연령대별 매출패턴을 활용한 골목상권 활성화 방안

1. 주제 선정 배경 및 분석 전략

□ 주제 선정(소제목)

- 서울시 내 골목 상권들에 대해 연령대별 매출 모델을 만들어 매출에 유의미한 영향을 끼치는 지표들을 발견하고 이를 해석하며, 매출패턴을 통해 골목상권들을 군집화 한다. 해당 골목들에 대해 앞서 발견한 연령대 별 매출 지표들로 활성화가 필요한 골목을 선정하여 맞춤 서비스를 제언한다.

□ 분석 필요성(문제점) 및 전략

상권은 상업활동이 이루어지는 공간으로 우리의 삶에 다양한 형태로 존재하고 있다. 상권에서 입지, 동종업계와의 경쟁, 임대료 등 고려할 점이 많다. 2019년도 소상공인 실태조사에서 현재 사업하는 소상공인들의 가장 큰 애로사항은 상권의 쇠퇴임을 알 수 있다. 코로나 전후로 대한민국 소상공인들은 큰 변화를 겪었다. 최근 거리두기가 전면 해제되어 일상회복이 진행중이지만, 이로 인한 경기침체로 누구보다 큰 피해를 입었던 상권 내 소상공인들에게는 아직 역부족인 상태이다. 자영업자 가계대출 동향을 보면 코로나 전 매달 1~2퍼센트의 사이의 대출고객 상승률이 코로나 이후 약 4~8퍼센트로 2~4배 정도 꾸준히 증가한 것을 볼 수 있다.[[1]](#footnote-1) 특히 발달된 대형 상권이 아닌 골목 내 상권에는 코로나로 인한 타격이 매우 컸으며, 정부에서는 이를 지원하기 위해 다방면으로 정책을 펼치고 있다. 물론 코로나로 인해 먼 거리에 위치한 대형 유통업체 및 마트보다 ‘슬세권’과 같이 MZ세대의 거주지 근방에서의 소비가 증가하는 소비패턴의 변화는 골목상권에 긍정적인 영향을 줄 수 있다. 위 두가지 현상을 바탕으로 본 조는 골목상권 활성화에 대한 분석의 필요성을 시사하였다.

|  |  |
| --- | --- |
| 입지선정 어려움정도 | 경영 애로사항 |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 자영업자 가계대출 | 출처(인천도시공사) |
|  |  |

<표 1.>

물론 코로나로 인한 피해는 골목, 대형 상권 구분없이 동일하지만, 빠르게 회복중인 발달상권과는 달리 골목상권은 더딘 회복세를 보인다. 또한, 코로나 전부터 서울시 내에서는 강남, 이태원과 같은 특정 인기 상권에서는 점포가 몰려 경쟁이 심화되고, 건물주들은 임대료를 올리는 현상이 반복되며 이로 인해 대형상권 인근으로 상권이 이동하는 ‘젠트리피케이션’ 현상은 고질적인 문제점 중 하나이다. 이는 특정 대형 상권 인근에서만 상권이 발달되어 지역 내 상권의 균형 잡힌 발달을 저해하며 이로 인해 소외된 상권은 점점 쇠퇴하는 경향이 가속화되는 것이다. 위와 같은 현상을 토대로 본 보고서는 분석 대상 상권을 골목상권으로 한정하였다.

앞서 언급했듯이 서울시 내 상권에 대한 정부의 지원과 연구는 활발히 진행중이다. 특히 상권의 한 종류인 전통시장에 대한 정책과 분석은 대중들에게도 많이 알려져 긍정적인 영향력을 끼치고 있다. 이와 마찬가지로 골목상권에 대한 다수의 연구들이 존재하며 최근 서울시에서도 골목상권 육성사업 대상 골목을 선정하였다. 2019~2021년 총 3년간 서울시 내 모든 상권에 대해 매출액의 추이를 확인한 결과 발달상권 다음으로 골목상권이 전체 매출액의 약 20퍼센트, 매출건수의 30퍼센트의 비중을 차지하며 골목상권의 중요성을 다시한번 환기시켜준다. 또한 골목상권 내에서 연령대 별 매출 추이를 보면 1, 2위인 2030의 비중이 전체 50퍼센트 이상임을 확인할 수 있으며, 연령대 별 업종마다 매출비율을 보면 연령대 별 편차가 있음을 확인할 수 있다. 흔히 얘기하는 MZ세대는 기존과 차별화된 것을 선호하며 소비 트렌드를 이끄는데, 이들로 인해 단순 주거지역 내 골목상권 이였던 망원동 망리단길, 노후 공장지역 이였던 성수동 카페거리 상권 등이 부활한 선례가 있다. 따라서 골목상권을 분석할 때 다양한 연령대의 특성을 고려한다면, 기존의 연구에선 단순히 골목 내 총 매출액에 영향을 끼치는 지표를 찾은 것과 다르게 더 다양한 분석을 할 수 있다고 판단하였다.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21년 서울시 상권 별 매출액, 매출건수 | | 2017~2021년 연령대 별  골목상권 매출비율 | |
|  | |  | |
| 업종별 매출비율 | | | |
|  |  | |  |

