第2章 現状および将来見通しにおける都市構造上の課題の分析

2-1. 各種基礎的データに基づく都市の現状把握

(1) 人口

① 市全体の人口・高齢化の動向
・本市の人口は増加傾向が続いていますが、平成17年から平成22年にかけて減少に転じており、平成27年は81,524人となっています。
・65歳以上の人口は昭和55年から平成27年までの35年間で約2.3倍に増加しており、高齢化率（総人口に占める65歳以上人口の割合）は、平成12年からは20％を超えています。
・人口の推移を県内他都市と比べると、人口の変動の幅は、福井市と並んで小さいグループに属しています。

![図表1：総人口・年齢階層別人口の推移（資料：国勢調査）](https://example.com/图1.png)

![図表2：県内9市の人口推移の比較（平成27年を100とした指数）（資料：国勢調査）](https://example.com/图2.png)
② 人口集中地区の人口・区域
・昭和45年の人口集中地区（D I D区域）は、武生駅周辺を中心に旧国道8号～日野川間に形成されていましたが、平成22年には、南北方向及び日野川以東に拡大しています。
・人口集中地区の面積は増加傾向が続いていますが、人口は近年はほぼ横ばいの状況にあり、人口密度は一貫して低下する傾向にあります。

※人口集中地区（D I D）
国勢調査において人口が集積する地区を示す区域で以下の2つの条件をともに満たす区域。
【密度基準】
基本単位区の人口密度が4,000人/k㎡以上
【規模基準】
合計人口が5,000人以上

■人口集中地区の変遷（資料：国勢調査）

■人口集中地区の人・人口密度の推移（資料：国勢調査）
③ 地区別人口・高齢化の動向

ア）地区別人口・人口増減

・中心部（東、西）や山間部（白山、坂口、服間）の地区で人口が大きく減少しています。
・その一方で、郊外部（国高、神山、大村、北日野、吉野）の地区では人口が増加しています。

■地区別人口（平成27年）

（資料：住民基本台帳登録人口＋外国人登録原票人口）

■過去10年間の人口増減率（平成28年/平成18年）

（資料：住民基本台帳登録人口＋外国人登録原票人口）
イ）地区別高齢化率
・中心部（東、西）や山間部（白山、坂口、服間）の地区で高齢化率が高くなっています。

![地区別の年齢階層別の人口の割合（資料：平成22年国勢調査）](image)

■地区別の高齢化率（資料：平成22年国勢調査）
④ 小地域別人口・高齢化の動向

ア）小地域別人口密度

・市街地の人口密度は、武生駅周辺の中心部で50人/haを超える地域がみられる一方、日野川～旧国道8号間や国高市街地の北部では20人/ha未満となっています。
・今立市街地や味楽野市街地、北日野市街地では、中心部以外は20人/ha未満となっています。

[図：小地域別の人口密度（資料：平成22年国勢調査）]
イ）小地域別人口増減（平成12～平成22年）
・武生駅周辺の中心部では、ほとんどの地域で人口が減少しており、20％以上減少している地域も多くみられます。
・旧国道8号沿道や国高市街地、用途地域2外の用途地域との隣接部では人口が増加している地域が多く、低密度な市街地が拡大している様子がうかがえます。

![小地域別の人口増減率（平成12～平成22年）](圖:各年国勢調査)

2用途地域：都市計画法に基づく地域地区の一つで、住居系2地域、商業系2地域、工業系3地域の計12種類の地域の総称。それそれぞれの地域内で建られない建築物又は建てられない建築物の用途は、建築基準法により規定。本市は、1,875haの市街地について、9種類の用途地域を指定。
ウ）小地域別高齢化率

- 市全体で高齢化が進展していますが、幹線道路の沿道や国高市街地、神山地区や大和地區等において、高齢化率は20%未満に留まっている地域も多くみられます。
（2）土地利用

① 土地利用状況の動向

ア）市全体の土地利用の動向

・昭和51年から平成21年の30年間にかけて、今立市街地南部や国高市街地南部等で農地の多くが建物用地に転用されており、市街地が拡大している様子がうかがえます。

・用途地域外でも農地の転用が進行しています。
イ）都市計画区域内の土地利用の現況

・都市計画区域全体では、農地や山林等の自然的地域利用が約70%を占め、市街地（用途地域）でみると旧武生市内では約75%、旧今立町内では約85%を都市的土地利用（住宅地、商業地、工業地、その他の都市的土地利用）が占めています。

