## 第6章 今後の取組

本計画により定めた各整備計画の整備目標達成に向けては，その整備にかかる費用を確保すると ともに，着実な計画実施が重要となります。

## 6－1 整備目標の達成に向けて

整備に必要な費用の確保および着実な計画実施に向けて，次のことに取り組みます。

## （1）国の補助金等を有効活用した予算の確保

今後も厳しい財政環境が続くものと予想されることから，国の補助金等を有効活用します。
1）社会資本整備交付金の活用
2）新しい制度の積極的な活用や他分野における制度の研究

## （2）福山市道路維持修繕計画との連携

道路施設の老朽化対策が大きな課題となっている現状を踏まえ，「福山市道路維持修繕計画」の着実な実施を優先としながらも，持続可能なまちづくりの視点に立った計画実施に取り組みます。

## （3）P D C Aサイクルによる計画の見直し

本計画を適切に推進するため，事業進渉状況や事業効果の把握などを行い，継続的な事業実施が行えるよう，適宜計画の見直しを行います。


## 6－2 今後の道路整備に向けて

これまでの道路整備の視点に加え，人口減少や少子化•高齢化の進行，価値観の多様化などを踏 まえ，将来のまちづくりを見据えた新たな道路整備も検討していく必要があります。

新たな道路整備については，社会実験などにより課題を把握し，有効性を検証する中で取り組ん でいきます。

## （1）にぎわい創出に向けて（道路空間の再生）

車社会の到来や郊外への大規模商業施設の立地などにより，福山駅周辺を訪れる人は減少してお り，魅力やにぎわいの創出が求められています。

こうしたことから，2018年度（平成 30 年度）には，駅周辺の回遊性向上などを図り，にぎわい の創出に向けて，福山城南側道路（市道 西町若松線）や伏見町地区内の道路において，国の地方再生コンパクトシティのモデル都市として選定を受け，道路を歩行者優先空間とする実証実験を行 い，道路空間の再生に取り組んでいます。


実証実験案内チラシ


イベント実施状況（2）


歩行者天国化


イベント実施状況 1 （


伏見町における実験状況

## （2）生活道路の安全性向上に向けて

近年の交通事故統計によると，歩行者，自転車乗車中の死者は，約半数が自宅から $500 \mathrm{m以内の}$身近な道路で発生しており，生活道路における交通安全対策が緊急の課題となっています。

その対策の 1 つとして，面的に時速 30 キロの速度規制とする「ゾーン 30 」を 7 地区において，公安委員会が指定済みであり，この「ゾーン30」の取組に併せて，道路管理者（本市）が路面標示 や区画線などの対策を実施しています。新たな地区の指定に併せて，今後も継続して取り組んでい きます。

また，2017 年度（平成 29 年度）には，大門町大津野地区において，国の公募型実証実験の採択 を受け，路面標示や区画線などによるソフト対策とハンプや狭さくなどによるハード対策を組み合 わせて，自動車の速度抑制対策を検証する実証実験を実施しました。

この実験結果を踏まえて，2018年度（平成 30 年度）から，大津野地区を含む市内 3 地区におい て，対策事業を実施し，生活道路の安全性向上に向け，今後も継続して取り組んでいきます。


## （3）楽しめる機会づくりに向けて

近年，自転車は環境に優しく，健康に良い乗り物として注目を浴びており，「自転車の似合うま ち福山」を目指し，自転車の利用促進に取組むとともに，「楽しめる機会づくり」の取組みを推進することを目的に，「ふくやまサイクリングロード基本計画」を策定しています。

この基本計画に基づき，「しおまち海道サイクリングロードメインルート整備計画」を策定する予定であり，今後は，楽しめる機会づくりとして，計画的な整備に取り組んでいきます。

なお，本計画の「第3章自転車通行空間の整備計画」は，通勤や通学等の日常生活における移動手段である，自転車の関連事故の減少を目的としています。

## ○ふくやまサイクリングロード基本計画におけるメインルート

福山駅から，福山市総合体育館，芦田川沿い，芦田川河口堰（河口大橋）を経由し鞆の浦の観光散策エリアに至り，鞆の浦から内海大橋や常石港を経て，尾道市境（境ガ浜）へ至るルートで す。


ふくやまサイクリングロード基本計画におけるメインルート図（尾道市内のルートは調整中）【出典：地理院地図（電子国土 Web）を加工して作成】