<표 2.>

기존 연구들에서 상권발달의 척도로서 해당 상권의 매출액에 영향을 미치는 지표로는 유동인구, 상주인구와 같은 인구지표, 상권 내 동일업종을 고려한 경쟁지표, 인근 집객 시설이나 교통과 관련된 접근성 요인 등을 활용했다. 본 보고서에서는 위 3가지 지표를 세부적으로 나누고 골목특성을 나타내는 선호업종 점포수와 점포 밀집도를 추가하여 쇠퇴한 골목상권을 파악하고 다양한 연령대의 특성을 고려한 솔루션을 제언할 것이다.

2. 데이터 분석

□ 데이터 선정

서울특별시 골목상권관련 데이터는 ‘서울 열린 데이터 광장’의 서울 신용보증재단에서 제공하는 ‘우리마을가게 상권분석서비스’ 자료를 이용하였다. 데이터는 2021년 1~4분기를 사용하였다.

1. 생활인구: 서울시와 KT가 통신데이터를 이용하여 추계한 서울의 특정지역, 특정 시점에 존재하는 모든 인구에 대한 데이터이다. 상권영역 내의 유동인구파악을 위해 사용.

2. 추정매출: 골목상권 점포내에서 결제된 금액에 대해 카드사의 승인금액을 보정계수와 곱한 뒤 평균으로 산출된 매출 데이터. 데이터 내 총 매출, 연령대 별 매출, 시간대별 매출, 요일 별 매출 4가지를 사용하였다

3. 점포 수:  업종에 대한 점포수의 경우 상권\_점포데이터와 추정매출에서의 점포수가 달라 문의한 결과 기존 데이터에 확인되지 않아도 카드매출로 확인되는 경우가 있어 다를 수 있어 따라서 추정매출 데이터 내 산정된 점포수로 사용.

4(5). 집객시설(배후지): 상권의 접근성, 관공서 수 등을 파악하기 위해 집객시설 데이터를 사용하였다. 이때 지하철이나 은행, 관공서등은 상권 배후지에 집객시설로 서 상권에 주는 영향력이 타당하다고 볼 수 있으나, 버스정류장의 경우 반경 200m이내로 정해진 배후지의 기준보단 상권 내 정류장의 수를 사용하는 것이 더 적합하다고 판단하였다. 따라서 버스정류장 수는 상권 내 기준, 지하철, 은행, 관공서 수 등은 상권 배후지(상권 반경 200M이내)를 기준으로 데이터를 수집하였다.

 6. 상권영역의 면적데이터의 경우 면적변수로 제공되지 않고 상권 중심점 좌표(X,Y)로 제공되었다. 다만 ‘우리마을가게 상권분석서비스’ 홈페이지에서 지도안에서 면적을 확인할 수 있었기에 크롤링을 통해 면적데이터를 수집하였다.

|  |
| --- |
| 지도이(가) 표시된 사진  자동 생성된 설명 |

<그림 1.>

인구, 매출, 점포 데이터는 분기 평균값으로, 배후지의 경우 4분기 데이터를 사용하였다. 면적의 경우 분기별로 나뉘지 않았기에 그대로 사용하였다.

□ 데이터 분석

(1) 변수생성

* 연령대별 주요업종 점포수

서울신용보증재단에서는 100개의 생활밀접업종을 표준산업분류와 연계하여 정의했으며, 이 중 골목상권에는 60여개의 업종이 존재한다. 앞서 시각화로 본 것과 같이 연령대별로 주로 소비하는 업종은 다르다. 이를 고려하지 않고 단순히 상권 내 전체 혹은 특정 점포수와 매출액의 영향을 파악하는 것은 좋은 결과가 나오지 않을것이라 판단했다. 따라서 60여개의 업종을 연령대별 매출비중을 통해 특정 연령대가 선호하는 업종을 찾아보았다. 이를 위해 업종별 20, 30, 40, 50 ,60대 이상의 매출건수를 전체 대비 비율로 변환하여 군집화를 시도했다.

