ABSTRACT

Many organizations implement knowledge management initiatives by developing knowledge management systems. This study aims at investigating knowledge sharing behaviors in a knowledge management system and identifying factors affecting such behaviors. To do this, we defined knowledge sharing behaviors in a knowledge management system as registration and view of knowledge at a system. Based on this definition, we established a research model by identifying seven factors affecting both behaviors as independent variables: Learning orientation, Pressure to share knowledge, Top management support, Reward for knowledge sharing, Level of experience in IT, System quality, and Knowledge quality.

The 14 hypotheses derived from a research model were tested by a correlation analysis and a multiple regression analysis with data from 165 respondents of the 21 organizations which implemented knowledge management initiatives. As results, both of knowledge registration and knowledge review were strongly affected by the learning-orientedness of an organization. Finally, we discussed results and limitations of this study.

Keywords: Knowledge sharing process, Knowledge management system, Learning-orientation

1. 서론

지식지식의 전략적 활용과 관리를 위한 지식경영

지식경영을 구현하기 위해서는 정보기술 이외에도 다양한 접근방법이 필요하다(Lank, 1997; Ruggles, 1998; Wiig, 1997b) 지식관리시스템은 조직의 지식경영 분위

지식경영에 있어서 가장 가시적인 효과를 얻을 수 있는 부분이며, 이를 활용하는 것은 지식관리 활동의

수행조건이 필요하다(Davenport & Prusak, 1998).

지식경영을 구현하기 위해서는 정보기술 이외에도 다양한 접근방법이 필요하다(Lank, 1997; Ruggles, 1998; Wiig, 1997b) 지식관리시스템은 조직의 지식경영 분위
기름 제시하고 있음으로써, 최고경영자의 지원이나 보상 이상으로 큰 영향을 미치는 것으로 파악되고 있으며(이정환, 2001), 대부분의 조직에서는 지식경영의 선도와 지식

관리시스템의 운영사례를 같은 개념으로 받아들이고 있다. 따라서, 지식경영을 착수한 조직들은 적지않은

지식경영연구
자원을 투자한 지식관리시스템의 활용률을 높여 조직원의 지식관리 활동을 활성화하는데 주력하고 있다. 이를 위해 보상제도, 수립, 개인담보사항, 경쟁 체제 구축, 중간관리자의 지식관리 활동 장조 등과 같은 전략적 차원에서의 접근방법이 필요하다. 지식관리시스템을 통한 공지사항 담당, 식사관리, 의무적 업무일지 등록 등과 같은 과도한 측면 방법은 지식관리시스템의 본래 목적인 ‘지식관리 프로세스의 통합적 지원’(김영길 외, 1999)을 벗어나게 할 우려가 있다. 또한 학계에서도 지식관리시스템과 관련하여 활용방안이나 사용자 인지적인 관점으로 ‘시스템 활용률’을 연구하는데 그치고 있어, 지식관리 프로세스를 통합적으로 지원하는 관점에서의 연구가 부족한 상황이다.

따라서 본 연구에서는, 지식관리 프로세스의 중심을 이루고 있는 지식공유 프로세스에 초점을 맞추어 ‘지식관리시스템을 활용한 지식공유행위’에 영향을 미치는 요인을 다양한 관점에서 살펴보고자 한다. 이를 통해 지식관리시스템이 조직의 지식경영 활성화에 보다 효과적으로 기여할 수 있는 방안을 파악할 수 있을 것이다.

II. 이론적 배경

2.1. 지식과 지식관리 프로세스


이는 지식의 생성방법에 따라 조직지식을 분류한 정의로서 개인의 학습이나 경험을 통해 생성되는 경험지(Experiential knowledge)와 기존의 데이터나 정보의 분석을 통해 생성되는 분석지(Analytical knowledge)로 구분될 수 있다. 위의 정의에서 사실, 방법은 경험지로, 유형, 모형은 분석지로 분류될 수 있다. 조직지식은 각각의 유형에 따라 생성 방법뿐만 아니라 지식을 관리하기 위한 프로세스, 도구, 제도, 저장공유 방법이 달라지게 된다.


2.2. 지식공유의 개념 및 정의

지식관리시스템에 관한 연구


지식관리시스템은 지식경영 구현을 위한 도구(Enabler)의 의미를 갖는데(Alavi & Leidner, 2001), 이는 지식, 지식경영, 지식공유에 대한 관점 및 정의에 따라 지식관리시스템의 구성(Components), 구조(Structure), 기능(Function) 등이 다르게 나타날 수 있음을 의미한다. 일반적으로 지식관리시스템을 구성하는 도구에는 그룹웨어, 인터넷, 인터라넷, 인공지능, 지식베이스, 지식발견, 지식분류, 지식검색 등을 포함하며(O’Leary, 1998), 나아가 CoP(Community of Practice) 지원 기능, P2P(Peer-to-Peer) 기능, 화상채팅 등의 관련 기술들도 지식관리시스템에 응용됨으로써 지식경영의 목표 달성에 기여할 수 있다.


그럼에도 불구하고 지식관리시스템의 구축이 특별한 주목을 받는 이유로는, 가시적인 효과가 크다는 것과(Davenport & Prusak, 1998), 지식관리시스템이 다른 요소들과 작용하는 ’상호영향식’이 강하다는 것을 들 수 있다(최요용 외, 1998). 즉, 지식관리시스템이 지식경영 성공의 중요한 요소 중 하나로, 다른 요소들보다 많은 영향력을 끌어들이는 중요한 충전제(Facilitator)의 역할을 수행한다는 것이다. 실증연구를 통해서도 지식관리시스템의 정보기술 서비스 수준과 조직의 지식경영 분위기(Climate) 구성에 정의할 관계가 있음을 밝혀낸 바 있다(이정화, 2001). 이러한 상호영향성으로 인해 지식경영 도입 시 지식관리시스템은 다른 요소들과의 긴밀한 연계를 통해 구축되어야 한다.

