국가혁신체제론의 혁신정책

송 위 진*

Ⅰ. 문제의 제기

Ⅱ. 국가혁신체제론의 혁신을 보는 관점

Ⅲ. 국가혁신체제론의 혁신정책을 보는 관점

Ⅳ. 국가혁신체제론의 관점에서 본 혁신정책의 과제

요약

이 글에서는 국가혁신체제론에서 바라보는 혁신정책의 특성을 살펴보았다. 우선 정책대상인 기술혁신에 대해 국가혁신체제론에 기반하고 있는 관점을 잘라하였다. 조직균형과 제도를 중심으로, 과학기술계계를 넘어 다양한 혁신주체들로 확장되는 시각을 검토했다. 이 혁신관련 제도들간의 보완성, 기술과 혁신체제의 선택적 균형성, 시스템 진화와 관련된 주제들을 살펴보았다. 다음에는 이 논의들을 바탕으로 국가혁신체제론의 정책적 지향을 논의하였다. 조직균형의 변화를 지향하는 정책, 혁신정책의 영역확대, 정책통합, 시스템 진화 정책 등이 국가혁신체제론의 정책적 특징임을 지적했다. 그리고 이를 토대로 한국 혁신정책의 과제를 다루었다.

[주제어: 국가혁신체제, 시스템적 접근, 보완성, 정책통합, 시스템 진화]

I. 문제의 제기

국가혁신체제론(National Innovation System: NIS)은 혁신정책의 주요한 패러다임으로 자리 잡고 있다. 시스템적 접근(systemic approach)은 기술혁신을 보는 시각과 정책방향에서 기존의 선형적 접근(linear approach)과 큰 차이를 보인다(Smits and Kuhlmann, 2004). 선형적 접근에서는 논문·특허와 같은 과학기술적 성과나 경제성장과 같은 경제적 성과를 가져올 수 있는 정보통신기술, 생명공학기술, 나노기술분야를 '선택'해서 자원을 배분하는데 초점을 맞춘다. 여기서는

* 과학기술정책연구원, 연구위원(songwo@stept.re.kr)

논문접수일(2009.5.9), 수정일(2009.7.13), 재제한일(2009.7.17)

많은 정책문건이나 보고서에서 국가혁신체제는 핵심이가 되고 있다. 그렇지만 이들 국가혁신체제에 대한 논의는 서론이나 비전 분야에 언급되는 수사(rhetoric)인 경우가 많다. 창조형 혁신체제, 녹색 국가혁신체제가 정책의 비전이거나 전략으로 논의되고 있지만, 구체적인 정책대안을 다루는 분야에서는 전통적인 관점에서 기술 분야나 산업 분야의 선택과 집중이 주된 관심사가 되고 있다. 국가혁신체제론의 핵심인 시스템적 관점과 구체적인 정책개발이 서로 분리된 채 논의되는 경우가 많다.

이런 현상은 그 동안 '선택과 집중'의 논리에 따라 특정 기술 분야를 선택하고 육성하는 정책을 취해왔던 정책의 경로의존성 때문에 나타난 것이다. 또한 국가혁신체제론이 제시하는 정책론이 초기 단계에 있어 아직도 추상적이고 제계화되어 있지 않기 때문에 이러한 현상이 더욱 심화되었다.

이 글에서는 몇 가지 이슈를 중심으로 국가혁신체제론이 혁신과 정책을 바라보는 논의를 공개하면서 국가혁신체제론의 혁신정책론을 구체화하고자 한다. 그리고 이를 토대로 추격체제(catch-up regime)의 극복이라는 새로운 문제를 제기하고 있는 한국 상황에서 국가혁신체제론이 제시하는 과정을 살펴본다. 이러한 작업을 통해 전통적인 선형모델과 차별화되면서 좀 더 현실에 다가선 국가혁신체제론의 혁신정책에 대한 논의가 이루어질 것이다.

글의 구성은 다음과 같다. 우선 제2절에서는 국가혁신체제론이 혁신활동을 파악하는 관점에 정리한다. 그리고 정책대상기 혁신을 다른 관점에서 접근하기 때문에 정책적 접근도 기존 논의와 다를 수밖에 없음을 지적할 것이다. 제3절에서는 앞의 논의를 토대로 국가혁신체제론의 정책적 관점과 주요 이슈들을 살펴본다. 여기서는 혁신에 대한 시스템적 시각이 정책에 반영되는 축면들이 논의될 것이다. 제4절에서는 앞의 논의들을 토대로 한국 혁신정책의 과제를 다룬 것이 다.
II. 국가혁신체계론이 혁신을 보는 관점

1. 조직루틴과 혁신

국가혁신체계론에서는 기술의 선택-개발-확산-활용을 일정한 규칙에 따라 이루어진다고 파악한다. 기술혁신은 결과를 사전에 알 수 없는 새로운 제품이나 공정을 만드는 활동이라기 때문에 불확실성이 높다. 때문에 기업이나 연구소, 대학과 같은 혁신주체가 모든 정보를 압고 최적의 대안을 선택하는 것이 매우 어렵다. 이런 상황에서 혁신주체는 불확실성에 대응하기 위해, 일정 수준 이상의 성과를 낳은 조직의 과정과 규칙적 조직루틴(organizational routine)에 따라 기술혁신활동을 수행한다(Nelson and Winter, 1982; Tidd et al, 1997; Teece et al, 1997; 송우진, 2006: 1장). 조직에 내재된 기술기여 방식, 기술을 평가하는 기준, 기술개발을 조직하고 운영하는 방식, 외부 혁신주체와 상호작용하는 방식, 개발된 제품을 대량생산화하기 만드는 방법, 신제품을 마케팅하는 방식을 따라 기술개발과 상용화가 이루어진다.


2. 집합적 혁신

전통적인 선형모델은 연구 → 개발 → 상업화의 과정을 거쳐 혁신이 이루어

1) 국가혁신체계는 조직루틴을 담겨진 조직들의 집합체이다. 그러고 조직들의 상호작용을 규정하는 경제체도, 노사관계, 경쟁체도들도 구성요소로 포함하고 있다. 따라서 이들 조직과 제도들이 결합하여 시스템으로서 혁신체계를 구성한다.
진다고 본다. 때문에 각 활동을 담당하는 주체들 사이에는 일방향적이고 위계적인 관계가 존재한다. 그러나 국가혁신체계론에서는 혁신이 상호작용을 통해 이루어진다고 파악한다. 연구를 담당하는 부문, 개발을 담당하는 부문, 상업화를 담당하는 부문이 서로 상호작용하고 있으며, 이들의 상호작용이 폐쇄화되어 있다고 본다. 산·학·연의 상호작용이 일정한 규칙에 따라 이루어진다는 것이다.

다 나아가 국가혁신체계론에서는 기업에 인력을 공급하고 혼합시키는 교육·훈련제도, 기업에 돈을 공급하고 지배구조에 영향을 미치는 금융제도, 경쟁기업이나 공급업체, 수요업체 상호작용에 영향을 미치는 경쟁제도 등도 기업의 혁신 활동에 큰 영향을 미친다고 본다. 특정 산업이나 기업에 특화된 속련을 양성하는 산업별·기업별 교육·훈련제도와 내부 노동시장 제도는 기계 산업이나 자동차 산업의 전진의 혁신에 상당한 영향을 미친다. 또 위험을 무릅쓰고 벤처기업에 투자하는 벤처 캐피탈 제도는 정보통신기술이나 생명공학기술과 같은 신기술 분야에서 나타나는 급진적 혁신에 크게 기여한다(Coriat and Weinstein, 2002; 2004; Casper, 2000; 2004; 김예경, 2005; 하연섭, 2007)는 것이다.