군집방법으로는 계층적 군집방법 hierarchical clustering과 비계층적 군집방법인 K-means clustering을 시도하였으며 결과는 아래와 같다.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 계층적 군집 결과 | | 계층적 군집 평가 | |
|  | |  | |
| kmeans 결과 | | | |
|  |  | |  |
| 시각화 | | 중심값 | |
|  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60이상 | | 0.065 | 0.147 | 0.561 | 0.194 | 0.031 | | 0.359 | 0.260 | 0.167 | 0.139 | 0.072 | | 0.194 | 0.241 | 0.242 | 0.192 | 0.129 | | 0.089 | 0.154 | 0.200 | 0.255 | 0.300 | | |

<표 3.>

계층적 비계층정 군집결과 모두 최적의 군집수는 4개이며, kmeans에서 3개의 군집과 4개의 군집을 비교했을 때 군집 간 편차는 더 높지만, 높은 점수의 군집들과 해석의 용이성을 고려하여 최종적으로 4개의 군집을 형성하였다.

군집1은 40대 매출 비중이 높은 군집으로 외국어, 일반교습학원, 예술학원으로 구성되어있다.

군집2는 2030의 매출 비중이 높은 군집으로 PC방, 양식음식점, 커피-음료 등으로 구성되어있다.

군집3은 매출비중의 차이가 크지 않은 평이한 군집으로 미용실, 분식점, 슈퍼마켓 등으로 구성되어있다.

군집4는 405060 연령대의 매출 비중이 높은 군집으로 당구장, 가전제품, 철물점, 한의원 등으로 구성되어있다.

군집 결과를 확인해보면, 30대는 단독으로 뚜렷하게 매출비중이 높은 업종을 찾을 수 없었으며 대부분 20대와 비슷한 매출패턴을 보였다. 20대와 40대는 몇몇 업종에서 눈에 띄는 차이를 확인할 수 있었으며, 이를 제외하면 비슷한 연령대로 같이 묶이는 것을 볼 수 있다. 계층적 군집분석의 결과와 연계하여 최종 군집 결과는 다음과 같다.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2030 선호업종(18개) | | 일반 업종(26개) | | 405060 선호업종(21개) | |
| “PC방” | “컴퓨터 및  주변기기” | “중식음식점” | “가구” | “한의원” | “가전제품” |
| “네일숍” | “여관” | “핸드폰” | “가방” | 가전제품수리” | “당구장” |
| “노래방” | “피부관리실” | “미용실” | “고시원” | “미곡판매” | “섬유제품” |
| “스포츠클럽” | “호프-간이” | “반찬가게” | “골프연습장” | “수산물판매” | “운동/  경기용품” |
| “양식음식점” | “주점” | “부동산중개업” | “문구” | “육류판매” | “의료기기” |
| “커피-음료” | “화초” | “분식전문점” | “서적” | “의약품” | “인테리어” |
| “안경” | “장치판매” | “세탁소” | “슈퍼마켓” | “일반의원” | “자동차수리” |
| “일식음식점” | “패스트푸드점” | “스포츠 강습” | “시계 및 귀금속” | “조명용품” | “철물점” |
| “편의점” | “화장품” | “신발” | “애완동물” | “청과상” | “치과의원” |
|  |  | “완구” | “일반의류” | “예술학원” | “외국어학원” |
|  |  | “자동차미용” | “자전거 및  기타운송장비” | “일반 교습학원” |  |
|  |  | “전자상거래업” | “제과점” |  |  |
|  |  | “치킨전문점” | “한식음식점” |  |  |

<표 4.>

* 집객시설

대학교 수의 경우 학교내 건물의 수로 되어있어 캠퍼스 수가 많아도 더 적은 값을 가진 것이 확인되었다.

|  |  |
| --- | --- |
| 지도이(가) 표시된 사진  자동 생성된 설명 | 지도이(가) 표시된 사진  자동 생성된 설명 |

<그림 2.>

예시로 두 학교 모두 상권 배후지영역에 캠퍼스는 동일하나 대학교 수는 9개 차이가 남을 확인했다. 따라서  대학교 유무로 구분하여 factor변수로 처리하였다. 또한 백화점 수의 경우 1개이상 위치한 경우가 없었으며  지하철역 수는 1개만 있는 곳이 대부분이기에 연속형 변수로 처리하기보단, 대학교와 마찬가지로 factor변수로 처리하였다.

