미세먼지가
변화시키는 도시,
슈투트가르트

신뢰워 프로젝트 도시계획가

미세먼지의 수도, 슈투트가르트

베르세네스 벤츠 그리고 포르세로 상징되는 자동차의 도시 슈투트가르트(Stuttgart)는 미세먼지가 주요 환경 이슈로 자리 잡은 이래로 ‘독일의 미세먼지 수도’로 불리고 있다. 슈투트가르트시의 미세먼지와 대기오염이 심각한 데에는 몇 가지 이유가 있다. 우선 슈투트가르트는 유명 자동차 브랜드의 본사가 자리하고 있는 도시이면서, 인구당 차량 수가 0.56으로 독일에서 제일 높은 도시로 알려져 있다.* 그만큼 차량으로 인한 미세먼지 등의 대기오염원 생성이 활발할 수밖에 없다. 뿐만 아니라, 계곡부터 분지 사이에 자리 잡은 도시의 지형적 특징 그리고 폭파와 강수량이 적은 기후적 특징으로 인해 도시 내에서 생산된 오염물질이 쉽게 외부로 퍼져나가기 못하는 것이 대기오염의 주요 원인으로 지목되었다.

슈투트가르트의 지형적·기후적 특징으로 인한 열악한 도시환경에 대한 언급은 역사적으로 반복되어 왔다. 1698년 슈투트가르트시의 공작이 외부 산업인구를 끌어들여 도시를 성장시키려던 계획에 관한 담당자의 소견서에는 "슈투트가르트는 물류 수송에 적합하지 않은 계곡에 위치해 있고, 물질 또한 베타 통한 수송에 부적합하다"라며 산업과 인구 증가를 통한 도시 개발에 우려를 표하였다. 또한 "인구를 늘리는 것은 전염병을 더욱 심하고 반반하게 할 것이고, 새로 지어진 건물은 신선한 공기의 유입을 더 방해할 것이다"라고 조언하고 있다.**

300여 년 전에도 이미 신선한 공기가 쉽게 유입되지 않는 지형 조건과 도시 환경에 대해 인식하고 있었던 것이다. 이후 19세기 산업화 시대뿐만 아니라

---

* 2015년 기준으로, 그 다음으로 펜던트와 헤센도르프가 0.48, 프랑크푸르트가 0.44 등이다. (통계기관 스탯이스티라(Statista), 2015년 독일 대도시의 인구별 차량 수, https://goo.gl/MCQmSc).

** 슈투트가르트 환경보전부 도시기후과, 슈투트가르트의 도시 기후 300년, https://goo.gl/VQs9An
나라, 20세기 중반 주요 관측소가 설치된 이후 슈투트가르트시의 대기 질은 도시화, 도시 산업의 성장 그리고 인구 및 차량의 증가로 계속 악화되었고, 환경보호와 대기 질은 사회 내 주요 이슈로 자리 잡게 되었다.

그렇기에 슈투트가르트시는 오랜 세월 미세먼지 등 대기오염 문제에 대한 수많은 대응책을 강구해 왔다. 1993년 있었던 국제정권박람회를 통해 녹색 U(Grünes U)라는 이름으로 슈투트가르트 도심 내외를 휴양하는 공원을 조성하고, 총 8km 구간의 녹지를 연결하여 더욱 신선하고 시원한 공기를 순환시키도록 하였다. 대기오염과 도시열섬 현상을 해결하기 위한 방안으로 신선한 공기질(Frischluftschneise)을 도시계획상에서 기본적인 요소로 고려해 왔고, 슈투트가르트21과 같은 대규모 도심 개발 사업은 사전의 마스터 플랜(1997)에서 도시기후에 관련된 추가 연구로 바람직 등의 도시기후에 대한 영향을 사전 검토하기도 하였다. 최근에는 녹색 인프라(Grüne Infrastruktur)라는 이름으로 각종 도시 녹화사업을 위해 투자하고 있다.

