기업의 기술역량이 협력성과와 협력만족도에 미치는 영향 - 신뢰의 조절효과 -

이선규† † † † † 박진한† † † † † 전병주† † † † † 장원태† † † † †

요 약

본 연구는 기업의 기술역량이 협력성과와 협력만족도에 미치는 영향을 분석하고, 협력 기업 간의 신뢰가 이들의 관계를 어떻게 조절하는지를 분석하고자 하였다. 이를 위해 기술협력이 빈번히 일어 나고 있는 국내소계 기업을 대상으로 300부의 설문지를 배포하였으며, 분석에 사용된 설문지는 최 종 143부를 사용하였다. 분석결과, 첫째, 기술역량이 협력성과와 협력만족도에 미치는 주 효과 부분 을 보면, 기술인력, 기술조직, 기술리더십은 협력성과에 긍정적 영향을 미치며, 기술전략, 기술프로세스, 기술인력, 기술조직, 기술리더십은 협력만족도에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 둘째, 기술역량과 협력성과 및 협력만족도의 관계에서 신뢰의 조절효과를 살펴보면, 신뢰는 기술자 산역량과 기술조직역량의 상호작용을 통하여 협력성과와 협력만족도를 개선할 수 있는 것으로 나타났다. 이는 파트너 간에 높은 신뢰가 형성된 경우, 특히 이전이나 재후, 라이선싱 등을 통해 외부 협력 파트너와 기술자산을 공유하여 기술자산역량의 협력성과와 협력만족도를 증대시킬 수 있음을 의미한다.

주제어 : 기술역량, 협력성과, 협력만족도, 신뢰, 기술리더십, 기술조직역량

† 금성공과대학교 산업경영학과 교수(교신저자)
† † 서강대학교 경영전문대학원 박사과정
† † † 금성공과대학교 산업경영학과 박사수료
† † † † 금성공과대학교 경영학 박사수료
논문접수: 2011년 9월 6일, 1차 수정을 거쳐, 심사완료: 2011년 10월 7일
Technology Capabilities, Collaboration Performance and Satisfaction: Moderating Effect of Trust

Sun-Kyu Lee† · Jin-han Park† † · Beyong-Ju Jun† † † · Won-Tae Chang† † † †

ABSTRACT

To improve cooperative performance, organizations are increasingly developing its technology capabilities to maintain performance and satisfaction with its collaborative partners. The data for 143 collaboration experiences from domestic manufacturing firms were used to test hierarchical regression model with trust moderating between technology capabilities and collaborative performance and satisfaction. The result suggests that technological human resources, technological organization, technological leadership are the most important factors to affect positively collaborative performance and satisfaction, and there are interaction effects of trust on technological assets and technological organization with collaborative performance and satisfaction.

Key Words : Technology Capabilities, Collaboration Performance and Satisfaction, Trust, Technological Leadership, Technological Organization
1. 서 론

현대의 기업은 소비자 욕구가 다양화, 기술발달의 가속화, 제품의 수명주기의 단축 등, 역동적으로 변화하는 글로벌 기업 환경에 적절히 대응하기 위해 유연한 조직형태를 추구하고 있다. 이러한 유연성을 추구하는 기업들은 기업 간의 협력이나 재무 등의 네트워크 형태를 활용하여 기술혁신을 이룩하는 등의 방법으로 경쟁우위를 획득하고 있다. 이처럼 불확실성이 높은 환경에 빠르게 적응하기 위하여 기업이 독자적으로 기술혁신을 위한 역량을 개발하는 데에는 현실적으로 많은 어려움이 존재한다. 그러므로 기업은 핵심역량을 지속적으로 강화하기 위해 기업 내부에서 개발하기 힘든 새로운 지식을 외부로부터 습득할 수 있는 협력 형태를 활용하는데 많은 관심을 보이고 있다[23].

이렇게 기업 간의 협력이 주목을 받고 있는 이유는 협력을 거래비용을 최소화하여 효율적으로 자원배분을 가능하게 해주는 하나의 수단으로 인식하거나 [42], 협력 그 자체가 기업의 성과를 높여주는 중요한 요인으로 간주하고 있기 때문이다[9].

최근의 R&D 환경은 매우 복잡하며, 기업의 보유한 내부 역량반으로는 기술혁신에 필요한 이론적, 기술적 요구를 모두 충족시킬 수 없는데, 협력은 파트너의 역량에 접근할 수 있는 기회를 제공해주며, 이러한 역량을 이전에 받아 자사의 부족한 내부자원을 보완하주는 역할을 하기 때문에 기술혁신을 통해 경쟁 우위를 확보하거나 지속하기 위해서는 협력을 활용할 필요가 있다[19].

이렇듯 기업은 협력 관계를 구축하여 협력 파트너가 이미 개발한 기술을 활용하여 기업의 자원 기반을 확장할 수 있으며, 이것은 기술혁신 성과의 향상으로 이어지게 된다[1][25].

협력성과를 높이는데 근본적인 역할을 하는 요인들로는 협력 파트너의 수, 학습역량, 인적자원, 관리 행태, 기술역량 등의 다양한 요인들이 제시되어 있다[9][20][40]. 특히 기업의 기술역량은 R&D 투자액 및 특히 개수(생산적 측정) 혹은 기술력, 기술혁신, 기술관리, 기술자산 등의 기술역량의 수준(정성적 측정)으로 측정이 가능하다[12][24].

본 연구에서는 그동안 개념적으로 연구되었던 기술역량지표의 정성적 측정 도구인 기술역량 (technological management capabilities)을 활용하여 기업의 기술역량이 협력성과와 협력만족도에 어떠한 영향을 미치는지를 실증적으로 분석하고자 한다.

또한, 파트너 기업 간에 협력을 함에 있어 협력환경기 협력성과와 협력만족도에 미칠 수 있는 영향력에 고려하여 협력환경요인인 기업 간의 신뢰를 함께 분석하고자 한다. 즉, 협력 기업 간의 신뢰가 기업의 기술역량과 협력성과 및 협력만족도의 정도를 조절하는데의 여부를 분석하고자 한다.

따라서 본 연구의 목적은 기업의 기술역량이 협력 성과와 협력만족도에 미치는 영향을 분석하고, 협력 기업 간의 신뢰가 이들의 관계를 어떻게 조절하는지에 분석하여 실무에서 경영을 담당하고 있는 기업가에게 전략적 협력관계를 형성할 수 있는 방향을 제공하고자 한다.

