# 第17回 青梅市公共交通協議会 

## 基本計画推進状況について

1．市広報紙による公共交通の利用促進について
2．公共交通ガイドの発行について
3．サイクル \＆゙スライドについて
4．成木地区公共交通検討委員会の取り組みについて

## 平成28年3月30日



「広報おらめ」平成 28 年 3 月 1 日号（ 46,600 部印刷発行）

## 2．青梅市公共交通ガイドの発行について

公共交通の利用促進を図るため，平成27年度版「青梅市公共交通ガイド」を発行する。
○配布先

- 自治会加入世帯 29，510 部
- 各市民センター
- 市民会館，中央図書館，総合体育館
- 総合病院
- 青梅市観光協会，青梅観光案内所など観光施設

1，100 部
300 部
300 部
－都交通局，西東京バス，西武バス，京王自動車，御岳登山鉄道 500 部 －その他，鉄道駅や市役所など転入者MM用として，転入世帯にも配布する。市ホームページ（電子データ）にも掲載している。

|  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  <br>  <br> 3 ハスが米たら入ロから車しまます。 <br>  <br> 《現金で利用する方》 <br> 受け取ります。 <br> 0 <br>  <br>  <br> 5 <br> くスが止まったら出口に進みます。 （PASMOやSuica等で利用する方） $\rightarrow$ 世ロロでタッチして降車します。《現金て利用する方》 $\qquad$ <br> 迷草の碓福方法 <br>  <br>  <br> 現金払い：10円炛位 1 Cカード払い：1 円單位 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |



1．サイクル\＆バスライドについて
青梅市公共交通基本計画（平成 25 年3月）では，市街地の公共交通空白地域を改善するため，バス停から遠い地区からでも自転車でバ ス停にアクセスできるようにする「サイクル\＆バスライド」の導入を提案しています。

今井地区では3つのバス路線が運行されていますが，小作駅方面や河辺駅方面に対しては，バス停まで遠く，バスを利用しづらい地区が みられます。

これらの地区の改善に向けて，「サイクル\＆バスライド」の導入を提案します。

2．サイクル \＆バスライドのイメージ
小作駅方面と河辺駅方面への両バス路線が通る「七日市場」バス停付近にバス利用者向け駐輪場を設置して，バス停まで自転車で来られ るようにします。
（1）自転車でバス停付近 の駐輪場へ
（2）自転車を駐輪
③バス停からバスに乗って小作駅や河辺駅へ


3．サイクル\＆バスライドのメリット
このようにすることで，バス停から離れた地区に住んでいる方も， バスで小作駅や河辺駅へ行くことができます。

また，自転車で直接，小作駅や河辺駅方面へ行っている方も，帰り に坂道を登ってこなくてすみます。



## 4．成木地区公共交通検討委員会の取り組みについて

成木地区においては，地区内の公共交通である都バス梅 $76 \cdot$ •梅 74 系統が，平成 26 年 4 月よ り減便となった。このため，地域への影響把握や今後の対策等の検討を図るため，「地域住民 による地域公共交通改善の手引き」（平成 26 年度青梅市公共交通協議会で策定した地域公共交通改善制度の支援マニュアル）にもとづき，成木地区公共交通検討委員会を発足した。検討状況は次のとおりである。

参考 梅76•梅74系統の運行本数

|  | 梅76 <br> （上成木発） | 梅74 <br> （成木市民センター発） |
| :--- | :---: | :---: |
| 平成26年3月まで | $\underline{\text { 9本／日 }}$ | 21 本／日 |
| 平成26年4月から | $\underline{\text { 5本／日 }}$ | 19本／日 |

（1）構成メンバー
成木地区自治会長等 12 名

## （2）取組状況

## 【平成26年度】

## －第1回（平成26年5月27日）

青梅市における公共交通の現状
地域公共交通改善制度について
成木地区における地域公共交通の現状•課題について
成木地区における地域公共交通の改善策について

## －第2回（平成26年6月17日）

「成木地区の交通に関するアンケート」の実施について地域公共交通の運行形態等について
－「成木地区の交通に関するアンケート」の実施（平成26年7月1日～7月27日）
各自治会を通じて，世帯ごとに世帯人数分を配布•回収

## －第3回（平成26年8月26日）

「成木地区の交通に関するアンケート」の結果について
成木地区における地域公共交通の運行形態等について

## －第4回（平成26年10月6日）

成木地区における地域公共交通の今後の方向性について

## 【平成27年度】

－第5回（平成27年6月12日）
成木地区公共交通検討委員会の委員改選について
青梅市公共交通基本計画（概要版）について
地域住民による地域公共交通改善の手引きの改正について
地域公共交通改善制度（概要版）について
今後の方向性について
成木地区における新たな交通にかかる交通事業者からの回答について
成木地区公共交通検討委員会の進め方（案）について
－第6回（平成27年9月28日）
成木地区における新たな交通にかかる需要調査について
－第7回（平成27年11月11日）
情報公開請求について
－「成木地区における新たな公共交通に関するアンケート」の実施（平成 27 年11月）
成木 $5 \sim 8$ 丁目を対象に，各自治会を通じて，世帯ごとに世帯人数分を配布•回収

## －第8回（平成28年2月10日）

情報公開請求について
成木地区における新たな交通にかかる需要調査結果について
（3）「成木地区における新たな公共交通に関するアンケート」の概要
－アンケートの配布数は 624 票＊で，回収数が 488 票だったことから，回収率は $78.2 \%$ となった。 （※配布数 624 票は5歳未満を含むため，実際はこれより少なく，回収率は高くなる）
（1）回答いただいた方の性別，年齢，職業，自動車の利用環境は以下のとおりです。

## （1）性別

－回答者の性別は，概ね男性と女性が半々となっています。

```
■男性 ■ 女性 ■不明
```


－回答者の年齢は，約5割が 65 歳以上の高齢者，約3割が高齢者 になる前の世代となっています。

| $\square 12$ 歳以下 | $\square 13 \sim 22$ 歳 | $\boxed{23 \sim 44}$ 歳 | $\square 45 \sim 64$ 歳 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| $\square 65 \sim 74$ 歳 | $\square 75$ 歳以上 | $\square$ 不明 |  |



## （3）職業

－回答者の職業は，男性は会社員等勤め人，無職がそれぞれ3割以上を占めているのに対して，女性は専業主婦が3割以上，パー ト・アルバイトと無職がそれぞれ2割程度となっています。

| $\square$ 会社員等の勤め人 | ■自営業 | ■パート，アルバイト |
| :--- | :--- | :--- |
| $\square$ 専業主婦，家事手伝 | ■高校生，その他学生 | ■中学生 |
| $\square$ 小学生 | ■無職 | その他 |
| $\square$ 不明 |  |  |



## （4）自動車の利用環境

－自動車利用環境は，専用•供用合わせて7割以上が自動車利用可能で，2割が同乗•送迎可能，自動車が利用できない人は1割弱となっています。

| 自分専用の自動車を持っている |
| :--- | :--- |
| 家族共用の自動車があり自分で使える |
| 自動車は運転できないが，同乗や送迎をしてもらえる |
| 自動車や送迎はない |
| 不明 |


（2）「新たな公共交通」の概略運行計画（素案）に対するご意見をうかがいました。

「新たな公共交通」の概略運行計画（素案）

| サービス項目 | サービス内容 |
| :---: | :---: |
| （1）運行ルート | 東青梅駅北ロ $\rightarrow$ 成木 $5 \sim 8 丁$ 目 $\rightarrow$ 東青梅駅北口 ※成木5～8丁目地区内のまわり方は未定です。 ※坂下～東青梅駅北口間のバス停では乗り降りで きません。 |
| （2）運行本数 | 1日9本 |
| （3）運行曜日 | 月～土（日－祝運休） |
| （4）運行時間帯及び運行形態 | - 午前7時台から午後7時台まで運行 <br> - 時刻と経路が決まっている運行 |
| （5）運賃 | 現行の都営バスと同程度 |
| （6）新たな公共交通の車両 （イメージ） | または |



## 概略運行計画（素案）に対する評価，改善要望

－サービス項目のうち，良くないと思うの割合が最も高いのは，（3）運行曜日で $25.2 \%$ ，次い で①運行ルート，（2）運行本数，（4）運行時間帯及び運行形態が 13～14\％となっています。
－概略運行計画（素案）に対する改善要望で多かった意見は，以下のとおりです。


## （3）「新たな公共交通」の利用についてうかがいました。

## （1）新たな公共交通の利用意向

－利用すると思う，少しは利用すると思うは，合わせて 55．9\％と なり，利用頻度はともかく，本地域の半数以上の方は利用意向を示しています。

| $\square$ 利用すると思う |  |
| :--- | :--- |
| $\square$ 利用しないと思う | 少しは利用すると思う |
| $\square$ 不明 | わからない |



## 2新たな公共交通の利用区間

－乗車バス停は，上成木が最も多く，次いで北小曾木，成木五丁目自治会館，久道，滝成，梅ヶ平が多くなっています。
－降車バス停は，東青梅駅北口がほとんどとなっています。



## （3）新たな公共交通の利用目的

－利用目的は，買物 $67.0 \%$ ，病院 $54.2 \%$ が多くなっています。


## （4）新たな公共交通の利用頻度

－利用頻度として多いのは，月に数日 29．3\％，年に数日 19．8\％ で，約5割の人は低頻度の利用となっています。
－一方，週1日以上利用する人は，合わせて $43.2 \%$ となっていま す。

| ■週に6日 | ■週に5日 | ■週に4日 | ■週に3日 | ■週に2日 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| ■週に1日 | －月に数日 | ■年に数日 | ■不明 |  |



## （5）新たな公共交通の利用曜日

－利用曜日は，土曜日や金曜日の週末が多くなっています。


## （6）新たな公共交通の利用時間帯

－利用時間帯は，行きが $7 \sim 9$ 時台を中心とする時間帯で，帰 りは14～20時の時間帯で多くなっています。


