포2동</td>
<td>101</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>닭포2동</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>사직3동</td>
<td>99</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>전산1동</td>
<td>98</td>
</tr>
</tbody>
</table>

육상운송업은 전지역에 분포되어 있는 특성을 보이고 있으며, 철도운송업은 철도역과 근거리인 당감2동과 초량3동, 기장읍에 위치하고 있는 것으로 나타났다. 해상운송업은 중구 중앙동, 동구 초량동, 영도구 남항동, 복합운송업은 용당동, 반여1동, 대연1동 등 남구에 집중적으로 위치해 있다. 항공운송업은 공항과 지리적으로 가까운 대저2동에 가장 많이 분포되어 있으며, 동구 초량동과 중구 중앙동 등 업무지역에도 위치해 있는 것
으로 분석되었다.

운송업의 종사자수는 중구 중앙동, 부산진구 당감2동, 범전동 등, 동구 초량동, 범일5동 등 사무실이 주로 밀집한 지역에 많은 것으로 나타났다. 또한 업체가 주로 분포되어 있는 주례1동, 중앙동의 평균종사자수를 비교해 보면, 각각 1.1명, 19.8명으로 나타나 중앙동의 업체가 타지역보다 대규모인 것으로 볼 수 있다.

<table>
<thead>
<tr>
<th>순위</th>
<th>지역</th>
<th>종사자수</th>
<th>순위</th>
<th>지역</th>
<th>종사자수</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>중앙동</td>
<td>3,199</td>
<td>11</td>
<td>기강동</td>
<td>288</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>당감2동</td>
<td>1,421</td>
<td>12</td>
<td>삼락동</td>
<td>288</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>범전동</td>
<td>1,026</td>
<td>13</td>
<td>재송1동</td>
<td>262</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>초량3동</td>
<td>880</td>
<td>14</td>
<td>대저2동</td>
<td>252</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>초량1동</td>
<td>605</td>
<td>15</td>
<td>금사동</td>
<td>249</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>용당동</td>
<td>397</td>
<td>16</td>
<td>천인2동</td>
<td>231</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>염곡동</td>
<td>394</td>
<td>17</td>
<td>양남동</td>
<td>219</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>범일5동</td>
<td>377</td>
<td>18</td>
<td>우암2동</td>
<td>217</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>반여1동</td>
<td>348</td>
<td>19</td>
<td>감천1동</td>
<td>211</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>주례1동</td>
<td>316</td>
<td>20</td>
<td>감천2동</td>
<td>211</td>
</tr>
</tbody>
</table>
매출액 분포를 보면, 중앙동, 초량동, 우암동, 용당동, 감만동 등 부두근 지역이 주로 높게 나타났다. 내륙지역의 경우 사상구인 업무동이 부두근 업체와 유사한 수준의 매출액을 보여주고 있는데, 이 지역의 경우, 사상공단과 제조업체들이 주로 밀집하여 생산 활동을 하고 있기 때문인 것으로 판단된다.

<table>
<thead>
<tr>
<th>순위</th>
<th>지역</th>
<th>매출액</th>
<th>순위</th>
<th>지역</th>
<th>매출액</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>중앙동</td>
<td>7,588</td>
<td>11</td>
<td>당감2동</td>
<td>306</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>초량3동</td>
<td>1,664</td>
<td>12</td>
<td>수정2동</td>
<td>281</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>초암3동</td>
<td>1,349</td>
<td>13</td>
<td>남항동</td>
<td>233</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>용당동</td>
<td>802</td>
<td>14</td>
<td>본현4동</td>
<td>196</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>감만1동</td>
<td>785</td>
<td>15</td>
<td>한략2동</td>
<td>176</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>초량2동</td>
<td>786</td>
<td>16</td>
<td>감천1동</td>
<td>167</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>범전동</td>
<td>744</td>
<td>17</td>
<td>금사동</td>
<td>157</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>범인5동</td>
<td>616</td>
<td>18</td>
<td>동광동</td>
<td>141</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>별곡동</td>
<td>520</td>
<td>19</td>
<td>해송1동</td>
<td>134</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>초량2동</td>
<td>331</td>
<td>20</td>
<td>우1동</td>
<td>133</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2) 하역업 입지분포

하역업의 입지분포를 살펴보면, 대다수의 하역업이 중구 중앙동 지역에 밀집하여 분포하고 있는 것으로 나타났으며, 남구 감만1동, 동구 초량3동, 서구 암남동, 남구 우암2동 등에 분포하고 있다.

<table>
<thead>
<tr>
<th>순위</th>
<th>지역</th>
<th>업체수</th>
<th>순위</th>
<th>지역</th>
<th>업체수</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>중앙동</td>
<td>244</td>
<td>11</td>
<td>당감1동</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>감만1동</td>
<td>6</td>
<td>12</td>
<td>우암1동</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>초량3동</td>
<td>6</td>
<td>13</td>
<td>남항동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>감만2동</td>
<td>6</td>
<td>14</td>
<td>수인동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>우암2동</td>
<td>6</td>
<td>15</td>
<td>남부면1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>초량2동</td>
<td>5</td>
<td>16</td>
<td>영주1동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>용당동</td>
<td>5</td>
<td>17</td>
<td>서대신3</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>구평동</td>
<td>3</td>
<td>18</td>
<td>감만2동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>좌천1동</td>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>동광동</td>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<그림 4-4> 운송업 매출액 분포  <표 4-19> 운송업 매출액 순위

<그림 4-5> 하역업 대분류 입지분포  <표 4-20> 하역업 대분류 지역별 순위
하역업의 종사자수 분포는 중구 중앙동이 가장 많은 1,848명이 종사하고 있으며, 다음으로 남구 용당동 882명, 감만1동 816명, 동구 초량1동 674명, 서구 암남동 471명, 사하구 구평동 256명 등 부두인근에 집중되어 있다.

<table>
<thead>
<tr>
<th>순위</th>
<th>지역</th>
<th>종사자수</th>
<th>순위</th>
<th>지역</th>
<th>종사자수</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>중앙동</td>
<td>1,848</td>
<td>11</td>
<td>초량3동</td>
<td>143</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>용당동</td>
<td>882</td>
<td>12</td>
<td>감만2동</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>좌천1동</td>
<td>826</td>
<td>13</td>
<td>수민동</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>감만1동</td>
<td>816</td>
<td>14</td>
<td>동광동</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>초량1동</td>
<td>674</td>
<td>15</td>
<td>서대신3</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>암남동</td>
<td>471</td>
<td>16</td>
<td>영주1동</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>우암2동</td>
<td>290</td>
<td>17</td>
<td>남항동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>구평동</td>
<td>256</td>
<td>18</td>
<td>남부먼1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>우암1동</td>
<td>237</td>
<td>19</td>
<td>범연2동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>장림1동</td>
<td>179</td>
<td>20</td>
<td>대련1동</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<그림 4-6> 하역업 종사자수 분포  
<표 4-21> 하역업 종사자수 순위

하역업을 중분류로 구분하여 입지분포를 분석한 결과 해상하역업의 경우 중구 중앙동에 대다수 업체가 위치하고 있고, 항공하역업의 경우 중구 중앙동과 동구 초량동에만 있는 것으로 나타났으며, 항만하역업은 중구 중앙동과 남구 우암2동, 용당동에 주로 분포되어 있다.
하역업의 매출액 분포를 보면 남구 감만 1동이 1,900억원으로 가장 높게 나타났으며, 동구 초량1동이 1,802억원으로 나타났다. 하역업의 매출액은 부두시설 인근인 남구, 동구, 중구 등에서 주로 발생하고 있으며, 사하구의 구평동, 서구 암남동 등이 약 200억원대 후반의 매출액 분포를 보였다.

<table>
<thead>
<tr>
<th>순위</th>
<th>지역</th>
<th>매출액</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>감만1동</td>
<td>1,900</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>초량1동</td>
<td>1,802</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>중앙동</td>
<td>1,601</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>화천1동</td>
<td>1,423</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>중앙동</td>
<td>1,379</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>초량3동</td>
<td>1,203</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>용당동</td>
<td>1,181</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>우부암1동</td>
<td>1,047</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>수민동</td>
<td>865</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>부두3동</td>
<td>753</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<표 4-22> 하역업 매출액 순위

3) 포장업 입지분포

포장업의 입지분석의 경우, 중구와 동구 등에 일부 업체가 집중되어 있는 경향이 있으나 대다수 각 지역별로 소수 업체가 분포되어 있는 것으로 나타났다. 중구 중앙동이 15개 업체로 가장 많은 것으로 나타났으며, 동구 초량1동 5개 업체, 남구 감만1동과 용당동이 각각 4개 업체가 있다.

<table>
<thead>
<tr>
<th>순위</th>
<th>지역</th>
<th>업체수</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>중앙동</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>초량1동</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>감만1동</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>용당동</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>기장읍</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>송정동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>구평동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>우1동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>초량3동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>감천1동</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<표 4-23> 포장업 대분류 지역별 순위
컨테이너임대업은 해운대구, 남구에 주로 위치하는 것으로 나타났으며, 컨테이너수리업은 중구, 남구, 동구에 주로 분포하였다. 포장서비스업은 중구 중앙동에 10개 업체가 분포, 절반이상의 업체가 입지하고 있다.

<그림 4-10> 포장업 중분류 입지분포

포장업의 종사자수 분포의 경우 남구 감만 1동 업체에 종사자수가 157명으로 높게 나타났고, 중앙동 103명, 용당동 102명으로 나타났다. 상위 10위권내 포장업체들의 종사자 채용 규모가 높은 것으로 분석되었다.

<table>
<thead>
<tr>
<th>순위</th>
<th>지역</th>
<th>종사자</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>감만1동</td>
<td>157</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>중앙동</td>
<td>103</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>용당동</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>초량1동</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>범일2동</td>
<td>49</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>대연1동</td>
<td>49</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>구평동</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>기정음</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>대연4동</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>대연3동</td>
<td>29</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<그림 4-11> 포장업 종사자수 분포

<표 4-24> 포장업 종사자수 순위
포장업의 매출액 분포를 보면 종사자수 분포와 유사한 남구 감만1동이 176억원으로 가장 높고, 중구 중앙동이 97억원, 남구 용당동이 41억원으로 나타났다. 매출액 크기별 분포는 부두 인근지역과 해운대구 지역이 높게 나타났다.

<table>
<thead>
<tr>
<th>순위</th>
<th>지역</th>
<th>매출액</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>감만1동</td>
<td>176</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>중앙동</td>
<td>97</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>용당동</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>초량1동</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>대연1동</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>대연3동</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>범일2동</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>감천1동</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>우1동</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>대연4동</td>
<td>18</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>순위</th>
<th>지역</th>
<th>업체수</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>중앙동</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>장림2동</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>감천1동</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>구평동</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>봉래1동</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>암남동</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>남포동</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>총무동</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>장림1동</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>정락2동</td>
<td>5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

4) 보관업 입지분포

보관업의 입지분포는 중구 중앙동에 54개의 업체가 분포하여 가장 높게 나타났으며, 다음으로 사하구 장림2동 10개 업체, 감천1동 9개 업체, 구평동 9개 업체 등으로 나타났다.
일반창고업의 경우 중구 중앙동에 13개 업체가 위치하여 가장 많이 분포하고 있으며, 보세창고업의 경우 중구 중앙동에 40개 업체가 분포하고 있다. 냉장창고업의 경우 사하구에 17개 업체가 위치하고 있다.