〈그림 1〉 국가혁신체제와 기술혁신, 경제성과

자료: Casper and Warrden(2005: ch.1)에서 일부 수정
이런 이유 때문에 혁신활동은 기업들이 확보하고 있는 지식과 조직투자만이 아니라 이들을 풍부화하고 있는 조직과 제도의 영향 하에서 이루어진다. 혁신활동은 집합적 혁신(collective innovation)의 모습을 보인다.

최근에는 사용자 주도형 혁신(user-led innovation)의 중요성이 지적되면서 소비자 또는 시민사회도 혁신체계의 중요한 구성요소로 동등하고 있다. 또 혁신 공급자와 사용자는 형성하는 상호작용 패턴도 혁신체계의 중요한 요소가 되고 있다(von Hippel, 2005; Caracostas and Muldur, 1998).

3. 제도들의 보완성

교육-훈련제도, 노사관계, 노동시장, 금융제도와 기업재배구조, 기업간 관계, 지식의 창출 및 활용과 관련된 산-학-연 관계는 국가혁신체계의 중요 구성요소로서 혁신활동에 영향을 미친다. 그런데 이러한 제도들이 사이에서는 보완성(complementarity)이 존재하는 경우가 많다.

국가혁신체계를 구성하는 제도들의 보완성에 대한 논의는 국가혁신체계의 유형 분류 논의에서 잘 나타난다. 비교자본주의론을 활용한 논의에 따르면 국가혁신 체계는 크게 영미형(자유시장경제형: liberal market economy)과 독일-일본형(조정 시장경제형: coordinated market economy) 혁신체제로 구분될 수 있다. 이들은 혁신체계를 구성하는 각 제도들이 서로 보완성을 가져면서 작동하는 이념적 시스템이라고 할 수 있다. 현실에 존재하는 각국의 혁신체계는 이 양 극단의 중간에 위치하는 경우가 많다.

| <표 1> 영-미형 혁신체제와 독일-일본형 혁신체제의 특성 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                               | 영-미형           | 독일-일본형     |
| 기술혁신의 성과와 지역재배구조 | 연구에 기반한 혁신이 중요하며 주로 급진적 혁신에 초점 | 기술혁신의 성과와 지역재배구조가 중심으로 한 기술혁신 결과의 경유 |
|                               | 특정지역을 중심으로 한 기술혁신 결과의 전유 | 기초연구에 대한 지역재배구조의 강화 |
| 교육, 노사관계, 노동시장 | 혁신활동에 필요한 전문성을 지닌 인력을 이 유연하게 금융하는 외부노동시장의 발전 | 기업 내부에서 축적된 능력을 비탕으로 한 내부노동시장의 발전 |
| 기업자배 구조와 금융시스템 | 주주에 의한 통제가 강하여 조직외부자(outsider)에 의해 지배구조가 구축 | 은행이나 노동조합과 같은 내부자(insider)가 의사결정과정에서 중요 |
|                               | 지분시장 중심의 혁신자금 조달 | 은행은 중심으로 한 혁신자금 조달(relational banking) |
| 주요 기술및 산업 영역 | IT, BT | 자동차산업 등과 같은 규모집약형 산업, 공학기술, 사용자 주도형 산업 |

영미형은 단기적 관점에서 인력과 자금이 빠르게 움직이며, 이 때문에 기술혁신의 속도가 빠른 분야에 적합한 모습을 보인다. 새로운 기술적 기회가 형성되면, 자본이 그 분야로 빠르게 이동하며 인력이 외부에서 고용된다. 때문에 노동자들은 특정 기업나 영역에 적합한 특수한 숙련(specific skill)보다는 여러 기업과 영역에서도 효과적으로 활용할 수 있는 일반적 숙련(general skill)을 촉진하는 데 관심을 가지게 된다. 그리고 교육·훈련기관도 일반적 숙련을 가르치고 발전시키는 데 주의를 기울인다. 또 새로운 기술적 기회를 사업기회로 만들기 위해서 기술 아이디어를 지적재산권으로 강력하게 보호하고 있다. 영미형 시스템에서는 금융제도, 노동시장, 교육·훈련제도, 지적재산권 제도 등이 서로 보완성을 지니면서 과학기술적 지식에 기반한 급진적 혁신을 추구하게 된다 (Coriat and Weinstein, 2002; 2004; Casper, 2000; 2004; Hall and Soskice, 2001; 김예경, 2005; 하연섭, 2007; 삼성경제연구소, 2009).

독일·일본형은 장기적 관점을 가지고 작동하며 이 때문에 기술혁신 속도가 늦은 분야에 적합하다. 이들 분야에서는 오랫동안 축적된 숙련이 중요하기 때문에 경기순복이 이루어진다. 이 때문에 노동자들은 특정 기업이나 산업에 독특한 숙련을 지속적으로 촉진할 수 있는 인센티브가 생긴다. 그리고 교육·훈련기관들도 이들에게 산업 또는 기업 특수적 교육과정을 제공하게 된다. 또 혁신활동에 투입되는 자본도 수익성에 따라 빠르게 퇴출된다. 이런 점에서는 독일·일본형이 높은 보수와 독특한 노하우에 기반한 점진적 혁신을 추구한다.

이러한 사례는 국가혁신체계가 효과적으로 작동하기 위해서는 국가혁신체계를 구성하는 조직과 제도를 사이에 보완성이 필요하다는 것을 보여준다. 각 제도별로 각자의 작동원리를 갖지만, 국가적 수준에서 다른 제도와 보완성을 이루어야만 소기의 효과를 거둘 수 있다는 것이다. 국가혁신체계는 조직과 제도들로 구성된 시스템으로서 작동하기 때문에 구성 요소들의 보완성이 중요하며, 시스템 수준에서의 정합성(coherence)이 필요하다.

4. 기술과 국가혁신체제의 선택적 친화성

이렇게 보완성을 가진 제도들로 구성된 국가혁신체계는 특정 산업분야와 선택적 친화성이 있는 경우가 많다. 영미형은 급진적 혁신과 적합성이 있기 때문에 기술혁신 속도가 빠르고 기술적 기회가 많은 정보통신산업과 생명공학산업의 기술혁신과 친화성이 있다. 독일·일본형은 장기적 수련형체제 및 내부노동시장과 적합성이 있는 기계산업과 자동차 산업의 기술혁신과 친화성이 있다.
(Casper, 2000; 2004; Hall and Sosikice, 2001). 후지모토의 용어를 빌리면, 양·미형 혁신체제는 모듈형 아키텍처(modular architecture) 분야와 전화성이 있는 반면, 독일·일본형은 조선형 아키텍처(integral architecture)와 전화성이 있다(후지모토, 2006).