2. 이론적 고찰

2.1 기술역량에 관한 연구

기술경영이란 조직의 목표 달성을 위해 엔지니어링, 관리 및 경영의 원리를 결합하여 기술능력을 기반, 개발 및 실행하는 활동 혹은 기술투자 비용에 대한 최대 효과를 얻기 위한 제반 의사결정능력과 실행력(Stanford Research Institute)으로 정의할 수 있다[30]. 또한 민간 기업의 경영력 강화를 목적으로 신기술의 창출과 기존 기술의 활용에 이르는 전 기술혁신 과정을 전략적으로 관리하는 활동으로도 정의하고 있다[3]. 이상의 정의에서 볼 수 있듯이 기술경영은 조직의 목표달성과 기업의 경쟁력을 강화하기 위한 중요한 요인으로 간주되고 있음을 알 수 있다.

이상의 정의를 통해서 기업이 경영우위를 확보하기 위한 활동으로서의 기술경영은 기술을 획득, 관리, 활용하는 제반 활동, 혹은 기술투자 비용에 대한 최대 효과를 얻기 위한 제반 의사결정능력과 실행능력으로 정의할 수 있다[7][8].

기술경영 과정에서 중요한 핵심요소(key factor)로 한국산업기술진흥협회(2006)는 기술혁신, 기술인프라, 기술개방, 기술사업화, 기술관리력을 제시하고 있다 [7][8].

이러한 기술역량을 한국산업기술진흥협회(2006)는 <표 1>에서와 같이 기술경영적용에서 필요한 핵심 요소로 명명하며 기술전략, 기술리더십, 기술인프라, 기술개발, 기술사업화 등 5개 영역으로 구분하고 있으며 [8], 장성곤 등(2009)은 <표 2>에서와 같이 기술 전략, 기술리더십, 기술프로세스, 기술자산, 기술인력, 기술조직의 여섯 가지로 분류하여 이를 기술역량/역량 (technology management capabilities)이라고 명명하고 있다 [7].

<table>
<thead>
<tr>
<th>세대구분기준</th>
<th>특정</th>
<th>관련연구</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>기술전략</td>
<td>신사업/신제품 구상, 사업전략과 기술전략, 기술확보전략</td>
<td>한국산업기술진흥협회, 2006[8]</td>
</tr>
<tr>
<td>기술인프라</td>
<td>조직관리, 인사관리, 기술정보관리</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>기술개발</td>
<td>기술기획, 과제수행, 결과평가</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>기술사업화</td>
<td>지식자산관리, 기술사업화, 기술거래</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>기술리더십</td>
<td>리더의 역할, 리더의 역량, 리더의 협력</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


<table>
<thead>
<tr>
<th>기술경영</th>
<th>내용</th>
<th>관련연구</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>기술프로세스</td>
<td>외부기술접속, 기술개발 건과 연구개발 활발한 수단</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>기술자산</td>
<td>기술자산을 수익 창출의 중요한 원천으로 인식 보유 기술자산을 외부에 공유(특허이전, 계휴 등)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>기술인력</td>
<td>기술인력의 채용 기술인력의 매력 기업문화 제도 운영</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>기술조직</td>
<td>기술조직을 사업부문과 유기적으로 연결하여 운영</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>기술리더십</td>
<td>기술리더의 역할, 기술리더십</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
2.2 협력성과와 협력만족도

기업은 협력을 통하여 기술혁신 등을 통한 성과 향상을 기대할 수 있는데, 협력 네트워크의 파트너로부터 상호간의 상호보완적 자원(complementary external resources)을 활용하여 자사의 자원 기반을 넓힐 수 있으며[9][18][25], 파트너 상호간에 주요정보에 대한 접근가능성(access to information)을 높여 지식과 정보교환을 원활히 이루어지도록 하며, 새로운 기술 동향에 대한 정보, 기술개발 활동결과의 성과와 실패에 대한 정보, 특정 기술의 진보와에 대한 정보 등 다양한 정보를 가용 포괄적으로 제공받을 수 있게 된다[9][25]. 즉 기업의 협력성과는 협력 기업들이 협력을 통해 전략적 목표를 성취하는 정도로 나타날 수 있다.

또한, 해당산업의 연구개발 집약도 및 파트너의 기술수준이 높거나, 전략적 새로운 체계 점수[20], 협력 파트너의 수가 많을수록 협력성과는 공정적으로 나타난다[9]. 그리고 협력 파트너가 혁신자량적일수록, 기업의 규모가 클수록 전략적 재능이 더 많이 됨으며, 이는 수익성 상향에 공정적인 영향을 하는 것으로 나타났다[21].

협력성과가 영향을 미치는 다른 요인으로는 협력 파트너 간의 전략적 조정, 보유한 시스템의 특성, 인적 자원, 그리고 관리 행태 등은 상호간 정보교환 및 습득에 영향을 미쳐야[40]. 협력 파트너의 보완적 역량의 보유여부, 파트너로부터 새로운 지식을 학습할 수 있는 역량의 보유여부 등을 포함, 이는 성과 향상에 중대한 영향을 미치게 된다[21].

이러한 성과는 협력을 통해 기업의 전반적인 성과가 개선되므로 인하여 파트너와의 협력활동에 대해 만족하는 정도와, 현재의 협력파트너와의 관계를 지속적으로 유지하고 성장하는 협력 당사자의 인식으로도 나타난다. 협력만족도는 협력을 통해 기업의 전반적인 성과가 개선되어 협력활동에 대해 만족하며, 현재 협력업체와 관계를 지속적으로 유지하고자 하는 정도를 의미하며, 협력성과를 종합적으로 평가하는 데 유용하게 활용된다[14][28][39].

2.3 신뢰의 조절효과

신뢰란 타인, 집단 혹은 기업의 행동에 대한 일관성, 집단 혹은 기업이 갖는 신뢰가 기대되고 의의하는 데가 될 수 있으며[22], 기업 간 제휴나 협력과 같은 전략적인 기업 활동을 추구하기 위해서는 파트너와의 신뢰를 조성하고, 조직 구성원의 상호간에도 신뢰를 형성하는 것이 매우 중요하다[13].

기업 협력 관계에서 신뢰가 다루어지는 이유는 신뢰가 협력 기업과 파트너십을 유지하는데 중요할 역할을 하지만[37], 기업 신뢰 간에 건설적인 확대가 촉진시키며 정보 교환을 원활하게 하고, 밖 네트워크 관계에서 조직의 적응을 촉진시키며[26], 문제 발생 시 상호 협력 하에 효율적으로 대처할 수 있는 분위기를 조성해준다[16].