보관업 종사자의 지역별 분포는 중구 중앙동에 315명으로 가장 많은 종사자가 근무하고 있는 것으로 나타났으며, 다음으로 사하구 구평동 227명, 감천1동 221명, 서구 암남동 185명 등으로 나타났다.
보관업의 매출액 분포를 살펴보면, 남구 용당동이 516억원으로 가장 높은 분포를 보였으며, 사하구 구평동 444억원, 중구 중앙동 279억원, 서구 암남동 259억원으로 나타났다. 그 외 사하구 다대1동, 장림2동이 200억원 이상의 매출액 수준을 보였다.

순위 | 지역 | 매출액 | 순위 | 지역 | 매출액
---|---|---|---|---|---
1 | 용당동 | 516 | 11 | 우암1동 | 54
2 | 구평동 | 444 | 12 | 범일5동 | 51
3 | 중앙동 | 279 | 13 | 개금3동 | 44
4 | 암남동 | 259 | 14 | 남부면1 | 39
5 | 다대1동 | 233 | 15 | 감면1동 | 34
6 | 장림2동 | 212 | 16 | 신림1동 | 33
7 | 약인1동 | 201 | 17 | 초량1동 | 31
8 | 장림1동 | 189 | 18 | 초량2동 | 30
9 | 연산1동 | 89 | 19 | 감전1동 | 24
10 | 동삼3동 | 85 | 20 | 하단2동 | 24

5) 제조업 입지분포

항만물류관련 제조업의 입지 분포는 대다수 영도구, 해운대구, 강서구, 사하구, 사상구 등에 주로 분포해 있음을 알 수 있다. 영도구 남항동이 194개 업체로 가장 높은 분포를 보였으며, 해운대구 송정동이 111개 업체, 사하구 구평동이 67개 업체로 높게 나타났다.

순위 | 지역 | 업체수 | 순위 | 지역 | 업체수
---|---|---|---|---|---
1 | 남항동 | 194 | 11 | 봉래1 | 29
2 | 송정동 | 111 | 12 | 보라1 | 27
3 | 구평동 | 67 | 13 | 기장읍 | 27
4 | 대저1 | 48 | 14 | 삼락동 | 27
5 | 장림1 | 45 | 15 | 개방동 | 26
6 | 다대1 | 40 | 16 | 신림1 | 23
7 | 감전1 | 37 | 17 | 신림2 | 21
8 | 장림2 | 35 | 18 | 대저2 | 20
9 | 장림1 | 32 | 19 | 봉래4 | 18
10 | 학장동 | 29 | 20 | 영선2 | 16

"그림 4-16" 보관업 매출액 분포  "표 4-28" 보관업 매출액 순위

"그림 4-17" 제조업 입지분포  "표 4-29" 제조업 대분류 지역별 순위
상자제조업을 제외하고 대다수 업체들이 각 지역별로 균일한 형태로 분포되어 있는 특징을 보였다. 컨테이너제조업은 해운대구, 관례트제조업은 중구, 상자제조업의 경우 강서구, 사하구, 해운대구에 밀집되어 있다.

선박제조업은 영도구에 주로 분포하고 있고, 선박부품제조업의 경우 영도구 남항동, 하역장비제조업은 사상구 괘법동에 주로 분포하고 있다.

운송관련제조업

<그림 4-18> 포장관련제조업의 임지분포

<그림 4-19> 운송관련제조업 임지분포
제조업체의 종사자수 분포는 해운대구 송정동에 2,956명, 강서구 대저1동이 2,788명, 영도구 남항동 1,401명, 사하구 구평동 803명 등으로 나타나 업체 수 대비 고용인력이 상당히 높다는 것을 알 수 있다.

![그림 4-20 제조업 종사자수 분포](image)

<table>
<thead>
<tr>
<th>순위</th>
<th>지역</th>
<th>종사수</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>송정동</td>
<td>2,956</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>대저1동</td>
<td>2,788</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>남항동</td>
<td>1,401</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>구평동</td>
<td>803</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>다대1</td>
<td>738</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>불레4</td>
<td>598</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>신평1</td>
<td>587</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>청학2</td>
<td>387</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>신평2</td>
<td>360</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>기장읍</td>
<td>330</td>
</tr>
</tbody>
</table>

![표 4-30 제조업 종사자수 순위](image)

제조업체의 매출액 분석결과 1,000억원 이상의 매출액 분포를 보이는 지역은 해운대구 송정동, 강서구 대저2동, 사하구 신평1, 2동, 영도구 남항동, 사하구 구평동 순으로 나타났다.

![그림 4-21 제조업 매출액 분포](image)

<table>
<thead>
<tr>
<th>순위</th>
<th>지역</th>
<th>매출액</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>송정동</td>
<td>4,711</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>대저2</td>
<td>2,071</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>신평1</td>
<td>1,897</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>남항동</td>
<td>1,295</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>신평2</td>
<td>1,262</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>구평동</td>
<td>1,104</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>불레4</td>
<td>997</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>다대1</td>
<td>947</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>감전1</td>
<td>479</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>학장동</td>
<td>382</td>
</tr>
</tbody>
</table>

![표 4-31 제조업 매출액 순위](image)
6) 서비스업 입지분포

항만물류관련 서비스업의 입지는 중구와 영도구에 집중하여 분포하고 있는 것으로 나타났다. 동별로 구분하여 보면, 중구 중앙동에 1,229개 업체가 분포하여 가장 높은 비중을 보였으며, 다음으로 영도구 남항동 712개 업체, 동구 초량 1동 172개, 사상구 업궁동 80개 등의 분포를 보였다.

<표 4-32> 서비스업 대분류 지역별 순위

<table>
<thead>
<tr>
<th>순위</th>
<th>지역</th>
<th>업체수</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>중앙동</td>
<td>1,229</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>남항동</td>
<td>712</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>초량1</td>
<td>172</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>업궁동</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>초량3</td>
<td>79</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>용당동</td>
<td>63</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>봉래1</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>남포동</td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>감안1</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>거제1</td>
<td>39</td>
</tr>
</tbody>
</table>

선박관리업과 선박중개업은 중구 중앙동, 예선업의 경우 영도구 남항동과 중구 중앙동에 주로 위치하고 있다.
검수업, 검역업, 검정업 등 관련 서비스업은 중구 중앙동과 영도구 남항동 등에 밀집되어 있다.

항만관리업체의 경우 중구 중앙동, 협회 및 교육업체는 중구 중앙동과 영도구 남항동, 장비임대업은 영도구와 중앙동 주로 분포하고 있다.
서비스업의 종사자수 분포는 업체수 분포와 마찬가지로 중구 중앙동에 10,373명이 근무하고 있는 것으로 나타났으며, 다음으로 영도구 남항동 3,777명, 영도구 봉래동 1,788명, 동구 초량 1동 1,576명 등의 순으로 나타났다. 특히, 업체수 대비 종사자수가 상당히 높아 고용 효과가 높은 것으로 평가할 수 있다. 종사자수 기준 상위 20개 동에서 100명 이상의 종사자가 근무하고 있는 것으로 분석되었다.

![그림 4-26] 서비스업 종사자수 분포

서비스업의 매출액 분포의 경우 영도구 봉래 4동이 1조 6,510억원으로 가장 높게 나타났으며, 중구 중앙동이 1조 4,838억원, 영도구 남항동 3,501억원, 남구 감만 1동이 2,950억원, 동구 좌천 1동 1,639억원 등으로 나타났다.

![그림 4-27] 서비스업 매출액 분포

<table>
<thead>
<tr>
<th>순위</th>
<th>지역</th>
<th>종사자수</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>중앙동</td>
<td>10,373</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>남항동</td>
<td>3,777</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>봉래4</td>
<td>1,788</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>초량1</td>
<td>1,576</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>용당동</td>
<td>1,223</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>초량3</td>
<td>1,097</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>남항동</td>
<td>907</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>감만1</td>
<td>672</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>초량3</td>
<td>517</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>동량동</td>
<td>360</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>순위</th>
<th>지역</th>
<th>매출액</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>봉래4</td>
<td>16,510</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>중앙동</td>
<td>14,838</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>남항동</td>
<td>3,501</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>감만1</td>
<td>2,950</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>좌천1</td>
<td>1,639</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>초량3</td>
<td>1,142</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>초량3</td>
<td>1,054</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>봉래1</td>
<td>463</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>다대1</td>
<td>443</td>
</tr>
</tbody>
</table>

![표 4-33] 서비스업 종사자수 순위
![표 4-34] 서비스업 매출액 순위
2. 본사 및 연대별 입지분포

1) 본사의 타지역 분포

(1) 전국 분포 특성

부산지역 항만물류산업의 본사위치를 분석한 결과 전체 15,120개 업체 중에서 4.9%인 740개 업체가 부산외 지역에 본사를 두고 있는 것으로 나타났다. 업종별로 구분한 결과 740개 업체 중 서비스업이 489개 업체, 66.1%가 타지역에 본사를 두고 있으며, 다음으로 운송업이 143개 업체, 19.3%로 나타났다. 지역별로 구분하여 보면 서울특별시에 본사를 두고 있는 업체가 581개 업체로 78.5%를 차지하여 대다수의 업체가 서울에 본사를 두고 있는 것으로 나타났으며, 다음으로 경상남도에 본사를 두고 있는 업체는 70개 업체, 9.5%로 나타났고, 경기도의 경우 31개 업체, 4.2%를 차지하였다. 결국 서울·경기 지역에 본사를 두는 업체가 82.7%를 차지하는 것을 알 수 있다.

<table>
<thead>
<tr>
<th>본사위치</th>
<th>보관</th>
<th>서비스</th>
<th>운송</th>
<th>제조</th>
<th>포장</th>
<th>하역업</th>
<th>총합계</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>서울특별시</td>
<td>20</td>
<td>421</td>
<td>100</td>
<td>12</td>
<td>2</td>
<td>26</td>
<td>581</td>
</tr>
<tr>
<td>경상남도</td>
<td>22</td>
<td>24</td>
<td>18</td>
<td>6</td>
<td>0</td>
<td>6</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>경기도</td>
<td>8</td>
<td>13</td>
<td>7</td>
<td>3</td>
<td>0</td>
<td>8</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>울산광역시</td>
<td>1</td>
<td>10</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>4</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>인천광역시</td>
<td>1</td>
<td>7</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>충청남도</td>
<td>0</td>
<td>5</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>대구광역시</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>경상북도</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>3</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>전라남도</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>경북도</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>전라북도</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>충북도</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>강원도</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>총합계</td>
<td>54</td>
<td>489</td>
<td>143</td>
<td>23</td>
<td>3</td>
<td>28</td>
<td>740</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<표 4-35> 타 지역본사 지역별 분석
(2) 서울지역 분포 특성

서울지역에 본사를 두고 있는 부산지역 항만물류산업의 업종은 서비스 업이 421개 업체로 72.5%를 차지하여 가장 높은 비중을 보였으며, 다음으로 운송업이 100개 업체 17.2%를 차지하여 두 업종이 89.7%에 이르는 것을 알 수 있다.

본사가 위치한 지역을 기준으로 분석하여 보면, 중구에 230개 업체, 39.6%가 입지하고 있으며 다음으로 강남구 87개 업체, 15.0%, 마포구 74개 업체, 12.7%, 종로구 61개 업체, 10.5%가 위치하고 있는 것으로 나타났다.