III. 연구설계

본 연구의 목적은 지식관리시스템을 활용한 지식공유환경의 활성화에 영향을 미치는 요인을 살펴보는데 있다. 이를 위해, 본 장에서는 지식관리시스템 내
에서의 지식관리 프로세스 중 지식공유 프로세스를 정의하고, 이를 활성화시키기 위한 영향 요인들을 파악하여 연구모형과 가설을 제시하였다.

3.1. 지식관리시스템 내의 지식관리 프로세스

지식관리 프로세스에 대한 기존 연구들을 종합하여, 본 연구문제의 해결을 위해 ‘지식관리시스템 내에서 이루어지는 지식관리 프로세스’를 [그림 1]과 같이 구분하였다.


3.2. 선행 실증연구 분석

지식등록 및 지식조회 행위는 두 가지 관점에서 파악할 수 있다. 이들은 지식공유 행위요인과 동시에 지식관리시스템을 활용하는 행위이므로, 이 두 가지 관점을 얻어 영향요인을 파악해야 할 것이다. 또한, 지식공유행위와 지식관리시스템의 활용행위는 선행단계에 따라 개인수준과 조직수준으로 나누어 볼 수 있으므로, 서로 다른 4가지의 선행연구를 통해 지식등록 및 조사 행위에 영향을 미칠 것으로 예상되는 변수들을 파악하였다.

지식공유행위에 관한 개인수준의 연구결과를 통해 정보기술 사용정도(The Level of IT Usage), 지식공유

![지식관리시스템 내의 지식관리 프로세스 다이어그램]
의도(Intention to Share Knowledge)가 개인의 지식공유 행위에 직접적인 영향을 미치고 지식공유태도(Attitude toward Knowledge Sharing)와 참조그룹압력(Reference Group Pressure)은 지식공유 의도에 영향을 미치므로 지식공유행위에 간접적인 영향을 주는 것으로 나타났으며(박기우, 2001), 지식공유행위에 관한 조직수준의 연구는 학습지향성이 조직의 지식공유에 직접적인 영향을 미치고 정보기술서비스와 보상정도가 간접적인 영향을 미치는 것으로 나타났다(이성환, 2001).

지식관리시스템 활용에 관한 개인수준의 연구결과를 통해서 파악된 변수는 정보기술수용유형, 정보기술사용경험, 정보기술사용빈도와 교육만족도가 있으며(최병구 외, 2001), 조직수준의 연구결과를 통해서는 시스템 품질, 기능구현정도 등과 같은 시스템 특성과 지식품질, 지식의 양과 같은 지식특성과 지식관리시스템의 활용에 영향을 미칠 것이라고 밝혀졌다(김주희, 2001).

이상의 선행연구결과에서 발전한 독립변수들은 본 연구에서 채택하는 과정에서 각각 원칙에 따라 수행하였다. 첫째, 조직수준의 변수는 그대로 사용하고, 개인수준의 변수는 조직수준의 전환이 연구실현 가능하고 의미있을 것으로 판단되는 경우 변형하여 채택하였고, 둘째, 유사하거나 중복되는 내용의 변수는 하나의 변수로 통합하였으며, 선행연구에서는 제외되었으나 본 연구모형에서는 재검증을 희망하는 변수는 채택하였다. 따라서, 조직수준에서 평가하기가 곤란한 지식공유의도와 지식공유태도, 정보기술수용유형, 정보기술사용빈도, 교육만족도 변수는 제외하였고, 지식관리시스템 및 정보기술서비스, 품질, 기능 완성도를 '시스템성능'이라는 변수로 통합하고, 정보기술사용정도는 정보기술사용경험에 흡수 통합하였다. 한편 선행연구에서는 제외되었으나 최고경영자 지원 변수는 재검증을 희망하여 추가하였다. 따라서, 최종적인 영향요인으로는 '학습지향성', '지식공유태도', '최고경영자지원', '지식특성', '정보기술사용경험', '시스템성능', '지식품질'의 변수들을 선정하였으며, 이 변수들은 크게 조직문화, 관리적 지원, 지식관리자, IT서비스, 지식특성이 관련 변수로 구분된다.

![표 1] 선행 실험연구 분석 결과(예상 영향요인)

<table>
<thead>
<tr>
<th>변수</th>
<th>예상 영향변수</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>지식공유행위</td>
<td>학습지향성, 정보기술서비스, 보상</td>
</tr>
<tr>
<td>조직관리시스템 활용</td>
<td>KMS 품질, KMS 기능완성도, 지식품질</td>
</tr>
</tbody>
</table>

개인 정보기술사용정도, 지식공유역량, 정보기술사용경험

3.3. 연구모형

이상의 연구설계 과정을 통하여 얻어진 본 연구모형은 [그림 2]와 같다.

![그림 2] 연구모형

3.4. 변수의 조사적 정의 및 측정 방법

3.4.1. 종속변수의 조사적 정의 및 측정 방법

종속변수는 지식관리시스템을 활용한 지식공유행위에 관한 것으로서, '지식등록성능', '지식조회성능'의 2가지 변수를 종속변수로 선정하였고, 각각의 조사적 정의 및 측정도구는 [표 2]와 같다. 이들은 지식관리시스템 운영기간 동안 새롭게 등록된 지식 건수와 조직원들이 이를 조회한 건수를 조사하여 측정할 수 있다.
표 2) 중속변수들의 조작적정의 및 측정도구

<table>
<thead>
<tr>
<th>중속변수</th>
<th>조작정의</th>
<th>측정도구</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>자식등록</td>
<td>지식관리시스템 운영기간 동안 조직구성원들의 일평균 형식지 등록수</td>
<td>$\log_{10}(\frac{\text{전체지식수 (건)}}{\text{전체사용자수 (명)} \times \text{운영기간 (일)}}) + 4$</td>
</tr>
<tr>
<td>자식조회</td>
<td>지식관리시스템 운영기간 동안 조직구성원들의 일평균 형식지 조회수</td>
<td>$\log_{10}(\frac{\text{전체지식조회수 (건)}}{\text{전체사용자수 (명)} \times \text{운영기간 (일)}}) + 4$</td>
</tr>
</tbody>
</table>