이런 선택적 전화성은 상당히 강한 규정력을 가지고 있다. 독일은 전통적으 로 기계, 자동차 등에서 쌍어난 성과가 있었지만, 정보통신기술과 생명공학산업 등 신기술 기반 산업에서 상대적으로 낮은 성과를 보였다. 이 문제를 해결하기 위해 1990년대 중반부터 독일에서는 신기술기반 산업 육성정책이 시행되었다. 특히 생명공학산업에서는 Bioregio사업 등 여러 의미 있는 사업이 이루어졌으며 신기술창업기업이 활성화되는 성과를 얻었다. 그런데 이러한 성취는 신기술분야 중에서도 독일의 혁신체제 특성과 부합되는 영역에서 주로 이루어졌다. 미국이나 영국의 생명공학 창업기업들이 주로 신기술이나 의약분야에서 성과를 얻었 다면 독일의 생명공학 창업기업들은 생명공학 연구에 필요한 장비, 기계, 시약 등 플랫폼 기술(platform technology) 분야에서 성과를 일구었다. 이들 분야는 독 일 혁신체제의 특성인 현명적협성, 경기적 속련협성과 첨화성이 있는 분야라고 할 수 있다(Casper, 2000).

이는 국가혁신체제와 기술이 상당히 강한 선택적 전화성이 있다는 것을 보여 주는 사례라고 할 수 있다. 이미 잘 쌍어진 제도들 간의 상호 보완성은, 새로운 제도의 배울을 요구하는 기술분야보다는 기존 제도 배울을 가지고 잘 할 수 있는 기술분야를 선택하고 발전시키게 된다(김예경, 2005; 하연섭, 2007; 후지모토, 2006; 삼성경제연구소, 2009).

5. 시스템 전환

국가혁신체제는 그것을 구성하는 제도들이 보완성을 가지고 있기 때문에 시스템으로서 안정성이 있다. 따라서 국가혁신체제를 다른 구성을 갖는 새로운 시스템으로 전환하는 것은 매우 어렵다. 아오키 외(1996)는 경제시스템(혁신체제)의 전환이 어려운 이유를 다음과 같이 정리하고 있다. 첫째, 혁신체제를 구성하는 제도들 사이에는 제도적 보완성이 존재하는 경우가 많아 새로운 시스템을 구축하기 위해서는 하나의 제도를 개혁하는 것만으로는 불충분하고 여러 개의 관련 제도를 동시에 개혁하는 것이 필요하기 때문이다.둘째, 전환의 지형이 불명확한 경우가 많으며, 전환방향이 정해지지 않게 프로세스가 발전 하지 않음을 가능성이 상당히 있기 때문이다. 셋째, 기존 제도에서 이익을 얻고 있던 이익집단의 정치적 반대 때문이다.

그러나 세계화의 진전이나 새로운 기술패러다임의 등장, 자원·에너지 문제의 심화와 같은 급격한 환경의 변화는 국가혁신체제의 전환을 필요로 하는 경우가
있다. 전환이 이루어지지 않으면 지속가능한 발전이 불가능해지기 때문이다.

최근에는 기후변화와 같은 전자구역 문제의 등장하면서 지속가능한 기술과의
다양한 형태의 친환경성 전환제제로의 전환을 중요한 문제로 등장하고 있다. 이에
대응하기 위해서는 새로운 기술과의 다양성과 그것을 지지하고 관련 기술을 개발
하는 혁신체제의 공진화가 필요하다. 고전소 기술과 혁신체제의 선택적 전환성
을 완화하면서 녹색기술 및 그것과 선택적 전환성에 가치 있는 녹색혁신체제
을 구축하는 활동이 필요하다(Kemp et al, 1998; Kemp et al, 2005; Jacobsson
and Bergek, 2004; Geels 2004).2)

우리나라의 경우 주거형 혁신체제에서 녹색혁신체제로의 전환이 시스템
전환의 과정이 될 수 있다. 외국 기술의 도입과 주거형 혁신체제의
이 스토 정책을 형성하는 국가혁신체제로의 전환은 지속적인 성장을 위해
서 이뤄져야 할 과정이기 때문이다. 이를 위해서는 새로운 주거형 혁신체제가
각 혁신주체들의 활동에 자리잡는 것이 필요하며, 그에 적합한 기술분야 탄생도
요구된다(Kim, 1997; Hobday et al, 2004; 촉발진, 2007).

Ⅲ. 국가혁신체제론의 혁신정책을 보는 관점

혁신활동을 보면 논리 성원적 접근과 다르기 때문에 국가혁신체제론이 혁신
정책을 보는 관점도 다를 수밖에 없다. 다음에서는 앞에서 논의된 주제와 관련
된 국가혁신체제론의 정책적 관점에 대해 논의해 보고자 한다.

1. 조직투진의 변화를 지향하는 정책

가나혁신체제론은 조직 내 또는 조직 간에 존재하는 조직투진에 초점을 맞춘다.
따라서 혁신의 창출과 확산에 효과적인 조직투진을 형성하는 것이 정책의
핵심 과제가 된다. 자원투입의 증대는 혁신을 촉진하기 위한 필요조건이지만 중
분조건은 아니다. 아무리 많은 자금과 인력이 투입되어도 그것을 효과적으로
조직하여 혁신으로 이끌 수 있는 조직투진이 없다면 초기의 성과를 거둘 수 없다.
또 흥미한 성과조기 누적이나 나타날 수 있는 조직투진이 없다면

2) 녹색혁신체제는 기술과의 다각성, 혁신주체들의 조직활동, 시장과 제도의 작동방
식이 환경친화적으로 배될 혁신체제이다. 이 혁신체제에는 기업과 대학·연구소의
협력하는 방식과 환경친화적 조직투진이 확립되어 있고, 환경계획과 같이 환경적 가치
가 의사결정의 중요한 기준으로 작용한다. 또 환경친화적 혁신을 유도할 수 있는 시
장과 조직·정부간의 조화 등 제도들이 구축되어 있으며 사용자의 소비에관과 생활양
식도 환경친화적이다.
일회적인 것으로 그칠 수 있다. 따라서 정책적 측면에서는 투입율 성과와 연결시키고, 성과를 지속적으로 유지하게 하는 조직투본의 확보가 중요하다.

전통적 접근에서는 정책이 시행되었을 때 나타나는 연구개발투자나 인력의 확대와 같은 ‘투입요소의 증대’, 또는 특허, 논문, 수익과 같은 ‘산출의 증대’가 정책의 초점이 되었다. 즉 ‘투입 부가성(input additionality)’과 ‘산출 부가성(output additionality)’이 정책계획과 평가의 중요 기준이 되었던 것이다.

그러나 국가혁신체계론에서는 정책을 통해 혁신주체들의 혁신활동을 변화가 생기거나 새로운 행동이 형성되는 ‘행동 부가성(behavioral additionality)’을 중시한다(Arnold, 2004; OECD, 2006). 어떤 정책을 취했을 때, 혁신주체들의 기술기획 투
먼(능력)이 향상되는 정도, 연구개발인력 관리 능력이 향상되는 정도, 대학-연구소와 공공개발활동이 강화되는 정도 등이 정책의 주요 관심사가 된다.

이런 측면에서 보면 특정 기술을 개발하는 연구개발사업의 경우 기술개발만 이 아니라 기술개발과정에서 형성되는 산학연 혁신주체들의 네트워킹, 기술개발을 주도하는 조직의 연구관리 무인의 향상 등도 중요한 사업목표가 된다. 또 이렇게 형성된 투먼들은 다음 번의 기술개발과정에서 혁신활동을 촉진하는데 크게 기여할 수 있다.3)

마찬가지로 혁신능력이 취약한 중소기업이나 지역에 대한 지원사업의 경우도, 국가혁신체계론의 관점에서 보면, 사업을 통해 중소기업과 지역에 기술기획 무인의 형성되고 여러 주제간의 네트워킹이 강화되는 것이 중요하다. 이런 측면이 고려되지 않은 쪽이 북한의 지원은 일회성 지원으로 그치기 쉽다. 공급되는 지원들을 효과적으로 활용할 수 있는 조직투본의 부재한 상황에서 이루어지는 지원은 소규모의 성과를 얻기 힘들다(Dodgson and Bessant, 1996).