![그림 4-29] 서울지역 분포

<table>
<thead>
<tr>
<th>본사위치</th>
<th>보관</th>
<th>서비스</th>
<th>운송</th>
<th>제조</th>
<th>포장</th>
<th>하역</th>
<th>총합계</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>중구</td>
<td>3175</td>
<td>41</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>9</td>
<td>230</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>강남구</td>
<td>264</td>
<td>12</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>87</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>마포구</td>
<td>262</td>
<td>9</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>74</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>종로구</td>
<td>248</td>
<td>8</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>61</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>서초구</td>
<td>19</td>
<td>9</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>3</td>
<td>34</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>영등포구</td>
<td>516</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>32</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>강서구</td>
<td>113</td>
<td>7</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>22</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>용산구</td>
<td>18</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>13</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>송파구</td>
<td>14</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>8</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>세종구</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>성동구</td>
<td>13</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>동대문구</td>
<td>11</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>압구장구</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>총합계</td>
<td>20</td>
<td>421</td>
<td>100</td>
<td>12</td>
<td>28</td>
<td>581</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

![표 4-36] 서울지역 본사 분포
2) 창립일 기준 시대별 입지분포

(1) 1980년대 이전

80년대 이전의 경우 전체 환판물류산업은 중구 중앙동에 100개의 업체가 분포하였으며, 다음으로 영도구 남항동 60개 업체, 동구 초량 1동에 16개 업체가 분포하였다. 특히, 중앙동의 경우 서비스업 68개 업체, 운송업 17개 업체, 하역업 12개 업체, 보관 2개 업체 등이 분포하였다.

<표 4-37> 1980년대 이전 지역별 업체수 분석

<table>
<thead>
<tr>
<th>순위</th>
<th>종합체</th>
<th>보관</th>
<th>서비스</th>
<th>운송</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>동명</td>
<td>업체수</td>
<td>동명</td>
<td>업체수</td>
<td>동명</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>중앙동</td>
<td>100</td>
<td>중앙동</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>남항동</td>
<td>60</td>
<td>남항동</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>초량1동</td>
<td>16</td>
<td>봉래1동</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>기장읍</td>
<td>10</td>
<td>기장읍</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>다대1동</td>
<td>9</td>
<td>남항동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>북한동</td>
<td>8</td>
<td>수민동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>거제1동</td>
<td>6</td>
<td>신림1동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>구평동</td>
<td>6</td>
<td>정학2동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>금사동</td>
<td>6</td>
<td>모라1동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>대저3동</td>
<td>6</td>
<td>암남동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>초량3동</td>
<td>6</td>
<td>본래5동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>탕감2동</td>
<td>5</td>
<td>본래3동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>본래1동</td>
<td>5</td>
<td>우암1동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>송정동</td>
<td>5</td>
<td>정학1동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>신림2동</td>
<td>5</td>
<td>초량2동</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>순위</th>
<th>정보</th>
<th>제조</th>
<th>포장</th>
<th>하역업</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>동명</td>
<td>업체수</td>
<td>동명</td>
<td>업체수</td>
<td>동명</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>남항동</td>
<td>19</td>
<td>남항동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>중앙동</td>
<td>5</td>
<td>본래2동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>대저2동</td>
<td>4</td>
<td>우암2동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>구평동</td>
<td>4</td>
<td>초량1동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>기장읍</td>
<td>3</td>
<td>본래1동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>다대1동</td>
<td>3</td>
<td>본래1동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>신림2동</td>
<td>3</td>
<td>감천2동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>신림1동</td>
<td>3</td>
<td>우암1동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>함사동</td>
<td>2</td>
<td>함사동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>본래4동</td>
<td>2</td>
<td>본래4동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>남포동</td>
<td>2</td>
<td>남포동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>감천2동</td>
<td>2</td>
<td>감천2동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>평북동</td>
<td>2</td>
<td>평북동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>대저2동</td>
<td>2</td>
<td>대저2동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>초량3동</td>
<td>2</td>
<td>초량3동</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
(2) 1980년대

1980년대의 경우 중앙동에 입지한 업체가 총 187개로 가장 많았으며, 다음으로 남항동이 162개, 주례 1동 124개 업체와 주례 1동 44개 업체의 순으로 나타났다.

중앙동의 경우 여전히 서비스업이 높은 비중을 차지하였으며, 특히 주례 1동의 경우 운송업이 44개 위치하면서 1위의 위치에 올랐다.

<표 4-38> 1980년대 지역별 업체수 분석

<table>
<thead>
<tr>
<th>순위</th>
<th>중합검</th>
<th>보관</th>
<th>서비스</th>
<th>운송</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>동명</td>
<td>업체수</td>
<td>동명</td>
<td>업체수</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>중앙동</td>
<td>187</td>
<td>중앙동</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>남항동</td>
<td>162</td>
<td>장림2동</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>주례1동</td>
<td>46</td>
<td>북래1동</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>초량1동</td>
<td>31</td>
<td>구평동</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>금사동</td>
<td>25</td>
<td>안산1동</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>북래1동</td>
<td>21</td>
<td>북래2동</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>기장읍</td>
<td>20</td>
<td>남포동</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>초량동</td>
<td>19</td>
<td>초량동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>장림2동</td>
<td>19</td>
<td>감만1동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>초량3동</td>
<td>17</td>
<td>학장동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>초량동</td>
<td>17</td>
<td>좌천1동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>감만1동</td>
<td>16</td>
<td>설안1동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>감전1동</td>
<td>15</td>
<td>불암1동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>구평동</td>
<td>15</td>
<td>북래2동</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>대저1동</td>
<td>15</td>
<td>북래2동</td>
<td>4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>순위</th>
<th>정보</th>
<th>제조</th>
<th>포장</th>
<th>하역업</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>동명</td>
<td>업체수</td>
<td>동명</td>
<td>업체수</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>남산동</td>
<td>1</td>
<td>남항동</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>송정동</td>
<td>16</td>
<td>송정동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>구평동</td>
<td>10</td>
<td>초량3동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>대저1동</td>
<td>10</td>
<td>초량1동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>감전1동</td>
<td>9</td>
<td>용당동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>장림2동</td>
<td>7</td>
<td>장림2동</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>다대1동</td>
<td>7</td>
<td>북래1동</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>북래4동</td>
<td>7</td>
<td>북래4동</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>장림1동</td>
<td>6</td>
<td>장림1동</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>북래1동</td>
<td>6</td>
<td>북래1동</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>학장동</td>
<td>5</td>
<td>학장동</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>신월2동</td>
<td>5</td>
<td>신월2동</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>기장읍</td>
<td>4</td>
<td>기장읍</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>정선2동</td>
<td>4</td>
<td>정선2동</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>삼막동</td>
<td>4</td>
<td>삼막동</td>
<td>4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
(3) 1990년대

1990년대의 경우 여전히 중구 중앙동이 가장 높은 입지선정의 대상이 된 것으로 나타났으며, 서비스업, 보관업, 포장업, 하역업으로 다양하게 나타났다. 남항동의 경우 관련 서비스업과 제조업 등의 입지로, 주례 1동은 운송업의 주요 입지로 선정되었음을 알 수 있다.

[표 4-39] 1990년대 지역별 업체수 분석

<table>
<thead>
<tr>
<th>순위</th>
<th>종합계</th>
<th>보관</th>
<th>서비스</th>
<th>운송</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>동명</td>
<td>업체수</td>
<td>동명</td>
<td>업체수</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>남항동</td>
<td>757</td>
<td>中央동</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>中央동</td>
<td>454</td>
<td>漢南동</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>中央1동</td>
<td>183</td>
<td>中央2동</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>中央2동</td>
<td>106</td>
<td>漢南3동</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>漢南3동</td>
<td>100</td>
<td>漢南4동</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>漢南4동</td>
<td>92</td>
<td>漢南5동</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>漢南5동</td>
<td>88</td>
<td>漢南3동</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>漢南3동</td>
<td>85</td>
<td>漢南2동</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>漢南2동</td>
<td>85</td>
<td>漢南1동</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>漢南1동</td>
<td>70</td>
<td>漢南5동</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>漢南5동</td>
<td>70</td>
<td>漢南2동</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>漢南3동</td>
<td>68</td>
<td>漢南1동</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>漢南1동</td>
<td>68</td>
<td>漢南3동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>漢南3동</td>
<td>68</td>
<td>漢南3동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>漢南1동</td>
<td>68</td>
<td>漢南3동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>漢南3동</td>
<td>68</td>
<td>漢南3동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>漢南3동</td>
<td>68</td>
<td>漢南3동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>漢南3동</td>
<td>68</td>
<td>漢南3동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>漢南3동</td>
<td>68</td>
<td>漢南3 동</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>漢南3 동</td>
<td>68</td>
<td>漢南3 동</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
(4) 2000년대

2000년대의 경우 여전히 중앙동과 남항동이 항만물류산업의 입지로 선정되고 있으며, 특히 엄궁동이 서비스업과 운송업의 주요 입지로 선정되어 약 105개 업체가 위치하여 3위에 올랐다. 다음으로 화명동의 경우 100% 운송업의 입지로 인하여 높은 순위에 올랐으며, 금곡동, 기장군 등도 동일한 성격으로 높은 순위에 있다.

<표 4-40> 2000년대 지역별 업체수 분석

<table>
<thead>
<tr>
<th>순위</th>
<th>중상계</th>
<th>포장</th>
<th>하역업</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>동남</td>
<td>168</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>67</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>22</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>176</td>
<td>67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>234</td>
<td>22</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>동남</td>
<td>493</td>
<td>234</td>
<td>67</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<그림 4-30> 1980년대 이전 입지분포

<그림 4-31> 1980년대 입지

<그림 4-32> 1990년대 입지

<그림 4-33> 2000년대 이후 입지
3. 항만물류산업 입지분포 분석 종합

항만물류산업의 입지분포 분석 결과, 운송업 중 육상운송업은 부산광역시 전역에 고루 산재하여 있는 것으로 나타났으며, 철도운송업, 해상운송업, 항공운송업 등은 관련 시설인 철도역, 항만, 공항 인근에 분포하였다. 하역업 중 해상하역업은 관련업종이 집적해 있는 중구 중앙동에 밀집되어 있으며, 항만하역업은 부두시설, ODCY 등 관련시설 인근인 중구 중앙동, 남구 용당동과 우암동에 분포하고 있는 것으로 나타났다. 보관업은 중구와 사하구에 분포하고 있는데, 그 중 일반창고업과 보세창고업은 중구 지역에, 냉장창고는 사하구 감천항 인근에 집중되어 있는 것으로 나타났다. 제조업의 경우 영도구, 해운대구, 강서구, 사하구, 사상구 등 다지역에 분산되어 있는 것으로 분석되었는데, 이들 지역의 특성을 살펴보면 포장관련제조업은 해운대구, 선박제조와 선박부품제조는 영도구, 하역장비제조는 사상구에 분포하고 있다. 마지막으로 서비스업의 경우 중구와 영도구에 집중하고 있는데, 중구의 경우 선박 및 화물관련 서비스업인 선박관리업, 선박중개업, 검수업 등의 집적되어 있으며, 영도구의 경우 남항동 동지에 예선업 등이 집적되어 있는 것으로 분석되었다.