그런 노력 덕분에 슈투트가르트시의 이산화황이나 먼지 침전 같은, 교통과 연관 없는 오염원으로 인한 대기오염은 충분히 감소되었다. 하지만 산화정소*, 미세먼지(PM10), 오존 등과 같이 교통과 관련된 오염원으로 인한 대기오염은 여전히 남아 있는 곳이나 오히려 더 심각해졌고, 지난 10여 년간은 이에 대한 다양한 대책을 시도하고 있는 중이다.**

현재 슈투트가르트시의 미세먼지 대책
대기오염정화계획

2005년 슈투트가르트시 의회는 대기오염정화계획(Luftreinhalteplan)을 통과시킨다. 총 30개의 대책이 포함되어 있었던 이 계획은 도시 내 구역별 대기질 개선에는 효과를 거두었으나, 도시 전역에서 대기오염 수준을 기준치 이하로 환화시키는 것에는 실패하였다. 이에 시 의회는 2010년 추가적인 조치를 포함한 대기오염정화계획 1차 개선안 그리고 2014년 2차 개선안을 도입해 가며, 미세먼지 경보 기준치 이하의 수준을 만들기 위해 노력하고 있는 상황이다. 2차 개선안까지 반영된 제도 운영되어 온 대기오염정화 대책은 슈투트가르트시 환경보전부 도시기후과 홈페이지를 통해 대기오염정화 대책표를 작성하여 대책별 운영 기간 그리고 담당기관 등을 표기한 새로운 지속적으로 업데이트되고 있다.

* 현재 산화정소 배출 현황의 60%는 차량 운행으로 인한 것이고, 그중 대부분이 대형 차량에서 발생하는 것으로 분석됨.
** 슈투트가르트시 환경부, 슈투트가르트시의 대기. https://goo.gl/CbCsgK

슈투트가르트시 대기오염정화 대책표

<table>
<thead>
<tr>
<th>교통 운행 관련</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>M1 화물차량 운행 금지</td>
</tr>
<tr>
<td>M2 오염원 그룹에 따른 차량 운행 금지</td>
</tr>
<tr>
<td>M3 미세먼지 흡착시키는 재질(CMA) 사용(중단)</td>
</tr>
<tr>
<td>M4 국도 내 화물차량 통행료 부과 구역 확장</td>
</tr>
<tr>
<td>M5 환경교통카드(병hil 오전 9시 이후 사용 가능, 일반 대중교통카드에 비해 저렴) 도입</td>
</tr>
<tr>
<td>M6 도시철도, 지하철 등 대중교통 노선 확충 및 개선</td>
</tr>
<tr>
<td>M7 주간 시간제 차량 연장 운행</td>
</tr>
<tr>
<td>M8 주요 통행 시간 대지하철 증강 운행</td>
</tr>
<tr>
<td>M9 대기오염 정화를 고려한 교통개발 콘셉트</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>기업 및 공공기관 관련</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>M9 기업과 공공기관을 위한 모빌리티 콘셉트</td>
</tr>
<tr>
<td>M10 친환경 버스 교체</td>
</tr>
<tr>
<td>M11 (대중교통) 하청업체에 대한 (처리)환경기준 설정</td>
</tr>
<tr>
<td>M12 버스 교체에 관한 연구 프로그램</td>
</tr>
<tr>
<td>M13 지역(슈투트가르트 인근 지역) 공공 카세어링(Forhpark)의 차량 교체</td>
</tr>
<tr>
<td>M14 시 공공 카세어링(Forhpark)의 차량 교체</td>
</tr>
<tr>
<td>M15 공원, 공동묘지 등에서 사용하기 개방지 등에 인지판 설치 사용</td>
</tr>
</tbody>
</table>
여 이산화질소 기준을 지키는 것을 의미하며, 디젤 차량의 전면 운행 금지를 요구하는 내용이었다. 독일 연방행정법관은 환경도움협회가 소송을 걸었던 슈투트가르트시와 뒤셀도르프시에 대해 디젤 차량 운행을 중단해야 한다는 최종 판결을 내렸고, 이에 슈투트가르트시는 2019년 1월 1일부터 미리 신고한 대체적인 운행 허가 차량(2020년부터는 미리 5대 뒤셀 차량을 운행을 금지시킨다는 예정이다(Schwarz, 2018).