또 과학기술문화 정책이나 시민사회 참여 프로그램의 경우도, 일회적인 지식과 정보의 공급보다는 시민사회 내부에서 과학기술 이해활동, 참여활동이 조직화될 수 있는 정책이 중요해진다. 일회적인 활동보다는 새로운 조직투본들이 형성될 수 있는 정책이 필요한 것이다.

한편 국가혁신체계론의 관점에서 보면 정책추진 주제인 정부나 위임기관 (agency)도 사업을 새로운 조직투본을 형성할 수 있는 기회로 활용하는 것이 중요해진다. 정책을 기획-집행하는 활동을, 새로운 정책결정방식과 지식을 촉진할 수 있는 정책학습(policy learning)의 기회로 활용할 수 있기 때문이다. 의도한 정책목표 달성도 중요하지만, 새로운 주제들을 찾아서하고 새로운 정책결정방식

3) 서울 올림픽은 성공적으로 했다고 볼 수 있었다. 그리고 올림픽 과정에서 형성된 조직투본
은 그 후 대형 행사들 개최를 개최하는 확실한 조직역량이 되었다. 어떤 면에서 보면 이 새
로운 조직투본의 형성이 서울 올림픽의 큰 의미일 수도 있다. 마찬가지로 TDX 개발
사업과 같은 대형연구개발사업의 성공은 기술개발 그 자체의 성공만이 아니라 대형연구
개발사업을 추진하는 조직투본 확보라는 측면에서의 성공이기도 했다.
을 도입하여 새로운 유형의 정책을 개발하는 뿌리형성도 중요하다는 것이다. 정부는 새로운 조작루틴을 확보하여 정책결정에서 더욱 독특해질 수 있다(Smits and Kuhlmann, 2004).

2. 혁신정책의 역량 확대

국가혁신체제를 구성하는 요소들은 매우 다양하다. 산업과학과 같은 혁신주체와 함께, 자금과 인력을 공급해주는 금융제도, 노사관계, 노동시장, 교육훈련시스템의 혁신체제의 구성요소가 된다. 그리고 기업간 관계에 영향을 주는 산업협회, 경영실파와 같은 제도들도 혁신체계적 접근에서 고려해야할 요소들이다. 다나아가 기술을 수용하고 활용하는 시민사회도 혁신체제의 주요 구성요소가 된다.

이런 관점에서 보면 혁신정책의 역량은 대폭 확대되어 과학기술계 중심의 전통적인 과학기술정책의 범위를 넘어가게 된다. 혁신활동에 영향을 미치는 변수들이 다양하고 또 혁신활동에 의해 영향을 받는 영역도 확대되고 있기 때문에 혁신정책은 이제 본질적 정책이상의 의미를 가진다. 과거 혁신정책과 완화하게 다루어졌던 교육·훈련정책, 산업정책, 금융정책, 노동정책, 경쟁정책들이 이제는 혁신정책 수립시 고려해야 하는 대상이 되고 있다(계2세대 혁신정책).벤처기업육성시 벤처생태계 형성을 지향하는 정책, 혁신클러스터 정책들은 이런 측면들이 잘 반영되어 있다. 이들 정책에서는 혁신을 촉진하기 위한 다양한 제도들을 고려하고 목표 달성을 위해 폐기처분 정책을 제시하고 있다.

表 2) 혁신정책의 전환

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>제1세대 혁신정책</th>
<th>제2세대 혁신정책</th>
<th>제3세대 혁신정책</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>혁신을 바리보는 관점</td>
<td>신형적 관점</td>
<td>시스템적 관점</td>
<td>시스템적 관점</td>
</tr>
<tr>
<td>정책목표</td>
<td>경제성장</td>
<td>경제성장</td>
<td>경제성장, 삶의 질, 지속가능한 발전</td>
</tr>
<tr>
<td>혁신정책의 영역</td>
<td>무분정책</td>
<td>여러 영역과 관련된 정책</td>
<td>여러 영역과 관련된 정책</td>
</tr>
<tr>
<td>정책의 주요 관심영역</td>
<td>과학을 위한 정책</td>
<td>혁신을 촉진하기 위한 정책</td>
<td>정책이해에 문제가 해결을 위한 혁신정책, 혁신정책과 혁신정책의 통합</td>
</tr>
<tr>
<td>혁신정책에 참여하는 주요 주체</td>
<td>과학기술계</td>
<td>과학기술계와 정책계</td>
<td>과학기술계, 경제계, 사용자 및 시민사회</td>
</tr>
</tbody>
</table>

자료: 성지은·송위진(2007)에서 일부 수정

고화기술정책을 넘어서는 혁신정책은 기업관계에서 새로운 과제를 제시한다. 과거에는 과학기술계 전문가 중심으로 정책결정이 이루어졌지만 영역이 확대된 혁신정책에서는 다양한 경제분야, 사회분야 이해관계자가 참여하게 된다. 또 체계 중성의 정책결정구조에서 시민사회도 참여하는 기업관계로 변화하게 된다.

또한 혁신정책 수립시 다른 정책과의 연계를 신중하게 고려해야 되기 때문에, 정책결정에 필요한 정보와 지식의 양이 대폭 확대되어 정부의 ‘지식·정보관리(Intelligence)’ 기능 강화가 요구된다. 혁신정책에 미치는 요소, 혁신정책에 의한 영향을 받는 영역에 대한 정보수집과 지식확보는 정책의 효과성을 높이기 위해 반드시 필요하기 때문이다. 혁신정책이 성공하기 위해서는 혁신체제의 여러 부문과 조직에서 이루어지는 기술기획과 관련된 정보, 기술평가와 관련된 정보, 기술생활평가와 관련된 정보, 혁신활동과 관련된 정보가 분석·종합될 수 있는 능력 확보가 요구된다(Smits and Kuhlmann, 2004; Tubke et al, 2001).

3. 정책통합

국가혁신체제가 효과적으로 작동하기 위해서는 혁신체제를 구성하는 제도들 간에 보완성이 존재해야 한다. 이는 각 제도를 대상으로 하는 정책에 대해서도 보완성을 요구한다.

전통적인 접근에서 과학기술정책은 다른 정책과 연계 없이 개발되고 집행되었다. 과학기술은 과학기술의 논리에 따라 접근해야 하는 전문적인 정책영역이었다. 그러나 혁신체제론의 등장은 과거 무관하게 존재했던 정책들을 통합적으
로 접근하게 하고 있다. 혁신체제가 시스템을 구성하고 있는 것처럼, 정책들도 시스템을 형성하고 있기 때문에, 정책들이 서로 연계되어 상호작용을 한다는 것이다(OECD, 2005). 따라서 한 부문의 정책을 다른 부문의 정책과 분리해서 고려하기가 어려운다. 한 분야에 타당한 정책이 다른 분야에는 부정적인 효과를 낼 수 있기 때문이다.