또한 신뢰는 협력 기업 간 기회주의에 대한 의존을 줄여주며 협력 파트너의 일방적인 지식 유출, 부임습관 등에 대한 걱정 없이 협력 네트워크에 기여를 참여할 수 있도록 유도하여 상호간 개방적인 지식 공유가 가능하도록 해준다. 파트너가 기회주의적인 행동을 하지 않을 것이라고 믿는 경우 새로운 기술, 노하우, 제품이동이, 제조원이 등에 관한 정보의 공유가 촉진될 수 있다[16].

신뢰로 인하여 얻게 된 기회주의적 행동은 적합한 파트너를 찾지만, 협력을 위한 합의를 도출, 계약서를 작성하는데 필요한 비용, 파트너가 계약을 제대로 이행하는지를 감사하는 cost(monitoring cost)하거나 이행을 촉구하기 위한 비용(enforcement costs) 등의 거래비용을 감소시키고 효율적인 협력관계 관리가 가능하다고 해주는 기준이다. 예를 들어, 제휴나 합작 형태의 협력관계에서 모기업은 합작기업 관리비용을 부담하게 되어 협력관계의 무책임성이 증가하게 되고[23], 공급자-구매자 협력관계에서도 계약체결에 필요한 대면접촉 및 협상 비용이 발생하게 되는데, 협력관계 당사자들은 신뢰를 통해 조직 내 또는 조직 간에 발생하는 거래비용을 줄이기 위해 많은 노력을 하게 된다[16][42].

또한, 파트너 간에 장기간에 걸쳐 신뢰가 구축되어 정보공유가 촉진되고 협력관계의 가치가 극대화되어 협력 기업 간 공동개발, 기술공유 등이 가능하며[3][16][29], 협력 기업 간 갈등을 줄여주며, 효율적
인 협력관계를 형성하도록 하여 재취의 효과성을 높여준다[16].

앞서 논의한 바와 같이, 신뢰는 조직간 협력 네트
워크를 원활하게 만들어주는 역할을 할 뿐만 아니라
성과 만족도에 중요한 영향을 미치는 것으로 강조
되고 있다. 그러나 신뢰변수의 역할에 대해서는 아
직도 다양한 연구가 진행되고 있는데, 협력성과에 영
향을 미치는 독립변수들을 신뢰가 증개한다는 보아
매개변수로 보거나[6], 또는 신뢰를 조절변수로 보아
신뢰가 높을 때 협력성과가 더욱 긍정적으로 변한다는
결과를 제시하고 있다[33][35][38].

본 연구에서는 신뢰가 독립변수들과 상호작용효과
를 통하여 협력 네트워크의 성과에 미치는 영향력의
강도나 방향을 중간에서 조절하는 역할을 하는 것으로
설정한다.

3. 실증적 연구방법

3.1 가설설정 및 변수 측정

3.1.1 연구모형과 가설

본 연구는 기술역량을 여섯 가지로 구분하여 협력
성과와 협력만족도에 미치는 영향과 신뢰의 조절효
과를 분석하고자 한다.

연구모형은 다음 [그림 1]과 같이 구성하였으며,
본 연구에서 설정한 가설은 다음과 같다.

![그림 1] 연구모형

가설 1 기업의 기술역량은 협력성과에 긍정적인
영향을 미칠 것이다.

1-1 기업의 기술전략은 협력성과에 긍정적인 영
향을 미칠 것이다.
1-2 기업의 기술프로세스는 협력성과에 긍정적인
영향을 미칠 것이다.
1-3 기업의 기술자산은 협력성과에 긍정적인 영
향을 미칠 것이다.
1-4 기업의 기술인력을 협력성과에 긍정적인 영
향을 미칠 것이다.
1-5 기업의 기술조직은 협력성과에 긍정적인 영
향을 미칠 것이다.
1-6 기업의 기술관리상은 협력성과에 긍정적인
영향을 미칠 것이다.

가설 2 기업의 기술역량은 협력만족도에 긍정적
인 영향을 미칠 것이다.

2-1 기업의 기술전략은 협력만족도에 긍정적인
영향을 미칠 것이다.
2-2 기업의 기술프로세스는 협력만족도에 긍정적
인 영향을 미칠 것이다.
2-3 기업의 기술자산은 협력만족도에 긍정적인
영향을 미칠 것이다.
2-4 기업의 기술인력은 협력만족도에 긍정적인
영향을 미칠 것이다.
2-5 기업의 기술조직은 협력만족도에 긍정적인
영향을 미칠 것이다.
2-6 기업의 기술관리상은 협력만족도에 긍정적인
영향을 미칠 것이다.

가설 3 신뢰는 기업의 기술역량과 협력성과의 관
계를 조절할 것이다.

3-1 신뢰는 기술전략과 협력성과의 관계를 조절
할 것이다.
3-2 신뢰는 기술프로세스와 협력성과의 관계를
조절할 것이다.
3-3 신뢰는 기술자산과 협력성과의 관계를 조절
할 것이다.
3-4 신뢰는 기술인력과 협력성과의 관계를 조절
할 것이다.
3-5 신뢰는 기술조직과 협력성과의 관계를 조절
할 것이다.
3-6 신뢰는 기술리더십과 협력성과의 관계를 조절할 것이다.

가설 4 신뢰는 기업의 기술력량과 협력만족도의 관계를 조절할 것이다.

4-1 신뢰는 기술전략과 협력만족도의 관계를 조절할 것이다.
4-2 신뢰는 기술프로세스와 협력만족도의 관계를 조절할 것이다.
4-3 신뢰는 기술자산과 협력만족도의 관계를 조절할 것이다.
4-4 신뢰는 기술인지와 협력만족도의 관계를 조절할 것이다.
4-5 신뢰는 기술조직과 협력만족도의 관계를 조절할 것이다.
4-6 신뢰는 기술리더십과 협력만족도의 관계를 조절할 것이다.

3.2 변수의 조작적 정의와 측정

3.2.1 기술력량

본 연구에서 장성근 등(2009)과 한국산업기술진흥협회(2006)에서 사용한 기술력량의 측정항목을 2절의 기술력량 문헌연구를 바탕으로 기술전략, 기술프로세스, 기술자산, 기술인력, 기술조직, 기술리더십 요인으로 리커드 7점 척도를 사용하여 구성하였다(1-매우 그렇지 않다, 4-보통이다, 7-매우 그렇다)[7][8].