표 3) 일인당 일평균 등록지식건수와 중속변수 변환값

<table>
<thead>
<tr>
<th>일인당 일평균 등록지식건수</th>
<th>중속변수 변환값</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>$\frac{\text{전체지식수 (건)}}{\text{전체사용자수 (명)} \times \text{운영기간 (일)}}$</td>
<td>$\log_{10}(\frac{\text{전체지식수 (건)}}{\text{전체사용자수 (명)} \times \text{운영기간 (일)}}) + 4$</td>
</tr>
<tr>
<td>0.001</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>0.01</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>0.1</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>1000</td>
<td>7</td>
</tr>
</tbody>
</table>

[표 3]은 일인당 일평균 지식 등록 건수와 조회 건수를 7점 척도로 변환하는 공식과 그 결과를 나타내고 있다. 이들을 변환하는 이유는 첫째, 독립변수가 7점 척도로 측정되기 때문에 통계분석을 위해 스케일 Scale을 갖춘 수준으로 맞추기 위함이고, 둘째, 대부분 조직들의 일인당 일평균 등록지식건수가 1미만의 값에 밀접되어 민감하게 변하는 것을 잘 구분해주기 위함이며, 셋째, 급격하게 증가되는 값에 대한 상감 Discount을 통해 극값에 너무 쉽게 도달하는 것을 막아주기 위하여 변환을 하였다.

3.4.2. 독립변수의 조작적 정의 및 측정 방법

본 연구의 독립변수인 3.2절의 영향요인 들에 대한 조작적 정의는 선행 연구자들의 정의에 바탕을 두고 있다. 학습지향성은 적극적인 정보수집 활동, 학습성, 학습지향, 문제해결을 위한 그룹모임 활성성 정도의 4개 항목으로 측정하였고, 최고경영자지원은 최고경영자의 관심, 인적/재정적 지원, 중요성 강조, 모범적인 참여의 정도의 4개 항목으로 측정하였다(이장현, 2001).

지 항목으로 측정하였다.

### 3.5. 가 설

본 연구의 가설은 다음과 같다.

가설1-a : 학습지향성은 지식등록성과 정의 상관관계가 있다.

가설1-b : 학습지향성은 지식조회활동과 정의 상관관계가 있다.

가설2-a : 지식공유역량은 지식등록성과 정의 상관관계가 있다.

가설2-b : 지식공유역량은 지식조회활동과 정의 상관관계가 있다.

가설3-a : 최고경영자 지위는 지식등록성과 정의 상관관계가 있다.

가설3-b : 최고경영자 지위는 지식조회활동과 정의 상관관계가 있다.

가설4-a : 지식등록자 보상은 지식등록성과 정의 상관관계가 있다.

가설4-b : 지식등록자 보상은 지식조회활동과 정의 상관관계가 있다.

가설5-a : 정보기술사용경험은 지식등록성과 정의 상관관계가 있다.

가설5-b : 정보기술사용경험은 지식조회활동과 정의 상관관계가 있다.

가설6-a : 시스템성능은 지식등록성과 정의 상관관계가 있다.

가설6-b : 시스템성능은 지식조회활동과 정의 상관관계가 있다.

가설7-a : 지식품질은 지식등록성과 정의 상관관계가 있다.

가설7-b : 지식품질은 지식조회활동과 정의 상관관계가 있다.

### 4. 자료의 수집 및 연구결과

#### 4.1. 자료의 수집과 표본의 구성

3장에서 제시된 연구모형과 가설을 검증하기 위해 본 연구에서는 국내 지식경영 추진 기업 중 지식 등록과 조사에 의무조항을 두지 않는 지식경영 추진 조직(기업 및 공공기관)들을 언론보도 등에 기반하여 임의로 선정한 후, 설문조사를 실시하였다. 의무조항의 여부는 담당자와의 통화를 통해 파악하였고, 지식 등록 및 조사를 유도함에 있어서 긴고, 홍보, 보상과 같은 방법 이외에 전사적인 차원의 개인별 지식등록 활동양이 있거나 업무일지를 지식등록에 포함시키는 등의 적절한 통제가 있는지를 조사하였다. 설문서는 2001년 11월 16일부터 12월 15사이에 연구의 취지와 설명한 이메일로 전부되어 배부되었으며 이메일이 아닌 우편을 통해서 수거되었다.

설문서는 크게 두 가지 종류의 설문지로 구성되었 다. 첫번째 설문지는 지식관리시스템과 지식경영 운영와 관련된 사례데이터(Fact data)를 조사하기 위한 것으로 각 기업의 지식경영 설문지나 정보시스템 부서 내의 지식관리시스템 담당자가 응답하였다. 두 번째 설문지는 앞서 제시된 지식공유 행위 영향요인에 대한 지식관리시스템 사용자들의 인지적 사항에 관한 것으로 각 조직 당 10부씩 배부되었다.

설문조사에 응한 조직은 총 23개였으며, 이중 2개 조직은 지식등록을 의무적으로 시행하고 있는 관계로 표본에서 제외하였고, 최종적으로 21개 조직의 표본을 분석에 사용하였다. 21개의 조직에서 응한 개인사용자 표본은 총 165개로서 조직 당 개인표본 수는 7.86개이다.

표본 조직의 일반사항 분포에 있어서, 업종별로는 서비스(12), 공공기관(5), 제조업(4)으로 구성되었고, 매출액은 50,000억 이상(4), 10,000억 이상(6), 5,000억 이상(4), 5,000억 이하(5), 해당없음(2)으로 비교적 고른 분포를 나타냈다. 종업원수에 있어서는 1,000-5,000명 (10)이 가장 많았고, 5,000명 이상(6), 1,000명 이하(5)
로 나타났다. 지식관리시스템 운영기간에 있어서는 12-24개월(7)이 가장 많고, 6-12개월(6), 6개월 이하(4), 24-36개월(3), 36개월 이상(1) 순이며, 평균 15.4개월을 운영한 것으로 파악되었다.

