Introducing A Spatial-temporal Activity-Based Approach for Estimating Travel Demand at KTX Stations

ABSTRACT

The KTX station is one of special generators that produce a lot of trips caused by special land use such as university, airport, and super shopping mall. Special generators need special attention in developing travel demand models since the standard trip generation and distribution model in the conventional four-step approach do not provide reliable estimates of their travel patterns. New modeling approach, activity-based model, considering travel behavior of person, seem to be more appropriate for those special generators. Thus, this study introduces a spatial-temporal activity-based approach and how activity-based approach can be applied to estimation of travel demand at KTX stations.

국문요약

고속철도 정차역은 시설현황, 정차역의 위치, 주변 토지이용 등 역세권 주변의 개발 정도에 따라 정차역에서 유발 및 유입되는 통행량에 큰 차이를 보이게 되며, 역과 역세권이 잘 발달된 정차역은 유동인구가 상당히 많음에 따라 특별구역(시설물)으로 정의되어질 수 있다. 이러한 특별구역은 많은 통행량을 발생시키는 토지이용 구역으로서 대학교, 공항, 대형쇼핑몰 등이 해당되어 왔으며 고속철도의 이용자가 증가함에 따라 정차역이 지역 내 통행수요로 미치는 영향을 고려하였을 때 특별구역으로 정의 될 필요가 있다. 지역내 교통처리 계획 및 연계교통계획 수립을 위해 특별구역에 대한 통행수요추정은 예전부터 상당한 관심이 요구되어 왔다. 그러나 전통적인 4단계 모형의 통행발생 및 분포 모형으로는 이러한 특별구역의 통행수요를 예측하는데 한계가 있으므로 개인별 통행행태를 고려할 수 있는 새로운 분석방법인 활동기반모형(Activity-Based Travel Demand Model)의 적용이 필요하다. 이에 본 연구에서는 고속철도 정차역의 교통수요추정을 위해 활동기반 모형의 적용방안에 대하여 소개하며 향후, 적용가능성에 대하여 제시하도록 한다.
1. 서론

2004년 고속철도의 개통에 따라 우리나라의 교통체계는 철도 중심으로 개편될 수 있는 발판을 마련하였다. 철도의 고속화가 지역 간 통행수요를 증가시킬 뿐만 아니라 타 수단(항공, 버스)을 이용하던 이용자들까지 고속철도를 이용하는 수단이 추가되어 오고 있다. 고속철도 이용자의 증가는 고속철도 정차역 및 역세권 주변의 업무상권지역의 개발을 가져오면서 고속철도 정차역이 거대한 교통 요충지의 역할을 담당하고 있는 것이 현실이다. 이러한 고속철도 정차역은 유동인구가 상당히 많음에 따라 교통측면에서 특별구역(시설물)으로 정의되어질 수 있으며, 이러한 특별구역은 많은 통행량을 발생시키는 도시지역의 중심 지역으로서 대학교, 문화, 대형소핑몰 등이 해당된다. 국내외의 몇몇 고속철도 정차역은 타 교통수단과의 연계 및 업무상권의 개발로 인해 다양한 동군인구의 유입과 이들이 발생시키는 통행은 정차역 내부와 외부에 걸쳐 광범위하게 영향을 미치고 있으므로 특별구역의 성격을 가지고 있다. 이러한 특별구역은 지역 내 교통여건에 상당한 영향을 미치고 있으며, 따라서 지역 내 통행수요에 미치는 영향 및 연계교통계획을 위해 통행수요추정에 상당한 관심이 필요하다. 그러나 전통적인 4단계 모형의 통행발생 및 분포모형으로는 다양한 활동이 일어나는 특별구역의 통행수요를 예측하는데 한계가 있으므로 개인별 통행행태를 고려할 수 있는 새로운 분석방법인 활동기반교통수요모형(Activity-based Travel Demand Model, 이하 활동기반모형)의 적용이 필요할 것으로 판단된다.

본 연구에서는 고속철도 정차역의 교통수요추정을 위해 활동기반 모형의 적용방안에 대하여 소개하며, 향후, 적용가능성에 대하여 제시하도록 한다.