3.2.2 신뢰

Geyskens 등(1996), Ragatz 등(1997), Doney와 Cannon(1997)이 사용한 문항을 수정하여 협력 기업간 신뢰한 협력을 통해 상호간 협력이 주어질 것이라는 확신과 파트너 기업의 행동에 대한 기대감, 파트너 기업의 능력, 일관성 등에 대한 믿음에 기초한 행위로 정의하였고[17][34], 리커드 7점 척도로 측정하였다(1-매우 그렇지 않다, 4-보통이다, 7-매우 그렇다)[15][17][34].

3.2.3 협력성과

협력성과는 파트너 기업과의 협력을 통해 전략적 목표를 달성하는 정도로 정의하며[14], 협력을 통해 시너지, 매출증대, 비용절감, 품질향상, 신제품 개발, 제품 및 납품 성과 향상 등의 이익이 발생하게 된다[32][34][41]. 본 연구에서는 Primo와 Amundson(2002)이 사용한 제품개발 시기 단축, 제품개발 비용 감소, 제품의 품질 향상의 항목으로 리커드 7점 척도로 측정하였다(1-매우 그렇지 않다, 4-보통이다, 7-매우 그렇다)[32].

3.2.4 협력만족도

협력만족도란 파트너 기업과의 협력에 대한 협력 당사자들이 인식하는 만족의 정도로 정의하고[39], 협력활동에 대한 전반적 만족도와 협력활동을 통해 총합적 성과 개선[14][28][39] 항목을 이용하여 리커드 7점 척도로 측정하였다(1-매우 그렇지 않다, 4-보통이다, 7-매우 그렇다).

3.2.5 통제변수

기술력량 이외의 기업특성이 성과에도 미치는 영향을 통제하기 위해 본 연구에서는 기업규모를 통제변수로 설정하였으며, 기업규모는 종업원 수로 측정하였다[5].
### 표 3-1 요인별 측정항목

<table>
<thead>
<tr>
<th>구분</th>
<th>요인</th>
<th>측정항목</th>
<th>관련연구</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>독립 변수</td>
<td>기술 전략</td>
<td>연도별 명확한 기술전략 수립</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>기술전략과 사업전략간 유기적인 연계</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>기술전략에 따른 확보해야 할 기술 목록 보유</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>외부기술협력 파트너와 연구개발 활발히 추진</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>신규시장 창출을 위한 핵심기술 개발에 수력</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>기술 프로세스</td>
<td>과제 계획을 단기, 중기, 장기 전략에 따라 수립</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>과제 목표는 수치화하여 명확히 설정</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>수행과제에 대한 중간평가 실시</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>과제 평가 결과의 피드백 정제화</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>과제 계획을 표준화된 프로세스에 의해 수립</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>수행 과제에 대한 위임 관리</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>기술 자산</td>
<td>기술자산을 수익 창출의 중요한 원천으로 인식</td>
<td>한국산업기술전용협회(2006)[8]</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>기술의 가치 평가 정기적으로 실시</td>
<td>장성근 등(2009)[7]</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>보유 기술자산을 외부에 공유(특허이전, 계약 등)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>기술관리, 라이센싱, M&amp;A 등을 활발히 수행</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>기술 인력</td>
<td>우수기술인력 채용</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>기술인력의 한계에 대한 경제회계 제도 운영</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>기술인력의 한계에 대한 교육훈련 실시</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>성과에 따른 차등 보상</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>기술 조직</td>
<td>R&amp;D조직을 사업부문과 유기적으로 연계하여 운영</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>개발 인력은 기술 사업화과정에 반드시 참여</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>개발 및 외부 파트너도 기술 사업화 과정에 참여</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>개발부서와 사업부간 원활한 협력</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>기술 리더십</td>
<td>기술리더(연구소장 등)에게 명확한 권한, 책임 부여</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>기술 리더화 사업부 리더 간 원활한 협력</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>R&amp;D부서에 대한 장기 및 단기간의 관리 유지</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>프로젝트 리더에게 명확한 권한과 책임 부여</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>조절 변수</td>
<td>신뢰</td>
<td>협력이 우리에게 혜택을 줄 것이라고 믿음</td>
<td>Geyskens 등(1996)[17], Ragatz 등(1997)[34], Doney와 Cannon(1997)[15]</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>협력 파트너의 역량에 대한 확신이 강함</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>협력으로 혜택이 높지 않음을 알고 있다고 믿음</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>협력 파트너의 혜택을 잘 받을 것이라고 믿음</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>종속 변수</td>
<td>협력 성과</td>
<td>제품개발 시간 단축</td>
<td>Primo와 Amundson(2002)[32]</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>제품개발 비용 감소</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>제품의 품질 향상</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>협력활동을 통한 종합적 성과 개선</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

## 3.3 조사대상과 방법

### 3.3.1 자료의 수집 및 표본의 구성

본 연구의 분석단위는 조직 단위인 기업이며, 한국 표준산업분류표에 의거 기술후의의 범위로 인하여 한국표준산업분류표에 의거 기술협력이 빈번히 일어난 것으로 생각되는 국내 소재 제조업 종사 기업을 모집단으로 하였다. 연구에 필요한 자료는 2010년 9월 13일부터 10월 31일까지 이메일, 전화, 직접방문 등을 통하여 수집하였으며, 모집단의 다양한 특성을 반영하기 위해 확률추출방법 중 단순임의 추출(random sampling) 방법을 이용하였다. 배포한 설문지 300부 중에서 149부를 회수하였으며(실문회율 496%), 데이터 정제과정을 거쳐 부적합한 6부를 제외하고 최종적으로 143부의 유효응답물을 통계분석에 사용하였다. 응답자 및 응답자의 특성을 정리하면 <표 4>와 같다. 응답자별로는 기업/소재 45개사, 전기/전자 43개사로 가장 높은 비율을 차지하고 있으며, 그 뒤로
3.3.2 자료분석방법

본 연구에서는 독립변수와 종속변수 간의 관계 및 조절변수의 영향을 분석하기 위해 계층적 회귀분석을 활용하였으며, 분석 시행 도구는 SPSS(PASW) 18.0을 사용하였다. 구체적인 결과 분석에 앞서 데이터 정제 과정을 거쳐 올바르게 입력되지 않은 설문지의 분석에서 제외하였다. 그리고 회귀분석의 기본 가정을 검정하기 위해 데이터의 정규성, 독립성, 선형성, 동분산성을 확인하였다. 또한, 회귀분석 수행 결과 모든 독립변수의 분산평방요인(VIF)이 2.38보다 나 타나 다중공선성 가정도 충족하고 있음을 확인하였 다. 일반적으로 VIF값이 10보다 작은 경우에는 다중 공선성 문제가 심각하지 않은 것으로 알려져 있다.[4]

