## 第6部 防災指針

## 第6部

## 第6部 防疋振針

## 第1章 防災指針について

## 1 防災指針とは

国では，防災まちづくりの推進を図るため，大震災の被害を教訓とした都市火災対策に加え，平成23年の東日本大震災による津波被害や，頻発するゲリラ豪雨を踏まえ，平成25年に「防災都市づくり計画策定指針」を定 めています。この中で，都市計画の目的として自然災害による被害の抑止•軽減を明確に位置づけること，防災部局との連携により，災害リスクの評価に基づく都市計画の策定や市街地整備を進めていくこと等を示していま す。
さらに，令和2年6月に都市再生特別措置法の一部を改正し，立地適正化計画に「防災指針」を記載すること を位置付けました。この防災指針は，「居住誘導区域にあっては住宅の，都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地及び立地の誘導を図るための都市の防㷋に関する機能の確保に関する指針（都市再生特別措置法第81条第2項第5号）」とされています。

本市においては，市街化調整区域に約6割の市民が居住していることからも，居住誘導区域のみならず市域全体における災害リスクを評価し，それを踏まえて実施する防災•減災対策の内容を示します。

## 2 防災指針検討の流れ

防災指針の内容については，立地適正化計画作成の手引き（国十交通省 都市局 都市計画課）を踏まえ
て，以下の流れで検討します。

## ○災害ハザード情報等の収集，軗理 ○都市の情報の収集，整理

## ○災害リスクの分析，課題の整理

－災害ハザード情報と都市の情報を重ね合わせて，災害仿の高いエリアを抽出

## ○災害リスクに対応する防災•減災対策

- 取組方針と取組内容
- 実施主体，実施時期


## 第6部

## 第2章 災害リスクの分析と課題の整理

## 1 分析に用いる災害ハザード情報

分析で用いる本市の災害想定の内容を示します。なお，本市には田原市街地，臨海市街地，赤羽根市街地及び福江市街地の 4 つの市街化区域が指定されています。災害りスクについては，これら4つの市街化区域 に着目するとともに，市街化調整区域においては，コミュニティ協議会（旧小学校区）を基礎とした地区に着目 して確認します。


図 市街化区域と地区
（1）洪水による浸水被害
市域に流れる河川のらち，次の河川について大雨により河川が汇濫した際の被害予想を用います。

| 項目 |  | 内容 |
| :---: | :---: | :---: |
| 対象河川 | 汐川，清谷川，庄司川，宮川，青津川，大天白川，免々田川，新堀川，今堀川，今池 | ふ川，蜆川，池尻川，精進川， II |
| 災害の規模 | 想定最大規模［L2］： <br> 発生頻度は低しか想定し得る最大規模 の降雨 <br> $\binom{$ 発生頻度 1,000 年以上に 1 度程度 }{ 例：测川の 24 時間総雨量 821 mm} | 計画規模［L1］： <br> 河川｜整備に関する計画で安全に流下させる目標とした洪水の規模 （発生頻度汐川は50年に1度程度，他の河川は 30 年に 1 度程度例：汐॥の 24 時間総雨量 290 mm |
| 災害清報 | 浸水深，浸水継続時間，家屋倠壊等氾濫想定区域 | 浸水深 |
| 出典 | 愛知県浸水予想図（令和4年3月25日愛知県公表） |  |

## （1）洪水 浸水深（想定最大規模［L2］）

田原市街地の汐川等の周辺や福江市街地の免々田川周辺で浸水の被害が想定されています。田原市街地では，概ね $1 \sim 2 \mathrm{~m}$ の浸水が想定され，道路や駐車場等の地盤が低い箇所で $2 \sim 3 \mathrm{~m}$ の浸水が想定されて います。福江市街地では，概ね $1 \sim 2 \mathrm{~m}$ の浸水が想定されています。
市街化調整区域では，神戸地区，田原東部地区，童浦地区，田原中部地区，赤羽根地区及び若戸地区で最大 $3 \sim 5 m$ ，大草地区，衣笠地区，野田地区，高松地区及び泉地区で最大 $2 \sim 3 m$ ，亀山地区，中山地区，福江地区及び清田地区で概ね 2 m 末満の浸水が想定される箇所があります。


図 洪水浸水深（想定最大規模［L2］）

## 第6部

## （2）洪水 浸水深（計画規㷬［L1］）

田原市街地の汐川周辺や福江市街地の免々田川周辺で浸水の被害が想定されています。田原市街地で は，概ね 0.5 m 未満の浸水が想定され，道路や駐車場等の地盤が低い箇所でO． $5 \sim 1 \mathrm{~m}$ の浸水が想定され ています。福江市街地では，概ね 1 m 未満の浸水が想定されています。
市街化調整区域では，田原東部地区で最大 $2 \sim 3 m$ ，神戸地区，大草地区，野田地区，高松地区及び若戸地区で最大 $1 \sim 2 \mathrm{~m}$ ，赤羽根地区で最大 $0.5 \sim 1 \mathrm{~m}$ ，亀山地区，中山地区，福江地区，清田地区及び泉地区で概ね20．5m未満の浸水が想定される箇所があります。


図 洪水浸水深（計画規模［L1］）

## 第6部

## （3）洪水 浸水継続時間（想定最大規模［ L 2 ］）

田原市街地では，概ね12時間未満の浸水が繙続することが想定される箇所があります。福江市街地では，概ね24時間未満の浸水が緗続することが想定される箇所があります。

市街化調整区域では，神戸地区，田原東部地区，童浦地区，田原中部地区，衣笠地区，中山地区及び福江地区で $24 ~ 72$ 時間浸水が想定される箇所があります。また，大草地区，野田地区，高松地区，赤羽根地区，若戸地区，亀山地区，清田地区及び泉地区で概ね 12 時間未満の浸水が継続すると想定される箇所がありま す。


図 浸水継続時間（想定最大規模［L2］）

## 第6部

## （4）洪水 家屋倒壊等汇灆想定区域（想定最大規模［L2］）

田原市街地の汐川等や福江市街地の免々田川の隣接地で，河岸侵食による家屋倒壊のおそれがあります。市街化調整区域では，河川沿いに河岸侵食による家屋倒壊のおそれがあります。なお，天白川沿いで家屋倒壊等汇濫想定区域（氾濫流）に指定されている箇所は，農地であり住宅が存在しないため家屋倒壊のおそ れはありません。


図 家屋倒壊等氾濫想定区域（想定最大規模［L2］）


図 家屋倒壊等氾濫想定区域（想定最大規模［L2］）（田原市街地，福江市街地）
（家屋倒壊等氾濫想定区域（想定最大規模［L2］）の種類）

## 家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）

－河川堤防の決壊又は洪水氾濫流により，木造家㞔の倒媴のおそれがある区域


堤防決脿に伴い木造家屋が倒壊した状況

家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）
－洪水時の河岸侵食により，木造•韭木造の家屋倒壊のおそれがある区域


河岸侵食により家屋倒壊した状況

第6部
（2）高潮による浸水被害
台風や発達した低気圧の通過に伴い生じる高潮による被害予想を用います。

| 項目 | 内容 |
| :---: | :---: |
| 災害の規模 | 想定最大規模［L2］：想定し得る最大規模の台風による高潮 $\binom{$ 発生確率 500 年から数千年に一度 }{ 条件：室戸台風級の台風が来襲，堤防等の決壊あり } <br> 過去最大規模［L1］：過去に襲来した規模の台風による高；朝 <br> （条件：伊勢湾台風級の台風が来襲，堤防等の決㙹なし） |
| 災害情報 | 浸水深 |
| 出典 | 高潮浸水想定区域図，浸水予想図（令和 3 年 6 月 11 日愛知県指定•公表） |

## （1）高潮 浸水樑（想定最大規模［L2］）

田原市街地，臨海市街地及び福江市街地で浸水の被害が想定されています。田原市街地では，概ね3m未満の浸水が想定され，道路や駐車場等の地盤が低い箇所で $3 \sim 5 \mathrm{~m}$ の浸水が想定されています。臨海市街地では，概ね 3 m 未満の浸水が想定され，工業専用地域を除く住宅地で概ね 2 m 未満の浸水が想定されてい ます。福江市街地では，概ね2 2 m 未満の浸水が想定されています。

市街化調整区域では，三河湾沿岸部に概ね2m以上の浸水想定が広がっています。田原東部地区，童浦地区，田原中部地区及び泉地区で最大 $5 \sim 10 \mathrm{~m}$ ，福江地区及び中山地区で最大 $3 \sim 5 \mathrm{~m}$ ，神戸地区，衣笠地区及び亀山地区で概ね3m未満の浸水が想定される箇所があります。


図 高潮浸水深（想定最大規模［L2］）

## 第6部

## （2）高潮 浸水樑（過去最大規模［L1］）

田原市街地，臨海市街地及び福江市街地で浸水の被害が想定されています。田原市街地では，概ね 1 m未満の浸水が想定され，道路や駐車場等の地盤が低い箇所で $1 \sim 2 \mathrm{~m}$ の浸水が想定されています。臨海市街地では，概ね 2 m 未満の浸水が想定され，工業専用地域を除く住宅地で概ね 0.5 m 未満の浸水が想定されて います。福江市街地では，概ね1m未満の浸水が想定されています。

市街化調整区域では，三河湾沿岸部に概ね1m以上の浸水想定が広がっています。田原東部地区，童浦地区，田原中部地区及び泉地区で最大 $3 \sim 5 \mathrm{~m}$ の浸水が想定される箇所があります。


図 高潮浸水深（想定最大規模［L1］）

第6部
（3）津波による浸水被害
地震により生じる津波被害の予想を用います。

| 項目 | 内容 |
| :--- | :--- |
| 災害の規模 | 想定最大規模 ：発生頻度は極めて低しものの，発生すれば甚大な被害を <br> もたらす津波 <br> （発生頻度 1，000 年に一度あるいはそれより発生頻度が低しもの） |
| 災害情報 | 浸水深 |

※せき上げ高を含んだ基準水位であり，地盤面からの高さ。

## （1）津波浸水深

田原市街地と福江市街地では，概ね1m未満の浸水の被害が想定されています。
市街化調整区域では，六連地区から伊良湖地区までの太平洋沿岸部で 10 m 以上の浸水が想定される箇所 があり，三河湾沿岸部では田原東部地区，童浦地区，伊良湖地区及び福江地区で最大 $3 \sim 5 \mathrm{~m}$ の浸水が想定 される箇所があります。また，野田地区，亀山地区，中山地区及び泉地区で最大 $2 \sim 3 \mathrm{~m}$ の浸水が想定される箇所があります。


図 津波浸水深

第6部

## （4）土砂災害による被害

大雨や地震により，斜面が崩れるなどによる土砂災害について本市で災害の発生が想定される急傾斜地の崩壊と，土石流の被害想定を用います。

| 項目 | 内容 |
| :---: | :---: |
| 土砂災害の種類 |  |
| 出典 | 土砂災害警戒区域 特別警戒区域（愛知県指定 令和 5 年4月1日現在） |

## （土砂災害警戒区域及び土砂災害の種類）

## 土砂災害警戒区域

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ます。

## 土砂災害特別警戒区域

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に，建築物に損壊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ます。


図 土砂災害の種類

第6部

## （1）土砂災害警戒区域，特別警戒区域

田原市街地では，急傾斜地の崩壊が想定される土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域，土石流が想定される土砂災害警戒区域があります。臨海市街地と福江市街地では，土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域があります。

市街化調整区域では，田原南部地区，野田地区，和地地区，伊良湖地区及び清田地区で特に土砂災害の おそれが想定されています。


図 土砂災害警戒区域及び特別警戒区域

第 6 部


$\square$ 市至化区烄

土础员客異城区垠

土石流



図 土砂災害警戒区域及び特別警戒区域（田原市街地，臨海市街地）

第 6 部


図 土砂災害警戒区域及び特別警戒区域（福江市街地）

## 2 災害を被る都市の情報

災害ハザードによる影響を被る都市の情報として，以下を用います。

| 項目 | 内容 |
| :---: | :---: |
| 人口 | 人口分布（令和 2 年国勢調査による小地域人口を建物等が存在する 100m メッシュに按分し て算出） <br> 要配慮者割合（令和 2 年国勢調査結果及び将来人口（R17 時点推計）を基に算定） |
| 指定緊急避難場所と福祉施設 | 地域防災計画で指定している避儺場所（河川を考慮した距離圏及び収容可能人員） <br> 地域包括支援センター，高踷者福祉施設（通所介護 認知症対応型共同生活介護） |
| 建築物［階数］ <br> （市街化区域内） | 建物の立地状況［階数］（都市計画基礎調査 ※市街化区域のみ） |

（災害時要配慮者人口）
－人的被害を受けるおそれが高いと考えられる高齢者，乳幼児，妊婦，障がい者で，以下により推計

高齢者 $=$［65 歳以上人口」）
乳幼児 $=[0 \sim 4$ 歳人口 $]+[5 \sim 9$ 歳人口 $] \times 2 / 5)$
妊 婦 $=[0 \sim 4$ 歳人口 $] \times 1 / 5 \times 1 / 4)$
障がい者 $=([65$ 歳未満人口］$-[$ 乳幼児 $]-[$ 妊婦 $]) \times 4 \%$
出典：国土交通省水管理局•国土保全局「水害被害指標分析の手引き（H25試行版）」


図 人口密度（令和2年）


図 要配慮者割合（令和 2 年）


図 要配慮者割合（令和 17 年）

第6部


図 指定緊急避蜼場所（田原市地域防災計画より）及び福祉施設

第6部

－指定㲈急避倠摆所（洪水）

※距離は汇濫河川を迂回する直線距離である
※図中の人数は，各施設の収容可能人員である
$\sim 1 \mathrm{~km}$ 未满$\sim 1.5 \mathrm{~km}$ 未燤
$\sim 2 \mathrm{~km}$ 未満
— $\sim 2.5 \mathrm{~km}$ 未満
～3km未渾