・市街地内の土地利用の内訳では、旧武生では商業用地、旧今立町では住宅用地の割合が高くなっています。

■土地利用の現状（資料：平成22年度丹南都市計画基礎調査）

都市計画区域における人口、市街地総面積、土地利用、建築物現況などを調査対象とする。
ウ）一団の未利用地の分布状況
・旧国道8号〜国道8号間では、主に市街地外に一団の未利用地が分布しています。
・今立市街地や味真野市街地では、主に市街地外延部に一団の未利用地が分布しています。

用途地域内および周辺の土地利用の状況（資料：平成28年度丹南都市計画基礎調査）
②開発許可の動向
・1980年代を除く各年代で、用途地域外の開発面積が用途地域内を上回っています。特に、1990年代、2000年代には用途地域外での開発が多く行われています。
・2010年代に入り、用途地域外での開発は沈静化しつつあります。

■用途地域内の開発行為の面積（資料：庁内資料）

■用途地域外の開発行為の面積（資料：庁内資料）

*開発行為・建物を建てるために、土地に新たな切土・盛土等を行ったり、土地の区画を道路・水路・よう壁等で分けたりすること。
・住居系の開発は、用途地域外の大物地区、神山地区等で多く、商業系の開発は国道8号、旧国道8号等の幹線道路の沿道で多く行われています。

■用途別開発行為の分布状況（資料: 庁内資料）

・1980年代までは、用途地域外の大物地区、神山地区等での開発が多く、1990年代以降は国道8号沿道への集積がみられます。

■年代別開発行為の分布状況（資料: 庁内資料）
③ 空家の動向

・越前市空き家等実態調査（平成 26 年 3 月）では、市内に約 1,400 軒の空家が確認されており、このうち東・西・南の 3 地区に約 40%が集中しています。

・空家の構造上の危険度については、「危険なし」、「危険度 小」が約 87%を占めています。

■ 地区別の空家件数（資料：越前市空き家等実態調査）

■ 中心市街地の空家の分布状況（資料：市内資料）
（3）都市交通

① 公共交通の動向

ア）鉄道

・市内を走る幹線鉄道として、ＪＲ北陸本線と福井鉄道福武線が運行しており、ＪＲ北陸本線は武生駅と王子保駅の2駅、福井鉄道福武線は越前武生駅、北府駅、スポーツ公園駅、家久駅の4駅が開設されています。

・このうち、武生駅と福井鉄道福武線の各駅の運行本数（停車本数）は1日30本以上であり、南北方向の基幹的公共交通路線としての役割を果たしています。
■駅別の運行本数（H28.10現在）

<table>
<thead>
<tr>
<th>路線名</th>
<th>駅名</th>
<th>運行本数</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>JR北陸本線</td>
<td>武生</td>
<td>福井方面：58本/日（うち、急行31本/日） 敦賀方面：56本/日（うち、急行31本/日）</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>王子保</td>
<td>福井方面：24本/日（全て普通列車） 敦賀方面：24本/日（全て普通列車）</td>
</tr>
<tr>
<td>福井鉄道福武線</td>
<td>越前武生</td>
<td>福井方面：58本/日（うち、急行23本/日）</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>家久</td>
<td>福井方面：58本/日（うち、急行23本/日） 越前武生方面：58本/日（うち、急行23本/日）</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>スポーツ公園、北府</td>
<td>福井方面：35本/日（全て普通列車） 越前武生方面：35本/日（全て普通列車）</td>
</tr>
</tbody>
</table>

・JR武生駅の乗客数は、平成20年以降減少が続いていたが、近年は概ね2,300人/日で推移しています。
・王子保駅は、概ね300人/日で推移しています。

■JR北陸本線の乗客数の推移（近隣駅を含む（資料：福井県統計年鑑））

・福井鉄道福武線の乗客数は、市内4駅の合計では近年は800～900人/日で推移しています。
・駅別では、越前武生駅が減少し、その他の駅が増加する傾向にあります。

■福井鉄道福武線の乗客数の推移（資料：越前市統計年鑑）
イ）バス
・路線バスとしては福井鉄道バスが運行されており、JR武生駅と市内の主要な地域または周辺市町を連絡しています。
・各地域を循環するコミュニティバスとして市民バスが11ルート運行されています。
・乗客数は、路線バス、市民バスとも近年はほぼ横ばいで推移しています。

■バスの乗客数の推移（資料：越前市統計年鑑）

②市民の交通行動の動向
・日常の市民の移動手段としては、「自動車」が76.1%と最も高く、鉄道やバスの利用はそれぞれ1.4%、0.4%に留まっています。
・鉄道の利用は、通学目的で5.4%となっていますが、路線バスの利用はいずれの目的でも1％未満に留まっています。