3.3.3 비응답오차

비응답오차(non-response bias)를 검정하기 위해 143명이 연령으로부터 회수된 표본을 초기 회수분과 후 기 회수분 두 집단으로 분류하여 집단 간 평균 차이 가 존재하는지의 여부를 t-test를 통하여 검정하였다. 본 연구에서 사용된 각 변수의 측정항목은 모두 무작 입하였으며, t-test 분석 결과 초기 회수분과 후기 회수 분 집단 간에 유의한 평균 차이가 존재하지 않는 것 으로 나타났다. 따라서 초기 회수분 혹은 후기 회수 분이 비응답자의 의결을 대표한다고 볼 수 없다고 할 수 있다[27].

3.4 자료분석 및 해석

3.4.1 측정도구의 신뢰성과 타당성 검증

본 연구에서는 연구모형을 검증하기 전에 측정변 수의 신뢰성과 타당성을 검증하기 위해 내용타당성 (content validity), 신뢰도(reliability), 개념타당성 (construct validity)을 검증하였다. 먼저, 측정변수의 내용타당성을 검증하기 위해 기술역량과 기업 간 협력, 신뢰에 대한 문헌연구를 토대로 본 연구에 활용 할 요인과 세부항목을 수집하였다. 측정항목에 대한여 응답자들의 평의성을 높이기 위해 측정도구를 설문지로 구성한 후에 연구개발과 협력활동을 담당하고 있는 기업 설문자들을 통해 설문문양의 적절성 및 설문 지 구성의 적합성을 검토하였고, 따라서 본 연구에 활용된 측정항목들에 대한 내용타당성은 확보되었다고 판단 할 수 있다.

본 연구에서 사용한 측정수준에 대해 응답자들 간의 일관성을 높이기 위해 Cronbach’s alpha 계수를 이용하였다. 신뢰성 계수는 <표 6>의 대각선에서 본 수 있듯이 모두 0.714 이상으로 나타났다. 일반적으로 신뢰성계수가 0.6 이상이면 충분한 것으로 알려져 있기 때문에 본 연구에서 사용된 모든 측정변수들의 신뢰성도 확보되었고 판단할 수 있다[31].

또한 본 연구에서 사용한 측정도구의 개념타당성 을 검증하기 위해 주성분 분석(principle components analysis)을 수행하였다. 본 연구에서 사용된 측정 변수들은 모두 기존 연구에서 개념타당성이 확인된 항목들을 사용하였으며, 각 개념(construct)별 측정변수 가 모두 중요하다는 연구자의 판단에 의해 확인적 차원에서 요인분석이 이루어졌다. 요인들 간의 독립성 을 유지하기 위해 varimax 회전방법을 사용하였으며, 요인추출은 고유치(eigen value)가 1 이상인 것만 선택하였다. 또한 주성분분석에서 각 변수의 요인점수
물 추출하여 계층적 회귀분석에 활용하였다. 

<표 5>에서와 같이 기술역량(기술전략, 기술프로세스, 기술 자산, 기술인력, 기술조직, 기술리더십), 신뢰, 협력성
과 및 협력만족도의 각 요인에 대한 요인계체량은 모
두 0.716 이상으로 기준 값인 0.4 이상을 초과하였으
므로 측정도구의 개념타당성이 확보되었다고 판단할
수 있다. 또한, 각 요인의 분산 설명력은 기술프로세스
(55.98%)을 제외하고는 모두 63.45% 이상으로 나타났
다.

<표 5> 측정도구의 타당성 및 신뢰성 검증 결과

<table>
<thead>
<tr>
<th>구분</th>
<th>요인</th>
<th>요인계체량</th>
<th>아이건절</th>
<th>설명분산</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>기술</td>
<td>기술전략</td>
<td>0.560</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>기술프로세스</td>
<td>0.847</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>기술자산</td>
<td>0.716</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>기술인력</td>
<td>0.777</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>기술리더십</td>
<td>0.888</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>기술자산</td>
<td>기술전략</td>
<td>0.675</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>기술프로세스</td>
<td>0.721</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>기술자산</td>
<td>0.855</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>기술인력</td>
<td>0.877</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>기술리더십</td>
<td>0.912</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>기술인력</td>
<td>기술전략</td>
<td>0.695</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>기술프로세스</td>
<td>0.712</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>기술자산</td>
<td>0.888</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>기술인력</td>
<td>0.922</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>기술리더십</td>
<td>0.932</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>기술리더십</td>
<td>기술전략</td>
<td>0.675</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>기술프로세스</td>
<td>0.721</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>기술자산</td>
<td>0.855</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>기술인력</td>
<td>0.877</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>기술리더십</td>
<td>0.912</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

3.4.2 기술통계량 및 상관분석

<표 6>은 본 연구에서 설정한 모형을 검증하기
위해 사용될 모든 변수들의 평균, 표준편차, 그리고
각 변수들 간의 상관관계계수를 보여주고 있다.
여기에서는 각 변수의 비표준화 값들을 제시하고
있습니다. 연구모형에 대한 실증분석에서는 표준화된 값
들을 활용하였다.
<표 6> 축정변수의 기술통계량 및 상관관계

<table>
<thead>
<tr>
<th>평균</th>
<th>표준</th>
<th>종속변수</th>
<th>기술역량</th>
<th>협력성과</th>
<th>협력만족도</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>128.95</td>
<td>284.52</td>
<td>—</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>4.88</td>
<td>1.13</td>
<td>.130</td>
<td>.888</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>4.10</td>
<td>1.13</td>
<td>.097</td>
<td>.163*</td>
<td>.841</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>4.81</td>
<td>1.09</td>
<td>.052</td>
<td>.566***</td>
<td>.203*</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>4.74</td>
<td>1.00</td>
<td>.042</td>
<td>.317**</td>
<td>.422**</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>4.70</td>
<td>0.99</td>
<td>.019</td>
<td>.600**</td>
<td>.240**</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>4.53</td>
<td>1.04</td>
<td>.200*</td>
<td>.342**</td>
<td>.362**</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>4.63</td>
<td>1.07</td>
<td>.074</td>
<td>.270**</td>
<td>.574**</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>4.52</td>
<td>0.95</td>
<td>.090</td>
<td>.243**</td>
<td>.340**</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>4.41</td>
<td>1.06</td>
<td>.088</td>
<td>.106</td>
<td>.421**</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* **p<0.01, *p<0.05, 양측 유의
* 모든 요인의 종합 결과를 활용하여 상관관계 분석을 수행함
* 대각선에 있는 숫자는 신뢰성계수임

3.5 결과분석

기술역량이 협력성과와 협력만족도에 미치는 영향을 분석하고, 기업 간의 신뢰가 기술역량과 협력성과 및 협력만족도의 관계를 조절하는지 여부를 파악하기 위해서 계층적 회귀분석(hierarchical regression analysis)을 수행하였으며, 각 종속변수(협력성과, 협력만족도)에 대한 분석결과는 동일한 과정을 거쳤다.