2. 활동기반모형(Activity-based Model)

2.1 활동기반 모형의 개요


그림 1. 사-공간에서의 일일 활동패턴 예(자료: Papageorgiou, 1991)
그림에서 보면 한 개인이 아침 8시에 집에서 직장으로 출근하고, 낮 12시에 음식에 들렸다가 다시 직장으로 돌아와 오후 6시까지 일하였으며, 퇴근 시에 우체국에 들렸다가 집에 도착하였다. 그림 2는 개인의 활동을 보다 단순화하여 3차원 그림으로 표현한 것이다. 이러한 활동에 의해 발생된 통행은 업무활동을 위한 승·퇴근 통행과 개인 활동에 의한 음식 및 우체국으로의 통행의 특성을 정의할 수 있으며, 이러한 인간의 활동은 특정한 제약(constraints)에 의해 시간과 공간적으로 영향을 받게 되는데, Haagerstrand은 3가지 활동 제약에 대하여 다음과 같이 정의하였다.

- 성능제약(capability constraints)
- 결합제약(coupling constraints)
- 권한제약(authority constraints)

성능제약(capability constraints)은 잠자기(sleeping), 식사(eating)와 같은 인간의 생물학적 제약을 의미한다. 즉, 인간의 일일 활동 중에 이러한 활동을 위한 시간은 반드시 포함되어야 하기 때문이다. 다음으로 결합제약(coupling constraints)은 같은 시간과 장소에 존재하는 사람들의 활동에 대한 제약을 의미하는 것으로 업무관련 회의(meeting) 활동이 이에 해당되며, 이는 회의에 참석 사람들이 같은 시간과 공간에 존재하며 다른 활동을 할 수 없는 경우에 해당된다. 권한제약(authority constraints)은 다양한 종류의 규제를 의미하는데 가계의 영업시간, 병원의 진료시간 등이 이에 해당하는데 영업시간 내에서 만 이러한 시설과 관련된 활동들이 이루어 질 수 있기 때문이다. 제시된 3가지 활동 제약들은 종합적으로 검토해야만 시·공간 인간 활동의 내용을 정확히 추정이 가능할 것으로 판단된다. 그림 3은 이러한 시·공간 활동 개념에 성능제약과 권한제약의 내용을 개념적으로 추가한 것이다.

![그림2. 시·공간에서의 일일 활동 패턴](image1)

![그림3. 시·공간에서의 활동 제약의 영향](image2)

2.2 활동기반 모형 사례

기존의 전통적인 교통수요추정을 대체하기 위한 활동기반모형의 개발은 다양하게 이루어지고 있으나 현실적으로 실제 적용차례는 많지 않으며 대부분은 아직까지 연구단계에 머물고 있는 실정이다. 다음에 제시한 4가지 모형은 대표적인 활동기반 모형으로서 모형의 개발목적이 서로 다르고 적용된 방법론에 차이가 있다.

- Random-utility-based models [2, 16] (Portland model by Bowman and Ben-Akiva, 2000),
- Rule-based approaches [5] (e.g. ALBATROSS by Arentze and Timmermans, 2000), and
- Activity presence-based approach [18, 23] (CentreSIM).

Bowman and Ben-Akiva(2000)는 일 단위 개인 활동 스케줄 모형을 개발하여 미국 오레곤주 폭통랜드
드에 적용하였는데 전통적인 교통수요 모형과 비슷하나 동행(trip)기반 아닌 여행(tour) 출발점과 도착지점을 하나의 여행으로 정의)기반으로 한 모형이다. 여행(tour)에 속한 각 활동들은 시·공간적 으로 서로 연결되어 있으며 여행은 다시 주요여행(primary tours), 부수적 여행(secondary tours) 등으로 구분하여 각 여행별 목적지, 교통수단, 시간선택 등이 네트워크 로짓모형으로 구축되었다. 인간의 각 활동들과 수반된 여행과의 연결되는 메카니즘을 잘 설명하고 있지만 여행과 관련된 모든 선택 (114개)을 로짓모형으로 구현함으로서 설명적으로 사용함으로써 모형의 정확도 및 검증에 상당한 시간이 소요되는 문제점이 있다.


Arentze and Timmermans(2000)은 ALBATROSS(A Learning Based Transportation Oriented Simulation System)을 개발하였는데 개인의 효용극대화 이론을 기반으로 하는 모형과 달리 순차적인 활동이 아닌 개인의 활동의 중요도를 기반으로 한 모형이다. 출근시간제, 소형물의 경제시간 연장 등의 외부환경에 개인의 활동의 변화가 어떻게 일어나는지에 대해 체계적 분석에 목적을 두었다. 개인의 활동에 대한 다년간의 건설 방대한 자료의 구축이 형태분석에 상당히 중요하다고 자료구축에 많은 시간과 비용이 필요하며, 탈 지역에서 활용하기가 어렵다는 단점이 있다.

