LLDPE/LDPE 혼합물의 유변 물성과 필름 제조

오 장훈
(주)유공 대학기술원
(1995년 5월 1일 접수)

Rheological Properties and Film Fabrication of LLDPE/LDPE Blends

Jang Hoon Oh

Yukong, Ltd., Taedok Institute of Technology, Taenon 305-370, Korea
(Received May 1, 1995)

요 약

LLDPE/LDPE 혼합물의 유변 물성, 필름 가공 특성, 필름 물성 및 LLDPE의 extrudate 표면 상태를 살펴 보았다. LLDPE와 LDPE 혼합함으로써 용융 강도가 크게 향상되게 될 수 있었다. 혼합비에 따라 필름의 기계적 물성이 변화하는 것을 볼 수 있었다. 즉 최고의 물성을 나타내는 적절한 혼합 비율이 존재하였다. 본 논문은 사용된 LLDPE/LDPE 혼합물의 함량이 15~30 wt%일 때 가장 우수한 기계적 물성을 얻을 수 있었다. LLDPE 필름의 표면 불량 문제를 보기 위하여 capillary을 이용하여 LLDPE extrudate의 표면 페동(distortion)의 진행 순서를 살펴 본 결과, 전단 응력이 0.23 MPa일 때 sharskin이 발현함을 볼 수 있었다.

Abstract - Rheological properties and film fabrication characteristics of LLDPE/LDPE blends were studied. Mechanical properties of blown film were also studied. The melt strength of LLDPE was increased by increasing LDPE blend ratio and maximum mechanical properties were obtained at specific blend ratio. Synergistic effects in zero-shear viscosity, melt strength and mechanical properties of blown film were observed when 15~30 wt% of LDPE was blended. The phenomenon of extrudate distortion, which is called melt fracture, was studied for LLDPE using capillary die. Sharskin of the extrudate was experimentally observed at the shear stress of 0.23 MPa.

Keywords: LLDPE/LDPE blends, melt strength, sharskin, melt fracture, rheological properties, mechanical properties, film

1. 서 론

1970년대 후반 섬유 저밀도 플라 omapolyethylene, LLDPE)이 상용화된 후 20여 년 동안 가공성 및 물성에 대한 연구가 계속되어 왔으며, 그 용도가 지속적으로 개발되어 왔다. LLDPE는 제조 공정상에 butene-1, hexene-1, octene-1 등의 α-olefin 계열의 comonomer 사용으로 인해 플라 omapolyethylene 주체(main chain)에 중요한 규칙적인 사슬가지(chain branch)가 섞이므로 배열되어 있다. 즉 LLDPE에는 일정 길이(예로 octene-1 copolymer의 경우 hexyl branch)의 사슬가지가 존재한다. 따라서 긴 사슬가지 구조를 갖는 고압법 저밀도 플라 omapolyethylene, LLDPE)에 비해 그 분자 구조는 섬유형에 가까운 편이고, 분자량 분포는 일반적으로 중량평균분자량(Mw)과 수량균분자량(Mn)의 비의 값(Mw/Mn)이 4보다 작다.

LLDPE 필름은 인내 강도, 인장 강도, 충격 강도, 열
접착 및 열분해성이 뛰어나며 기존의 고압법 LDPE보다 끌임성(drawability)이 우수하므로 보다 많은 두께의 필름까지도 생산이 가능하다. 하지만 위의 구조적인 특성에 의하여 LLDPE의 볼로운 필름 가공시 낮은 전단 속도의 조건 및 온도의 조건으로 인해 높은 점도 특성을 갖기 때문에 가공할 때 부하가 많이 걸리며 표면 불량이 나기 쉽다. 또 LLDPE의 특성상 용융 강도(melt strength 또는 melt tension)가 약하기 때문에 비율 안정성(bubble stability) 축면에서 어려움이 있다. 이를 해결하기 위하여 필름 제조시 2~3 mm 정도의 갭(gap)을 갖는 다이를 사용하면 면트프레스처와 같은 필름의 표면 불량 현상을 줄여 줄 수 있지만 비율 안정성 및 막막 측면에서는 불리한 면이 있다. 또한 넓은 다이 갭에서 얻게 된 필름은 machine direction(MD) 및 transverse direction(TD) 동형성의 균형이 원하는 만큼 되지 않을 수도 있기 때문에 되도록이면 좁은 다이 갭으로 표면 불량 없이 필름을 얻을 수 있으며 여러 물성 측면이나 막막 측면에서 훨씬 나아지게 될 것이라 생각한다.

LLDPE 필름의 가공성 향상 및 비율 안정성을 위해 모든 경우 LLDPE를 혼합하여 필름을 제조한다(11). 따라서 본 연구에서는 LLDPE/LDPE 혼합물의 유변 물성 특성, 필름 제조 특성 및 필름 물성에 대해 고찰하고, 아울러 LLDPE 가공에서 혼합하게 될 수 있는 표면 불량 현상에 대해서 고찰하고자 한다.

2. 실험

2.1. 원료 및 볼렌드의 물성 측정

본 연구에 사용된 원료는 상용 LLDPE와 LDPE였으며, 이들에 분자량, 분질량 분포 및 열적 특성을 Table 1에 나타내었다. 볼렌드의 물성을 측정하기 위하여 각각의 조건에 해당하는 원료를 소형 twin screw plasticorder (Brabender PL2000)를 이용하여 용융 혼합(melt blending)하였다. 수송 LLDPE에서부터 LDPE 합량이 15, 30, 50 그리고 70 wt%인 LLDPE와 수송 LDPE를 100 RPM, 170~190°C 범위 온도 조건에서 용융 혼합한 후 시편을 만들어 동적 점도를 Rheometrics Mechanical Spectrometer (RMS 800)로 측정하였고, Instron capillary를 이용하여 전단 점도를 측정하였으며, 광학 현미경을 이용하여 extrudate의 표면 상태를 관찰하였다. 또한 capillary 및 GÖTTFERT사의 Rheotens을 이용하여 용융 강도(2.3)를 측정하였다. 용융 강도를 측정할 때 사용된 capillary는 3 mm 직경에 L/D=25이었고, 파스타속도는 2 cm/min(로조동 Q=1 g/min)이었다. 인취 거리를 8 cm로 하여 1.2 mm/sec²의 조건에서 실험하였다.

### Table 1. Characteristics of experimental samples

<p>| | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Mw</td>
<td>Mn/Mw</td>
<td>Tm</td>
<td>Tn</td>
<td>ΔHf</td>
</tr>
<tr>
<td>LLDPE</td>
<td>186000</td>
<td>4.0</td>
<td>123.5°C</td>
<td>103.8°C</td>
<td>127.9 J/g</td>
</tr>
<tr>
<td>LDPE</td>
<td>161000</td>
<td>5.2</td>
<td>109.6°C</td>
<td>93.1°C</td>
<td>101.1 J/g</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2.2. 필름 제조 실험 및 물성 측정 실험

볼로운 필름기의 스크류의 직경이 50 mm, 직경(L/D)가 24인 배리어(barrier) 스크류를 사용하였으며, 2.3 mm 점으로 갖는, 직경이 150 mm인 spiral 다이로 두께가 190 μm인 필름을 제조하였다. 배관은 dual-lip air ring으로 하였으며 결빙선(front line)은 5 cm 높이에서 형성되었고, 폐쇄(blow up ratio, BUR)는 2.0이었다. 피아의 인취 속도는 3.3 m/min이었다. 배관의 구간별 온도는 160-170-180-190-200°C, 다이의 구간별 온도는 200-210-210°C이었고, 스크류 회전 속도는 66 rpm이었다. 제조된 필름의 기계적 물성은 Instron 4301 인장시험기를 사용하여 ASTM D638 및 D 1004의 방법으로 측정하였다. 상온에서 인장 시험기의 인취 속도(crosshead speed)는 500 mm/min이었다.

3. 결과 및 고찰

3.1. 유변 물성

3.1.1. 점도 특성

Fig. 1에 순수 LLDPE와 LDPE의 점도 특성을 나타내었다. LDPE는 frequency(ω)가 증가함에 따라 LDPE에 비하여 점도가 급격하게 감소하여 낮은 전단 속도에서는 LLDPE의 점도가 높은 작지만 상업적인 압출 생산 라인의 전단 속도는 높은 전단 속도에서는 LDPE의 점도가 높은 작을 알 수 있다. LLDPE 합량에 따른 ω=0.1 rad/sec에서의 점도 특성을 Fig. 2에, ω=100 rad/sec에서의 점도 특성을 Fig. 3에 나타내었다. ω=100 rad/sec에서는 LLDPE 합량에 따라 점도가 선형적으로 증가하는 반면 ω=0.1 rad/sec에서는
positive deviation을 하는 것을 볼 수 있다. 이러한 이유로 각각의 시간을 가진 LDPE와 섭씨의 LLDPE와 혼합물의 branched 정도에 따라 그 효과가 달라 나타나기 때문이다. Branching의 정도가 낮을 때에는 분자를 간 연결(intermolecular entanglements)이 우세한 반면, branching 정도가 심할 때에는 분자 크기 (molecular size)가 작아지는 hydrodynamic volume 효과가 우세하다. 동일 분자량을 갖는 섭씨 고 분자와 각각의 시간을 가진 고분자를 비교하면 branching 정도가 낮을 때에는 각각의 시간을 가진 고분자의 정도가 높지만, branching 정도가 심할 때에는 섭씨 고분자의 정도가 높다. 각각의 시간을 가진 고분자의 높도에 따라 이러한 현상이 나타나기 때문에 LLDPE/LDPE 혼합물에서만 이 현상을 볼 수 있고 LLDPE/LDPE 혼합물이나 LLDPE/LDPE 혼합물에서의 이 현상을 볼 수 없다[4-6]. Fig. 2에서 보면 약 30 wt%의 LDPE가 섭씨를 때 가장 높은 정도를 나타낼 수 있다. Fig. 2에 실험으로 표시된 실험 데이터는 Dobsescu[7]에 제안한 다음의 실험식(그림에서 실선으로 표시됨)으로 잘 나타낼 수 있었다.

\[ \log \eta = v_{\text{LD}} \log \eta_{\text{LD}} + 2J v_{\text{LLD}} v_{\text{LD}} (\log \eta_{\text{LLD}} \log \eta_{\text{LD}})^{\frac{1}{2}} + v_{\text{LLD}} \log \eta_{\text{LLD}} \]

여기서 \( \eta, \eta_{\text{LLD}}, \text{ 및 } \eta_{\text{LD}} \)는 \( \omega = 0.1 \text{ rad/sec에서의 블렌드, LLDPE 및 LDPE의 점도이고 J는 변수인 } 1.058 \text{로 계산이 되었다. } v_{\text{LLD}} \text{와 } v_{\text{LD}} \text{는 각각 LLDPE와 LDPE의 부피분율이다.}

Fig. 2. Viscosity characteristics at 0.1 rad/sec as a function of wt% of LLDPE.

Fig. 3. Viscosity characteristics at 100 rad/sec as a function of wt% of LLDPE.

Fig. 4. Melt tension characteristics as a function of wt% of LLDPE.

3.1.2. 용융 강도 특성

Fig. 4에 LLDPE 합성 변화에 따른 용융 강도 특성

을 나타내었다. 그럼에도 불구하고 LDPE만의 용융 강도는 상당히 약하지만 LDPE를 혼합할수록 급격하게 커지는 것을 볼 수 있다. LDPE/LDPE 혼합물의 용융 강도가 LDPE 단독의 용융강도보다 커지는 것도 볼 수 있다. 이러한 이유도 위에서 설명한 바와 같다. 역시 30 wt%의 LDPE가 섞였을 때 용융강도가 제일 크다. LDPE/LDPE 혼합물에서 zero-shear viscosity, 용융 강도 및 extrude swell에 있어서 synergistic effects가 나타남은 잘 알려져 있다(4). LDPE를 혼합하면 LLDPE단독으로 필름을 생산할 때보다 바늘 안정성이 훨씬 좋아지는 이유는 이러한 현상에 기인한다.