표본 조사의 지식관리시스템 일반사항 분포에 있어서, 개발방법으로는 외주(11)가 가장 많았고, 자체개발(7), 외주+자체개발(3) 순이었으며, 개발기간은 6개월 이하(11), 6개월~12개월(5), 12개월 이상(1), 무응답(4)으로 나타났다. 개발비용은 10,000만원 이하(8), 10,000~100,000만원(6), 100,000~200,000만원(2), 무응답 및 알 수 없음(5)으로 나타났고, 기반환경은 순수웹(16)이 대부분이고, 나머지는 그룹웨어(5)를 사용하는 것으로 나타났다. 보유지식수는 1,000건 이하(4), 1,000~10,000건(7), 10,000~100,000건(8), 100,000건 이상(2)의 분포를 보였다.

4.2. 변수의 신뢰성 및 타당성 검증


각 변수들의 신뢰성을 검증하기 위해 Cronbach’s Alpha 계수와 평가자간 동의도(Inter-rater agreement)를 계산하였으며 모든 변수들의 Cronbach’s Alpha 계수 및 Rwg(j) 계수가 0.6이상임을 확인하였다(Appendix I 참조). 본 연구에서 사용된 변수의 타당성은 주요인 분석(Principal Factor Analysis)을 통해 검증되었으며 분석결과 모든 항목들이 측정하고자 하는 변수의 개념을 정확히 표현하고 있는 것으로 밝혀졌다(Appendix II 참조).

4.5. 가설의 검증

4.5.1. 상관관계 분석을 통한 기초적 검증

[표 5]는 독립변수와 종속변수의 전체 상관관계를 나타낸 결과이다.

상관관계분석 결과는 학습지향성, 지식공유역, 최고경영자지원, 지식물리 관련 가설의 채택 가능성을 보여주고 있다. 독립변수들 간의 상관관계도 부분적으로 나타났으며, 특히, 학습지향성과 다른 변수들과 모두 높은 상관관계를 갖고 있는 것으로 나타나, 다중공선성에 대한 추가검사가 요구된다. 상관관계 분석을 통해 지지는되는 가설은 다음과 같다.

가설1-a: 학습지향성은 지식공유활동과의 상관관계가 있다.

<table>
<thead>
<tr>
<th>변수명</th>
<th>최소값</th>
<th>최대값</th>
<th>평균</th>
<th>표준편차</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>학습지향성</td>
<td>3.43</td>
<td>5.63</td>
<td>4.73</td>
<td>0.57</td>
</tr>
<tr>
<td>지식공유역</td>
<td>4.29</td>
<td>6.17</td>
<td>5.38</td>
<td>0.47</td>
</tr>
<tr>
<td>최고경영자지원</td>
<td>3.75</td>
<td>6.35</td>
<td>5.08</td>
<td>0.82</td>
</tr>
<tr>
<td>지식공유활동</td>
<td>2.50</td>
<td>5.3</td>
<td>3.73</td>
<td>0.78</td>
</tr>
<tr>
<td>정보기술경험</td>
<td>5.10</td>
<td>6.78</td>
<td>6.11</td>
<td>0.46</td>
</tr>
<tr>
<td>시스템성능</td>
<td>3.58</td>
<td>5.84</td>
<td>4.82</td>
<td>0.66</td>
</tr>
<tr>
<td>지식포괄</td>
<td>3.79</td>
<td>5.58</td>
<td>4.70</td>
<td>0.47</td>
</tr>
<tr>
<td>지식공유활동</td>
<td>1.84</td>
<td>4.82</td>
<td>3.44</td>
<td>0.70</td>
</tr>
<tr>
<td>지식공유격</td>
<td>2.94</td>
<td>5.54</td>
<td>4.48</td>
<td>0.60</td>
</tr>
</tbody>
</table>

표본수(N) = 21
지식관리시스템을 활용한 지식공유행위에 영향을 미치는 요인에 관한 연구

[표 5] 상관관계 분석표

<table>
<thead>
<tr>
<th>변수명</th>
<th>1</th>
<th>2</th>
<th>3</th>
<th>4</th>
<th>5</th>
<th>6</th>
<th>7</th>
<th>8</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. 학습지향성</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. 지식공유압력</td>
<td>0.579***</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. 최고경영자지원</td>
<td>0.594***</td>
<td>0.461**</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4. 지식등록상황</td>
<td>0.661***</td>
<td>0.336</td>
<td>0.471**</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5. 정보기술경험</td>
<td>0.652***</td>
<td>0.613***</td>
<td>0.384*</td>
<td>0.325</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6. 시스템성능</td>
<td>0.575***</td>
<td>0.423*</td>
<td>0.361</td>
<td>0.549***</td>
<td>0.403*</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7. 지식품질</td>
<td>0.594***</td>
<td>0.23</td>
<td>0.333</td>
<td>0.772***</td>
<td>0.134</td>
<td>0.661***</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8. 지식등록활성</td>
<td>0.606***</td>
<td>0.378*</td>
<td>0.553***</td>
<td>0.293</td>
<td>0.346</td>
<td>0.136</td>
<td>0.309</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>9. 지식조회활성</td>
<td>0.585***</td>
<td>0.394*</td>
<td>0.38*</td>
<td>0.357</td>
<td>0.318</td>
<td>0.155</td>
<td>0.453**</td>
<td>0.708***</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01
표본수(N)=21

가설1-b : 학습지향성은 지식조회활성과 정의 상관관계가 있다.
가설2-a : 지식공유압력은 지식등록활성과 정의 상관관계가 있다.
가설2-b : 지식공유압력은 지식조회활성과 정의 상관관계가 있다.
가설3-a : 최고경영자 지원은 지식등록활성과 정의 상관관계가 있다.
가설3-b : 최고경영자 지원은 지식조회활성과 정의 상관관계가 있다.
가설7-b : 지식품질은 지식조회활성과 정의 상관관계가 있다.

4.5.2. 다중회귀 분석을 이용한 가설 검증

회귀분석(Regression analysis)은 한 개 또는 그 이상의 독립변수들 간의 관계를 파악하기 위한 분석방법이며(세서일, 1997), 다중회귀분석 결과가 의미를 갖기 위해서는 다중공선성(Multicollinearity)이 없어야 한다. 다중공선성이란 분석에 포함된 독립변수 간에 상관관계가 강한 경우에 발생하는데, 이는 다중회귀분석의 기본가정이 깨어진 경우로서, 회귀계수의 분산이 커져서 결과가 무의미해진다. 허용오차(Tolerance)값이 0.1 이하이거나 분산팽창요인(Variance inflation factor)의 값이 10 이상일 경우 다중공선성이 발생할 가능성이 높다고 알려져 있다(Hair et al., 1995). 다중공선성 검사 결과, 허용오차값은 .241 이상, 분산팽창요인은 4.146이하로 모든 독립변수에 있어서 다중공선성의 가능성이 없는 것으로 나타났다.