<표 7> 기술역량, 신뢰, 협력성과에 관한 계층적 회귀분석 결과

<table>
<thead>
<tr>
<th>종속변수</th>
<th>협력성과</th>
<th>협력만족도</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Step 1</td>
<td>Step 2</td>
</tr>
<tr>
<td>동계변수</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>기업규모</td>
<td>.089</td>
<td>-.032</td>
</tr>
<tr>
<td>독립변수</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>기술역량(A)</td>
<td>-.102</td>
<td>-.100</td>
</tr>
<tr>
<td>기술과제(B)</td>
<td>.049</td>
<td>-.021</td>
</tr>
<tr>
<td>기술자산(C)</td>
<td>-.083</td>
<td>-.108</td>
</tr>
<tr>
<td>기술인력(D)</td>
<td>.149*</td>
<td>.068</td>
</tr>
<tr>
<td>기술조건(E)</td>
<td>.236**</td>
<td>.241**</td>
</tr>
<tr>
<td>기술관리실태(F)</td>
<td>.619***</td>
<td>.573***</td>
</tr>
<tr>
<td>조정변수</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>신뢰(T)</td>
<td>.212*</td>
<td>.197*</td>
</tr>
<tr>
<td>독립*조절</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A*T</td>
<td>-.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B*T</td>
<td>-.079</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C*T</td>
<td>.333***</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>D*T</td>
<td>.067</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>E*T</td>
<td>-.209*</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>F*T</td>
<td>-.110</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**p<0.01, *p<0.05, 양측 유의: ΔR2 변화는 F값으로 검증한 것임.
1단계에서는 통합변수인 기업규모를 우선 투입하였다. 이는 통합변수와 종속변수의 직접적인 관계를 규명하고, 이에 따른 외생효과를 통계적으로 추정하려고 진행하는 분석에서 독립변수가 종속변수에 미치는 영향을 정확하게 파악하기 위함이다.

2단계에서는 독립변수가 종속변수에 미치는 주 효과(main effect)를 분석하기 위해 6개로 이루어진 기술역량 독립변수들을 추가로 투입하였다. 이는 독립변수가 종속변수에 미치는 주 효과를 확인하기 위해 신뢰 변수를 투입한 것이다.

한편으로 3단계에서는 독립변수와 조절변수의 상호작용효과를 확인하기 위해 6개의 기술역량 변수와 신뢰를 곧한 항목을 투입하였다. 계층적 회귀분석에 사용된 요인들은 평균이 0이고 표준편차가 1로 표준화된 요인값(factor score)을 사용하였으며, 모든 독립변수를 동시에 투입하는 Enter 방식을 활용하였다.

3.5.1 기술력량이 협력성과에 미치는 영향

1) 주 효과 분석

표 7은 기술력량, 신뢰, 협력성과 및 협력만족도의 관계에 대한 계층적 회귀분석의 결과를 보여주고 있다. 우선 기술력량 변수들과 협력성과에 대한 분석결과를 보면, 1단계 분석 결과에서 기업규모는 협력성과에 유의한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 2단계에서 기술력량 변수들은 협력성과에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났으며(ΔR2=.552, ΔF=28.252, p<.001), 세부적으로 살펴보면 기술인력(Δ=.149, p<.05), 기술적지식(Δ=.336, p<.01), 기술의니시(Δ=.619, p<.001)이 협력성과에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 우수한 기술인력의 확보 및 지속적 개발, 조직간 유기적 연계 및 융합한 협력, 그리고 기술너더들의 균형 있는 리더십이 협력성과 균형적인 영향을 미친다는 것을 확인할 수 있다. 따라서 가설1-4, 1-5, 1-6은 채택되었다.

2) 조절효과 분석

3단계에서 신뢰는 독립적으로 협력성과에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다(ΔR2=0.19, ΔF=5.964, p<.05).

4단계에서 독립변수와 조절변수 간의 상호작용효과(ΔR2=.06, ΔF=3.533, p<.01)는 유의한 것으로 나타났다. 세부적으로 살펴보면 기술자산은 유의하지 않은 것으로 나타났지만(Δ=.061, p>.01), 기술자산과 신뢰의 상호작용효과는 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다(Δ=.355, p<.001). 또한 기술조직(Δ=.199, p<.05) 및 기술조직과 신뢰의 상호작용효과(Δ=.209, p<.05)는 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 따라서 가설 3-3과 3-5만 채택되었다.

종속변수인 협력성과에 유의한 영향을 미치는 기술력량 요인들을 조절변수인 신뢰가 어떠한 방향으로 조절하는지를 확인하기 위해 하위집단 내(subgroup 회귀방정식을 그래프로 표시하여 확인하는 방법이 있다[10]). 이 때 도출된 그래프는 기술사회의 동일에서는 안 되며 서로 교차하는 방향으로 나타나야 상호작용효과가 의미 있다고 할 수 있다.

신뢰가 높을수록 기술자산의 강화를 통해 성과를 개선할 수 있다고 할 수 있다. 이는 보유하고 있는 기술자산의 중요성을 인식하고, 이를 외부 협력파트너와 공유하거나 사업화를 활발히 수행할 때 협력파트너와 높은 신뢰관계를 형성할수록 협력성과가 높아짐을 의미한다고 할 수 있다.

이상의 결과나 한편, 신뢰가 낮은 경우 기술조직 강화를 통하여 성과의 개선이 가능하다. 이는 파트너와의 신뢰가 낮게 구축되어 있을수록 외부 R&D조직 연계, 외부 파트너와 정보공유 및 기술사양화 과정에서 파트너와 협력력을 원활히 한다면 협력성과가 개선될 수 있음을 의미한다.