CentreSim(2001)은 시·공간 활동기반 모형으로서 처음으로 기존 4단계 교통수요분석기법 내에서 적용 가능하도록 개발되었고 개별 건물이나 교통존(TAZ)단위로 시·공간 활동인구 추정을 기반으로 한 활동실제기반(Activity presence-based approach) 모형이다. 즉, 탈 활동기반 모형과 달리 먼저 활동인구를 공간적으로 배치하고 동시에 일관된 활동들을 배정하는 특징이 있으며 시간대별 공간 활동인구의 차이가 동행수요에 영향을 미친다. 지리정보를 기반으로하여 시각적으로 이해가 편하고 기존의 가구 동행 자유를 활용할 수 있는 장점이 있으며 기존 4단계 수요모형의 단점을 보완하여 동행량 추정의 정확성을 개선하는 데에 효과가 있다.

본 연구에서는 활동기반 모형의 적용이 용이한 활동실제기반(Activity presence-based approach) 방법의 적용을 검토하도록 한다.

3. KTX 경차역의 활동기반모형의 적용방안

활동기반 모형의 적용을 위해서는 이용자들의 활동에 대한 조사가 필수적이다. 하루 중 KTX 경차역 이용하는 통행자의 활동을 파악하기 위해서는 유동인구의 구성에 파악하여 활동 및 동행행태에 대하여 조사를 수행하여야 한다. 경차역을 이용하는 유동인구의 특성은 크게 1)상주인구(근무자)와 2)여행자 두 그룹으로 구분할 수 있는데 상주인구의 경우 업무활동이 주요 활동이며 여행자의 경우 출장, 관광, 레저, 마중·배송 등 다양한 활동이 해당될 수 있다. 상주자의 경우 많은 업무활동이 주를 이루며, 여행자 통행은 최종목적지로 가기위한 중간 도착통행(arrived trip)이므로 출발지와 최종목적지에 대한 조사를 통해서 공간적으로 어떻게 분포하는지에 대한 파악이 필요하다. 또한 이러한 상주인구 및 여행자의 개인별 특성 및 동행과 관련된 하루 종 활동 내용에 대하여 조사가 필요하다. 그림4는 교통수요 추정을 위한 활동기반모형의 적용방안에 대한 내용을 나타내고 있다. 각각의 세부 내용은 단계적으로 설명하도록 한다.
3.1 경차 이용인구 및 활동(activity)의 정의

KTX경차역을 이용하는 활동인구의 구성에 대한 분석은 개별 인구에 대한 수요추정에 어려움이 있으므로 활동인구의 특성에 따라 그룹화 하는 것이 필요하다. 앞에서 언급한 바와 같이 조사를 통해 활동인구의 구성원을 크게 근무자와 여행자 두 그룹으로 구분할 수 있는데 경차역의 토지이용에 따라 보다 세부적으로 분류가 가능할 것으로 판단된다. 예를 들어 여행자 그룹에서 분석대상 지역-경차역을 중심으로 한 역세권 또는 도시자리-내부에 주거하면서 경차역을 이용하는 여행자와 분석대상 지역 외부에서 유인된 여행자의 두 그룹으로 구분하는 것이 필요하다. 기준년도 활동기반 모형을 구축하기 위해서는 기준년도 대상지역의 인구통계자료를 이용하여 분석대상지역의 상주인구와 여객 및 교통량 자료를 통한 외부유입인구의 수가 결정되어야 한다. 장래 목표 연도 교통수요 추정은 장래 토지이용과 인구변화에 의한 활동인구수의 추정과 다음에 소개할 활동기반 모형의 적용에 의해 결과로서 나타나게 된다.

활동인구의 특성별 구분이 완료되면 이들의 하루 활동에 대한 특성을 분석하여야 한다. 개인의 하루 중 발생한 다양한 활동들은 활동의 특성에 따라 몇 개의 대표 활동으로 다음과 같이 그룹화 할 수 있다. 이러한 구분은 분석의 목적이나 활용방안에 따라 다양하게 나누어질 수 있으며 특히 동행행태와 관련된 연구에서는 보다 다양한 구분이 가능하다. 표1은 개인의 활동에 대한 일반적인 구분을 나타낸다.