【越前市】

■平日の目的別、代表交通手段別発生集中量
（資料：平成17年 第3回福井都市圏パーソントリップ調査）

注）パーソントリップ調査...都市圏、あるいは都市において、一人ひとりの人かどこからどこへ移動しているかを、交通目的、利用交通手段等とともに把握する調査。
■平日の目的別、代表交通手段別発生集中量
（資料：平成17年 第3回福井都市圏パーソントリップ調査）

- 経年的には、自動車の分担率の上昇が顕著となっています。

■代表交通手段の経年変化（資料：各年福井都市圏パーソントリップ調査）
③ 自動車交通の動向
・幹線道路（国道・県道）における交通量は、交通量総数（市内30地点での交通量の合計）は、平成17年から22年にかけて5%程度の減少がみられます。
・30地点のうち、昼間12時間では9地点で増加しています。
・全調査箇所30地点のうち、混雑度1.0を超える箇所は5地点となっています。

<table>
<thead>
<tr>
<th>幹線道路</th>
<th>通過車両名</th>
<th>交通量観測箇所名</th>
<th>平成17年</th>
<th>平成22年</th>
<th>増減率（22/17）</th>
<th>混雑度（22年）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>一般道路</td>
<td>8-1</td>
<td>高速道路 brows</td>
<td>23,497</td>
<td>23,199</td>
<td>1.00</td>
<td>0.50</td>
</tr>
<tr>
<td>一般道路</td>
<td>8-2</td>
<td>高速道路 brows</td>
<td>23,497</td>
<td>23,199</td>
<td>1.00</td>
<td>0.50</td>
</tr>
<tr>
<td>一般道路</td>
<td>8-3</td>
<td>高速道路 brows</td>
<td>10,481</td>
<td>10,369</td>
<td>0.99</td>
<td>0.70</td>
</tr>
<tr>
<td>一般道路</td>
<td>39</td>
<td>高速道路 brows</td>
<td>5,289</td>
<td>5,189</td>
<td>0.99</td>
<td>0.50</td>
</tr>
<tr>
<td>一般道路</td>
<td>39</td>
<td>高速道路 brows</td>
<td>13,911</td>
<td>13,911</td>
<td>1.00</td>
<td>0.35</td>
</tr>
<tr>
<td>一般道路</td>
<td>417</td>
<td>高速道路 brows</td>
<td>5,689</td>
<td>5,558</td>
<td>0.99</td>
<td>0.45</td>
</tr>
<tr>
<td>一般道路</td>
<td>417</td>
<td>高速道路 brows</td>
<td>4,130</td>
<td>4,009</td>
<td>0.99</td>
<td>0.30</td>
</tr>
</tbody>
</table>

※混雑度：混雑度が1.0を上回る地点

※道路交通センサス：正式名称を「全国道路交通情報推計」という、日本全国の道路と道路交通の実態を把握し、道路の計画や、建設、管理等のための基礎資料を得ることを目的として、全国的に実施している統計調査。
■幹線道路における交通量（資料：平成22年道路交通センサス）
（4）都市機能

① 行政施設

行政施設の分布図（資料：越前市HP、国土数値情報）

② 高齢者福祉施設

高齢者福祉施設の分布図（資料：越前市HP、国土数値情報）
③ 子育て関連施設

■子育て関連施設の分布図（資料：越前市HP、国土数値情報）

④ 商業施設

■商業施設の分布図（資料：iタウンページ）
５ 医療施設（病院及び診療所（内科又は外科））

■医療施設の分布図（資料：越前市HP、国土数値情報）

６ 教育・文化施設

■教育・文化施設の分布図（資料：越前市HP、国土数値情報）
（5）経済活動

① 小売業の状況

・事業所数や従業者数、年間販売額は減少傾向にあります。
・郊外型の大型店舗の進出を背景に売場面積は増加傾向にありましたが、平成19年をピークに緩やかな減少に転じています。
・店舗の大型化が進んだ結果、売場効率（売場面積当たりの年間販売額）は低下しています。

■事業所数と従業者数の推移（資料：商業統計調査（H24は経済センサス））

■事業所数と年間販売額の推移（資料：商業統計調査（H24は経済センサス））
■事業所数と売場面積の推移（資料：商業統計調査（H24は経済センサス））

■単位当たりの販売額の推移（資料：商業統計調査（H24は経済センサス））
（6）地価

・本市の地価公示価格は、過去20年間概ね下落傾向が続いています。
・特に中心部であるJR武生駅周辺の商業地域（福井越前5-1、5-2）の下落幅が大きく、10年前（H17）の約1/2まで下落しています。また、「福井越前5-1」は、20年前（H17）との比較では約1/5まで下落しています。
・その他の住居系用途地域は、10年前の約2/3程度まで下落しています。