3.5.2 기술력량에 협력만족도에 미치는 영향

1) 주 효과 분석

1단계 분석 결과에서 기업규모는 협력만족도에 유의한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다.

2단계에서 기술력량 변수들은 협력만족도에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났으며(ΔR2=.511, ΔF=23.817, p<.001), 세부적으로 살펴보면 기술판타(Δ=.221, p<.01), 기술프로세스(Δ=.136, p<.05), 기술인력(Δ=.402, p<.001), 기술조직(Δ=.205, p<.05), 기술의니시(Δ=.324, p<.001)가 협력만족도에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 협력파트너와 연구개발을 협력적으로 추진, 수행 과제의 관리 및 가감한 관리, 우수한 기술인력의 확보 및 지속적 개발,
조직 간 유기적 연계 및 원활한 협력, 그리고 기술러더들의 균형있는 리더십이 협력성과에 긍정적인 영향을 미친다는 것을 확인할 수 있다. 따라서 가설 2-1, 2-2, 2-4, 2-5, 2-6이 채택되었다.

2) 조절효과 분석
3단계에서 신뢰는 독립적으로 협력만족도에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다(\(\Delta R^2=0.049, \Delta F=15.181, p<0.001\)).
4단계에서 독립변수와 조절변수 간의 상호작용효과(\(\Delta R^2=0.052, \Delta F=2.913, p<0.05\))는 유의한 것으로 나타났다. 세부적으로 살펴보면 기술자산은 유의하지 않은 것으로 나타났지만(\(\Delta R^2=0.056, p>0.1\)), 기술자산과 신뢰의 상호작용효과는 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났고(\(\Delta R^2=0.194, p<0.05\)), 기술조직과 신뢰의 상호작용효과(\(\Delta R^2=0.254, p<0.01\))는 모두 유의한 것으로 나타났다. 따라서 가설 4-3과 4-5만 채택되었다.

이는 신뢰가 높은 경우에 기술자산용량이 높을수록 협력만족도가 증가함을 의미한다. 이는 보유하고 있는 기술자산용량을 협력 파트너와 공유하고 사업화 하는 과정에서 신뢰가 높게 형성되어 있음을 통해 협력 활동을 통해 종합적인 성과가 개선되고 협력 만족도가 개선된다고 할 수 있다. 또한, 신뢰가 낮은 경우에는 R&D 조직을 유기적으로 연계하고 기술사업화 과정에서 외부 파트너와 협력을 강화한다면 협력 만족도를 개선할 수 있다.

4. 결론
4.1 연구결과의 요약
기술파랑의 주요 요인과 신뢰 및 협력성과, 협력만족도의 관계에 대한 분석 결과를 종합해보면 기술역량 요소들이 협력성과 및 협력만족도에 긍정적 영향을 미치는 주 요인과 신뢰가 변수가 이들의 관계를 조절하는 조절효과 부분으로 분류할 수 있다.

첫째, 기술역량이 협력성과 및 협력만족도에 미치는 주 요인과 부분을 보면, 기술역량, 기술조직, 기술러더십은 협력성과에 긍정적 영향을 미치며, 기술전략, 기술프로세스, 기술인력, 기술조직, 기술러더십은 협력만족도에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다.

기술파랑이 보유한 노하우(know-how)와 이들 간의 원활한 연계 및 협력, 그리고 이 두 요인들을 균형 있게 연결시켜주는 기술러더십이 협력방식의 협력성과를 개선적으로 이끄는 것으로 판단된다.

기술파랑의 경우, 우수한 인력을 확보하고 기술인력을 위한 교육훈련을 실시하여 경력을 지속적으로 개발하되, 성과에 따른 차등보상 등의 동기유발 요인을 제공하는 것은 각자의 R&D 성과를 향상시킬 뿐만 아니라 파트너의 협력을 통한 성과향상에도 긍정적인 영향을 미치는 것으로 해석할 수 있다.

기술파랑의 경우, R&D 조직이 사업부문과 유기적으로 연계되어 기술파랑이 기술사업화 과정에 참여하고, 고객이나 외부 파트너도 기술사업화 과정에 참여하는 활동 등이 긍정적인 협력성과를 유인하는 것으로 판단할 수 있다.

기술파랑의 경우 이러한 기술파랑과 기술조직역량의 채택에 있어서는 연구소장이나 CTO 등의 기술관리자의 역할이 매우 중요한 것으로 해석할 수 있다. 우수한 기술인력을 보유하고 기술조직, 기술전략 및 기술프로세스역량이 높다고 하더라도, 실행의 주체인 기술러더들이 기존의 사고방식이나 조직 관리의 관행에서 벗어나지 못한다면 좋은 제도나 시스템이 그 효과와 효율도 낮을 수밖에 없을 것이다.

한편, 협력만족도에는 기술인력, 기술자산, 기술러더십 뿐만 아니라 기술프로세스도 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났고, 기술전략은 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다.

기술파랑을 해석에 대한 계획을 명확히 세우고 관리하며, 결과를 평가하고 피드백하는 기술프로세스역량과 기술인력, 기술조직, 기술러다십은 전반적인 협력 만족도와 협력을 통한 종합적인 성과 개선에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 판단된다. 그러나 기존 연구의 결과는 단락 기술전략은 협력만족도에 부정 영향을 미치는 것으로 나타났는데, 이는 본 연구의 한계점을 보완하여 추가적인 연구를 통해 일반성을 확보해야 할 부분으로 판단된다. 기존연구에서 기술전략은 성과와 달린한 성과관계를 나타낸[2].

또한, 기술전략, 기술프로세스, 기술자산역량이 협력성과에 유의한 영향을 미치지 않는다는 분석결과는
4.2 연구의 시사점과 한계점

본 연구결과가 시사하는 바는 다음과 같다. 첫째, 기술의 기술역량을 구체화시킨 정량적인 측정 도구를 활용하여 협력성과와 협력만족도에 미치는 영향을 검증하여, 협력성과와 만족도에 영향을 미치는 기술역량의 세부요인들은 확인할 수 있고, 정량적인 협력 관계를 유도하기 위해 협력 파트너 상호간의 기술역량 개발을 위한 방향을 제시하였다.

둘째, 기술역량 여타 가치 중에서 특히 기술인력, 기술조직, 기술관리는 공동적으로 협력성과와 협력 만족도에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타나, 기술인력관리와 협력 파트너와의 원활한 교류활용 등 인간적인 교류가 협력성과 협력만족도에 유의한 영향을 미친다는 것을 확인할 수 있었다. 또한, 기술력의 역량이 분명하고 구현감한 리더십을 발휘할 때 협력을 성공적으로 이끌기 위한 기술역량 인프라를 효과적으로 활용할 수 있다고 해석할 수 있다.