부산외 본사를 두고 있는 항만물류산업을 분석한 결과, 전체 업체 중 약 4.9%에 해당하는 740개 업체가 있는 것으로 나타났으며, 서울에 본사를 두고 있는 경우는 78.5%, 경남 9.5%, 경기 4.2%의 순을 보였다. 즉 서울 및 경기에 본사를 두고 있는 업체가 약 82.7%로 나타났다. 이러한 업체의 업종을 분석한 결과 항만물류관련 서비스업이 421개 업체, 72.5%로 가장 많았으며, 다음으로 운송업이 100개 업체 17.2%를 차지하였다.

창립일을 기준으로 한 입지분포 분석결과 80년 이전의 임지는 중구 중앙동에 100개의 서비스 업종이 사업을 시작하였으며, 다음으로 영도구 남항동에 60개의 제조업체가 창립되었다. 90년대에는 항만물류산업의 창립이 본격적으로 증가한 시기로 서비스업은 중앙동에 544개 업체, 제조업은 남항동에 327개 업체가 설립되어 운영되었다. 이러한 결과를 비교해 볼 때 부산지역의 항만물류산업은 서비스업의 경우 중구 중앙동, 제조업은 영도구 남항동에서 클러스터가 발생한 것으로 볼 수 있다.
제3절 항만물류산업의 클러스터 특성 평가

1. 운송업 클러스터 평가

1) 해상운송업 클러스터 평가

해상운송업에 대한 클러스터 평가 결과 중구 중앙동과 동구 초량1동 지역의 집적화가 가장 높은 것으로 나타났으며, 다음으로 중구 동광동, 서구 압남동, 남구 문현동 등의 순위를 보였다. 업체 비중이 3% 이상인 지역만을 고려할 때 중앙동과 초량1동이 해상운송업의 클러스터 지역이다.

<표 4-41> 해상운송업 LQ 및 $G^*$-통계량 결과

<table>
<thead>
<tr>
<th>행정동</th>
<th>LQ</th>
<th>업체비중(%)</th>
<th>$G^*$-통계량</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>중앙동</td>
<td>20.4</td>
<td>7.42</td>
<td>2.83456</td>
</tr>
<tr>
<td>초량1동</td>
<td>10.7</td>
<td>3.87</td>
<td>2.48543</td>
</tr>
<tr>
<td>동광동</td>
<td>7.0</td>
<td>2.53</td>
<td>2.38235</td>
</tr>
<tr>
<td>압남동</td>
<td>6.6</td>
<td>2.39</td>
<td>1.99634</td>
</tr>
<tr>
<td>문현4동</td>
<td>5.9</td>
<td>2.13</td>
<td>1.98453</td>
</tr>
<tr>
<td>동삼2동</td>
<td>3.8</td>
<td>1.39</td>
<td>1.97868</td>
</tr>
<tr>
<td>남항동</td>
<td>3.0</td>
<td>1.08</td>
<td>1.97129</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<그림 4-34> 해상운송업 LQ분석  <그림 4-35> 해상운송업 $G^*$-통계량
2) 복합운송업 클러스터 평가

복합운송업에 대한 클러스터 평가 결과 동구 좌천4동이 LQ분석에서 594.8의 높은 결과가 나왔으며, 업체비중도 33.1%의 높은 비중을 차지하였다. 다음으로 용당동, 감만1동, 대연6동 등 남구지역에 복합운송업체가 집적화를 이루고 있는 것으로 평가되었다.

<표 4-42> 복합운송업 LQ 및 $G^*_t$통계량 결과

<table>
<thead>
<tr>
<th>행정동</th>
<th>LQ</th>
<th>업체비중(%)</th>
<th>$G^*_t$ 통계량</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>좌천4동</td>
<td>594.8</td>
<td>33.14</td>
<td>3.01217</td>
</tr>
<tr>
<td>용당동</td>
<td>56.6</td>
<td>3.15</td>
<td>1.98553</td>
</tr>
<tr>
<td>감만1동</td>
<td>21.7</td>
<td>1.21</td>
<td>1.98115</td>
</tr>
<tr>
<td>대연6동</td>
<td>18.2</td>
<td>1.01</td>
<td>1.97634</td>
</tr>
<tr>
<td>초량1동</td>
<td>11.3</td>
<td>0.63</td>
<td>1.97551</td>
</tr>
<tr>
<td>대연3동</td>
<td>7.5</td>
<td>0.42</td>
<td>1.96868</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<그림 4-36> 복합운송업 LQ분석  <그림 4-37> 복합운송업 $G^*_t$통계량
3) 철도운송업 클러스터 평가

철도운송업의 클러스터 평가 결과 진구 당감동과 동구 범전동, 수정동, 중구 중앙동에 집적화되어 있는 것으로 나타났으며, 이는 동 지역내에 부산진역, 부산역, 철도기지장 등이 입지하고 있기 때문인 것으로 해석된다.

<표 4-43> 철도운송업 LQ 및 \( G_i^* \) 통계량 결과

<table>
<thead>
<tr>
<th>행정동</th>
<th>LQ</th>
<th>업체비중(%)</th>
<th>( G_i^* ) 통계량</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>당감2동</td>
<td>217.6</td>
<td>65.89</td>
<td>2.23961</td>
</tr>
<tr>
<td>범전동</td>
<td>212.6</td>
<td>64.39</td>
<td>2.21981</td>
</tr>
<tr>
<td>수정2동</td>
<td>5.5</td>
<td>1.68</td>
<td>2.11875</td>
</tr>
<tr>
<td>중앙동</td>
<td>4.4</td>
<td>1.33</td>
<td>1.98334</td>
</tr>
<tr>
<td>초량3동</td>
<td>3.1</td>
<td>0.95</td>
<td>1.98129</td>
</tr>
<tr>
<td>신평2동</td>
<td>2.9</td>
<td>0.87</td>
<td>1.98004</td>
</tr>
<tr>
<td>문현2동</td>
<td>1.8</td>
<td>0.55</td>
<td>1.97333</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<그림 4-38> 철도운송업 LQ분석  <그림 4-39> 철도운송업 \( G_i^* \) 통계량
2. 하역업 클러스터 평가

1) 육상하역업 클러스터 평가

육상하역업의 클러스터 평가에서는 남구 우암2동이 분석결과 가장 높게 나타났으며, 다음으로 감만2동, 용담동, 감만1동 등으로 나타나 대다수의 육상하역업은 남구지역에 클러스터화되어 있는 것으로 나타났다. 이러한 집적화는 남구지역에 ODCY 등 육상하역시설이 다수 임지해 있기 때문인 것으로 평가된다.

<표 4-44> 육상하역업 LQ 및 $G^*_i$-통계량 결과

<table>
<thead>
<tr>
<th>행정동</th>
<th>LQ</th>
<th>업체비중(%)</th>
<th>$G^*_i$-통계량</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>우암2동</td>
<td>92.7</td>
<td>13.80</td>
<td>2.73469</td>
</tr>
<tr>
<td>감만2동</td>
<td>21.2</td>
<td>3.16</td>
<td>2.39567</td>
</tr>
<tr>
<td>용담동</td>
<td>19.1</td>
<td>2.84</td>
<td>2.19365</td>
</tr>
<tr>
<td>감만1동</td>
<td>17.2</td>
<td>2.57</td>
<td>1.99663</td>
</tr>
<tr>
<td>중앙동</td>
<td>15.5</td>
<td>2.31</td>
<td>1.98451</td>
</tr>
<tr>
<td>장림1동</td>
<td>12.9</td>
<td>1.92</td>
<td>1.98999</td>
</tr>
<tr>
<td>우암1동</td>
<td>5.5</td>
<td>0.82</td>
<td>1.97328</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<그림 4-40> 육상하역업 LQ분석  <그림 4-41> 육상하역업 $G^*_i$-통계량
2) 항만하역업 클러스터 평가

항만하역업의 클러스터 평가 결과 동구 좌천1동이 가장 높게 나타났으며, 다음으로 남구 감만1동, 우암1동,용당동,우암2동 등으로 나타나 대다수의 남구지역과 동구지역에 클러스터화되어 있는 것으로 나타났다. 이러한 집적화는 남구지역에 컨테이너터미널 등이 집적화되어 있기 때문인 것으로 평가된다.

<표 4-45> 항만하역업 LQ 및 $G^*_i$-통계량 결과

<table>
<thead>
<tr>
<th>행정동</th>
<th>LQ</th>
<th>업체비중(%)</th>
<th>$G^*_i$-통계량</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>좌천1동</td>
<td>45.6</td>
<td>16.58</td>
<td>2.53669</td>
</tr>
<tr>
<td>감만1동</td>
<td>20.1</td>
<td>10.61</td>
<td>2.51569</td>
</tr>
<tr>
<td>우암1동</td>
<td>29.1</td>
<td>10.58</td>
<td>2.36443</td>
</tr>
<tr>
<td>용당동</td>
<td>28.4</td>
<td>10.34</td>
<td>2.09663</td>
</tr>
<tr>
<td>우암2동</td>
<td>19.4</td>
<td>7.05</td>
<td>2.03845</td>
</tr>
<tr>
<td>초량1동</td>
<td>15.4</td>
<td>5.61</td>
<td>1.98891</td>
</tr>
<tr>
<td>암남동</td>
<td>11.8</td>
<td>4.28</td>
<td>1.97358</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<그림 4-42> 항만하역업 LQ분석

<그림 4-43> 항만하역업 $G^*_i$-통계량
3. 보관업 클러스터 평가

1) 일반창고업 클러스터 평가

일반창고업의 클러스터 평가에서는 동구 범일5동에 가장 집적화되어 있으며, 다음으로 남구 용당동, 연제구 연산1동 등에 분포되어 있는 것으로 나타났다.

<표 4-46> 일반창고업 LQ 및 \( G^* \)-통계량 결과

<table>
<thead>
<tr>
<th>행정동</th>
<th>LQ</th>
<th>업체비중(%)</th>
<th>( G^* )-통계량</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>범일5동</td>
<td>52.3</td>
<td>3.28</td>
<td>2.59764</td>
</tr>
<tr>
<td>용당동</td>
<td>34.0</td>
<td>2.14</td>
<td>1.99691</td>
</tr>
<tr>
<td>연산1동</td>
<td>19.7</td>
<td>1.23</td>
<td>1.98434</td>
</tr>
<tr>
<td>동삼3동</td>
<td>15.7</td>
<td>0.99</td>
<td>1.98112</td>
</tr>
<tr>
<td>봉래3동</td>
<td>14.8</td>
<td>0.93</td>
<td>1.98003</td>
</tr>
<tr>
<td>봉래1동</td>
<td>13.7</td>
<td>0.86</td>
<td>1.97999</td>
</tr>
<tr>
<td>청학2동</td>
<td>11.9</td>
<td>0.75</td>
<td>1.97431</td>
</tr>
<tr>
<td>명지동</td>
<td>8.1</td>
<td>0.51</td>
<td>1.97121</td>
</tr>
<tr>
<td>감만1동</td>
<td>7.5</td>
<td>0.47</td>
<td>1.97099</td>
</tr>
<tr>
<td>수민동</td>
<td>6.5</td>
<td>0.41</td>
<td>1.97003</td>
</tr>
</tbody>
</table>
2) 냉장창고업

냉장창고업의 클러스터 평가에서는 사하구 감천1동과 서구 암남동, 사하구 장림2동이 가장 집적화되어 있는 것으로 나타났으며, 이는 자갈치 및 감천항 지역의 수산물 부두와 가공업체들과의 연계를 위해 집적화되어 있는 것으로 생각된다.

