1. 영토

1-5. 지역 구분

 대한민국의 지역 구분에는 크게 행정적 구분과 지리적 구분이 적용되어 왔다. 행정적 구분은 행정의 원활한 수행을 위하여 설정하는 행정 구역을 기준으로 지역을 구분하는 것을 의미하며, 지리적 구분은 다른 지역과 구별 되는 지역의 고유한 특성을 바탕으로 지역을 구분하는

것을 의미한다. 대한민국의 지역 구분에는 행정적 구분과 지리적 구분이 복합적으로 적용되어 왔다. 예를 들어, 산 과 강의 분포는 생활권 단위의 지리적 구분을 가능하게 하였으며 고려 시대 이후 정립된 행정 구역은 현재 우리 나라 행정 구역의 근간이 되었다.

 우리나라 지역 구분에는 도 중심의 행정 구역이 중요 하게 고려되어 왔다. 실제 지역 구분도 고려 시대와 조선 시대부터 이어져 내려온 전통적인 지역 구분과 유사하다. 지역을 구분 짓는 지역 사이의 차이는 교통의 발달로 인하여 과거에 비하여 점차 줄어들고 있다. 이와 같은 상황에서 한국인의 생활에 여전히 남아 있는 방언은 지역 구 분의 중요한 지표가 되고 있다.

<그림> 주요 하천 기준 유역 구분도

<그림> 전통적 지역 구분(조선 시대)

 대한민국의 전통적 지역 구분에서 각 지역의 명칭은 고려 시대와 조선 시대의 행정 구역과 높은 연관을 가진다. 전통적인 지역 구분에서 관서 지역은 조선 시대 행 정 구역 기준으로 평안도를 중심으로 하는 지역이며, 관 북 지역은 함경도, 관동 지역은 강원도를 중심으로 하는 지역이다. 이 가운데 관동 지역은 태백산맥을 기준으로 다시 동서로 나누어 서쪽을 영서, 동쪽을 영동으로 인식하였다. 해서 지역은 황해도를 중심으로 하는 지역이 며, 경기 지역은 한양을 포함한 경기도를 의미하였다. 호 서 지역은 조선 시대의 행정 구역 기준으로 충청도를 중심으로 하는 지역이고, 호남 지역은 제주도를 포함한 전라도를 중심으로 하는 지역이다. 영남 지역은 소백산맥을 경계로 조령의 남쪽이라는 의미를 가지며 경상도를 중심으로 하는 지역이다.

 전통적인 지역 구분의 일부는 여전히 생활 속에서 영향을 미치고 있으나 행정 구역의 변화에 따라 각 지역이 의미하는 공간적인 범위는 변화하여 왔다. 대한민국을 나누는 지역의 가장 큰 단위는 북부와 중부, 남부의 구분이다. 일반적으로 북한 지역 전체가 북부 지역에 해당 하며, 수도권과 충청, 강원 지역이 중부 지역, 호남, 영남, 제주 지역이 남부 지역으로 구분된다. 강원 지역은 전통 적 지역 구분에서와 마찬가지로 태백산맥 기준으로 영동 지역과 영서 지역으로 구분된다.

<그림> 현대의 지역 구분 Ⅰ

<그림> 현대의 지역 구분 ∐

 한국어 방언은 다양한 구분 방법이 있으나 일반적으로 서북·동북·중부·서남·동남·제주 방언의 여섯 계열로 나뉘는 것으로 알려져 있다. 방언의 사용 지역을 엄밀히 구분하는 것은 쉽지 않은 일이지만, 대체로 도 단위의 행정 구역을 기준으로 방언 구획을 이해하는 경향이 있다. 중부 방언은 수도권과 충청권, 강원 영서 지역과 황해도를 중심으로 하고, 서남 방언은 전라권을 중심으로 하며, 서북 방언은 평안남도와 평안북도를 중심으로 한다. 동남 방언은 경상권과 강원 영동 지역을 중심으로 하고, 동북 방언은 함경남도와 함경북도를 중심으로 하며, 제주 방언은 제주도를 중심으로 한다.

 남한 지역의 방언은 표준어와 강원 방언, 충청 방언, 전 라 방언, 경상 방언, 제주 방언으로 나누기도 한다. 2010 년 수행된 국립국어원의 국민 언어 의식 조사에 따르면 전국을 대상으로 보았을 때, 스스로 표준어를 사용한다고 생각하는 사람의 비율이 38.6%로 가장 높고, 경상 방 언 30.9%, 전라 방언 14.7%, 충청 방언 9.2%, 강원 방언 4.5%, 제주 방언 2.0%, 북한 방언 0.1% 순으로 나타났다. 각 지역에서 해당 지역의 방언을 사용하는 사람의 비율은 인구 이동, 도시 발달 등에 영향을 받는다. 대체적으로 영 남권과 호남권에서 해당 지역 방언 사용의 비율이 타 지역에 비하여 높은 것으로 나타났다.

<그림> 방언에 의한 지역 구분

<그림> 국내 방언 사용 인구 비율