![地価公示価格の調査地点の図]

<table>
<thead>
<tr>
<th>標準地番号</th>
<th>公示価格（万円/㎡）</th>
<th>用途地域</th>
<th>住宅表示</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>H7</td>
<td>H11</td>
<td>H17</td>
</tr>
<tr>
<td>福井越前5-1</td>
<td>92.600</td>
<td>93.200</td>
<td>69.300</td>
</tr>
<tr>
<td>福井越前5-2</td>
<td>108.000</td>
<td>95.400</td>
<td>69.600</td>
</tr>
<tr>
<td>福井越前5-3</td>
<td>40.500</td>
<td>41.500</td>
<td>36.200</td>
</tr>
<tr>
<td>福井越前5-4</td>
<td>81.000</td>
<td>63.700</td>
<td>49.600</td>
</tr>
<tr>
<td>福井越前5-5</td>
<td>75.000</td>
<td>59.400</td>
<td>45.300</td>
</tr>
<tr>
<td>福井越前5-6</td>
<td>360.000</td>
<td>224.000</td>
<td>138.000</td>
</tr>
<tr>
<td>福井越前5-7</td>
<td>92.000</td>
<td>57.500</td>
<td>46.600</td>
</tr>
<tr>
<td>福井越前5-8</td>
<td>70.500</td>
<td>59.300</td>
<td>42.900</td>
</tr>
<tr>
<td>福井越前5-9</td>
<td>60.700</td>
<td>49.900</td>
<td>35.400</td>
</tr>
</tbody>
</table>

![地価公示価格の推移のグラフ]

注：地価公示価格には、適正な地価の形成を寄与するために、毎年1月2日時点における標準地の正常な価格を3月に公示するもの。
（7）災害

① 土砂災害

・村国山、茶臼山、妙法寺山の周辺部、また、栗田部地区及び岡本地区の山際等、用途地域内またはその隣接部において土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域が指定されています。

■土砂災害警戒区域の状況（資料：福井県HP、国土数値情報）

---

※土砂災害警戒区域：土砂災害防止法に基づくもので、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われる。

※土砂災害特別警戒区域：土砂災害警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損傷が生じ、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われる。
② 浸水被害
・日野川沿いは広域にわたって浸水想定区域に指定されており、JR武生駅周辺においても概ね0.5m未満の浸水が想定されています。
・また、味真野市街地、今立市街地の一部も浸水想定区域に指定されています。

■浸水想定区域の状況（資料：越前市HP、国土数値情報）

※浸水想定区域…水防法に基づき、都市計画が指定する区域で、想定し得る最大規模の降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域。
（8）財政

① 固定資産税・都市計画税収の状況

・固定資産税\(^{11}\)は、平成 21 年度以降減少に転じており、平成 26 年度時点で約 53.1 億円となっていいます。

・都市計画税\(^{12}\)は、平成 23 年度から今立市街地における都市計画税の徴収開始に伴う増加があっただけため、経年的には現状維持の傾向となっており、平成 26 年度時点で約 6.7 億円となっています。

■固定資産税、都市計画税の推移（資料：決算カード）

---

\(^{11}\)固定資産税：固定資産（固定資産税・都市計画税を徴収するための資産）に対する税。

\(^{12}\)都市計画税：都市計画線を設置し、計画線の管理に充てるために、目的税として課税されるもので、都市計画法による都市計画区域に所在する土地及び建物を課税の対象とする。
② 歳入・歳出構造
・財政規模（歳入総額）はほぼ横ばいで推移していますが、自主財源比率は緩やかに低下する傾向にあります。

■財源別の歳入の推移（資料：庁内資料）

・高齢者の増加等に伴い、民生費14、および歳出に占めるその割合は一貫して増加傾向にあります。
・一方で、土木費15、およびその割合は減少傾向にあります。

■目的別の歳出の推移（資料：庁内資料）

---

13自主財源…地方公共団体の財源のうち、中央政府に依存しないで独自に調達できるもの。地方税のほか、手数料・使用料・寄付金等。
14民生費…福祉等に利用される費用。（児童福祉、高齢者福祉、障害者福祉等）
15土木費…公共事業・土木事業等に利用される費用。（公共施設の整備、道路・港湾・橋・公園等の整備・管理等）
③ 建築系公共施設の整備状況
・建築系公共施設（屋根及び柱もしくは壁を有する公共建築物）の多くは、1970年〜1980年代に建設されています。一般的に鉄筋コンクリート造の建築物は築後30年程度で大規模改修が、60年程度で建替えが必要になるといわれており、大規模改修の集中時期は2000年〜2010年代であり既に改修時期を迎えています。また、建替えの時期は2030年〜2040年に集中します。