* 생활인구변수

생활인구 데이터는 ‘남성연령대\_20\_월요일시간대\_1\_생활인구\_수’와 같이 변수가 세분화되었기 때문에 한 연령대에 대해 ‘남성연령대\_00\_생활인구\_수’, ‘연령대\_00\_시간대1\_생활인구\_수’, ‘연령대\_00\_주중\_생활인구\_수’와 같은 방식으로 재분류하였다.

* 면적관련 변수

골목마다 매출이나 생활인구 수에 편차가 큰 이유는 골목의 면적이 넓을수록 인구수나 매출액이 높기 때문이다. 따라서 이를 고려하지않은 채 매출액을 기준으로 골목상권의 활성화 필요 유무를 판단한다면, 면적이 좁은 상권만 취약상권으로 될 우려가 있다. 따라서 밀집도(점포수/면적)변수를 추가로 생성하였다.

따라서 최종 변수는 다음과 같다.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 종속변수 | 독립변수 | |
| 매출액 | 생활인구  (전체, 남녀, 시간대, 요일) | 연령대 별  선호 업종의 점포수 |
| 대학교, 지하철, 백화점 유무 | 배후지 의료기관 수 |
| 상권 내 버스정류장 수 | 배후지 관공서 수 |
| 밀집도 |  |

<표 5.>

(2) 다중회귀분석

- 이상치 확인

골목상권 활성화라는 분석목적에 부합하지 않는 발달상권의 범주에 포함되는 망리단길, 샤로수길과 같은 6개의  골목상권은 분석에서 제외하였다.

대부분의 독립변수에서는 뚜렷한 이상치가 보이지 않는다. 하지만 생활인구 변수에서는 분석결과에 영향을 줄 수 있는 이상치가 있다고 판단하였다.

|  |  |
| --- | --- |
|  | 텍스트이(가) 표시된 사진  자동 생성된 설명 |
| 지도이(가) 표시된 사진  자동 생성된 설명 |
|  |

<그림 3.>

분기 평균 생활인구수가 1000명 이하인 지역을 살펴보았을 때 데이터 집계가 잘못되었다고 판단하였다. 특정 연령대가 아닌 전 연령대에서 위와 같은 모습을 보이는 지역 총 12곳을 제외하였다. 최종 데이터내 골목상권의 수는 951개이다.

- 모델 구축

 앞서 업종 분류에 따라 모델을 20대, 30대, 40~60대이상으로 나눠 다중회귀분석을 진행하였으며 30대는 2030선호 업종 내에서 20대의 매출비중이 매우높은 PC방과 노래방을 제외하였다.

|  |  |
| --- | --- |
| 보트, 도시, 실외, 음악이(가) 표시된 사진  자동 생성된 설명 |  |

<그림 4.>

왼쪽 히스토그램에서 보이듯이 각 변수들이 오른쪽으로 꼬리가 긴 right skewed 한 분포를 보이므로 해당 변수 그대로 회귀모형을 돌릴 시 잔차의 정규성이 위배될 수 있다. 따라서 이를 방지하고자 factor 변수를 제외한 연속형 변수들에 대해 log변환을 하였다. 변환 후 대부분의 변수들의 분포가 바뀐 것을 확인할 수 있다.

|  |  |
| --- | --- |
|  | 텍스트이(가) 표시된 사진  자동 생성된 설명 |

<그림 5.>

모델 별 매출액과 독립변수들간의 상관계수와 산점도를 확인 한 결과, 모든 모델이 선형성을 만족한다고 판단하여 그대로 분석을 진행하였다.