정책과정에 연관된 다양한 요소와 정책들을 종합적으로 고려하기 위해서는 ‘정책통합(policy integration)’적 접근이 필요하다. 정책통합은 합의된 비전과 목표를 설계해서 상호가능성이 있는 정책들을 공동의 목표로 달성하도록 이끄는 접근이다. 정책조정과 정책협력이 공동의 목표 설정 없이 타협과 협력에 초점을 두고 있다면, 정책통합은 정책문제 해결을 위해 목표를 설정하고 부분 정책 간의 연계를 높여 정책들을 같은 방향으로 배열(align)시키는 노력으로 간주한다(Meijers and Stead, 2004; Stead, 2007, 성지은; 송의진, 2008). 이는 일관적으로 이루어지는 것이 아니기 때문에 정책통합은 통합활동이 계속적으로 이루어지는 과정이라고 할 수 있다.

<table>
<thead>
<tr>
<th>정책의 상호작용 정도</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>정책협력</td>
</tr>
<tr>
<td>정책조정</td>
</tr>
<tr>
<td>정책통합</td>
</tr>
</tbody>
</table>

자료: Meijers and Stead(2004)

또한 정책통합은 외계적 전위에 따라 각 부문 정책의 자율성을 무시하고 특정 원장을 강조하는 접근도 아니며, 파편화된 부문 정책의 각개역전 하도록 방치하는 접근도 아니다. 정책통합은 각 부문 정책의 자율성을 유지하면서, 전체적인 차원에서 정책들을 같은 방향으로 이끄는 접근이라고 할 수 있다. 정책통합적 접근을 취하면, 정책들은 공동의 비전하에 보완성을 지니면서, 군집(policy cluster)이나 패키지 정책(packaged policy)으로 발전하게 된다.
4. 기술시스템과 국가혁신체제의 선택적 친화성을 고려한 산업혁신정책

국가혁신체제와 특정 기술시스템이 선택적 친화성이 있다는 것은, 그 국가에 적합하고 경쟁력이 있는 산업이 있다는 것을 의미한다. 앞서 살펴본 바와 같이 점진적 혁신에 적합하도록 인프라가 배절되어 있기 때문에, 독일·일본형 혁신체제는 기계산업, 자동차 산업과 선택적 친화성이 있다. 반면 급진적 혁신에 적합하도록 인프라가 배절되어 있는 영·미형 혁신체제는 소프트웨어나 바이오산업과 선택적 친화성이 있다.

이런 상황은 산업혁신정책을 입안할 때, 두 가지 방안을 제시한다. 첫 번째는 기존 국가혁신체제에 부합하는 산업 분야를 선택하는 방안이다. 현재 배절되어 있는 인프라들에게 친화성이 있는 산업들을 중심으로 혁신정책을 추진하는 것이다. 이 때 산업 수준의 접근을 넘어 각 산업의 세부 분야별 접근이 필요하다. 앞의 독일 바이오 백서기의 사례에서 본바와 같이 산업 수준에서 친화성이 떨어진다 하더라도, 산업의 세부 분야에는 친화성이 있는 부문이 있기 때문이다. 또 산업 수준에서 친화성이 떨어져도 세부 분야에서는 친화성이 떨어지는 부문도 있다.

두 번째는 현재의 혁신체제와 친화성이 떨어지는 새로운 기술분야를 선택하여 발전시키는 방안이다. 이는 향후 기술 발전이 새로운 기술분야 중심으로 이루어질 것으로 예상될 때 취하는 전략이다. 새로운 기술분야는 기술혁신이 조직되는 방식이 기존 혁신체제와 다르기 때문에 새로운 혁신체제를 필요로 하는 경우가 많다. 이는 독일·일본형 혁신체제 내에서 정보통신기술에 특화된 실리콘 벨리와 같은 새로운 공간을 형성하는 전략과 같지만 4) 이 방안은 신기술

4) 스웨덴의 이동통신산업 클러스터는 민간 부문이 주도했지만 흥미로운 사례이다. 스웨덴은 전통적으로 독일형 혁신체제와 유사하여 사회민주주의 정통에서 조직된 사본
의 개발만이 아니라 그것을 위한 제도들을 동시에 구성(co-production)하는 활동을 필요로 한다(Aldrich, 1994; Tushman and Rosenkopf, 1992; Mourik and Raven, 2006). 이는 새로운 기술과 제도들을 형성하는 것이기 때문에, 불확실성이 매우 높고 정치적 반대도 높은 활동이 된다. 따라서 새로운 기술-제도들의 시스템을 기존 시스템과 분리시키거나 특정 지역에서 자율성을 가지고 발견할 수 있도록 지원해주는 정책이 필요하다. 특별경제구역이나 지역혁신클러스터의 형태로 새로운 논리가 가진 제도들이 작동할 수 있는 공간을 확보함으로써 새로운 기술-제도시스템의 루프를 내릴 수 있다.

5. 시스템 전환 정책

국가혁신체제의 전환은 정합성을 가지고 있는 기존 기술과 제도들의 시스템을 새로운 기술과 운영 논리가 가진 시스템으로 바꾸는 것을 의미한다. 시스템 전환 정책은 기존 시스템의 문제점들을 개선하거나 보완하는 정책과는 다른 정책적 접근을 필요로 한다.

첫 번째로 필요해지는 것은 시스템 전환에 대한 ’공동의 비전 형성’이다. 시스템 전환은 장기적으로 견디기 기술과 혁신체제를 새로운 방식으로 재편하는 것이기 때문에, 전환 방향성에 대한 사회 구성원들의 협의와 비전 형성이 필요하다. 이를 위해서는 이해당사자들이 미래의 방향을 전망하고 숙의(deliberation)할 수 있는 장이 필요하다. 이는 이해관계가 단순한 표출되는 장이 아니라, 혁신체제가 지향해야할 가치와 발전 비전들이 논의되고 비판되며 전환하는 장이다. 그리고 비전에 입각해 구체적인 사업을 기획하고 실행해서 그 결과를 보고 비전과 발전 방향들을 조정해가가는 활동이 이 장에서 이루어진다. 따라서 다음에서 살펴볼 정책실험이 비전 형성 활동과 상호작용하면서 공진화하게 된다.

두 번째는 새로운 시스템의 생아들들 ’정책실험’을 통해 발전시켜 나가는 것이다. 시스템 전환은 기술시스템만이 아니라 혁신체제 전반의 변화를 필요로 한다. 그리고 전환은 한 번의 혁명적 정책으로 새로운 시스템을 형성하는 것이 아니다.

주의(organized capitalism)이다. 미국과 같은 시장 중심의 혁신체제는 생애가 상당히 다르다. 그러나 이동통신 분야 경우에는 시장 자체를 중심으로 범위적업의 창업활동과 과학기술자들의 움직임이 매우 높은 미국형 혁신체제와 유사한 특성이 나타나고 있다. 이런 상황이 전개된 데에는 에릭슨의 역할이 크다. 에릭슨은 소속 연구자들의 스피오프 후 다시 돌아올 수 있는 제도를 도입하여 창업 실패에 대한 안전관을 마련했다. 또 이동통신 관련 기술을 공개하여 엔지니어의 창업을 지원하였다. 이를 통해 에릭슨은 신기술 창업을 촉진하고, 개별 기술의 수요처로서 활용해 왔다. 또한 지역 차원의 기술혁신과 확장을 주도하는 역할을 수행함으로써 신기술산업의 리스크를 낮추는 역할을 담당해 왔다. 이로 인해 국가수준에서의 제도적 메일러는 상당한 차이가 있는 매우 역동적인 지역혁신체제를 정보통신분야에서 만드는 것이다(Casper and Soskice, 2004).


6. 요약

국가혁신체제론은 조직유형과 제도를 중심한다. 따라서 국가혁신체제론의 정책론은 조직유형과 제도의 형성과 발전에 초점을 맞춘다. 전통적인 정책은 어디에 연구개발투자를 하여 되는지, 그 양은 얼마로 되어야 하는지를 중요 의제로 설정한다. 그러나 국가혁신체제론은 연구개발투자가 이루어져야 하는 분야와 양을 결정하는 조직유형은 어떻게 되어야 하는지, 연구개발투자가 효과적으로 행

5) ‘플랫폼(platform)’은 각 분야별로 정부와 산·학·연·시민사회 대표자 10-15명으로 구성된 조직으로서 전략적 비전, 전환 경로, 전환 실험을 기획하고 의결하는 활동을 수행한다. 현재 플랫폼은 에너지 사슬 효율성, 바이오메스, 새로운 가스, 지속가능한 교통, 지속가능한 교통, 건조환경(Built Environment), 에너지 생산순절 등 7개로 구성되어 있 다(Kemp et al., 2007).
신으로 연계되기 위해서는 조직과 제도들이 어떻게 배출되어야 하는지를 중심한다.

한국해양정책은 시스템을 구성하는 요소들의 보완성을 중시하며, 정책의 경우도 적합성을 중시한다. 전통적인 정책에서 각 부문 정책은 각 부문의 논리에 따라 결정되지만, 국가혁신체계론은 다른 부문 정책과의 연계성과 보완성 고려한다. 전통적인 정책에서는 전하 고려하지 않았던 분야와 정책을 통합적으로 고려할 것이다.

국가혁신체계론은 장기적인 차원에서 시스템 전반을 고려한다. 좀 더 세밀한 생각과 모델을 향상시킬 수 있는 시스템으로의 전환을 염두에 두는 것이 다. 이는 현재 시스템에서의 전극적이나 개선을 중점하는 전통적인 정책과는 차이가 있다. 그리고 시스템 전환을 위해서 다양한 ‘실현’을 증시한다. 미래는 불확실성이 높을 때에 실제로 전환을 통한 학습을 통해 경제적 접근을 하고 있는 것이다. 물론 이론 실현은 무작위적으로 이루어지는 것이 아니라 공통의 비전을 바탕으로 이루어진다.

이와 같은 관점은 선택과 집중에 논리에 근거한 혁신정책과는 다른 관점에서 현실을 분석하고 대안을 제시한다. 국가혁신체계론은 어떤 분야를 선택해야 하는가보다는 어떤 과정과 조직구조를 거쳐 그 분야를 선택해야하는지에 관심을 둔다.

### 표 ④ 국가혁신체계론의 시각

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>전통적인 접근이 핵심을 보는 관점</th>
<th>국가혁신체계론이 핵심을 보는 관점</th>
<th>국가혁신체계론이 혁신정책을 보는 관점</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>핵심의 핵심요소</td>
<td>자원투입 효과가 큰 과학분야, 기술분야 선택이 중요 (타협점 정책 중요시)</td>
<td>핵심과 관련된 조직구조의 변화를 지향하며, 정책기획·평가 시 병행 분야만큼 중요시할 정책의 정립 강조</td>
<td>핵심과 관련된 조직구조의 변화를 지향하며, 정책기획·평가 시 병행 분야만큼 중요시할 정책의 정립 강조</td>
</tr>
<tr>
<td>혁신관련 주제·제도</td>
<td>과학 → 기술 → 혁신의 일련의 경제적·재정적 관계 (과학기술분야 중심의 정책)</td>
<td>다양한 주제와 제도들이 영향을 미치는 혁신활동: 집합적 혁신활동</td>
<td>다양한 주제와 제도들이 영향을 미치는 혁신활동: 집합적 혁신활동</td>
</tr>
<tr>
<td>제도들간의 관계</td>
<td>제도들에 대한 개별적 접근</td>
<td>혁신관련 제도들 간에는 ‘보완성’이 존재</td>
<td>다양한 정책분야들간의 통합을 통한 ‘합동적 혁신정책’ 필요</td>
</tr>
<tr>
<td>산업의 과학별 특성</td>
<td>비교우위에 따른 기술별 산업 특성</td>
<td>기술과 국가혁신체계 사이에 ‘선택적 결정성’이 존재</td>
<td>국가혁신체계에 부합된 산업기술혁신 정책과 새로운 기술시스템과 혁신체계를 형성하는 정책이 병존</td>
</tr>
<tr>
<td>시스템 수준의 접근</td>
<td>현황 시스템의 최적화에 초점</td>
<td>현황변화에 대응하기 위해 국가혁신체계의 전환이 필요</td>
<td>장기적 발전 비전행성과 정책 실험을 통해 하는 시스템 전환 정책이 필요</td>
</tr>
</tbody>
</table>
선택과 집중의 논리에 따라 무엇을 할 것인가를 결정하고 집중적으로 자원을 배분하는 경제적 관점에서 보았을 때에는 이런 접근은 달달하고 추상적인 논의일 수 있다. 무엇을 해야하는지가 대해 즉각적인 해답을 제시해주지 않고, 해답을 얻기 위해서는 이러한적 조직루틴과 제도를 만들려는 재연을 하기 때문이다.

Ⅳ. 국가혁신체제론의 관점에서 본 혁신정책의 과제

한국의 혁신정책은 새로운 전환기를 맞고 있다. 그 동안의 산업화 과정에서 형성된 기술혁신방식의 전환이 요구되고 있기 때문이다. 산업화 과정에서 우리 나라의 기술혁신활동은 이미 상업화되어 있는 외국 기술을 도입·소화·재정하는 것이였으나, 따라서 이미 문제가 많이 주어진 상황에서 우리의 조건에 맞게 변형시켜 문제를 해결하는 것이 기술혁신활동의 중심을 이루어왔다.

그런데 1990년대를 거치면서 반도체, 디스플레이, 휴대전화 등 몇몇 분야에서 선진국을 제치고 선두로 진입하는 분야들이 나타나게 되었고 이로 인해 해결해야 하는 문제의 성격이 바뀌고 있다. 이제는 선진국도 해결하지 못한 문제를 물어야 하거나 스스로 문제를 만들어서 해결해야 하는 상황이 전개되고 있는 것이다. 또 다른 한편으로는 중국을 필두로 한 후발공업국들의 추격이 가속화되고 있다. 우리의 주력 산업을 공략하면서 급속하게 성장하고 있는 이들 국가들로 인해 전통적인 산업에서 지속적인 경쟁우위 확보가 점점 어려워지고 있다. 이러한 환경의 변화는 혁신주체들의 ’제빠른 추격자’를 넘어 ’혁신 선도자’로 전환할 것을 요구하고 있다. 이제는 ’발주전형’ 기술혁신활동이 필요한 것이 다(송위진 외, 2007).

발주전형 기술혁신은 기존에 없었던 기술을 개발하면서 동시에 그것이 개발되고 활용되는 사회를 구성하는 활동이다. 사용된 적이 없는 기술은 경제·사회 속에서 작동하도록 하는 것이기 때문이다. 이러한 상황에서 기술혁신과정은 기술개발을 넘어 기술을 개발하고 활용하는데 영향을 미치는 다양한 사회 환경의 개발·형성까지도 내포하게 된다. 이러한 기술혁신과정의 변화는 혁신정책에서도 폐가가이나 변화를 요구하고 있다. 다름에서는 국가혁신체제론의 관점에 활용해서 새로운 환경에 적합한 한국 혁신정책의 과제를 정리해보기로 한다.

1. 발주전형 조직루틴의 형성

발주전형 혁신활동은 모방할 대상이 없이 새로운 기술을창출하는 활동이기 때문에 불확실성이 높은 활동이다. 이때 나타나는 불확실성은 크게 기술·경제적
측면에서의 불확실성과 기술리스크(technological risk)와 관련된 불확실성으로 구분해서 살펴볼 수 있다. 기술·경제적 불확실성은 새로운 제작을 창출하는 불확실성과 복잡성이 매우 큰 주제를 연구하면서 나타나는 것으로, 연구개발 활동의 불확실성과 상호작용의 불확실성을 모두 포함하고 있다. 기술리스크와 관련된 불확실성은 기술리스크가 사전에 파악되지 않은 상황에서 발생하는 기술의 사회적 수용과 관련된 불확실성이므로, 현재 한국에는 기술·경제적 불확실성과 기술리스크에 대응할 수 있는 시스템이 충분히 발전되어 있지 않다. 그 동안의 기술혁신과정에서 선진국의 기술모방하는 혁신활동을 추진하면서 스스로 발전 경로를 탐색하고 사회적 대화를 진행하는 능력 개발이 소홀했기 때문이다. 선진국에서 이미 불확실성 대응활동을 통해 그것을 납득하기 때문에 우리가 그 활동을 중복해서 수행할 필요가 없었던 것이다. 기술리스크와 관련된 경우도 마찬가지이다. 추려단계에서는 잔존된 외국 기술을 모방하면 기술이 초래할 수 있는 사회적 위험을 회피할 수 있기 때문에 기술리스크 관리 능력을 중요하게 생각하지 않았다.

활동대령 혁신활동으로 인해 기술혁신활동의 불확실성, 기술리스크의 발생 가능성이 높아지고 있는 상황에 대응하기 위해서는 이를 사전적으로 또 사후적으로 관리할 수 있는 방안을 고려해야 한다. 원산기술을 개발하기 위해 다양한 기술적 대안들을 검토하는 복수·병렬형 기술개발방식을 도입하고, 기술개발의 실패를 용인하여 그로부터 학습할 수 있는 시스템 구축이 필요하다.

이는 결국 횡추적형 조직투명을 창출하고 확산시키는 활동이 이루어져야 한다. 기술혁신의 불확실성과 기술리스크에 대응하기 위한 조직투명이 혁신주체들에게 제공되게 되고, 창의성을 높일 수 있는 기술혁신활동과 산학연 네트워크가 시스템 내에 구현되어야 한다.

이런 관점에서 본다면 혁신정책의 목표도 좀 더 확장해서 이해해야 한다. 특정목표를 달성하는 기술개발만이 아니라, 횡추적형 기술혁신을 지속적으로 재생산하는 조직투명의 형성도 기술혁신정책의 주요 목표가 되어야 한다. 횡추적형 조직투명의 확산을 위해 사용할 수 있는 수단 중 하나는 연구개발사업 기획·평가기준이 조직형태변화를 평가지표로 활용하는 것이다. 연구개발투자 중에서의 투입 중대, 특허나 논문 수의 중대, 수익성 향상과 같은 ‘산출 중대’ 등의 지표만이 아니라, 창조적 기술기획 투자, 기술패턴 대응 투자의 제도화 등과 같은 ‘새로운 조직투명의 도입’을 지표로 고려하는 것이 필요하다.

2. 혁신정책의 영역 확대

추려형 혁신에서는 기술적 특성이 알려진 기술을 도입해서 이미 존재하고 있는 시장과 사회에 혁신기술을 공급하는 활동이 이루어졌다. 그러나 횡추적형 혁
신활동은 기존에 존재하지 않았던 기술을 경제·사회 속에서 작동하도록 하는 것이기 때문에, 기술개발을 넘어 기술을 개발하고 활용하는데 영향을 미치는 사회 환경까지도 고려하게 된다. 따라서 혁신정책도 금융, 노사관계, 복지, 지적재산권, 문화 등과 같은 요소들을 종합적으로 고려하는 관점을 취하게 된다. 이때는 기술혁신만이 아니라 사회변화의 내용까지 포함하는 ‘정책통합적’ 접근이 요구되며 새로운 기술·사회시스템 구축이 중요한 정책목표로 등장하게 된다.

이런 상황에 대응하기 위해서는 혁신에 대한 시스템적 접근이 요구된다. 동시에 혁신정책의 대상이 과학기술문제를 넘어 대폭 확대되어 정책가들은 여러 부분을 동시에 고려해야 한다. 그리고 이들 정책들의 보완성도 중요한 정책 이슈로서 검토해야 한다.

이 때 중요한 것은 변화의 방향과 새로운 시스템의 조직 원리에 대한 사회적 합의이다. 이것이 구축되어야 향후적 혁신과정에서 나타나는 불확실성과 감동을 관리하고 통합의 방향을 제시해주는 기준점을 정할 수 있기 때문이다.

3. 혁신정책의 비사와 통합성 확보

새롭게 경로를 창출해 나가야 하는 향후적 단계에서는 새로운 기술과 사회시스템을 구축하는 활동이 요구되기 때문에 정부의 중장기 비전 제시활동과 종합 조정기능 강화가 필요하다. 향후적 단계에서는 수년 단위의 단기적 대응이 아니라 20~30년을 목표로 한 공동의 비전창출과 그에 입각한 정책통합을 이끌어내는 전문가적 리더십이 필요하다.

그동안 국가과학기술위원회의 실적 등을 통해 정책 통합 및 조정 기능이 강화되었으나, 여전히 관련 정부부처들은 관 hành적으로 구획된 전문 영역 내에서 정책배치를 만들어내고 있다. 이 때문에 어떤 부처가 개발한 정책이 다른 부처의 정책과 충돌하는지 아닐까 상호효과를 만들어내는지의 여부를 단계적으로 파악하기가 어렵다. 이 문제를 해결하기 위해서는 총괄기관의 비전 제시 및 조정 리더십이 강화될 필요가 있다. 그리고 이를 효과적으로 진행시키기 위해 정부의 지식·정보 관리능력(intelligence)을 강화해야 한다.

한편 새로운 시스템의 형성은 개별 혁신주체의 노력만으로는 불가능하며 다양한 혁신 주체들 간의 참여와 협력을 이루어야 한다. 이를 위해서는 정부와 민간, 과학기술과 사회사이의 커뮤니케이션을 강화되어야 하며, 정책의 피드백 및 학습 기능이 활성화되어야 한다. 이는 정책결정과 관련된 새로운 거버넌스를 필요로 한다.