지식등록활동에 대한 다중회귀분석 결과로서 모델 요약과 회귀계수에 대한 정보가 제공된다. 모델요약 결과 정보는 [표 6], 회귀계수에 대한 정보는 [표 7]과 같다.

[표 6] 지식등록활동에 대한 다중회귀분석 결과 : 모델 요약

<table>
<thead>
<tr>
<th>단계</th>
<th>R</th>
<th>R²</th>
<th>Power (p&lt;0.01)</th>
<th>Adjusted R²</th>
<th>F</th>
<th>Sig. F</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>.606a</td>
<td>.368</td>
<td>.6522</td>
<td>.335</td>
<td>11.054</td>
<td>.004a</td>
</tr>
</tbody>
</table>

a. Predictors : (Constant), 학습지향성
b. Dependent Variable : 지식등록활동

2002. 6.
[표 7] 지식등록활성에 대한 다중회귀분석 결과 : 회귀계수

<table>
<thead>
<tr>
<th>단계</th>
<th>진입변수</th>
<th>Unstandardized Coefficients Beta</th>
<th>Standardized Coefficients Beta</th>
<th>Sig.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>(Constant) 학습지향성</td>
<td>.999</td>
<td>.748</td>
<td>.606</td>
</tr>
</tbody>
</table>

a. Dependent Variable : 지식등록활성

다중회귀분석 결과, 독립변수 중 학습지향성만 모델에 포함되었으며, 이 모델은 33.5%의 설명력을 가지고, 0.01의 유의수준에서 의미있게 설명된다. 지식조회활성에 관한 다중회귀분석 결과는 아래와 같다.

[표 8] 지식조회활성에 대한 다중회귀분석 결과 : 모델 요약

<table>
<thead>
<tr>
<th>단계</th>
<th>R</th>
<th>R²</th>
<th>Power (p&lt;0.01)</th>
<th>Adjusted R²</th>
<th>F</th>
<th>Sig. F</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>.585a</td>
<td>.343</td>
<td>5.847</td>
<td>.308</td>
<td>9.906</td>
<td>.005a</td>
</tr>
</tbody>
</table>

a. Predictors : (Constant), 학습지향성
b. Dependent Variable : 지식조회활성

data. 

[표 9] 지식조회활성에 대한 다중회귀분석 결과 : 회귀계수

<table>
<thead>
<tr>
<th>단계</th>
<th>진입변수</th>
<th>Unstandardized Coefficients Beta</th>
<th>Standardized Coefficients Beta</th>
<th>Sig.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>(Constant) 학습지향성</td>
<td>1.559</td>
<td>.617</td>
<td>.585</td>
</tr>
</tbody>
</table>

a. Dependent Variable : 지식조회활성

지식조회활성은 0.01의 유의수준에서 학습지향성 변수 하나로만 설명되며, 30.8%의 설명이 가능하다. 다중회귀분석에 의한 가설검증 결과, ‘가설1-a’와 ‘가설1-b’만이 채택되고 나머지 가설들은 기각되었다.

V. 결 론

5.1. 연구결과 토의

본 연구에서 사용된 독립변수들은 이론적 신증분석을 통해 검증이 된 변수들이었음에도 불구하고 ‘학습지향성’은 제의한 대부분의 변수들이 가설검증 결과 유의하지 않은 것으로 판단되었기 때문에 이에 대한 고찰이 필요하다. 전반적으로는, 상관관계분석의 결과 학습지향성과 지식공유역량 및 문화적 요소 변수와 관련된 가설 4개가 모두 채택되고 학습지향성의 경우 0.1 유의수준에서 모든 가설이 채택됨으로써 문화적 요소의 영향력이 두드러지게 나타났고, 지식특성과 관계없이 지식품질 가설은 2개중 1개가 채택, 관리적 지원 관련 가설은 4개 중 2개가 채택되어 다음 수준의 영향력 보였다.

상관관계분석의 결과와 다중회귀분석의 결과 간의 차이에 대해 살펴보면, 상관관계분석의 결과로는 14개의 가설 중 7개가 지지되었고, 다중회귀분석 결과에서는 2개만이 지지되었다. 이중 공통으로 지지된 가설은 학습지향성과 관련된 가설만이었는데, 상관관계 분석 결과 볼 수 있듯이 학습지향성은 연구에 포함된 나머지 모든 변수들과 0.01의 유의수준에서 유의한 상관관계를 갖고 있는 것을 알 수 있다. 반면 아니라 종속변수와의 상관계수가 가장 높은 것으로 나타났는데, 인과관계를 명확히 할 수는 없지만, 학습지향성은 다른 모든 변수들 보다도 독립적 입력하는 기 조변수라는 것을 잠재적으로 할 수 있다.

문헌을 통해서 제시되는 내용 및 결과도 학습지향 성이 지식경영을 위한 중요한 전제조건이 된다는 것을 보여주고 있다. 이정환(2001)은 지식경영을 위한 조직분위기의 성숙도(Maturity)라는 변수를 학습지향성, 신뢰도, 조직의 문화적 역량 세 가지로 분류하여 학습지향성 지식경영을 위한 중요한 전제조건이 된다는 점을 시사하고 있다.

그러나, 본 연구 결과에서 흥미로운 것은 종속 변수 인 지식등록활성 및 지식조회활성의 세션과 적절 적인 관련을 갖는 변수이기 때문에, 사람들의 전자문서 읽어주고 동기부여 할 수 있는 요소로서 시스템성 능이나 보상과 같은 변수들이 보다 더 영향을 줄 것으로 예상되는데, 오히려 문화적인 요소인 학습지향 성이 여전히 강한 영향력을 발휘하고 있다는 것이다. 이는 결국, 수많은 정보시스템 관련 연구들이 보여주 고 있듯이 시스템의 적절적인 활용 또한 조직의 문화 적인 특성과 지식근로자 등의 학습지향성에 달려있다 는 것을 재확인 할 수 있는 결과이다.

학습지향성은 또한 다른 모든 변수들과 유의한 상 관관계를 가지고 있다. 따라서 다중회귀분석에서 다 른 변수들의 영향력을 모두 훼손한 것으로 점쳐진다. 학습지향성과 높은 상관관계를 가진으로써 사라 진 변수들은 지식공유협력, 최고경영자 지원, 지식공 동점의 3가지 변수들이다. 이강화(2001)의 연구결과는 지식공유에 미치는 영향요소로서 학습지향성이 다섯 개 구성원 간 신뢰도와 친선도를 함께 다중회귀분석 하였는데, 마찬가지로 모두 학습지향성으로 훼손되는 현상을 볼 수 있다. 이러한 결과도 위에서 도출한 대 로 학습지향성의 근본적인 영향력을 지시한다고 볼 수 있다.


조직구성원들의 정보기술경험에 관한 가설이 채택되지 못한 큰 이유로는 정보기술경험이 조직별로 크게 차이가 나지 않는다는 점을 들 수 있다. 변수의 서술 통계량에 의하면 7점 척도에서 그 평균값은 6.11 로 변수 중에 가장 높으며, 표준편차는 가장 낮았다. 변수가 정규분포를 이루기는 하지만, 그 범위가 매우 적어 분석에 영향을 가지기 곤란한 점이 있었다. 이는, 분석가능성을 떠나 실제로 지식경영을 도입하고 있는 조직의 구성원들의 정보기술경험이 일반화되어 있다 고 볼 수 있다. 쉽게 관심을 보며 지식경영의 도입은 해당 분야를 선도하고 있고 새로운 방식에 믿고 있는 기 업들에 의해서 주로 실시되고 있는 뿐만 아니라는 기 업의 응답자가 지식경영의 도입에 상관관계가 있는지는 추가적인 연구가 필요할 것이다.

시스템 성공은 기존 연구에서 지식공유나 지식관리 시스템 활용에 있어서 항상 유의하게 검증된 변 수인데, 이번 연구결과에서 지식등록과 조사행위에는 아무런 영향을 주지 않는 것으로 나타났다. 이는 두 가지로 설명할 수 있는데, 첫째는, 앞서 다른 변수들에 대한 설명과 마찬가지로 시스템 성공에 대한 인지적인 응답이 지식경영 기간 동안 달라질 수 있는 가능성을 생각해 볼 수 있다. 즉, 지식관리시스템 구축 초기가 지나면서 시스템 성공에 의하면 왜한 영향이 커지지 않아야지지 않는 정량의 가능성을 고려해 볼 수 있다. 둘째는, 기존의 변수들 를 변형하는
과정에서 측도도구로서의 정확성을 잃어버렸을 수도 있다. 본 연구에 사용된 시스템 성능 변수는 기존 변수에서 많은 부분 수정을 가졌는데, 특히 하드웨어적
인 부분을 축소하고 시스템 사용 측면을 강화하여 변수를 수정하였다. 요인분석 결과로는 개별 항목들이 동일한 개념을 측정하는 것으로 나타났지만, 그것이 애플리케이션을 포함한 시스템 성능을 측정하는 항
목으로서 분명한 도구인자에 대한 점검이 필요하다.

5.2. 연구의 의의 및 시사점

5.2.1. 학문적 시사점

학문적 관점에서 본 연구는 ‘지식공유와 지식관리시스템’의 두 가지 주제를 다루고 있다. 이와 같은
관점에서 다음과 같은 시사점을 찾아볼 수 있다.

첫째, 지식공유 관점에서 기존에 인지적으로 측정
된 변수를 사실자료에 기반하여 개발하고, 통계분
석의 변수로서 사용하였다. 기존의 지식공유에 관한
연구들은 대부분 사회학적인 관점에서 이루어져 지식
공유행위에 대한 것조차도 인지적으로 측정하는 것이
일반이었다. 본 연구에서는 인지적으로 측정되었던 행
위의 분명한 결과인 지식등록건수와 지식조회건수에
대한 사실자료를 기반으로 변수를 개발하고, 기존에
인지적으로 측정되었던 변수와의 상관관계를 통계적으
로 살펴보았다.

둘째, 지식관리시스템을 활용하는 행위를 세분화하
여, 의미있는 영향변수를 찾고자 시도하였다. 지식관
리시스템 관점에서 기존의 연구들은 지식관리시스템
의 활용에 대해 인지적인 측정이나 활용시간 중심의
측정을 통해 연구를 수행하였다. 본 연구에서는 지식
관리시스템에서 발견할 수 있는 의미있는 변수로서
활용시간이나 인지적측정이 아닌, 사실 데이터에 근
거한 지식등록 및 조화행위(찾수)를 제시하였다.

5.2.2. 실무적 시사점

많은 조직들이 외국의 선진 기업들을 벤치마킹하
는데 가운데 지식경영을 넘어지는 경영철학으로, 줄게는
경영기법의 하나로 받아들이고 있다. 최고경영자의
저지 아래 신중하고 소신있게 추진하는 기업도 있는
가 하면, 위기의식을 느끼면서 시작하는 기업도 있을
것이다. 연구자들의 보고에 의하면, 이들 대부분 기업
은 지식관리시스템의 구축을 통해 지식경영을 추진하
고 있다. 이를 통해 조직은 조직구성원들의 잠재적
인 지식을 끌어내고, 이를 다른 조직구성원 들에게
공유시킴으로써 균질적으로는 기업 경쟁력 향상을 쫓
고 있다.

지식관리시스템을 구축한 기업들도 간에도 차이는
두드리지게 나타나고 있다. 조직의 크기에 관계없이
어떤 조직은 전체적인 협조 아래 조화를 이루어 조직
원들이 지식관리시스템의 활용 및 지식 등록/조회/평가
에 참여하는 일이 활발하게 일어나고 있으며, 어떤
조직은 그렇지 못하기도 하다.

그러한 활동에 대한 기각적이고 재무적 성과에 대
한 의문점은 차치하고라도, 지식등록 및 조화와 같이
지식관리시스템을 통해 지식공유행위의 활성화는 모
든 지식경영 기업이 바라는 바이지만, 지금까지 이러
한 구체적인 행위 결과에 영향을 미치는 연구는 수행
된 바가 없다.

본 연구결과를 통해서는 조직구성원들간의 지식등
록 및 조화행위가 조직의 학습지향적인 문화와 조직
구성원들이 느끼는 지식공유에 대한 압력, 그리고
최고경영자의 참여적 지원에 의해 전반적인 영향을
미치고, 지식공유는 지식조회행위에 영향을 미치는
것으로 나타났다. 특히 이중에서 학습지향성은 이 모
든 변수들보다 우위하게 영향을 미치는 것으로 나타
나, 결국 지식관리시스템을 이용한 지식공유행위에
시스템적인 특성이나, 보상 등에 의해 주된 영향을
받기보다는 조직의 문화나 제도적인 특성이에 의해서
 큰 영향을 받는 것으로 나타났다.

실무자 및 최고경영자들은 이러한 관점에서 지식
경영을 추진함에 있어서 단순하고 쉽게 해결할 수 있
다는 보상이나 양질의 시스템 구축보다는, 상부에서부
터 알아야하는 자발적이고 적극적인 참여와 조직체제를
학습과정으로 만드는 일에 최우선을 기해야만 성공적인 지식경영을 이끌어갈 수 있을 것이다.

5.3. 연구의 한계 및 향후 연구방향

본 연구는 조직단위로 실험되었고, 표본의 확보를 위해 연구모형 상에 다양한 동태변수를 둔 수가 없었다. 따라서, 연구의 가장 큰 한계의 첫 번째로는 적은 표본수를 둔 수 있고, 둘째로는 동태변수를 두지 못한 연구모형을 둔 수 있다. 또한 마지막으로, 지식의 종류에 따른 분석이 이루어지지 못한 점도 들 수 있다.

표본은 최종적으로 21개가 확보되었고, 이는 일반적으로 통계분석 시에 권장하는 최소표본개수인 25개에 미치지 못하는 크기이다. 적은 표본수에도 불구하고 정규분포 가설에 유의하였고, 통계분석 결과가 도출되는데 큰 어려움이 없었지만, 적은 표본이라는 자체로서 연구결과를 일반화하는데 어려움이 있는 것 이 사실이다.

또한 적은 표본크기로 인하여 연구모형에 있어서 관심 가지불 만한 적절한 동태변수를 두지 못하였다. 연구모형에서 설정한 가설들은 기업의 크기, 산업유형, 지식경영 추진기간 또는 지식경영 단계 등의 상황에 따라서 다양하게 영향을 받을 수 있는데, 이를 통계적 검정을 하기 위해서는, 보다 설계한 연구설계가 되지 못했고 가설의 검증 또한 많은 영향을 받았을 것으로 보인다.

지식의 종류에 있어서도 통계가 이루어졌다면 보다 세밀한 연구결과를 얻을 수 있을 것이다. 조직에 따라 지식관리시스템에 도달되는 지식의 종류가 다양하고 이 모든 지식들에 대해서는 조직이 관심을 가지는 중요도나 생성되기 쉬운 지식부터 생성되기 어려운 지식까지 다양한 범위가 있을 때 이 통계적 검정을 하고 싶었다. 이는 표본의 확보에 있어서 수학적인 제한을 받는 것은 아니지만, 실제로 현실의 문제로의 구분만 하더라도 대부분의 조직이 이를 확인한 구분하여 관리하지 않는 이유에 표본 자체의 파악이 고려된다. 또한, 지식의 중요성에 따른 통계의 경우 통계 기준에 대한 조직마다의 관점이 상대적으로 다르기 때문에 어려움이 있다.

따라서 이런 연구결과와 상황을 토대로 향후에는 보다 많은 표본과 다양한 동태변수를 두어, 산업유형별, 추진기간별, 부서특성별, 지식종류별로 나누어 연구를 수행한다면 또는 많은 시사점들을 발견할 수 있을 것이다.

참고문헌

김상수, 김용우 (2000), 지식경영의 성공요인에 관한 실증적 연구, 경영학연구, 제29권, 제4호, pp.585-616.
김선아 (1999), 조직지식 창출 프로세스에 관한 탐색적 연구, 한국과학기술원 테크노경영대학원 석사학위논문.
김영건, 윤성호, 이정환 (1999), 성과측정체계와 업무 프로세스를 기반으로 한 지식전략계획 수립 방안에 관한 연구, 한국경영학회 학회영문논문집, pp.191-213.
김주희 (2001), 지식관리시스템 성과에 영향을 미치는 요인에 관한 탐색적 사례연구, 한국과학기술원 테크노경영대학원 석사학위논문.
김효근, 권희영 (1999), 조직의 지식경영 준비도 측정 도구 개발에 관한 연구, 제3회 한국지식경영학회 학술심포지엄, 태일경제신문.
김효근, 최인영, 강소라 (1998), 지식경영연구의 개관 및 향후 연구과학, 제1회 지식경영 학술심포지엄, 태일경제신문.
태일경제신문 (2001), KPMG조사 선진국 지식경영 현황(上).
박기동, 우성진 (1999), 지식경영의 핵심성공요인에 관한 이론적 연구, 한국산업경제학회 산업경제연구, 제12권, 제4호, pp.497-515.
박기우 (2001), 조직 내 개인의 지식공유행위에 관한 결정요인 연구: 합리적 행위이론 관점, 한국과학기술원 테크노경영대학원 박사학위논문.


이정환 (2001), 관리적 요소 및 분위기 성숙이 조직의 지식경영 도입에 미치는 영향, 한국과학기술원 테크노경영대학원 박사학위논문.

채서열 (1997), 사회과학조사방법론 (2판),학현사.