셋째, 협력 관계에서 파트너 상호간의 신뢰는 기술사업화 과정에서 외부 협력 파트너를 참여시켜 기술정보를 공유하는 과정을 원활하게 하여 협력성과와 협력만족도를 더욱 강하게 높여주는 중요한 요인임을 확인하였다.

한편, 본 연구의 한계점은 충분한 표본을 확보하지 못하였기 때문에 대기업과 중소기업의 기술역량의 적자로 인하여 기업 규모별로 협력성과와 협력만족도에 영향을 미치는 기술역량 세부 요인들을 명확하게 구분하지 못하였다. 따라서 향후 충분한 표본을 확보하여 대기업과 중소기업을 구분하여 분석할 필요가 있다.

또한, 기업 간 협력 유형별로 협력 파트너 간 접촉빈도와 정보교환의 강도가 다르게 나타나게 되는데, 기업 간 협력유형을 세부화하여 기술역량이 협력성과와 협력만족도에 어떠한 영향을 미치는지를 분석할 수 있을 것이다.

마지막으로 본 연구에서는 기술역량을 측정변수로 정량적인 요인들만 고려하였으나 향후 정량적인 요인들을 함께 고려한다면 협력성과와 협력만족도에 대한 더욱 정확한 측정이 이루어질 것으로 보인다.

참고문헌

[7] 장성근, 신영수, 정해혁(2009), "R&D투자, 기술
역량, 기업성과간의 관계", 경영학연구, 제58권, 제1호, pp. 105-132.
및 발전방안.
Holes, and Innovation: A Longitudinal Study," Administrative Science
Quarterly, 45, 426-456.
Moderated Regression Analysis: A Useful Tool
for Retail Management Decisions," Journal of
Retailing, Vol. 62, No. 3-4, 159-168.
Technology and Innovation, McGraw-Hill, New
York.
"Measuring technological capability and
Sakano(2000), "Success through commitment
and trust: The soft side of strategic alliance
management," Journal of World Business,
35(3), 223-240.
No. 3, 279-310.
Examination of the Nature of Trust in
Buyer-Seller Relationships," Journal of
Trustworthiness in Reducing Transaction
Costs and improving Performance: Empirical
Evidence from the United States, Japan, and
Korea", Organization Science, 14(1), 57-68.
and N. Kumar (1996), "The Effects of Trust
and Interdependence on Relationship
Commitment: A Trans-Atlantic Study," International Journal of Research Marketing,
Vol. 13, No. 4, 303-317.
[18] Hagedoorn , J.(1993), "Understanding the
Rationale of Strategic Technology Partnering:
Inter-organizational Modes of Cooperation and
Sectoral Differences," Strategic Management
Journal, 14, 371-383.
Effect of Strategic Technology Alliances on
Company Performance," Strategic Management
partnering during the 1980s: trends, networks
and corporate patterns in non-core
[21] Ireland, R. D., M. A. Hitt and D.
Vaidyanath(2002), "Alliance Management as a
Source of Competitive Advantage," Journal of
Management, Vol. 28, No. 3, pp.413-446.
link between organizational theory and
[23] Inkpen, A. C.(1998), "Learning and Knowledge
Acquisition through International Strategic
Alliances", The Academy of Management
Executive, 12(4), pp. 69-80.
"Environmental dynamism, capital structure
and innovation: an empirical test. International
Journal of Organizational Analysis, 10, 2, 156-172.
"Internal Capabilities, External Networks, and
Performance: A Study on Technology-based
Ventures," Strategic Management Journal, 22,
615-640.
[26] Miles, R. E., & Snow, C. C.(1992), Causes of
failure in network organizations, California
management review, Summer, 72–93

이 선규
1983 성균관대학교(석사)
1990 성균관대학교
경영학과(경영학박사)
2003 미국Editorial Board of HEBM(SSCI)-현재
현재 금오공과대학교 산업경영학과 교수
관심분야: 경영전략, 기술경영, R&D, 생산성
E-Mail: sklee@kumoh.ac.kr
박 진 한
2006 금광공과대학교(공학사)
2011 금광공과대학교
경영학석사
현재 서강대학교 경영원문대학원
박사과정
 관심분야: 기술경영, LSOV, 경영전략
E-Mail: jinhanpark@naver.com

전 병 주
1984 금광공과대학교
전자공학부(공학사)
2002 금광공과대학교
산업경영학과(공학사)
2006 연세대학교 전자공학부
(석사)
2008 금광공과대학교 산업경영학과(경영학석사)
2009 금광공과대학교 산업경영학과 박사수료
 관심분야: 조직/인사, 가치혁신, 경영전략
E-Mail: jeonbj@ssg.go.kr

장 원 태
1982 영남대학교 법학과 학사
2008 경북대학교 경영학석사
현재 금광공과대학교 경영학
박사수료
 관심분야: BSC, M&A, 재무, 저
역산업
E-Mail: Changwt@geri.re.kr

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1</th>
<th>2</th>
<th>3</th>
<th>4</th>
<th>5</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

2. 기술프로세스
1) 과제계획을 단기, 중기, 장기 전략에 따라 수립함.
   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
2) 과제목표는 수행하여 명확히 설정됨.
   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |

3. 기술력
1) 우수한 기술 인력채용
   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
2) 기술인력에 대한 경영관리제도 운영
   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |

4. 기술조직
1) R&D 조직은 사업부문과 유기적으로 연계하여 운영함.
   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
2) 개발 인력은 기술 사업화 과정에 반드시 참여함.
   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |

5. 기술관리
1) 기술관리(연구소장, CEO 등)에게 명확한 권한/책임
   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 부여.
2) 기술관리와 사업부 리더 간 협력이 이루어짐.
   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |

II. 기술과 협력업체 간의 신뢰에 대하여 평가해주시오.
1. 신뢰
1) 협력이 우리에게 혜택을 줄 것이라고 믿음.
   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
2) 협력 파트너의 역량에 대한 확신이 강하다.
   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |

III. 기술의 협력성과와 협력방향도를 평가해주시오.
1. 협력성과
1) 제품개발기간 단축
   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
2) 제품개발 비용 감소
   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
3) 제품 품질향상
   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |

2. 협력방향도
1) 협력방향에 대한 전반적 방향도 높음.
   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |