新交通システム検討委員会資料

## 施設計画の検討

目 次

1．今回検討の範囲について

2．地域特性を考慮した施設整備について
（1）地域区分の基本的考え方 •••••••••••••1
（2）区間別地域特性
（3）区間別整備イメージ

1 今回検討の範囲について
この施設計画の検討においては，LRT整備を契機に市民•県民が都市交通を具体にどのような形で利用するのかを示すことにあり，このため過去に検討した基本的な要素（ルート等）をベースとして利便性向上のために必要となる各種施設 の整備イメージを明確にすることにある。
今回は，第1回—第2回の検討を踏まえて，地域特性に応じた施設整備のイメ ージを検討するものである。


## 2 地域特性を考慮した施設整備について

前回までに，「LRTを導入した場合の標準的な施設整備の考え方」を検討してきたが，より身近な施設として利用イメージを想定するためには，LRT導入の沿線地域や交通ネットワークの特性，将来のまちづくりの方向を踏まえた施設整備の検討を行う必要がある。

## （1）地域区分の基本的考え方

LRTが計画されている約 15 km の沿線は，多くの人が集まる中心市街地，緑豊かな田園地帯，栃木県の経済•産業を牽引する産業拠点等土地利用やまちづくり等の特性がそれぞれ異 なっているため，地域特性等がわかりやすいよう沿線地域をいくつかの区間に区分別けし，そ の特性を整理することとした。

地域区分としては，「宇都宮市都市•地域交通戦略」において区分した大きな 4 つの地域の考え方を用いて整理し，加えて交通ネットワーク上の結節点としては，前回までに示した6か所（桜通り十文字，東武宇都宮駅，JR 宇都宮駅，新4号バイパス，清原管理センター，テク ノポリスセンター）があり，これらを踏まえた上で区分別けを行うこととした。

これらの区分の概念を示すと，次図のような形になる。


図 地域区分の概念図


図 LRT 沿線地域の地域区分
これらの点を総合し沿線地域の地域区分を次の 5 区間に分割した。
らの点を総合し沿線地域の地域区分を次の 5 区間に分割した。

| 区間 | 区間延長 | 設定駅数 |  |
| :---: | :--- | :---: | :---: |
| 1 | 桜通り十文字付近～東武宇都宮駅前 | 約 1.3 km | 6 駅 |
| 2 | 東武宇都宮駅前～JR宇都宮駅西口 | 約 1.8 km | 5 駅 |
| 3 | JR宇都宮駅東口～新4号BP交差部 | 約 4.0 km | 6 駅 |
| 4 | 新4号BP交差部～清原管理センター | 約 4.6 km | 4 駅 |
| 5 | 清原管理センター～テクノポリスセンター地区 | 約 3.5 km | 4 駅 |