최재용, 조연주, 임남희 (1998), 지식관리와 지식창조를 위한 통합전략모형 창출에 관한 탐색적 연구: 한국과학기술연구개발본부를 중심으로, 제1회 지식경영 학술심포지엄, 매일경제신문.


APQC(American Productivity and Quality Center) (1997), Using Information Technology to Support Knowledge Management, Consortium Benchmarking Study


Delphi Consulting - http://www.delphiwp.com


### Appendix I 변수들의 신뢰성과 평가자 간 동의도

<table>
<thead>
<tr>
<th>변수명</th>
<th>Cronbach’s Alpha</th>
<th>Rwg()</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>학습지향성</td>
<td>.8275</td>
<td>.85</td>
</tr>
<tr>
<td>지식공유앞력</td>
<td>.7966</td>
<td>.75</td>
</tr>
<tr>
<td>최고경영자지원</td>
<td>.9331</td>
<td>.82</td>
</tr>
<tr>
<td>지식등록보상</td>
<td>.8010</td>
<td>.75</td>
</tr>
<tr>
<td>정보기술사용경험</td>
<td>.8791</td>
<td>.90</td>
</tr>
<tr>
<td>시스템성능</td>
<td>.8941</td>
<td>.74</td>
</tr>
<tr>
<td>지식품질</td>
<td>9685</td>
<td>.92</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Appendix II 독립변수들의 요인분석 결과

<table>
<thead>
<tr>
<th>아이템</th>
<th>구분</th>
<th>Component (표본수=165)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>학습지향성1</td>
<td>0.36</td>
<td>0.211</td>
</tr>
<tr>
<td>학습지향성2</td>
<td>0.165</td>
<td>0.329</td>
</tr>
<tr>
<td>학습지향성3</td>
<td>0.334</td>
<td>0.193</td>
</tr>
<tr>
<td>학습지향성4</td>
<td>0.256</td>
<td>0.312</td>
</tr>
<tr>
<td>지식공유앞력1</td>
<td>0.259</td>
<td>0.374</td>
</tr>
<tr>
<td>지식공유앞력2</td>
<td>0.217</td>
<td>0.187</td>
</tr>
<tr>
<td>지식공유앞력3</td>
<td>0.162</td>
<td>0.208</td>
</tr>
<tr>
<td>최고경영자지원1</td>
<td>5.54E-02</td>
<td>0.848</td>
</tr>
<tr>
<td>최고경영자지원2</td>
<td>0.208</td>
<td>0.814</td>
</tr>
<tr>
<td>최고경영자지원3</td>
<td>0.254</td>
<td>0.863</td>
</tr>
<tr>
<td>최고경영자지원4</td>
<td>7.49E-02</td>
<td>0.834</td>
</tr>
<tr>
<td>지식등록보상1</td>
<td>0.294</td>
<td>0.201</td>
</tr>
<tr>
<td>지식등록보상2</td>
<td>0.356</td>
<td>0.234</td>
</tr>
<tr>
<td>지식등록보상3</td>
<td>0.378</td>
<td>0.271</td>
</tr>
<tr>
<td>정보기술정형1</td>
<td>7.96E-02</td>
<td>9.46E-02</td>
</tr>
<tr>
<td>정보기술정형2</td>
<td>0.204</td>
<td>7.67E-02</td>
</tr>
<tr>
<td>정보기술정형3</td>
<td>9.80E-02</td>
<td>0.113</td>
</tr>
<tr>
<td>정보기술정형4</td>
<td>9.70E-02</td>
<td>0.11</td>
</tr>
<tr>
<td>시스템성능1</td>
<td>0.213</td>
<td>0.13</td>
</tr>
<tr>
<td>시스템성능2</td>
<td>0.227</td>
<td>0.186</td>
</tr>
<tr>
<td>시스템성능3</td>
<td>0.116</td>
<td>-1.25E-02</td>
</tr>
<tr>
<td>시스템성능4</td>
<td>0.357</td>
<td>6.90E-02</td>
</tr>
<tr>
<td>시스템성능5</td>
<td>0.337</td>
<td>2.74E-02</td>
</tr>
<tr>
<td>시스템성능6</td>
<td>0.513</td>
<td>6.19E-02</td>
</tr>
<tr>
<td>지식정보1</td>
<td>0.762</td>
<td>5.33E-02</td>
</tr>
<tr>
<td>지식정보2</td>
<td>0.809</td>
<td>0.174</td>
</tr>
<tr>
<td>지식정보3</td>
<td>0.846</td>
<td>0.113</td>
</tr>
<tr>
<td>지식정보4</td>
<td>0.824</td>
<td>0.158</td>
</tr>
<tr>
<td>지식정보5</td>
<td>0.807</td>
<td>5.88E-02</td>
</tr>
<tr>
<td>지식정보6</td>
<td>0.831</td>
<td>5.95E-02</td>
</tr>
<tr>
<td>지식정보7</td>
<td>0.863</td>
<td>4.22E-02</td>
</tr>
<tr>
<td>지식정보8</td>
<td>0.83</td>
<td>-1.04E-03</td>
</tr>
<tr>
<td>지식정보9</td>
<td>0.822</td>
<td>8.52E-02</td>
</tr>
<tr>
<td>지식정보10</td>
<td>0.796</td>
<td>0.116</td>
</tr>
<tr>
<td>지식정보11</td>
<td>0.778</td>
<td>0.145</td>
</tr>
<tr>
<td>지식정보12</td>
<td>0.749</td>
<td>0.254</td>
</tr>
</tbody>
</table>
이승한 (Seung-Han Lee)
서울대학교 원자력공학과에서 학사학위를 취득하고 KAIST 테크노경영대학원 경영공학과에서 석사학위를 취득하였으며 현재 한국전산원 정보화 표준부에서 근무중이다. 주요 관심분야로는 지식경영, 지식관리시스템, 전자정부 등이 있다.

유성호 (Sung-Ho Yu)
포항공과대학교 산업공학과에서 학사, 석사학위를 취득하였으며 현재 KAIST 테크노경영대학원 경영공학과 박사과정에 재학중이다. 주요 관심분야로는 지식경영, 정보시스템 분석 및 설계 등이 있다.

김영결 (Young-Gul Kim)