- 모델 결과

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 총 생활인구 | 남녀 생활인구 | 시간대 생활인구 | 요일별 생활인구 |
| 20대 | 0.6516 | 0.6514 | 0.6537 | 0.6515 |
| 30대 | 0.606 | 0.6063 | 0.6102 | 0.6069 |
| 고연령  (40 50 60) | 0.701 | 0.713 | 0.7124 | 0.7133 |

<표 6.>

|  |  |
| --- | --- |
| 20대 모델 summary | 20대 모델 잔차그래프 |
| 텍스트, 영수증이(가) 표시된 사진  자동 생성된 설명 |  |

|  |
| --- |
|  |

<표 7.>

전반적으로 생활인구 별 모델들의 설명력에는 큰 차이가 없으며 모든 모델에서 잔차그래프 또한 적합한 것으로 나타났다. 따라서 20대에서는 해석이 용이한 총 생활인구 모델을 사용하였으며 유의한 변수로는 배후지 대학교 유무, 20대 선호 업종 점포 수, 버스정류장 수, 총 생활인구 수, 밀집도로 6가지가 나타났다. 설명력은 0.6517이며 잔차그래프를 확인했을 때 회귀가정을 만족하는 유의한 모델이라고 판단하였다.

30대에서도 마찬가지로 결정계수 0.606인 총 생활인구 모델을 선정하였으며 유의한 변수로는 30대 점포 수, 버스정류장 수, 30대 총 생활인구 수, 밀집도 변수 4가지로 나타났다.

고연령대에서 회귀계수가 0.713으로 가장 높은 주중, 주말생활인구 모델을 선정하였다. 유의한 변수는 고연령대 점포 수, 버스\_정거장\_수, 점포 밀집도, 주중 및 주말 생활인구로 확인되었다

(3) 상권 군집화

선형 회귀 모델을 구축함으로써 각 연령대 별 매출액에 유의한 영향을 미치는 변수들을 도출하였다. 매출액이 상권의 발달정도를 나타내는 지표일때, 이 변수들은 매출에 영향을 미치며 이를 통해 골목상권을 활성화요인을 세분화할 수 있다고 판단하였다. 따라서 앞서 분석한 951개의 골목상권에 대해 위 변수들로 다시 군집화를 진행하여 활성화 필요 지역을 찾아보려 한다.

 -   주성분 분석

앞서 선정된 20대 선형회귀모델의 유의한 독립변수 5개로 주성분 변수를 생성한다. 누적 설명력비율 70% 기준으로 변수 2개를 선정하였으며 PC1은 모든 변수에서 양의 값을 갖는 상권 발달지수로 정의했다, PC2는 인구변수와 다르게 밀집도가 높은 음의 값을 가진다이는 상권의 반 밀집지수로 정의했다

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20대 | comp1 | comp2 | comp3 |
| store\_4060 | 0.661 | -0.185 | 0.130 |
| 버스\_정거장\_수 | 0.443 | 0.248 | -0.839 |
| store\_density | 0.128 | -0.924 | –0.128 |
| 총 생활인구 | 0.590 | 0.222 | 0.511 |
| cumulative P | 0.4624 | 0.7332 | 0.9318 |

<표 8.>

다른 두 연령대 모델에서도 20대와 유사한 주성분 해석 결과가 나온다. PC2에서 해석이 반대로 나오는 것을 제외하면 두 주성분이 유사하므로 똑같이 발달지수와 밀집지수로 해석하였다.

-   군집화

|  |  |
| --- | --- |
| 20대 모델 실루엣 계수 | elbowplot |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 20대 모델 시각화 | 집단별 평균차이 boxplot |
|  |  |
| 고연령대 모델 시각화 | 집단별 평균차이 boxplot |
| 지도이(가) 표시된 사진  자동 생성된 설명 |  |

<그림 6.>

20대 군집화 결과 총 4개의 군집이 유의하다고 나왔으며 군집 내 중심값을 기준으로 해석해보면 발달지수에 따라 매출액의 평균차이가 크게 나는 것을 확인할 수 있다. 또한 발달지수와 반 밀집지수의 차이가 큰 1번군집과 2번군집의 평균차이가 크지 않은 것을 보아 반 밀집지수도 평균에 영향을 주는 것을 확인할 수 있다. 3번 군집은 매출액 평균이 가장 낮으므로 활성화 필요 지역으로 선정하였다.

30대와 고연령대에서 주성분으로 골목상권을 군집화한 결과도 마찬가지로 각 군집별 매출차이가 있음을 확인했고 그 중 매출액이 가장 낮게 분포한 군집이 발달이 잘 안되고 밀집정도가 적은 활성화 필요 지역으로 선정했다.