（2）区間別地域特性
区間別の地域特性は下記に示すとおりである。

| 区間分割 |  | 区間1 <br> 桜通り十文字付近～東武宇都宮駅前 | 区間 2 <br> 東武宇都宮駅前～JR 宇都宮駅西口 | 区間 3 <br> JR 宇都宮駅東口～新4号BP | 区間 4 <br> 新4号BP～清原管理センター | 区間5 <br> 清原管理セタター～テクパリスセンター地区 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 区間特性 | 区 | 都心部 | 都心部 | 都心部•周辺市街地部 | 郊外部 | 東部産業拠点 |
|  | $\begin{aligned} & \text { 施 } \\ & \text { 設 } \\ & \text { 立 } \\ & \text { 地 } \end{aligned}$ | －作新学院高校，文星大学付属高校，宇都宮短期大学付属高校などが集中する本市有数の文教地域 <br> －近年，沿線地域には，分譲型マン ションが立地している | －2つの鉄道駅の間は，県庁，市役所，大型店舗があり，杤木県の経済•産業•行政の中心的な役割を果し ている <br> －近年，モータリゼーションの進展 に伴う大型商業施設郊外立地によ り，ここ数年は，空き店舗も目立 つ状況 | －JR 駅東口周辺は，区画整理を中心 としたまちづくりが積極的に進め られた地域 <br> - 業務施設やマンションが多く立地 <br> - JR 駅東口周辺地区においては，高度な都市機能の導入により宇都宮市の新たな都市拠点としての整備 が進行中 <br> －宇都宮大学工学部がある陽東地区 は，大型ショッピングセンターを中心にしたまちづくりが新たに進 められた地域 | －鬼怒川周辺部においては，農地整備が積極的に進められ，緑豊かな田園地域 | －昭和 50 年代に内陸型工業団地で国内最大級の清原工業団地が造成さ れ，国内外有力企業が立地 <br> －テクノポリスセンター地区の開発 が進み，住居や産業施設が立地 <br> －グリーンスタジアムや清原球場な どの集客施設が整備済み <br> －作新学院大学，宇都宮清陵高校な どの教育施設も立地 |
| まちづくりの現状•方向性 |  | －本県有数の文教地域としての特性 を活かしたまちづくり <br> －中心市街地に最も近い住居環境を活かしたまちづくり | －市街地の賑わいを取り戻すための市街地再開発事業等をはじめとし たソフト・ハード事業により活性化を積極的に展開 <br> －本市の都市拠点にふさわしいまち づくりの推進 <br> －JR 西口にも再開発事業等に向けた動きもあり，東口とバランスの取 れた整備が期待されている | －JR 駅（東口）に近接した地域は，都市拠点整備と合わせ，業務系施設 の立地促進 <br> －住居系のポテンシャルも高いこと から，業務•住居のバランスの取 れたまちづくりを推進 | －慢性的な交通渋滞がまちづくりに も深刻な影響を与えている <br> －鬼怒川の豊かな自然環境の適切な保全と調和を図りながら土地利用等の規制と誘導を図る | －テクノポリスセンター地区では，産•学•住•遊の機能が融合した新たなまちづくりが積極的に進め られている <br> －積極的な産業支援による企業誘致 を推進 |
| 現状における <br> 交通ネットワークの特性 |  | －桜通り十文字以東は，郊外からの バス系統が集中する状況 <br> －郊外から都心部に向から通勤等の自動車交通の流入による渋滞が発生 | －郊外からの東武鉄道（東武宇都宮駅），J R 線（ J R 宇都宮駅）利用者が通勤通学により集中 <br> －バス路線が集中し，1日 2，00 0 本のバスが大通りを走行 <br> －鉄道からバスなどへの乗換えや駅 に集中するバス，タクシー利用者 が集中し上記鉄道駅が混雑 <br> －日曜日などには，百貨店駐車場へ の入庫待ちで渋滞が発生 | －脆弱な公共交通により車移動が中心，タクシー利用者も多い <br> －JR宇都宮駅東口整備により ス，タクシー，自家用車等の導線 が分離され利便性が向上 <br> －バス路線は，ルート南側の国道 1 23 号に集中 | －脆弱な公共交通により車移動が中心 <br> －通勤時間帯における交通渋滞が顕在化 | －脆弱な公共交通により車移動が中心 <br> －通勤時間帯における交通渋滞が顕在化 <br> －宇都宮市で初めて「地域内交通」 の運行が開始 |
| 駅勢圏人口 （人） | 夜間 | 14,600 | 25,300 | 26,800 | 1， 300 | 1， 600 |
|  | 従業 | 13,600 | 79， 200 | 36,700 | 2， 900 | 2， 500 |
| 推定需要量 （人／日） |  | 7,800 | 14,600 | 15,100 | 2,300 | $\begin{array}{llllll} 5, & 100 & 0 \\ (\text { 合計 } & 44, & 9 & 0 & 0) \end{array}$ |
| 1 Km あたりの需要量（人／Km） |  | 6,000 | 8， 100 | 3,800 | 500 | 1， 500 |