図 建築年別の建築系公共施設（出典：越前市公共施設等総合管理計画）
（9）都市構造の評価

都市構造の評価に関するハンドブック（国土交通省都市局都市計画課 H26.8）に基づき評価対象分野ごとの評価を行います。

（出典：都市構造の評価に関するハンドブック 国土交通省都市局都市計画課 H26.8）

※都市構造…人や産業や都市機能が集積する地点の位置と、主要な人や物の流れによって形成されるネットワークなどから捉えた都市の性格のこと。
評価指標は、10万人以下の都市の平均値が示され、本市の実態と比較することで評価が可能な以下の指標とします。

<table>
<thead>
<tr>
<th>評価対象分野</th>
<th>評価指標</th>
<th>利用データ</th>
<th>算出方法</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>生活利便性</td>
<td>□公共交通利便性の高いエリアに存する住宅の割合</td>
<td>住宅・土地統計調査（H20）都道府県編「最寄交通機関までの距離別住宅数」</td>
<td>市町村別の最寄交通機関までの距離別住宅数の総数に占める、駅まで1km圏内、もしくはバス停まで200m圏内の住宅数の割合</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>□市民一人当たりの自転車総走行台キロ</td>
<td>道路交通センサス（H22）</td>
<td>乗用車の市区村町別自動車走行台キロ（台キロ/日）を都市の総人口で除して算出</td>
</tr>
<tr>
<td>健康・福祉</td>
<td>■高齢者徒歩圏に医療機関がない住宅の割合</td>
<td>住宅・土地統計調査（H20）都道府県編「最寄医療機関までの距離別住宅数」</td>
<td>市町村別の最寄医療機関までの距離別住宅数の総数に占める500m以上の住宅数の割合</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>■歩道整備率</td>
<td>道路交通センサス（H22）</td>
<td>歩道が設置されている住居延長を一般道路延長で除して算出</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>■高齢者徒歩圏に公園がない住宅の割合</td>
<td>住宅・土地統計調査（H20）都道府県編「最寄公園までの距離別住宅数」</td>
<td>市町村別の最寄公園までの距離別住宅数の総数に占める500m以上の住宅数の割合</td>
</tr>
<tr>
<td>安全・安心</td>
<td>■市民一人あたりの交通事故死亡者数</td>
<td>地震事故総合分析センター全国市区町村別交通事故死者数（H22）</td>
<td>1万人あたり死者数</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>■最寄り緊急避難場所までの平均距離</td>
<td>住宅・土地統計調査（H20）都道府県編「最寄緊急避難場所までの距離別住宅数」</td>
<td>最寄り緊急避難場所までの距離別住宅数に、距離率の平均値を乗じて値を合計し、住宅総数で除して算出</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>■空家率</td>
<td>住宅・土地統計調査（H20）</td>
<td>空家数（空家住宅）を住宅総数で除して算出</td>
</tr>
<tr>
<td>地域経済</td>
<td>■従業者一人当たりの産業売上高</td>
<td>経済センサス（H24）第3次産業（電気・ガス、情報通信業、運輸業、金融業等の業務分類（F～R））の売上金額合計</td>
<td>第三次産業売上高を第三次産業従業者人口で除して算出</td>
</tr>
<tr>
<td>行政運営</td>
<td>■市民一人当たりの税出願</td>
<td>統計で見る市区町村のすがた（H24）総務省・地方公共団体の主要財政指標一覧「財政規模」</td>
<td>税出決算総額を都市の総人口で除して算出</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>■財政力指数27</td>
<td>統計で見る市区町村のすがた（H24）総務省・地方公共団体の主要財政指標一覧「財政力指数」</td>
<td>財政力指数</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>■市民一人当たり税収額（個人市民税・固定資産税）</td>
<td>統計で見る市区町村のすがた（H22）「市町村税」「固定資産税」</td>
<td>市町村税および固定資産税の総額を都市の総人口で除して算出</td>
</tr>
<tr>
<td>エネルギー/低炭素</td>
<td>■市民一人当たりの自動車 CO2排出量</td>
<td>自動車走行台キロ台H22道路交通センサス（台キロあたりガソリン消費量）国土交通白書</td>
<td>小型車の自動車走行台数（走行台キロ/日）に、実走行燃費を除して燃焼消費量を求め、燃料別CO2排出係数（グリーン）を乗じて、年間値でCO2排出量を算出</td>
</tr>
</tbody>
</table>

※■：項目の代表的な指標　□：■の指標を代替、または補完する参考資料

27「財政力指数」：地方公共団体の財政力を示す指標として用いられる指数であり、基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値である。通期は過去3カ年の平均値を指す。
- 51 -