- 가정활동(Home/Maintenance)
- 업무-학교활동(Work/School)
- 소핑활동(Shopping)
- 여가활동(Recreation)
- 기타활동(Other)
가정활동은 집에서 일어날 수 있는 여러 가지 활동을 포함하는데 예를 들어 청소, TV시청 등이 될 수 있다. 업무 및 학교활동은 업무 및 관련된 회의활동을 정의하며 학교는 수업활동 등을 예로 들 수 있다. 소평은 돌보는 구체하는 활동이며, 여가활동은 운동, 영화관람, 취미생활 등이 포함될 수 있다. 이런 범주에 포함되지 않은 여러 활동들은 기타활동에 포함될 수 있으며 열차를 기다리는 여행자는 '정차역 활동'을 추가하여 정의할 수 있을 것이다.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Class</th>
<th>Activities</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(1) Home/Maintenance</td>
<td>Cleaning/maintenance at home</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Meal preparation</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Meals at home</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Shower/dress</td>
</tr>
<tr>
<td>(2) Work/School</td>
<td>Work</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>School (Student only)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Volunteer work</td>
</tr>
<tr>
<td>(3) Shopping</td>
<td>Department store</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Grocery/drug store</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Convenience store</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Video rental store</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Personal service (hair, nail, etc)</td>
</tr>
<tr>
<td>(4) Recreation</td>
<td>Fitness center</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Exercise</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Movies in theaters</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sports</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Watching videos</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Walking dog</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Meal outside</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Relaxation/rest</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Hobbies at somewhere</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Bars</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Party</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jogging, biking, etc</td>
</tr>
<tr>
<td>(5) Other/Service</td>
<td>Seeing a doctor</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pick-up/drop-off kids</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Banking/ATM</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Shipping</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Errand</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Visiting</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Religious events</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3.2 활동인구의 활동스케줄(activity schedule) 구축

활동스케줄은 하루 중에 일어나는 모든 활동들의 시간적인 순서집합인데 구성요소는 다음과 같다.

- 활동 반도(Activity frequency)
- 활동 지속시간 및 시간 분배(activity duration and time allocation)
- 공간 분배(spatial or space allocation)
- 출발시간 결정(departure time decision)
- 정지 및 통행 사슬 특성(stop and trip chain characteristics)
정차역에서의 활동지속 시간은 활동의 종류에 따라 다양할 수 있으나 분석의 목적에 따라 활동시간의 분배를 분단위 또는 시간단위로 조정이 가능하다. 정차역에서의 활동의 종류와 지속시간, 정차역에서 다음 활동을 위한 출발시간, 통행시간의 특성 등은 정차역 이용자의 활동기반 조사를 통해서 얻어질 수 있다. 활동스케줄을 구성하는 각각의 항목들은 개별적으로 모형화 할 수 있으며 이러한 개별 구성 요소를 결합하여 일일 활동프로파일(activity profile)을 그릴 수 있다. 그림 5는 활동프로파일의 예로서 활동인구의 24시간 활동 프로파일을 그림으로 표현한 것이다.

![그림5. 24시간 활동 프로파일 예](image)

3.2 공간 활동용량(Spatial activity capacity) 설정
각각의 통행자를 공간적으로 분포시키기 위해 정차장의 토지이용별, 즉 건물용도 또는 사업자등록, 고용자수 등의 정보를 이용하여 각각의 활동에 대한 용량을 정의한다. 각각의 토지이용에 대한 공간용량을 통해 분석대상 공간 내에서의 활동용량을 먼저 구하여 추후 각 통행자들에 활동조사 자료를 이용하여 활동별 목적지 정보와 활동량자료를 결합한 후 활동 목적지 선택모형(Destination choice model)을 구축하여 통행자의 선호도를 고려한 상대적인 활동용량(relative activity capacity)을 구할 수 있다. 상대적인 활동용량은 공간적으로 활동인구를 유인(attractiveness)하는 역할을 하므로 활동유발의 메카나즘을 설명할 수 있다. 식(1)은 각 활동별 통행자(i)의 목적지 선택을 위한 효용함수를 나타낸다.

\[
U_{id} = \alpha_d + \beta_{dp}P_i + \beta_{dt}T_i + \beta_{dt}A_i + \varepsilon_{id}
\]  

where

- \( U_{id} \) : Utility of facility type \( d \) for person \( i \),
- \( \alpha_d \) : Estimable alternative specific constants,
- \( \beta_{dp} \) : Estimable coefficients,
- \( \beta_{dt} \) : Estimable coefficients,
- \( \varepsilon_{id} \) : Type I extreme value (Gumbel) distributed random error terms,
- \( P_i, T_i, A_i \) : Vectors of personal, and trip information for student \( i \), respectively.
통행자의 목적지 선택에 있어 통행자의 활동에 대한 효용극대화로 가정을 하면 목적지 선택을 위한 확률은 다항로짓모델(Mutinomial Logit Model)에 추정된 과라데타와 식(2)에 의해 결정된다.

\[
P_{id} = \frac{e^{U_i}}{\sum_{d \in D_i} e^{U_{id}}}
\]

(2)

where,
- \(P_{id}\) : Probability of person \(i\) choosing facility type \(d\)
- \(U_{id}\) : Utility of facility type \(d\) for person \(i\)
- \(D_i\) : Choice set of all available alternative facility type for person \(i\)

활동 목적지 선택모형은 각 활동별 목적지 또는 시설별 해당 활동을 위해 이용자들이 선택할 확률을 계시하므로 모형에 이용된 자료와 상호 비교함으로써 모형의 검증을 통행 모형의 설명력을 객관적으로 증명하고 이해하는데 도움이 된다.

3.3 활동자의 시·공간적 배분 \(Z_{t,j,g}(t)\)

앞에서 정의한 정차역을 이용하는 활동인구 그룹별 인구수가 결정이 되고 활동의 시각적 스케줄과 공간적 목적지 선택이 결정이 되면 수식(3)과 같이 시간대 및 공간별로 활동인구의 분배가 가능하다.
즉, 시·공간별 활동인구의 추정이 가능하게 된다.

\[
Z_{t,j,g}(t) = P_{jg}(t) \cdot N_g \cdot RC_{ij}
\]

(3)

Where:
- \(Z_{t,j,g}(t)\): Total number of persons in traveler group \(g\), engaged in activity type \(j\) at time \(t\) presented at station \(i\)
- \(P_{jg}(t)\): Probability of participation in the given activity \(j\) at time \(t\)
- \(N_g\): Number of persons in traveler group \(g\)
- \(RC_{ij}\): Relative activity capacity of station \(i\) for activity \(j\)

3.4 통행행생량 추정

통행량 추정은 활동자료를 이용하여 시간별 목적지별 이용자들 중에서 실제로 동행할 확률 (conditional travel probabilities) 모형을 구축한 후 이를 시공간적으로 배분된 활동인구에 적용하여 추정한다. 식(4)는 주어진 시간 \(t\)과 특정 활동 \(j\)을 하는 활동인구그룹 \(g\)에 속한 사람들이 동행을 할 확률을 나타낸다.

\[
P(Y = k | j, g, t)
\]

(4)

Where,
- \(k\): Trips
- \(j\): Activity type
- \(g\): population group
- \(t\): Time frame (1-24hr)
활동인구의 동행률들은 다항로짓모델(Mutinomial Logit Model)에 의해 추정되며 추정된 통행은 개인의 효용을 최대한 만족시키는 것이라 가정한다. 추정된 동행률은 시간대별, 활동별, 활동구역별 추정된 활동인구에 적용되어 시간대별 동행량이 결과적으로 산출된다. 식(5)의 해석은 정차역(i)에서 활동인구고(\(g\))에 속하고, 활동(j)을 하던 활동인구가 시간(\(t\))에 발생된 동행량을 의미한다.

\[
Z_{i,j,g}(t) \times P(Y = k | j, g, t)
\]

(5)