6) 참여경부 시점의 과학기술혁신성의는 이런 역할에서 설계되었다고 보 수 있다. 혁신성의는 과학기술정책, 산업정책, 연령정책, 지역정책을 종합적으로 조정하는 역할을 부여 받았다.
4. 한국형 혁신체제의 탐색

현재 한국의 기술혁신활동은 기본 운영 논리가 서로 다른 두 개의 홀림이 병존하고 있다. 자원화, 반도체, 조선 등 주력산업의 경우에는 경제적 혁신과 생산 관리 능력이 중요한 기술혁신활동(일본형·독일형과 유사)이 이루어지고 있는 반면 인터넷, 생명공학, 게임 등에서는 급진적 혁신과 유연성이 중요한 기술혁신활동(미국형과 유사)이 시행되고 있다. 추격형 혁신과정에서 도 두 유형의 혁신활동이 모두 모방의 대상이었기 때문에 이런 양상이 나타난 것이다. 그동안 양자는 큰 갈등 없이 각자 일하는 방식을 발전시켜왔다(김예경, 2005). 이것은 시스템이 형성 및 성장단계에 있었기 때문에 가능한 것이었다. 그러나 기술혁신활동과 수준이 일정 수준에 도달하여 전체적인 차원에서 시스템의 정합성이 요구되는 현재의 단계에서는, 이들 두 방식의 갈등이 표면화될 수도 있다.

이러한 조건에서 확추격형 혁신은 기존 주력산업의 경쟁우위를 지속적으로 유지하면서 신기술에 기반한 신산업을 동시에 육성하는 새로운 혁신체제를 필요로 한다. 이는 신기술산업과 혁신성이 있는 미국형 혁신체제와 주력산업과 혁신성이 있는 독일형 혁신체제를 동시에 발전시키고 기술융합이 이루어지는 영역을 중심으로 두 시스템을 창조적으로 종합하는 것이다.

새로운 산업·기술 영역을 발굴하고 그와 혼화성을 갖는 혁신체제를 구축하는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 혁신체제를 구성하는 요소들은 서로 보완성을 지니면서 전체적으로 정합성을 가질어야 하기 때문에, 상호 보완적인 내용으로 구성된 체제들을 융합시키는 것은 결코 용이하지 않다. 이러한 문제들을 해결하여 효과적으로 작동하는 확추격형 혁신체제를 구축하는 것은 결국 한국의 독특한 혁신체제를 형성하는 작업이 될 것이다. 그리고 이 과정에서 우리나라가 지속적으로 경쟁우위를 가질 수 있는 산업과 기술분야가 같이 형성·발전하게 될 것이다.

5. 사회·기술시스템의 전환

그 동안 추진되었던 추격형 혁신정책은 전략기술을 개발하고 민간부문의 혁신능력을 향상시키는 데 초점을 맞추어왔다. 기업들의 혁신활동에 필요한 하부 구조도 취약하고 인력과 자금도 부족하여 혁신활동의 기반구축에 정부지원이 필요했기 때문이다. 그러나 최근에는 세계적 차원에서 기술개발을 신도하는 기업들이 등장하고 있고, 민간 기업들의 혁신역량이 강화되고 있기 때문에 과거의 지원정책과는 다른 접근이 요구되고 있다. 민간이 잘할 수 있고, 민간이 잘해야 하는 분야는 민간에게 넘기고, 이제는 공공부문이 해야 되고 또 잘할 수 있는 새로운 정책 영역을 발굴해야 한다.
이런 측면에서 지속가능성과 삶의 질 향상과 같은 사회적 목표를 지향하는 혁신정책은 새로운 영역을 개척하는 뉴트럴리 혁신정책의 주요 요소라고 할 수 있다. 그 동안 경제성장 중심으로 발전해온 혁신정책의 내용을 더욱 풍부히 하고, 사회 문제 해결을 통해 혁신정책에 대한 사회적 경향성을 제고할 수 있기 때문이다. 최근 진행되고 있는 녹색성장 정책은 이런 경향을 반영한 중요한 시도라고 할 수 있다.

이런 유형의 혁신정책은 기술이 개발되고 활용되는 시스템 전체의 전환을 주장하는 경우가 많다. 여기서 전략적 기술개발과 산업육성만이 아니라 소비자의 에너지 사용 패턴, 삶의 방식, 정치와 문화 등의 변화가 있어야 지속가능성이라는 사회적 목표를 달성할 수 있기 때문이다(Geels, 2004). 녹색성장에 있어서는 기술과 관련된 혁신정책만이 아니라 교통·통신·주거·상하수도 및 폐기물 정책, 사회정책, 도시정책, 지역개발정책, 규제정책 전반의 변화가 필요하다(송위진 외, 2008).

새로운 사회·기술시스템은 한 번의 정책으로 구축되는 것이 아니다. 그리고 지속가능성을 지향하는 새로운 사회·기술시스템의 발전 방향은 불확실한 경우가 많다. 따라서 새로운 시스템으로의 전환과 관련된 사회적 정책들이 필요하다. 소규모 정책실험을 추진하여 지식을 축적하고 정당성을 확보하면서 새로운 시스템의 생태를 형성해나가는 시스템 전환과 관련된 정책적 수단들을 좀 더 본격적으로 추진할 필요가 있다. 과거 추격형 체제에서는 정책실험이라는 것은 받아들여지지 않았던 개념이었다. 이런 성공한 정책이 있는 외국의 정책을 모방하는 정책은 실패할 수 없기 때문이다. 그러나 이제는 새로운 기술과 시스템을 구축하는 정책이 필요하기 때문에 세밀하게 기획된 정책실험을 정책의 주요 수단으로 활용할 필요가 있다. 동시에 이 실험 결과를 학습할 수 있는 정책학습 체계도 구축할 필요가 있다.

참고문헌

Amable, B. (2003), The Diversity of Modern Capitalism, Oxford University Press.
Communities.


Freeman C. and Soete, L.(1997), The Economics of Industrial Innovation, 3rd edition, The MIT Press.


Hollingsworth, J. and Boyer, R.(1997), Contemporary Capitalism: The
Embeddedness of Institution, Cambridge University.
Mourik, R. and Raven, M. (2006), A Practitioner’s View on Strategic Niche
Management, Energy Research Center of the Netherlands Report.


OECD(1992), Technology and Economy: The Key Relationship, 경제와 기술의 관계, 경제학자.

OECD(1997), National Innovation Systems, OECD.

OECD(2003), Governance of Innovation Systems. Vol. 1,2,3, OECD.


삼성경제연구소(2009), 『삼성의 경제학』, 삼성경제연구소.
송위진 (2006), 『기술혁신과 과학기술정책』, 르네상스
송위진·성지은·감영철·황해란·정재용(2007), 『핵추격형 기술혁신체제의 모색』, 과학기술정책연구원.
송위진·성지은·박동오·박진희·장병길·하정욱·김병훈(2008), 『사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제』, 과학기술정책연구원.
송위진 외(2004), 『한국 국가혁신체제의 발전방안 연구』, 과학기술정책연구원.
아오카 마사히로, 오쿠노-후지와라 마사히로 편저(1996), 『기업시스템의 비교경제학』, 연합사.
후지모토 다카히로(2006), 『모노즈쿠리』, 쯔간조선사.
Abstract

Policy Issues of the National Innovation System Approach

Wichin Song

It is often argued that the policy recommendations of the national innovation system (NIS) approach are not concrete and helpful for solving urgent problems of science and technology policy. This study looks into the policy issues of the NIS approach to improve the policy relevance of that approach. This article reviews how the NIS approach conceptualizes the innovation process and suggests several issues: the importance of organizational routines and institutions in innovation, complementarities of innovation-related institutions, and the transition of NIS. This study discusses the viewpoint resulting from the concept of innovation in the NIS approach. It is argued that the issues regarding the policy for organizational routine change, the widening of the boundaries of innovation policy, policy integration of innovation policy with other policies, and transition management are the characteristics of the NIS approach and are useful tools for upgrading Korean innovation policy.

[Key words: national innovation system, systemic approach, complementarities, policy integration, system transition]