・市民一人当たりの自動車総走行キロは10万人以下の都市の平均よりも短く、自動車交通に依存しつつも、移動距離がコンパクトとなっていることがうかがえます。

■市の都市構造に係る評価結果

| 生活の質 | 健康・福祉 | 安全・安心 | 地域経済 | 行政運営 | エネルギー・環境
| --- | --- | --- | --- | --- | ---
| 公共交通機関の利用性の高いエリアに係る都市の割合(%) | 市民一人当たりの自動車総走行キロ(km) | 市民一人当たりの公共交通機関による移動時間(分) | 市民一人当たりの交通事故死亡者数 | 市民一人当たりの交通事故死亡者数 | 市民一人当たりの交通事故死亡者数

| 群馬県 | 45.65 | 12.20 | 47.10 | 48.11 | 29.92 | 0.35 | 601.87 | 8.73 | 11.68 | 402.28 | 0.70 | 128.88 |
| 岐阜県 | 37.58 | 10.99 | 64.05 | 39.23 | 59.96 | 0.30 | 730.89 | 5.90 | 10.74 | 643.04 | 0.48 | 203.93 |
| 小松市 | 42.78 | 14.99 | 54.92 | 44.38 | 3.13 | 0.24 | 650.30 | 9.21 | 9.12 | 488.07 | 0.42 | 104.35 |
| 大野市 | 45.64 | 10.48 | 52.23 | 17.17 | 29.98 | 0.85 | 774.46 | 6.73 | 7.34 | 523.78 | 0.41 | 100.38 |
| 堺市 | 39.01 | 15.48 | 63.29 | 31.25 | 43.60 | 1.18 | 701.63 | 7.29 | 7.71 | 499.71 | 0.44 | 105.07 |
| 楊市 | 55.51 | 11.49 | 78.58 | 71.82 | 33.23 | 0.59 | 411.29 | 5.72 | 10.35 | 360.18 | 0.68 | 114.27 |
| 萩市 | 53.82 | 13.35 | 68.17 | 46.34 | 27.12 | 0.35 | 579.02 | 7.93 | 8.90 | 570.14 | 0.65 | 144.58 |
| 岐阜市 | 60.59 | 12.47 | 66.76 | 43.75 | 69.38 | 0.65 | 700.03 | 8.36 | 9.46 | 568.69 | 0.67 | 123.28 |

※各都市の数値を偏差値として表したものです（ここに掲げる各都市の平均が偏差値50となる）
2. 人口の将来見通しに関する分析

（1）都市全体の人口動向の把握

① 国立社会保障・人口問題研究所による将来推計人口

・今後も人口減少が続き、市全体の人口は平成52年には約67,000人（約19,000人減）になると見込まれています。

・高齢化率は今後30年間で約13%増加し、平成52年には37.5%に達すると見込まれています。

[図表：総人口・年齢階層別人口の見通し]
（資料：国立社会保障・人口問題研究所平成25年3月予測）
（2）地区別人口・高齢化の見通し（国立社会保険・人口問題研究所による推計人口）

① 地区別人口の見通し
・全ての地区で人口が減少すると見込まれています。
・特に、中心部（東、西）や山間部（白山、坂口、服部）では大幅に減少が見込まれています。

■地区別将来人口（平成52年）

■地区別人口増減率（平成52年推計人口/平成22年）
② 地区別高齢化の見通し
・地区別の高齢者数は、東、坂口、白山、栗田部、岡本、服間の6地区で減少し、その他の11地区では増加すると考えられています。特に神山と大虫では約1.5倍に増加する見通しです。
・平成52年における高齢化率は、30%未満の地区はなく、最も高い服間では40%を超えており、東も40%弱となる見通しです。
（3）小地域別の人口密度・高齢化の見通し（国立社会保障・人口問題研究所による推計人口）

① 小地域別の見通し

・武生市街地の人口は、ほとんどの地域で減少が見込まれており、特に中心部では30％以上の減少が見込まれる地域が多くなっています。
・今立市街地や味真野市街地でも20％以上の減少が見込まれる地域が多くなっています。

■小地域別将来人口増減率（平成52年推計人口/平成22年）
② 小地域別人口密度の見通し
・平成 52 年には市街地のほとんどの地域で人口密度の低下がみられ、武生市街地の中心部でも 40 人/ha 以上の密度を維持している地域は、平成 22 年の半数以下となる見通しです。

平成 22 年

平成 52 年

■小地域別将来人口密度
③ 小地域別高齢化率の見通し
・市街地のほとんどの地域が30％以上の高齢化率になると見込まれており、中央部では40％以上の地域も多くなる見通しです。
・用途地域外でも同様に高齢化が進むと見込まれています。
2-3. 現状および将来見通しにおける都市構造上の課題の分析

(1) 公共交通の利便性、持続可能性

① 公共交通の利便性

ア）公共交通の空白地域
・JR北陸本線は市街地を南北に縦貫していますが、本市内の駅数は2駅と少なく、福井鉄道福武線は越前武生駅がターミナルとなっているため、駅周辺（800mで設定）に含まれる市街地は中心部以北と王子保駅周辺に限定されています。
・市民バスは、武生駅周辺または今立総合支所周辺と市内各方面を結ぶ形で運行されており、市内のはほぼ全ての地域をカバーしています。

■公共交通のカバーエリア（駅周辺は800m、バス周辺は300mで設定）
イ）公共交通の利便性
・JR武生駅および福井鉄道福武線の各駅の運行本数は1日30便以上となっており、南北方向の基幹的公共交通路線としての役割を果たしています。
・路線バスは福井鉄道バスが運行しており、JR武生駅と市内の主要な地域または周辺市町を結んでいますが、各路線の運行本数は1日9便以下となっています。
・バス停別にみると、越前武生、JR武生駅前、越前市役所前で30便以上となっています。一方、周辺部で10便以上は、中心市街地と今立総合支所方面とを連絡する区間のみとなっています。
・各地域内と中心市街地を連絡するコミュニティバスとして市民バスが運行されていますが、運行本数は最も多い路線でも8本となっており、平日でも運行日が限定される路線がある等、利便性が低い状況がみられます。

■公共交通の利便性（バスの便数は路線バスのみを表示）

ウ）公共交通の利便性による地域区分
・公共交通のサービスレベルを踏まえて、①鉄道駅やバス停の利用圏域に含まれるか、②1日あたりのバスの運行本数は何便か を指標として公共交通の利便性による地域区分を設定します。

■公共交通の利便性による地域区分

<table>
<thead>
<tr>
<th>鉄道</th>
<th>駅から800m圏内</th>
<th>駅から800m圏外</th>
<th>公共交通便利地域</th>
<th>公共交通不便地域</th>
<th>空白地域</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

- 59 -
② 公共交通の持続可能性

ア）公共交通の利便性と地域別人口減少率

・武生市街地の公共交通の利便性の高い地域でも人口が大きく減少すると見込まれています。
イ）公共交通と地域別人口密度
・公共交通の利便性の高い地域でも人口密度の低下が見込まれています。
（2）生活サービス施設の利便性、持続可能性

① 生活サービス施設の圏域人口

・用途地域内の生活サービス施設の徒歩圏人口はいずれも減少し、福祉施設と医療施設ではカバー率（800m圏内人口／用途内人口）も低下することが見込まれています。

■生活サービス施設の徒歩圏人口とカバー率の現状と見通し（用途地域内を対象）
（徒歩圏：800m、商業施設：建ぺい率1,500m以上、福祉施設：通所系・訪問系・小規模多機能施設、医療施設：病院・診療所（内科又は外科））

・国立社会保障・人口問題研究所による推計通りに、今後30年間で総人口が約2万人減少した場合（H22：約8.6万人 ⇒ H52：約6.7万人）、必要とされる圏域人口から試算すると、以下のように多くの生活サービス施設の流出・撤退が懸念されます。

■必要とされる圏域人口から試算される余剰施設数

<table>
<thead>
<tr>
<th>施設分類</th>
<th>必要とされる圏域人口（国土交通省資料を参照）</th>
<th>余剰施設数</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>コンビニエンスストア</td>
<td>約3,000人</td>
<td>余剰施設数</td>
</tr>
<tr>
<td>地区診療所</td>
<td></td>
<td>余剰施設数</td>
</tr>
<tr>
<td>高齢者向け住宅</td>
<td>約5,000人</td>
<td>各4施設</td>
</tr>
<tr>
<td>訪問系サービス</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>デイサービスセンター</td>
<td>約10,000人</td>
<td>各2施設</td>
</tr>
<tr>
<td>食品スーパー</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

（参考）利用人口と都市機能

○ 商業・医療・福祉等の機能が立地し、持続的に維持されるためには、機能の種類分化に応じて、以下のよう圏域人口が求められる。

■利用人口と都市機能（資料：改正都市再生特別措置法等について（国土交通省））
② 生活サービス施設の利便性

ア）医療施設
・医療施設の多くは人口の集積している市街地に集中していますが、施設周辺においても人口密度の低下が見込まれています。
イ）福祉施設

・福祉施設は武生市街地と今立市街地の南部、味真野市街地を除く市街地を概ねカバーしていますが、施設周辺では人口密度の低下が見込まれています。

■福祉施設の利便性

- 64 -
ウ）商業施設

・商業施設は市街地を概ねカバーしており、用途地域外においても幹線道路沿道等で立地がみられます。

・医療施設、福祉施設と同様に施設周辺での人口密度の低下が見込まれています。

■商業施設の利便性
③ 生活サービス施設の持続可能性

・診療所やスーパー等は市街地の公共交通の利便性の高い場所への立地が多くなっていますが、福祉施設やコンビニエンスストアの一部については、用途地域外や公共交通空白地域への立地もみられます。

■公共交通の利便性と生活サービス施設の立地状況

■公共交通の利便性別の生活サービス施設数

<table>
<thead>
<tr>
<th>施設区分</th>
<th>圏域</th>
<th>公共交通の利便性</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>便利地域</td>
<td>不便地域</td>
</tr>
<tr>
<td>診療所</td>
<td>用途地域内</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>用途地域外</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>福祉施設</td>
<td>用途地域内</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>用途地域外</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>スーパー等</td>
<td>用途地域内</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>用途地域外</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>コンビニエンスストア</td>
<td>用途地域内</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>用途地域外</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>用途地域内</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>用途地域外</td>
<td>6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

※都市計画区域内を対象
(3) 高齢者の福祉、健康

① 高齢者の公共交通の利便性
・平成52年の高齢化率は、公共交通の利便性の高い区域のほぼ全域で30%以上になると見込まれています。
② 高齢者の福祉施設の利便性
・平成52年の高齢化率は、福祉施設の利用圈域のほぼ全域で30％以上になると見込まれています。

図 福祉施設の利用圏域と高齢化率
（4）災害等に対する安全性

① 災害危険箇所と人口増減

・人口増加が見込まれる地域は限定されますが、その多くが浸水想定区域に指定されています。

■災害危険箇所と将来人口増減（平成22年 ⇒ 平成52年）
② 災害危険箇所と高齢化率

・高齢化率が40％以上に達すると見込まれている地域の多くが土砂災害警戒区域や浸水想定区域に指定されています。
2-4. 課題の整理

・国土交通省の「立地適正化計画作成の手引き」（平成27年4月）における課題分析の視点別に都市構造上の課題を設定します。

視点1 人口の将来見通し

・今後30年間に約2万人の減少が見込まれ、地域経済活動を維持するための活力の減退が懸念
・65歳以上の高齢者数は平成52年までに4,000人以上増加し、街地中心部でも用途地域外に高齢化が進む見通し
・山間部では、人口減少・超高齢化により地域コミュニティの維持が困難になることが懸念

都市活力を維持するため、都市機能の計画的な誘導、市街地と周辺部のネットワークの強化が必要

視点2 公共交通の利便性、持続可能性

・公共交通の利便性の高い地域での人口減少により、公共交通の利用者が更に減少し、利用者の減少がサービス水準の低下や路線の廃止につながる負のスパイラルが懸念
・交通手段として、自動車の分担率が高い

過度な自動車への依存から脱却し、公共交通を中心とする交通体系への転換が必要

視点3 生活サービス施設の利便性、持続可能性

・生活サービス施設周辺でも人口減少が進むことが見込まれるため、生活サービス施設の流出・撤退が懸念
・生活サービス施設の徒歩圏人口は、本来高いサービス水準が望まれる用途地域内の減少率が用途地域外よりも大きくなる見通し

生活サービス施設周辺への居住の誘導や施設更新に伴う集約化が必要

視点4 高齢者の福祉、健康

・市街全域で著しい高齢化が見込まれるが、高齢者数をみると、生活サービス施設数が少ない用途地域外で増加
・自動車の運転が困難な高齢者の外出機会の減少が懸念

高齢者の居住誘導による外出機会の確保、健康増進支援が必要

15コミュニティ…人々が共通体意識を持って共同生活を営む一定の地域及びその人々の集団。地域社会。共同体。
視点5 災害等に対する安全性

・市内の広い範囲が浸水想定区域に指定されており、将来人口増加が見込まれる地域や特に高齢化率が高くなると見込まれる地域の多くも含まれ

災害危険区域への居住誘導は居住者の安全確保を優先した慎重な検討が必要

視点6 財政の健全性

・生産年齢人口の減少に伴う、市税収の減少が懸念
・自粛財源比率の低下に加えて、高齢者の増加に伴う民生費の増加、公共施設の更新に伴う投資的経費の増大により、経営が悪化することが懸念

コンパクトなまちづくりによる行政コストの低減が必要