-최종 활성화 필요 지역 선정

3개의 모델에서 평균매출액이 제일 낮은 군집들을 활성화 필요 군집으로 선정하였다. 군집들은 각각 452개, 460개, 412개의 골목들이 있으며 위 3군집에 모두 포함되는 골목은 324개이다. 해당 골목들에 대한 심층 분석의 필요성이 있지만, 본 연구는 연령대 별 군집을 통해 활성화 방안을 제시하는 것이므로 20대의 매출액 하위 군집에는 포함되지만 30대와 고연령대(405060)의 매출액 하위 군집에는 포함되지 않는, 다른 연령대 대비 특정 연령대의 매출액이 낮은 지역을 최종 활성화 지역으로 선정했다.

20대 한정 취약지역은 3곳으로 그 중 천호지구대, 천호초등학교 골목상권이 위치한 천호2동 지역으로 선정했다. 해당지역은 서울 유명 성매매 집결지가 있던 곳으로 최근에는 재개발로 인해 철거중이며, 아래로는 발달상권인 천호 로데오거리, 위로는 암사동으로 주택단지가 많으며 풍남토성, 암사유적지와 같은 역사 유적지가 위치하고 있다. 인근 지하철역이 잘 발달되어 있으며, 천호동 내에서도 한강과 가장 인접한 지역으로 한강공원을 즐겨 찾는 젊은 세대들에게 최적의 입지가 될 수 있다. 따라서 재개발이 끝난다면 제 2의 망원이 될 가능성이 높은 지역이라고 판단된다. 활성화 방안으로는 자연-역사를 연계시킨 도심 속 힐링 역사여행과 같은 정책을 통해 20대의 역사의식을 고취시킬수 있을 것이라고 생각된다. 유사 정책으로는 최근 다시 재개될 예정인 한강 역사탐방 내 광나루길 코스가 있다.

30대 한정 취약지역은 19곳이며 위 지역들은 30대의 매출만 낮기보단, 대체적인 연령대 매출이 낮은 곳이 대부분이다. 이는 30대의 뚜렷하지 않은 소비특성으로 인한 결과라고 판단하였다.

고연령대(405060) 한정 취약지역은 80곳이며 위 지역들에서 특이한 점은 서울대입구역, 서울숲역과 같이 평균매출이 높은 지역도 선정된 것이다.

 이는 골목 내 매출액에 대해 연령대 별 매출비율을 고려하였기 때문에 2030연령대 대비 고연령층의 매출비율이 낮으며 젋은 연령층의 소비가 주가 된, 소위 MZ세대의 핫플레이스가 취약지역으로 선정되었기 때문이다. 또한 30대외 유사하게 해당되는 지역을 제외한 곳 중에서는 모든 연령대에서 낮은 매출액을 보이므로 해당되는 지역들에 대해서는 추가적인 분석이 필요하다고 판단된다.

3. 분석 활용 전략

□ 기대효과

특정 연령대를 겨냥한 활성화 필요 상권 발견으로 인해 소외되는 연령대 없이 균형 잡힌 골목상권의 발전이 가능하다.

100여개의 업종 종류를 연령대 별 주요 소비 업종 군집으로 구분함으로써 현재 골목상권내 주요 타겟 연령층을 확인할 수 있으며, 창업 예정인 소상공인에게 특정 연령대를 위한 업종을 추천할 수 있다.

현재 상권의 주 소비층을 파악할 수 있으며 필요에 따라 새로운 소비층 유입 혹은 기존 소비층 강화와 같은 활성화가 가능하다.

□ 방향제시

더 세분화된 연령대 매출 모델을 만든다면 앞서 나온 결과와 같이 20대 뿐만 아니라 더 다양한 연령대 소비활성화에 기여할수 있다. 연령대로 나누는 기준을 매출액과 업종만이 아닌 SNS데이터와 같은 세대 별 특징을 파악할 수 있는 데이터를 사용한다면 더욱 좋은 군집결과를 얻을 것이라고 생각한다

참고문헌

임현정, 최상범(2022). 코로나19가 서울시 상권 매출 변화에 미치는 영향 분석. **서울도시연구 제23권(제1호)**

강현모(2018) 골목상권의 매출액과 성장 결정요인, **가천대학교 일반대학원 석사학위논문**

이동현 외(2020) 서울시 성장상권과 쇠퇴상권 내 외식산업의 생존율 비교. **국토연구 제105권**

1. 임현정, 최상범, 코로나19가 서울시 상권 매출 변화에 미치는 영향 분석. 서울도시연구 제23권(제1호),2022 [↑](#footnote-ref-1)