3.2. 필름 가공 및 필름 물성
3.2.1. 필름 가공시 다음 특성

Fig. 5는 plasticicorder에서 용융 혼합물 때의 용융 온도와 스크류에 걸리는 토크(torque)를 나타낸 것이 다. LLDPE 원료의 점과 성장과 LLDPE 혼합물이 증가 할수록 내부 마찰에 의한 발열로 용융 온도가 증가하고 토크가 많이 걸립을 알 수 있다. 이러한 이유로 인해 LLDPE 전용 압출기의 스크류와 배럴이 다른 원료에 비해 마모가 더 빨리 되는 현상이다. Fig. 6은 LLDPE 함량 변화에 따른 압출류의 변화를, Fig. 7은 스크류 선단 부에 걸리는 용융 압력의 변화를 나타낸 그림이다. 같은 rpm에서 LLDPE의 압출량이 LLDPE보다 작은 것은 온도 및 전단 속도에 따른 점과 변화가 혼합 커서 점과가 상당히 작아졌기 때문으로 볼 수 있다. 즉 LLDPE의 경우 LLDPE에 비해 ΔP의 감소량보다 η의 감소량이 훨씬 크기 때문이다. 이러한 결과는 다음 석에 의하여 잘 설명될 수 있다(8).

\[ Q = \alpha N - \beta \frac{\Delta P}{\eta} \]

여기에서 \( \alpha, \beta \)는 스크류 구조에 따라 결정되는 값이고 N은 회전수, \( \Delta P \)는 압력 손실, \( \eta \)는 점도를 나타낸다.

3.2.2. 필름 물성

Fig. 8~Fig. 11은 LLDPE 함량 (즉 LDPE 함량) 변화에 따른 필름의 여러 기계적 물성들을 정리한 그림이다. Fig. 8~Fig. 10은 ASTM D0638 방법으로 측정한 것이고, Fig. 11은 ASTM D1004 방법으로 측정한 것이다. 그럼에도 불구하고 LLDPE에 대비 LLDPE의 우수한 물성을 확인할 수 있고 적절한 LDPE 함량에서 각 물성들의 최고치가 존재함을 알 수 있다. TD toughness와 TD tear strength는 LDPE 함량이 15 wt%일

![Fig. 5. Torque and melt temperature characteristics at 100 rpm as a function of wt% of LLDPE.](image)

![Fig. 6. Output characteristics of blend as a function of wt% of LLDPE.](image)

![Fig. 7. Melt pressure at screw tip as a function of wt% of LLDPE.](image)
3.3. Extrudate 표면 상태

LLDPE 불로운 필름을 가공할 때 가장 문제가 될 수 있는 것은 표면 불량 문제이다. 실제 로 필름 가공에 있어 압출량의 증대를 막는 것은 표면이 깨끗하게 나오지 않는 경우이다. 이것은 다이 내에서의 전단 응력의 크기, 다이 직경, 다이 L/D, 다이 재질, 다이 내부의 표면 상태, 수지의 종류, 고분자 첨가제 등에 따라 많이 달라진다(9-11). 따라서 이에 대한 연구도 최근에 외서 활발하게 진행되고 있다. Capillary를 이용한 실험 결과와 실제 필름 가공의 결과는 많이 다를 수 있지만 LLDPE의 특성을 살펴보고 간접적인 도움을 얻고자 capillary extrudate를 관찰하였다. Capillary 결과와 실제 다이의 결과가 다른 이유는, capillary에서는 유통면의 평형 상태가 이루지지 않는 반면(원료가 capillary 베릴 내에 놓았을 경우 5분 정도 있다가 밀려 나온다), 필름 가공시에는 고분자 용융체가 연속적으로 공급되면서 평형 상태가 이루지기 때문이다. 또한 다이 구조 및 재질, 표면 상태가 다른 것도 원인이 될 수 있다. 이와 같은 이유들로 인해 capillary에서 구한 임계값(critical value)보다 큰 영역에서도 필름이 별 무리없이 가공되는 경우가 있다. Fig. 12를 보면 extrudate의 표면 상태가 압출 속도에 따라 어떻게 변해 가는지 알 수 있다. 깨끗한 표면(그림 (a)의 AB부분)이 평평을 잡는(그림(a)의 BC부분)나면 sharkskin 형태의 표면 이상(그림(a)의 CD부분)이 생

Fig. 8. Tensile strength of film as a function of % of LLDPE.

Fig. 9. Toughness of film as a function of wt% of LLDPE.

Fig. 10. % strain at break of film as a function of wt% of LLDPE.

Fig. 11. Tear strength of film as a function of wt% of LLDPE.
Fig. 12. Photographs of the extrudate: (a) development of surface distortion, (b) periodic slip-stick phenomenon at shear stress of 0.34 MPa, (c) sharkskin surface (26X) at shear stress of 0.23 MPa, (d) slip-stick surface (26X) at shear stress of 0.34 MPa (e) irregular melt fracture surface (26X) at shear stress of 0.54 MPa.