<표 4-47> 냉장창고업 LQ 및 \( G^{*}_{i} \)-통계량 결과

<table>
<thead>
<tr>
<th>행정동</th>
<th>LQ</th>
<th>업체비중(%)</th>
<th>( G^{*}_{i} )-통계량</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>감천1동</td>
<td>38.0</td>
<td>3.40</td>
<td>2.91245</td>
</tr>
<tr>
<td>암남동</td>
<td>26.5</td>
<td>2.38</td>
<td>2.24366</td>
</tr>
<tr>
<td>장림2동</td>
<td>12.0</td>
<td>1.08</td>
<td>2.11245</td>
</tr>
<tr>
<td>남부민1동</td>
<td>11.8</td>
<td>1.06</td>
<td>1.98553</td>
</tr>
<tr>
<td>구평동</td>
<td>11.0</td>
<td>0.98</td>
<td>1.98411</td>
</tr>
<tr>
<td>우암1동</td>
<td>8.6</td>
<td>0.77</td>
<td>1.98329</td>
</tr>
<tr>
<td>다대1동</td>
<td>6.3</td>
<td>0.57</td>
<td>1.97563</td>
</tr>
<tr>
<td>신량1동</td>
<td>4.2</td>
<td>0.38</td>
<td>1.97400</td>
</tr>
<tr>
<td>초량3동</td>
<td>4.1</td>
<td>0.37</td>
<td>1.96933</td>
</tr>
<tr>
<td>장림1동</td>
<td>3.7</td>
<td>0.33</td>
<td>1.96125</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<그림 4-46> 냉장창고업 LQ분석

<그림 4-47> 냉장창고업 \( G^{*}_{i} \)-통계량
4. 포장업 클러스터 평가

1) 컨테이너임대업 클러스터 평가

컨테이너임대업의 클러스터 평가에서는 남구 대연동과 수영구 제송1동에 가장 많이 분포하고 있는 것으로 나타났으며, 다음으로 강서구 녹산동과 남구 감만1동 등에 클러스터화되어 있는 것으로 분석되었다. 제송동의 경우 ODCY와의 연계에 영향이 미치는 것으로 생각되며, 강서구의 녹산동의 경우 산업단지를 중심으로 입주업체에 수출입 컨테이너를 임대하기 위하여 입지하는 것으로 사료된다.

<table>
<thead>
<tr>
<th>행정동</th>
<th>LQ</th>
<th>업체비중(%)</th>
<th>통계량</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>대연4동</td>
<td>104.8</td>
<td>1.01</td>
<td>3.54321</td>
</tr>
<tr>
<td>제송1동</td>
<td>62.9</td>
<td>0.60</td>
<td>2.13342</td>
</tr>
<tr>
<td>녹산동</td>
<td>53.0</td>
<td>0.51</td>
<td>2.01243</td>
</tr>
<tr>
<td>감만1동</td>
<td>47.1</td>
<td>0.45</td>
<td>1.98422</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<표 4-48> 컨테이너임대업 LQ 및 통계량 결과
2) 컨테이너수리업 클러스터 평가

컨테이너수리업의 클러스터 평가에서는 남구 용당동과 대연1동, 감만1동 등 남구지역에 주로 클러스터화되어 있는 것으로 평가되었으며, 다음으로 동구 초량1동, 사하구 구평동 등에도 일부 집적화되어 있는 것으로 나타났다. 업종 자체의 업체수가 적어 통계분석값은 높게 도출되었으나 현실적으로 높은 집적화를 보이는 것은 아닌 것으로 나타났다.

<표 4-49> 컨테이너수리업 LQ 및 $G^*_i$-통계량 결과

<table>
<thead>
<tr>
<th>행정동</th>
<th>LQ</th>
<th>업체비중(%)</th>
<th>$G^*_i$-통계량</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>용당동</td>
<td>35.0</td>
<td>1.49</td>
<td>3.65213</td>
</tr>
<tr>
<td>대연1동</td>
<td>31.8</td>
<td>1.36</td>
<td>3.54421</td>
</tr>
<tr>
<td>감만1동</td>
<td>14.7</td>
<td>0.63</td>
<td>3.24411</td>
</tr>
<tr>
<td>초량1동</td>
<td>13.8</td>
<td>0.59</td>
<td>3.03234</td>
</tr>
<tr>
<td>구평동</td>
<td>13.0</td>
<td>0.55</td>
<td>2.98226</td>
</tr>
<tr>
<td>범일2동</td>
<td>6.2</td>
<td>0.27</td>
<td>1.99731</td>
</tr>
<tr>
<td>대연3동</td>
<td>5.8</td>
<td>0.25</td>
<td>1.98224</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<그림 4-50> ‘컨’수리업 LQ분석  <그림 4-51> ‘컨’수리업 $G^*_i$-통계량
5. 제조업 클러스터 평가

1) 선박제조업 클러스터 평가

선박제조업의 클러스터 평가에서는 영도구 봉래4동이 가장 높은 클러스터 수준을 보이는 것으로 평가되었으며, 다음으로 해운대구 송정동과 영도구 청학1, 2동, 봉래1동, 남항동 등 영도지역에 높은 선박제조 클러스터가 이루어져 있는 것으로 평가되었다.

<표 4-50> 선박제조업 LQ 및 \( G^{*}_i \) 통계량 결과

<table>
<thead>
<tr>
<th>행정동</th>
<th>LQ</th>
<th>업체비중(%)</th>
<th>( G^{*}_i ) 통계량</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>봉래4동</td>
<td>125.0</td>
<td>12.95</td>
<td>3.21139</td>
</tr>
<tr>
<td>송정동</td>
<td>111.9</td>
<td>11.60</td>
<td>2.84211</td>
</tr>
<tr>
<td>청학1동</td>
<td>49.7</td>
<td>5.15</td>
<td>2.22211</td>
</tr>
<tr>
<td>청학2동</td>
<td>8.8</td>
<td>0.91</td>
<td>2.11145</td>
</tr>
<tr>
<td>봉래1동</td>
<td>5.6</td>
<td>0.50</td>
<td>2.00413</td>
</tr>
<tr>
<td>남항동</td>
<td>3.7</td>
<td>0.38</td>
<td>1.98223</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<그림 4-52> 선박제조업 LQ 분석  
<그림 4-53> 선박제조업 \( G^{*}_i \) 통계량
2) 선박부품제조업 클러스터 평가

선박부품제조업의 클러스터 평가에서는 해운대구 송정동과 영도구 동삼
3동, 강서구 녹산동, 영도구 봉래4동, 남항동 등이 클러스터 지역으로 평
가되었다. 선박제조업이 영도지역에 밀집되어 있는 것과 달리, 선박부품제
조업은 영도외 지역에도 분포되어 있으며, 제조업이 집적되어 있는 녹산
동과 구평동 등에 클러스터를 이루고 있는 것으로 분석되었다.

<표 4-51> 선박부품제조업 LQ 및 \( G^* \)-통계량 결과

<table>
<thead>
<tr>
<th>행정동</th>
<th>LQ</th>
<th>업체비중(%)</th>
<th>( G^* )-통계량</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>송정동</td>
<td>94.0</td>
<td>81.55</td>
<td>2.93455</td>
</tr>
<tr>
<td>동삼3동</td>
<td>19.0</td>
<td>16.44</td>
<td>2.87734</td>
</tr>
<tr>
<td>녹산동</td>
<td>17.6</td>
<td>15.27</td>
<td>2.45341</td>
</tr>
<tr>
<td>봉래4동</td>
<td>13.2</td>
<td>11.41</td>
<td>2.21345</td>
</tr>
<tr>
<td>남항동</td>
<td>12.6</td>
<td>10.91</td>
<td>1.97744</td>
</tr>
<tr>
<td>구평동</td>
<td>10.0</td>
<td>8.72</td>
<td>1.98332</td>
</tr>
<tr>
<td>봉래1동</td>
<td>7.6</td>
<td>6.63</td>
<td>1.97112</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<그림 4-54> 선박부품제조업 LQ분석 <그림 4-55> 선박부품제조업 \( G^* \)-통계량
6. 서비스업 클러스터 평가

1) 선박수리업 클러스터 평가

선박수리업의 클러스터 평가에서는 영도구 봉래4동과 남항동 등이 클러스터화가 가장 높은 것으로 나타났다. 선박수리업은 선박제조업과 유사하게 영도구 지역에 높은 집적화를 보이고 있는 것으로 나타났다.

표 4-52 선박수리업 LQ 및 $G^*_i$-통계량 결과

<table>
<thead>
<tr>
<th>행정동</th>
<th>LQ</th>
<th>업체비중(%)</th>
<th>$G^*_i$-통계량</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>봉래4동</td>
<td>176.6</td>
<td>69.90</td>
<td>3.75113</td>
</tr>
<tr>
<td>남항동</td>
<td>24.2</td>
<td>9.57</td>
<td>3.54421</td>
</tr>
<tr>
<td>다대2동</td>
<td>21.5</td>
<td>8.51</td>
<td>3.24411</td>
</tr>
<tr>
<td>봉래3동</td>
<td>20.1</td>
<td>7.94</td>
<td>3.03234</td>
</tr>
<tr>
<td>청학1동</td>
<td>17.1</td>
<td>6.75</td>
<td>2.98226</td>
</tr>
<tr>
<td>봉래1동</td>
<td>6.2</td>
<td>2.46</td>
<td>2.87731</td>
</tr>
<tr>
<td>청학2동</td>
<td>6.1</td>
<td>2.41</td>
<td>2.32124</td>
</tr>
<tr>
<td>영선1동</td>
<td>4.3</td>
<td>1.70</td>
<td>2.11113</td>
</tr>
<tr>
<td>감천1동</td>
<td>4.3</td>
<td>1.69</td>
<td>2.09321</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<그림 4-56> 선박수리업 LQ분석  <그림 4-57> 선박수리업 $G^*_i$-통계량
2) 운송주선업 클러스터 평가

운송주선업의 클러스터 평가에서는 사상구 엄궁동과 중구 중앙동이 가장 높은 클러스터 수준을 보였다. 사상구 엄궁동의 경우 농산물도매시장, ODCY, 중소기업부품유통단지 등 다양한 화물발생시설의 입지로 인한 높은 운송수요에 의해 집적화된 것으로 나타났으며, 중구 중앙동의 경우, 선박회사, 무역회사, 운송회사 등 대부분의 항만물류업체가 군집하고 있기 때문인 것으로 사료된다.

<표 4-53> 선박수리업 LQ 및 $G^*_i$-통계량 결과

<table>
<thead>
<tr>
<th>행정동</th>
<th>LQ</th>
<th>업체비중(%)</th>
<th>$G^*_i$-통계량</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>엄궁동</td>
<td>15.6</td>
<td>11.36</td>
<td>2.87721</td>
</tr>
<tr>
<td>중앙동</td>
<td>15.0</td>
<td>10.93</td>
<td>1.99131</td>
</tr>
<tr>
<td>감만1동</td>
<td>9.6</td>
<td>7.02</td>
<td>1.98975</td>
</tr>
<tr>
<td>부곡3동</td>
<td>5.4</td>
<td>3.91</td>
<td>1.98823</td>
</tr>
<tr>
<td>녹산동</td>
<td>4.9</td>
<td>3.56</td>
<td>1.97123</td>
</tr>
<tr>
<td>초량1동</td>
<td>4.2</td>
<td>3.05</td>
<td>1.97087</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<그림 4-58> 운송주선업 LQ분석  <그림 4-59> 운송주선업 $G^*_i$-통계량
7. 지역별 클러스터 평가 종합

항만물류산업 47개 업종에 대하여 지역별 클러스터 여부를 평가한 결과 중앙동 지역에 통관대행업, 해상하역업, 해상운송업, 선박관리업 등 해상 관련 운송업과 화물관련 서비스 업종이 통계적으로 유의한 결과를 보이는 것으로 나타났다.

초량1동의 경우 14개 업종의 클러스터가 유효한 것으로 평가되었으며, 주요 업종은 선원관리업, 해운대리점, 선박급유업, 항만해역업 등 항만관련 서비스업이 주를 이루었다.

<표 4-54> 지역별 클러스터 평가 종합

<table>
<thead>
<tr>
<th>순위</th>
<th>행정동</th>
<th>클러스터업종수</th>
<th>클러스터업종(LQ)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>중앙동</td>
<td>19</td>
<td>검수(27.5),검정(18.4),물품공급업(5.4),보세창고(10.9), 선박관리(19.2),예선(12.9),운송주선(15.0), 통관대행(31.1),항만관리(13.0),항만운영(13.2), 해운대리점(24.1),육상하역(15.5), 해상운송(20.4),해상하역(22.7),선박제조(2.1),철도운송(4.4)</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>초량1동</td>
<td>14</td>
<td>검정(5.2),물품공급업(5.2),복합운송(11.3),선박관리(8.1), 선박급유(15.5),선원관리(20.7), 운송주선(4.2),컨테이너수리(13.8),통관대행(16.1),항만운영(8.5), 항만해역(15.4),해운대리점(15.8),해상운송(10.7), 선박제조(3.2)</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>남항동</td>
<td>13</td>
<td>검정(12.9),선박중개(59.6),선박관리(8.8),선박급유(2.5),예선(28.0),장비임대(65.7),항만운영(5.3), 협회및교육(64.4),해상운송(3.0),선박제조(3.7), 선박부품제조(12.6),선박수리(24.2),선박부품제조(57.5)</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>구평동</td>
<td>12</td>
<td>남부창고(11.0),보세창고(22.7),상자제조(11.6),운송주선(1.7),위험물창고(159.8),컨테이너수리(13.0), 컨테이너제조(42.6),패레트제조(26.1), 육상하역(25.0),해상하역(22.8),선박부품제조(10.0),선박수리(1.5)</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>봉래1동</td>
<td>12</td>
<td>물품공급업(19.5),보세창고(21.1),상자제조(19.1),선박관리(6.3), 선박급유(4.5),예선(13.0),일반창고(13.7),장비임대(74.9), 항만운영(14.3),선박제조(5.6), 선박부품제조(7.6),선박수리(6.2)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

49) 항만물류산업의 지역별 클러스터 평가는 입지계수(LQ) 분석값이 1.25이상이고, $G^{*}$-통계량이 1.96이상인 경우에 유효한 것으로 평가함.
<table>
<thead>
<tr>
<th>순위</th>
<th>행정동</th>
<th>클러스터업종수</th>
<th>클러스터업종(LQ)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6</td>
<td>감만1동</td>
<td>10</td>
<td>복합운송(21.7), 선박급유(35.3), 운송주선(9.6), 일반창고(7.5), 선업관리과(17.2)</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>용당동</td>
<td>10</td>
<td>보세창고(9.8), 복합운송(56.6), 상자제조(2.9), 일반창고(34.0), 선업관리과(35.0)</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>영주1동</td>
<td>9</td>
<td>물품공급업(3.5), 선업관리과(18.5), 선원관리(2.2), 항만관리(18.9)</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>감천1동</td>
<td>7</td>
<td>검수(16.1), 복합운송(38.0), 선박수리(4.7)</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>송정동</td>
<td>8</td>
<td>물품공급업(8.1), 육상운송장비제조(198.0), 철도운송장비제조(220.2)</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>초량3동</td>
<td>8</td>
<td>물품공급업(5.3), 선박급유(26.0), 선박수리(4.7), 항만관리(115.6)</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>동광동</td>
<td>7</td>
<td>물품공급업(5.3), 선박급유(16.0), 선박수리(5.4), 항만관리(7.0)</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>청학1동</td>
<td>7</td>
<td>검수(5.9), 선박수리(22.5), 항만관리(12.6)</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>봉래3동</td>
<td>6</td>
<td>물품공급업(1.6), 선박급유(6.2), 선박수리(20.1)</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>봉래4동</td>
<td>6</td>
<td>물품공급업(1.6), 선박급유(4.7), 선박수리(17.1)</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>동삼3동</td>
<td>6</td>
<td>물품공급업(2.8), 선박수리(15.7), 선박수리(12.2)</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>청학2동</td>
<td>6</td>
<td>물품공급업(4.6), 선박수리(11.9)</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>좌천1동</td>
<td>5</td>
<td>보세창고(3.6), 항만관리(77.8), 항만관리(77.8)</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>범일5동</td>
<td>5</td>
<td>검수(5.5), 보세창고(21.2), 선박급유(6.8), 운송주선(0.3)</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>범전동</td>
<td>5</td>
<td>검수(96.9), 선박수리(10.5), 보장설비제조(38.9), 항공운송(35.6), 철도운송(212.6)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
제4절 네트워크 분석을 통한 클러스터 실태분석

1. 실태분석 개요

1) 대상선정

클러스터 평가를 위한 대상 선정에 있어서, 지역은 클러스터화된 업종 수가 10개 이상인 지역을 우선적으로 선정하였으며, 업종선정의 기준은 전체 업체수가 200개 이상으로 지역내 100개 이상 업체가 밀집되어 있으며, LQ분석값이 10.0이상을 나타내는 업종을 선정하였다.

선정된 지역은 중앙동과 남항동이며, 클러스터 평가대상 업종은 운송주선업과 해상운송업, 선박부품제조업과 선박수리업이다.

<표 4-55> 클러스터 평가대상 업종

<table>
<thead>
<tr>
<th>지 역</th>
<th>업 종</th>
<th>전체 업체수</th>
<th>지역내 업체수</th>
<th>LQ분석값</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>중앙동</td>
<td>운송주선업</td>
<td>1,234</td>
<td>729</td>
<td>15.0</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;</td>
<td>해상운송업</td>
<td>187</td>
<td>106</td>
<td>20.4</td>
</tr>
<tr>
<td>남항동</td>
<td>선박부품제조업</td>
<td>752</td>
<td>186</td>
<td>57.5</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;</td>
<td>선박수리업</td>
<td>287</td>
<td>162</td>
<td>24.2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2) 설문조사 개요

조사항목 작성은 앞서 설명한 클러스터 평가지표인 지역내 네트워크지수, 협력경쟁지수, 조직문화지수, 생활환경지수 등의 측정항목으로 구성하였다.

설문서 발송을 위한 표본집단은 클러스터 평가 대상 업종별로 70개 업체를 무작위 추출하였으며, 총 280개의 조사지를 발송한 결과 177개 설문지를 회수(63.2%)하였으며, 작성 미비로 분석에 사용할 수 없는 설문지를 제외하고, 160개를 분석에 이용하였다.
2. 네트워크 분석을 통한 평가 결과

1) 네트워크지수

관계기관 및 업체간 연구·기술개발 교류에 있어서 가장 활발한 업종은 선박부품제조업이 3.06으로 가장 높게 나타났으며, 가장 낮은 업종은 선박수리업으로 2.96을 나타냈다. 영업·사업을 위한 교류도에서는 대다수 업체가 보통수준인 2.5에 근접하여 나타났으며, 판매 및 마케팅 교류도에서는 선박부품제조업 다음으로 해상운송업이 높은 연관관계를 보였다. 특히, 선박수리업은 2.17로 가장 낮은 수준을 보여, 향후 당 업종의 지원을 위하여 판매활로 개척, 홍보 및 마케팅 지원에 필요한 것으로 분석되었다. 물리적인 인접도에 있어서는 선박수리업이 관련기관 및 업체와 가장 근접하여 위치하고 있는 것으로 나타났으며, 모든 업종에서 3.2 이상의 높은 인접도를 나타냈다.

최종적으로 네트워크지수 평가에서는 선박부품제조업이 12.52로 가장 높은 분포를 보였으며, 해상운송업, 선박수리업, 운송주선업의 순으로 나타났다.

<표 4-56> 지역 및 업종별 네트워크지수 평가 결과

<table>
<thead>
<tr>
<th>구분</th>
<th>중앙동</th>
<th>남항동</th>
<th>운송주선업</th>
<th>해상운송업</th>
<th>선박부품제조업</th>
<th>선박수리업</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>연구·기술개발 교류도</td>
<td>2.61</td>
<td>2.90</td>
<td>3.06</td>
<td></td>
<td>2.49</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>영업·사업 교류도</td>
<td>2.61</td>
<td>2.63</td>
<td>2.88</td>
<td></td>
<td>2.39</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>판매·마케팅 교류도</td>
<td>2.48</td>
<td>2.72</td>
<td>2.85</td>
<td></td>
<td>2.17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>인접도</td>
<td>3.39</td>
<td>3.29</td>
<td>3.73</td>
<td></td>
<td>4.10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>네트워크지수</td>
<td>11.09</td>
<td>11.54</td>
<td>12.52</td>
<td></td>
<td>11.15</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

문자별 협력경쟁지수

클러스터화된 업종간 협력지수를 분석한 결과 해상운송업이 14.90으로 가장 높게 나타났으며, 다음으로 선박부품제조업이 14.30을 보였다. 이와는 달리, 운송주선업과 선박수리업은 앞서 높게 나타난 두 업종과 동일한
지역에 있음에도 불구하고 업종 특성상 협력관계가 매우 낮게 나타났다.

운송주선업과 선박수리업은 공동인력 양성분문에서 동일하게 낮은 수치를 보여, 항후 전문인력 양성 및 취업자 재교육 등의 부문에 정책적인 지원이 필요할 것으로 사료된다.

해상운송업의 경우, 공동마케팅과 타기업과의 제휴가 가장 높게 나타났는데, 이는 해운동맹(Alliance)을 통한 공동운항, 선박교환 등을 통한 업무 제휴가 설문조사 결과에 반영된 것으로 보인다. 반면, 기업간 정보공유가 2.10으로 가장 낮게 나타나 컨지간 협력은 하되, 정보에 대한 공유는 꺼려 하는 특성을 보였다.

선박수리업의 경우, 협력지수 5개 부문에서 모두 보통이하의 낮은 결과를 보여, 업종간 공동 기술개발, 제휴, 마케팅 등을 효과적으로 수행할 수 있도록 업체간 연계, 공동사업 발굴 등이 필요한 것으로 나타났다.

공동기술 개발에 있어서는 항만물류산업 중 제조업에 포함되는 선박부품제조업이 3.5를 나타내, 업체간 신규 기술 개발을 위한 협력이 진행되고 있는 것으로 나타났다.

<표 4-57> 지역 및 업종별 협력지수 평가 결과

<table>
<thead>
<tr>
<th>구 분</th>
<th>중앙동</th>
<th>남항동</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>기업간 정보공유</td>
<td>2.50</td>
<td>2.10</td>
</tr>
<tr>
<td>공동기술개발</td>
<td>2.00</td>
<td>2.80</td>
</tr>
<tr>
<td>타기업과의 제휴</td>
<td>2.70</td>
<td>3.70</td>
</tr>
<tr>
<td>공동마케팅 활동</td>
<td>2.00</td>
<td>3.80</td>
</tr>
<tr>
<td>공동인력 양성</td>
<td>1.80</td>
<td>2.50</td>
</tr>
<tr>
<td>협력지수</td>
<td>11.00</td>
<td>14.90</td>
</tr>
</tbody>
</table>

업종간 경쟁지수 평가 결과, 운송업은 중앙동에 경쟁업체가 밀집되어 분포하고 있는 것으로 인식하는 것으로 나타났으며, 대다수 업종에서도 3.2 이상의 높은 결과를 보여, 경쟁업체에 대한 인식이 높은 것으로 분석되었다.
업체간 영업에 대한 경쟁수준에서는 선박수리업과 운송주선업이 각각 3.90과 3.80으로 가장 치열한 것으로 나타났는데, 이는 한정된 시장에 대하여 많은 업체가 밀집되어 있는 특성을 반영한 것으로 생각된다. 향후, 이러한 업계간 과도한 경쟁에 대한 개선이 필요할 것이다.

업체간 경쟁에 의한 시장경쟁력 수준 향상에 대한 질문에 선박부품제조업은 3.70으로 높은 반응을 보인 반면 항만물류관련 서비스를 제공하는 운송주선업, 선박수리업은 각각 2.30, 2.20으로 낮은 결과를 보였다. 이는 곧, 제조업 계열 업체는 시장내 경쟁을 통해 신규 투자 및 개발 등으로 적극적으로 대처하는 반면, 서비스업인 운송주선업과 선박수리업은 과도한 경쟁에 의해 운임덤핑, 내부 거래 등 시장경쟁력을 저하시키는 특성을 지닌 것으로 판단된다.

<table>
<thead>
<tr>
<th>구분</th>
<th>경쟁업체분포</th>
<th>해상운송업</th>
<th>선박부품제조업</th>
<th>선박수리업</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>경쟁업체 분포</td>
<td>4.20</td>
<td>3.30</td>
<td>3.60</td>
<td>3.80</td>
</tr>
<tr>
<td>영업경쟁 수준</td>
<td>3.90</td>
<td>3.80</td>
<td>3.10</td>
<td>3.90</td>
</tr>
<tr>
<td>경쟁에 의한 시장경쟁력 수준</td>
<td>2.30</td>
<td>2.70</td>
<td>3.70</td>
<td>2.20</td>
</tr>
<tr>
<td>경쟁지수</td>
<td>10.30</td>
<td>8.30</td>
<td>10.40</td>
<td>9.90</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<표 4-58> 지역 및 업종별 경쟁지수 평가 결과

<그림 4-60> 협력경쟁지수 분석 결과
3) 조직문화지수

조직문화지수를 평가한 결과, 조직에 대한 비전의 공유수준은 선박부품수리업이 4.10으로 가장 높게 나타났으며, 운송주선업이 2.50으로 낮은 수치를 보였으나, 대체적으로 보통이상의 수준을 나타냈다.

조직문화에 대한 인적교류, 이직, 업체내 조직간 교류 등 개방도에 대한 평가에서는 운송주선업이 2.50으로 가장 높게 나타났으나 대체적으로 보통이하의 낮은 수준을 보였다. 이러한 개방도의 수준은 인력확보의 경제성과 폐쇄적인 산업클러스터를 반영하는 요인으로 볼 수 있다.

관계기관 등 외부조직의 지원활동과 공공 및 민간 연구소, 대학의 연구결과와 실무와의 적합도에 있어서는 대다수 선박부품제조업은 3.1로 가장 높게 나타났고, 선박수리업과 운송주선업은 각각 2.0, 2.1로 낮게 나타났다. 이는 선박부품제조업은 조선기자재 지원사업 등 정부의 자금지원과 각종 연구기관 및 기술개발센터가 기술개발 등을 지원하여 실무와의 적합도가 높게 나타난 것이며, 실질적인 지원이 미미한 선박수리업과 운송주선업은 적합도 수치가 낮게 나타난 것으로 판단된다. 결국, 실질적인 효과가 높은 사업의 발굴과 지원이 현업에 가장 적합하다는 특성을 나타내는 것으로 볼 수 있다.

조직문화지수에는 선박부품제조업이 9.4로 가장 높게 나타났으며, 해상운송업은 보통 수준, 운송주선업과 선박수리업은 낮은 수준을 보였다.

<table>
<thead>
<tr>
<th>구분</th>
<th>중앙도</th>
<th>남항도</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>운송주선업</td>
<td>해상운송업</td>
</tr>
<tr>
<td>비전공유도</td>
<td>2.50</td>
<td>3.40</td>
</tr>
<tr>
<td>개방도</td>
<td>2.50</td>
<td>2.30</td>
</tr>
<tr>
<td>적합도</td>
<td>2.1</td>
<td>2.5</td>
</tr>
<tr>
<td>조직문화지수</td>
<td>7.1</td>
<td>8.2</td>
</tr>
</tbody>
</table>
4) 생활환경지수

클러스터 지역내 생활환경지수에 대한 분석은 모든 업종에서 낮게 평가되어 이에 대한 적극적인 정책지원과 투자가 필요한 것으로 나타났다. 특히, 여가활동 시설은 모든 업종에서 불만족한 요인으로 나타났으며, 다음으로 전시, 영화 등 문화시설 또한 수준이 낮은 것으로 평가되었다.

반면, 주거환경에 대한 평가에서는 해상운송업을 제외하고 전반적으로 보통의 수준으로 인식하고 있는 것으로 나타났다.

[표 4-60] 지역 및 업종별 생활환경지수 평가 결과

<table>
<thead>
<tr>
<th>구분</th>
<th>중앙동</th>
<th>남항동</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>문화시설 수준</td>
<td>2.20</td>
<td>2.00</td>
</tr>
<tr>
<td>교육시설 및 수준</td>
<td>2.40</td>
<td>2.50</td>
</tr>
<tr>
<td>주거환경</td>
<td>2.50</td>
<td>2.30</td>
</tr>
<tr>
<td>생활편의시설</td>
<td>2.70</td>
<td>2.40</td>
</tr>
<tr>
<td>여가활동 시설</td>
<td>1.70</td>
<td>2.00</td>
</tr>
<tr>
<td>생활환경지수</td>
<td>11.5</td>
<td>11.2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3. 클러스터 실태 종합 평가

네트워크 분석에 의한 운송주선업, 해상운송업, 선박부품제조업, 선박수리업에 대한 최종적인 네트워크 분석결과는 다음과 같다.

운송주선업의 경우 협력경쟁지수는 높은 수준에 해당하나 조직문화지수와 생활환경지수가 매우 낮게 나타났으며, 해상운송업은 생활환경지수가, 선박부품제조업은 생활환경지수외 나머지 지수는 가장 높은 것으로 평가되었다.
## 표 4-61 네트워크 분석에 의한 클러스터 실태 종합평가 결과

<table>
<thead>
<tr>
<th>구분</th>
<th>중앙동 (운송주선업, 해상운송업, 선박부품제조업, 선박수리업)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>네트워크지수 (N)</td>
<td>13.9, 14.4, 15.7, 13.9</td>
</tr>
<tr>
<td>협력경쟁지수 (C)</td>
<td>14.1, 14.4, 15.8, 13.7</td>
</tr>
<tr>
<td>조직문화지수 (S)</td>
<td>11.8, 13.7, 15.7, 13.0</td>
</tr>
<tr>
<td>생활환경지수 (E)</td>
<td>11.5, 11.2, 11.4, 10.4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## 그림 4-61 중앙동지역 클러스터 실태 결과

## 그림 4-62 남항동지역 클러스터 실태 결과
제 5 장 결론

1. 연구의 요약

산업입지이론과 더불어 지역주의 및 지역혁신체계(RIS : Regional Innovation System)의 확산으로 개별기업 차원의 입지 및 균질화에 대한 관심이 증대되고 있다. 특히, 대량생산 위주의 산업화로 규모의 경제 달성을 통한 비용절감이 지역산업 경쟁력의 핵심 요인으로 인식되고 있다.

특히, 혁신 창출을 통한 지역내 산업의 고부가가치화가 지역경제의 생존전략으로 인식되고 있으며, 이러한 산업의 집적화를 통한 경제진흥이 중요한 수단이 되고 있다. 따라서 산업입지에서도 저렴한 부지와 도로, 전기, 교통, 향안 등 양호한 인프라 시설의 확충과 함께 지역산업을 육성하기 위한 전용단지 공급으로 혁신 및 고부가 창출을 촉진하는 새로운 형태의 전략이 요구되고 있다. 이러한 산업 환경의 변화에 부응하여 산업입지 분야에서 새롭게 주목받고 있는 이론이 산업클러스터이다.

산업클러스터는 기업과 대학 및 연구소, 기업지원서비스 기관 등 상호 연관된 주체들의 공간적 근접성에 의한 경제 및 가치의 효과를 핵심요인으로 보고 있으며, 지역에 기반을 둔 클러스터가 경쟁우위에 유리하게 작용하고 있다는 사실이 실 사례를 통해 확인되고 있다.

산업별 내지 지역별 클러스터 특성을 축적해 가는 것은 현 시대 산업시스템의 논리를 체계적으로 규명하여 새로운 패러다임을 확립하는 것으로, 각 국가에서는 산업클러스터에 대한 분석과 연구를 본격적으로 진행하고 있다. 클러스터 형성을 통한 지역경제 활성화를 위해서는 클러스터에 대한 포괄적이며 정확한 분석이 요구된다.

국내에서도 90년대 이후 산업 클러스터에 관한 분석이 시도되고 있으나 연구결과가 체계적으로 축적되지 못한 상황이며, 분석방법론이나 연구대상도 체계화되어 있지 않은 실정이다. 그러나 정부와 지자체는 경제 진흥 및 지역혁신을 위한 주요 수단으로 산업클러스터를 인식하고, 정책을 수립·추진 중에 있다. 특히, 지역전략산업의 경우 육성방향을 산업 및 업종
별 클러스터를 통해 지역의 경제발전과 혁신을 창조해 내는 것을 목적으로 하고 있다. 따라서 정확한 지역산업 및 경제 활성화 정책의 수립과 수행을 위해서는 지역산업의 클러스터의 형성과정, 특성, 공간적 분포 등에 대한 명확한 이해가 필요할 뿐만 아니라, 심층적인 분석에 의해 현실적인 산업육성정책을 수립해야 할 것이다.

부산광역시의 경우, 06년 부산신항 3선석의 조기개장으로 제2의 개항기를 맞고 있으며, 동북아중심항만경쟁에서 우위를 선점하는 수단으로 항만 인프라의 확충에 부가가치 창출을 주요 전략으로 채택, 정책을 추진 중에 있다. 그러나 부산항을 통한 부가가치 창출은 항만물류산업의 육성을 전제로 수행되어야 하며, 이러한 정책의 추진에 있어서는 항만물류산업의 고유 특성과 클러스터 현황에 대한 면밀한 검토와 분석이 선행되지 않는다면 결국 실패한 정책으로 남게 될 것이다.

따라서 본 연구에서는 항만물류산업의 부가가치 창출을 위한 육성의 기본 방향과 기반을 마련하기 위하여 클러스터 현황 및 특성을 분석하였다. 이러한 분석을 위하여 부산지역 항만물류산업의 개념을 전문가 분석을 통해 재정립하고, 항만물류산업의 재분류를 통해 데이터베이스를 구축하고 공간적인 분포 특성과 클러스터 확인(Identification)을 통해 업종별 클러스터의 평가를 시도하였다. 항만물류산업의 분류기준은 부산광역시(2004)의 항만물류산업 분류표를 사용하였다. 재분류 결과, 부산지역 항만물류산업은 총 15,120개 업체가 운영되고 있으며, 총 75,592명의 근로자가 종사하고 있는 것으로 나타났다.

공간적인 클러스터를 확인하기 위하여 행정동을 기준으로 해당 업체의 주소지를 데이터베이스화하여 GIS 전용 프로그램인 ArcGIS로 공간적인 분포 패턴(GIS mapping)의 분석을 통해 입지특성을 검토하였다. 업종별 특성을 살펴보면, 운송업의 경우 대다수 전지역에 고루 분포하는 특성을 보였으며, 운송주선업, 해운대리점업 등 서비스관련 업종은 대다수 중구 중앙동과 동구 초량동 일대에 집중되어 있었다. 선박과 부품제조 등 항만물류관련 제조업은 영도구 남항동, 봉래동 일원과 사하구 감천동 등에 밀집되어 있었다.
부산의 본사를 두고 있는 항만물류산업을 분석한 결과, 전체 업체 중 약 4.9%에 해당하는 740개 업체가 있는 것으로 나타났으며, 서울에 본사를 두고 있는 경우는 78.5%, 경남 9.5%, 경기 4.2%의 순을 보였다. 즉 서울 및 경기에 본사를 두고 있는 업체가 약 82.7%로 나타났다.

창립일을 기준으로 한 입지분포 분석결과 80년 이전의 입지는 중구 중앙동에 100개의 서비스 업종이 사업을 시작하였으며, 다음으로 영도구 남항동에 60개의 제조업체가 창립되었다. 90년대에는 항만물류산업의 창립이 본격적으로 증가한 시기로 서비스업은 중앙동에 544개 업체, 제조업은 남항동에 327개 업체가 설립되어 운영되었다. 이러한 결과를 비교해 볼 때 부산지역의 항만물류산업은 서비스업의 경우 중구 중앙동, 제조업은 영도구 남항동에서 클러스터가 발생한 것으로 볼 수 있다.

공간적인 특성을 통계적으로 규명하기 위한 입지계수 분석(Location Quotient)과 \( G^* \) 통계량 분석 결과, 중구 중앙동에 무려 19개 업종이 분포되어 있는 것으로 나타났으며, 다음으로 초량1동 14개 업종, 남항동 13개 업종, 구평동 12개 업종, 봉래동 12개 업종 등 중구, 동구, 영도구에 집중적으로 밀집되어 있는 것으로 나타났다. 대표적인 지역으로 중구와 영도구의 특성을 살펴보면, 중앙동 지역의 경우 통관대행업, 해상하역업, 해상운송업, 선박관리업 등 해상관련 운송업과 화물관련 서비스 업종이 클러스터를 이루고 있으며, 초량1동의 경우 선관관리업, 해운대리점, 선박급유업, 항만하역업 등 항만관련 서비스업이 클러스터를 이루고 있는 것으로 나타났다.

최종적으로 이러한 지역내 업종별 클러스터의 세부적인 특성을 파악하기 위하여 대표적인 2개 지역인 중앙동과 남항동을 기준으로 운송주선업, 해상운송업, 선박부품제조업, 선박수리업 4개 업종에 대하여 클러스터 실태를 파악하였다. 분석방법으로는 네트워크 분석을 이용하였으며, 주요 측정항목으로는 지역내 네트워크지수, 협력경쟁지수, 조직문화지수, 생활환경지수 등 4가지 항목을 평가하였다. 분석결과 운송주선업의 경우 협력경쟁지수는 높은 수준에 해당하고 조직문화지수와 생활환경지수가 매우 낮게 나타났으며, 해상운송업은 생활환경지수가, 선박부품제조업은 생활환경
지수의 나머지 지수는 가장 높은 것으로 평가되었다.
본 연구에서 평가한 항만물류산업의 클러스터는 정부정책 등 체계적인 계획에 의해 조성된 환경이 아니며, 관련 업체 및 업종간 거래, 경쟁, 협력 등의 연관 요인에 의하여 자생적으로 구성된 입지분포라고 볼 수 있다.

현재 선진 항만들은 "Port Cluster"라는 개념으로 항만 또는 관련 산업을 배후물류부지 조성 등을 통해 집적화하고 부가가치를 향상시키는 노력을 경주하고 있다. 부산 또한 만성적으로 부족한 항만시설의 확충 외에 배후부지의 적극적인 개발을 통하여 항만물류산업을 클러스터화하고 고부가가치 물류를 수행할 수 있도록 하는 계획을 수립·추진 중에 있다.

이러한 항만물류산업의 인위적인 클러스터화에 있어서, 본 연구결과를 토대로 다음과 같이 제언하고자 한다.

첫째, 항만물류산업의 클러스터화는 부지제공 등 단순한 입지적인 요인에 의한 것이 아니라, 지역 및 업종별 특성에 대한 면밀한 검토 후 추진하여야 한다. 제4장 제3절의 클러스터 평가 결과에서처럼, 동종 또는 이종 등 관련 산업과의 거래, 경쟁, 협력 등 다양한 연관관계를 통하여 집적화가 형성되는 것이다. 중구 중앙동의 경우 19개 업종이 클러스터를 형성하고 있는데, 이들 업종은 해상운송을 기준으로 이와 관련된 서비스 업종으로 구성되어 있다. 이러한 클러스터 구성 업종의 특성으로 중구지역은 해상업무 또는 무역관련 사무기능으로 집적화되어 있다. 반면, 영도구 남항동의 경우, 선박제조업, 선박부품제조 등 제조업이 클러스터를 주로 이루고 있으며, 동 지역에는 이와 연관이 있는 선박수리업, 선박부품수리업, 선용품공급업 등이 집적화를 이루고 있다.

둘째, 클러스터를 시도하는 산업 및 업종에 대한 산업주기 및 환경의 검토를 들 수 있다. 산업은 시대별로 진입, 성장, 발전, 쇠퇴 등 다양한 주기적 특성을 나타내기 때문에 클러스터 대상이 되는 업종에 대한 산업주기와 환경을 반드시 검토하여야 한다. 본 연구에서 제시한 업체의 창립시기별 입지분포 분석은 이러한 내용을 자명하게 반영하고 있다. 육상운송업의 경우, 1980년대 중기1동에서 44개 업체로 시작하여 1990년대 178개
로 집적화되다가 2000년대에 들어서면서 전 지역으로 확산되었다. 만약 이러한 육상운송업의 입지에 대한 시대별 산업주기 특성을 검토하지 않고 주례1동을 본 업종의 클러스터 지역으로 선정, 정책적인 투자를 추진하였을 경우, 그 사업이 실패하는 것은 불 보듯 뻔할 것이다.

마지막으로 클러스터화를 위한 업종 및 지역선정 시 높은 투자 및 파급 효과가 예상되는 대상을 지정, 정책 수립과 투자를 해야 할 것이다. 어느 사업이나 마찬가지겠지만 특히, 인위적인 클러스터의 경우 대규모 부지 확보, 기업 및 주거환경 조성 등에 있어서 대단위의 재원이 투자되므로, 보다 면밀하고 정확한 사업성 분석을 통해 그 대상과 지역을 선정, 추진하여야 할 것이다.

2. 연구의 한계 및 추후과제

특정 산업의 클러스터 현황 및 특성을 파악하기 위해서는 산업간 경제 구조 및 연관관계를 통한 산업연관분석의 수행이 선행되어야 하나, 항만물류산업에 대한 연구는 개념 및 업종분류가 명확히 규정되지 않아 그 기준을 연구자와 연기시기에 따라 임의적으로 규정하고 있다. 이러한 기준 및 분류의 미흡으로 본 연구에서도 개념 및 분류체계의 분석목적에 합당 하도록 전문가의 판단으로 임의 규정하였다.

업종별 공간적 특성과 클러스터 패턴의 파악에 있어서 경제적인 기준에 의한 산업연관분석을 통한 다양한 통계분석방법을 수행하여야 하나, 산업별로 상대적인 지역별 종사자수 분포에 의한 입지계수 분석을 수행하여 항만물류산업의 클러스터 패턴을 정확히 제시하지 못한 한계가 있다. 또한 클러스터의 특성 분석에 있어서는 해당 지역내 업종간 거래관계에 대한 명확한 해석을 하지 않은 상태에서 분석을 수행, 각 요인별 단편적인 특성을 파악하는 한계가 있다.

향후, 항만물류산업의 클러스터를 연구에 있어서는 분석대상이 되는 업종의 명확한 개념과 분류체계, 업체간 연관관계의 면밀한 분석을 통하여 경제적인 거래구조와 효과를 제시하여야 할 것이다.
참고문헌

<국내문헌>
10) 박삼옥, “지역산업의 경쟁력 강화를 위한 지역혁신체계의 구축전략”, 『지식기반경제시대의 지역발전을 위한 기술혁신 전략』 실��평지어, 과학기술정책연구원, 2002
14) 박용구 · 강선범, 「벤처기업 육성을 위한 입지지원방안」, 삼성경제연구소, pp.44~46, 1999.
15) 부산광역시, 부산광역시 10대전략산업육성 마스터플랜, 2005
18) 부산광역시, 부산지역 해운·항만업체총조사보고서, 2000.
20) 대한국토·도시계획학회 편집, 「지역경제론」, 백성각, pp.75~76, 2000.
22) 이철영, 항만물류시스템, 1998.
25) 최근희, 1995, "첨단산업 육성과 강릉테크노비치(Techno-Beach) 개발방안 연구", 한국 지역개발학회지, 제7권 제1호, p.171.
26) 한표환, 첨단기술산업의 지방유치와 활성화, 한국지방행정연구원, 1996.
28) 박양호, "지방도시 경제의 활성화: 기술혁신과 도시경제", 『도시문제』, Vol.23. No.6, pp.54~66, 1988
29) 해운산업연구원, 항만이 지역경제에 미치는 영향, 1994.

<국외문헌>
20) Feser, E. J., "Introduction to regional industry cluster analysis, Department of City & Regional Planning", University of North Carolina at Chapel Hill, 2001.
47) __________, "Industrial Districts and Inter-firm Cooperation in Italy, International Institute for Labor Studies (Genova), 1990.
49) S.Rey, "Identifying Regional Industrial Clusters in California, Department of Geography", Vol. 1~6, SanDiego State University, 2000.
53) OECD, "Upgrading knowledge and diffusing technology in a regional context", DT/TDPC, 1999.
54) 中西睦, 港湾流通経済の分析, 成文堂, 1968.