기후계획패스**

슈투트가르트시 도시계획 및 도시재생부에서는 기존에 운영 중이던 슈투트가르트 지속가능한 건설부지관리(NBS) 플랫폼 정보를 바탕으로 슈투트가르트 기후계획패스(KlippS)를 구축하였다. KlippS에서는 NBS 데이터 내의 부지 약 360곳 가운데 59곳을 선정하여 인간·생물기후적 가치, 인간·생물 기후적 대책 필요성을 평가하고, 다양한 시뮬레이션을 통한 도시기후(특히 열)에 대한 예측을 하고 있다. 이를 통해 계획상 지점의 근거는 물론, 독일 건설법에 요구하는 기후보호와 기후변화방지에 적합한 기후와 연관된 토지이용계획을 수립하는 기초를 마련하였다.

슈투트가르트시의 미세먼지 대책의 성과와 의의

슈투트가르트시의 미세먼지에 대한 이야기를 할 때 는 등장하는 장소가 암네카토어(Am Neckator) 구

* 2019년 12월 10일까지 대외적인 허가를 위한 1,311개의 서류가 접수되었고, 그중 243대의 차량에 대해 허가가 난 상황. 슈투트가르트시의 예측에 따르면 약 7만 2,000대가 운행 금지에 해당 된다고 한다.


슈투트가르트시 현황 소개에서 언급하였듯이 슈투트가르트시의 대기오염 문제의 주요 원인은 차량 교통과 도시 내부에서 발생하는 비교적 통제 가능한 주요원인이었다. 이에 시는 도시 교통 운행에 대한 통제·규제 및 최적화 등 오염원 발생을 사전에 최소화하는 대책, 교통이 유발하는 오염물질에 대한 정화 및 처리 등과 같은 사후 대책을 중점적으로 시행하며 효과적으로 대기오염 문제를 해결해 나가고 있다.

이런 시도 덕에 그동안 오랜 세월 버려지던 시민들의 의식과 도시의 물리환경이 조금씩 바뀌고 있다. 슈투트가르트시에서 뿐만 아니라 독일의 수많은 도시에서는 오랜 세월 유지되어온 차량 교통 중심의 생활 패턴과 인식에도 변화가 생기고 있다. 도심에는 더 많은 보행자 구역이 생겨났고, 도심을 관통하는 주요 도로는 기존 시속 50km 구간(Tempo 50)에서 시속 30km 구간(Tempo 30)으로 바뀌고 있다. 요컨대 같은 경우 도시 전역에 시속 30km 구간을 실험한 예정이다.

차량이 빠른 속도로 달릴 수 있도록 되도록 많은 차선을 확보하고 폭이 넓게 조성된 도심의 도로

체계는 도시계획적으로 구역 간 단절을 만들다는 등의 이유로 비판을 받아 왔음에도 이뤄진 변화는 적었다. 하지만 대기오염과 미세먼지가 시민들의 건강과 일상을 위협한 이후 사람들은 도심의 도로 폭을 줄이고, 차량 운행속도를 제한하는 것에 더 많은 반대하고 있다. 또 그동안 도시의 교통이 차량을 중심으로 이해되었던 반면, 이제는 다양한 이동수단을 종합한 모빌리티(Mobility)에 대해 고민한다. 주요 도시별로 공유자전거와 자전거 인프라를 확충하고 있는 것도 그러한 변화의 한 예이다. 대기오염이 사람들의 도시 공간에 대한 인식을 바꾸고 있는 것이다.

* 연간 35일 이상 미세먼지 수치가 24시간 기준 50 μg/m³ 넘어서는 안 되고, 이 회의 오염도 기준이 존재한다.

참고자료