Fig. 13. Load oscillation at shear stress of 0.34 MPa.

Fig. 14. Photograph of extrudate at shear stress of (a) 0.19 MPa, (b) 0.3 MPa, (c) 0.48 MPa in LLDPE/LDPE blend (70/30).

규칙적인 ridge가 혼란 방향에 수직으로 생김을 불 수 있다. Sharkskin이 생기기 시작하는 점에서 전단 속도에 따르 전단 응력의 기울기가 변한다고 보고되어 있다 [13, 14]. Fig. 13에서 보듯이 slip-stick 현상이 주기적으로 생기는 영역에서는 압력(즉 capillary에 걸리는 load 값)이 주기적으로 변함을 불 수 있었다[15, 16]. Fig. 13은 전단 응력이 0.34 MPa일 때의 시간에 따른 load 값의 변화를 나타낸 것이다. 다이 랜드 영역에서의 slip 현상이 필름의 멜트 포커처와 같은 표면 이상의 원인일 것으로 추정되고 있다. 따라서 다이 재질을 바꾸어 고분자 원료와 급속 다이와 사이의 adhesion을 억제시키거나, 고분자 원료에 adhesion promoter를 처리하면 표면 이상 현상을 많이 없앨 수 있는 것으로 나타나 있다[13, 17]. 멜트 포커처가 생기는 임계 전단 응력(critical shear stress)은 0.1~0.4 MPa 정도로 알려져 있지만, 그 원인에 대해서는 동일한 이론이 없다[18-21]. Fig. 14는 LLDPE/LDPE가 70/30 비율로 섞인 혼합물의 표면 뒤뜸의 진행 순서를 나타낸 것인데 순수 LLDPE만의 경우보다 경계가 분명하지

유연학 제7권 제3호 1995
고도 툴링의 정도가 작으며 불규칙한 밸트 프레치가 생김을 알 수 있다. LDPE를 섞었을 때에는 slip-stick 현상이 나타나지 않았다. Fig. 15는 표면 물방울 생성 필름의 한 예인데 가공시 대이 온도가 충분히 올라가지 않거나 대이 랜드 면이 깨끗하지 못하였을 때 생겼다. 이와 같이 필름의 표면 불량이 생기면 필름이 상품으로서 가치가 없기 때문에 이를 없애기 위해서 많은 연구가 진행되고 있다(21-24).

4. 결론

상용 LLDPE와 LDPE를 사용하여 LLDPE/ LDPE 혼합물의 유연 물성. 필름 가공 특성. 필름의 기계적 물성을 상세 보았다. LLDPE 단독으로는 용융장도가 약하여 두꺼운 두께의 롤로운 필름을 가공하기가 어렵지만 LDPE를 혼합하면 용융 장도가 크게 향상 되어 쉽게 가공되는 것을 알 수 있었다. LDPE가 30 wt% 섞었을 때 LLDPE/LDPE 혼합물의 용융장도가 제일 크게 나타났다. 같은 rpm에서는 LDPE의 압출량이 LLDPE보다 작았는데 이는 전단속도에 따른 LDPE의 점도 변화가 LLDPE에 비해 훨씬 커서 LDPE의 점도가 작기 때문이었다. 제조된 필름의 기계적 물성은 LDPE 혼합비에 따라 변화하는 것으로부터, 최고의 기계적 물성을 나타내는 적절한 혼합 비율이 존재함을 볼 수 있었다. 본 논문에 사용된 LLDPE/LDPE 혼합물에 있어서는 LLDPE가 15~30 wt% 섞었을 때 최고의 물성이 나왔다. 이로부터 LDPE의 혼합 비율을 조절함으로써 원하는 기계적 물성을 갖는 필름을 제조할 수 있음을 볼 수 있었다. LLDPE 필름의 표면 불량 원인을 파악하기 위하여 capillary를 이용하여 LLDPE extrudate의 표면 툴링(distortion)의 진행 순서를 살펴 보았는데, 전단 응력이 0.23 MPa일 때에는 속안으로 sharkskein을 볼 수 있었다.

참고문헌

18. C. Rauwendaal, "Polymer Extrusion", Hanser