다음으로 식(5)을 활용하여 동행량을 통행발생과 도착으로 구분하여 추정할 필요가 있다. 이는 최종 단계에서 도착량 \(O\)를 도출하여야 하기 때문이다. 본 연구에서는 정차역에서 발생하는 통행발생과 도착량의 추정에 대해서 언급하도록 한다. 통행발생과 도착량의 추정은 식(6)과 식(7)에서 보는 것과 같다. 통행발생은 식(6)과 같이 정차역(\(i\))에서 활동인구고(\(g\))에 속하고, 활동(\(j\))을 하던 활동인구가 시간(\(t\))에 발생된 동행량으로 정의한다. 도착동행은 발생통행량과 같으나 시간(\(t-1\))에 이루어진 동행으로 정의한다. 도착동행의 특성상 발생된 동행에 대한 도착의 개념이므로 시간(\(t-1\))에 발생된 동행으로 가정한다. 이는 연쇄활동(activity chain)의 개념으로 설명되는데 현재의 활동은 이전활동으로부터 연결되어 있고 다음활동의 이전활동으로 정의되기 때문이다. 시간(\(t\))는 분석의 기준에 따라 분단위(minute) 또는 시간단위(hour)로 필요에 의해서 정의될 수 있다.

\[
P_{i,g}(t) = \left( \sum_j Z_{i,j,g}(t) \right) \times \left( P\text{trip} | j, g, t \right)
\]

(6)

\[
A_{i,g}(t) = \left( \sum_j Z_{i,j,g}(t) \right) \times \left( P\text{trip} | j, g, t-1 \right)
\]

(7)

Where:

\(P_{i,g}(t)\): Trip productions of traveler group \(g\) at time \(t\) at station \(i\)

\(A_{i,g}(t)\): Trip attractions of traveler group \(g\) at time \(t\) at station \(i\)

본 연구의 방법론에 따라 정차역에서의 동행량은 하루(24hour)중 특정시간대에 대한 동행량의 추정이 가능하게 되며 정차역에서 현장조사로 통한 동행량과 직접적인 비교가 가능하다. 즉, 정차역의 유출입 인구를 직접 조사하여 추정된 모형의 적합도를 평가할 수 있는 장점이 있으며 분석시간의 정의에 따라 미시적접근(microscopic approach)과 거시적접근(macroscopic approach) 방법 모두에 적용될 수 있다. 미시적 접근법은 정차역 주변의 교통수요측정 및 교통처리분석을 위한 교통운영분석에 유용한 자료로서 사용될 수 있으며, 거시적접근 방법으로는 지역간 통행수요예측에 활용될 수 있는 장점이 있다.

4. 결론

본 연구는 KTX 정차역을 포함하여 철도 역사 및 역세권 개발에 따라 대단위 교통수요를 발생시키는 특별구역에 대한 교통 수요를 예측하는데 그 목적이 있다. 기존 교통수요방법은 다양한 활동인구의 유입을 예상되는 이러한 특별구역, 즉 정차역에 대한 교통수요 추정이 어려운 한계를 가지고 있다. 기존의 교통수요모형은 TAZ단위의 집합화된 자료를 이용하여 수요를 추정하기 때문에 개개인의 통행행태를 반영하지 못하는 문제점을 가지고 있다. 따라서 본 연구에서는 기존 교통수요모형의 단점을 보완할 수 있는 활동기반 교통수요모형의 소개와 적용방법에 대하여 고찰하였다. 활동기반모형은 거시적 교통수요모델이 붙어나나 미시적 분석을 가능하게 하므로 철도 정차역의 완성교통계획과 교통처리대책에 유용하게 이용될 수 있을 것으로 기대된다.
본 연구에서 제시된 방법론을 현실적으로 적용하기 위해서 정차역을 이용하는 활동인구의 특성과 대학 조사가 필요하며 이용형 인구 개인의 활동에 대한 활동 및 통행행태에 대한 조사가 필수적이다. 또한 공간적으로는 정차역이 속해있는 도시 동에 대한 지역인구의 활동에 대한 조사와 타 도시에서 유입되는 통행에 대한 조사도 필요하다. 활동기반 모형은 분석구역내에 있는 도지이용현황 및 사회-경제 지표 관련 자료들의 이용되므로 이러한 자료들이 외국의 경우처럼 GIS(Geographic Information System)의 형태로 획득될 경우 공간적인 분석이 용이할 것으로 판단된다. 본 연구는 연구 자료의 제한으로 인해 활동기반모형의 교통수요추정 방법에 대하여 기술적으로 소개하였다. 향후 연구는 본 연구에서 소개된 활동기반 교통수요모형을 실제 적용하여 활동기반모형이라는 새로운 분석방법의 우수성을 통해서 증명하는 것이 필요하다.

참고문헌