図 指定緊急避難場所（洪水）への距離及び収容可能人員

第 6 部


第6部

## 3 災害リスクの分析

## （1）災害リスク分析の視点

災害ハザードの情報と都市の情報を重ね合わせ，下記の視点から災害りスクを分析します。

| 視点 | 内容 |
| :---: | :---: |
| （1）人口密度 | 人口密度を踏まえた災害の状呪を確認します。 |
| （2）要配慮者割合 | 災害時要配慮者の割合を踏まえた災害の状況を確羿します。 |
| （3）指定緊急避難場所 と福祉施設 | 指定緊急避難場所（田原市地域防災計画）と福祉施設の地域包括支援センター，高齢者福祉施設（通所介護 認知症対応型共同生活介護）の災害の状況を確認 ます。 |
| （4）垂直避難することが できるか | 洪水等により市街地の浸水が想定される際に，建物内で一時的に浸水しない階等に垂直避難することができるか建物の分布状況にて確羿します。 <br> また，垂直避難が困難な建物について当該建物の居住者数を踏まえた，指定緊急避難場所への避難に関して確認します。 |

## （着目する浸水深）

－浸水深については，2階部分が浸水する可能性が高まる「浸水深3m以上」と，床上浸水のおそれ がある「浸水深0．5m以上」に着目します。
－ただし，津波浸水については東日本大震災での被害状況や国の被害想定手法を踏まえ，家屋へ の影響が多くなる「浸水深 2 m 以上」と，人的被害が生じ始める「浸水深 0.3 m 以上」に着目します。


図 一般的な住宅外観と浸水深の関係 出典：「水害ハザードマップ作成の手引ほき（国土交通省）から拔枠した図を一部加工


図 浸水深と建物被災状況の関係
出典：国土交通省，
東日本大震災による被災現況凮査結果（第 1 次報告）

## （2）災害リスクの評価

## （1）人口密度を踏まえた災害状況

## ア 洪水 浸水深（想定最大規模［ L 2 ］）$\times$ 人口密度

2階部分が浸水するおそれのある浸水深 3 m 以上が想定されている箇所は，市街化区域では該当はありま せん。市街化調整区域では，神戸地区，田原東部地区，童浦地区，田原中部地区，赤羽根地区及び若戸地区 に浸水深3m以上の浸水が想定される箇所があります。

田原市街地，福江市街地で浸水（想定最大規模［L2］）が想定されている範囲の人口密度は，概ね30～40人／haとなっています。人口密度が 40 人／ha以上となる田原市街地の東赤石や福江市街地の保美町で浸水深が 3 m 未満と想定されています。

市街化調整区域では，人口密度30～40人／haの高松地区，人口密度 $20 \sim 30$ 人／haの野田地区及び中山地区，人口密度 20 人／ha未満の田原東部地区及び泉地区で浸水深が概ね 3 m 未満と想定されています。


図 洪水浸水深（想定最大規模［L2］）と人口密度

第6部


図 洪水浸水深（想定最大規［L2］）と人口密度 市街地拡大図

第6部

## イ 洪水 浸水継続時間（想定最大規模［L2］）$\times$ 人口密度

浸水緗続時間が長引くと，ライフラインが途絶えるなど生活が困難となるおそれがあります。なお，一般的に備蓄品は災害発生時から72時間分を用意することが望ましいとされていますが，本市においては浸水繗続時間が 72 時間を超える箇所は存在しません。

田原市街地及び福江市街地で浸水継続が想定されている範囲の人口密度は，概ね $30 \sim 40$ 人／haとなつ ています。人口密度が 40 人／ha以上となる田原市街地の東赤石で浸水継続時間が 12 時間未満と想定されて おり，同じく人口密度40人／ha以上となる福江市街地の保美町の一部で浸水継続時間が 24 時間以上と想定 されています。

市街化調整区域では，野田地区及び中山地区の人口密度 $20 \sim 30$ 人／haの箇所，田原東部地区及び泉地区の人口密度 20 人／ha未満の箇所において，浸水繙続時間が概ね24時間未満と想定されています。


図 浸水継続時間（想定最大規模［L2］）と人口密度

第6部


図 浸水継続時間（想定最大規模［L2］）と人口密度 市街地拡大図

第6部

ウ 洪水 家屋倒壊等汇濫想定区域（想定最大規模［ L 2 ］）$\times$ 人口密度
人口密度が概ね30～40人／haとなる田原市街地及び福江市街地の一部で，洪水による河岸侵食で家屋倒壊の危険が想定されています。

市街化調整区域では，野田地区の人口密度 $20 \sim 30 人 / h a の$ 地区，泉地区の人口密度 20 人／ha未満の箇所で洪水による河岸浸食で家屋倒壊の危険が想定されています。


図 家屋倒壊等氾濫想定区域（想定最大規模［L2］）と人口密度

第6部


図 家屋倒壊等汇濫想定区域（想定最大規模［L2］）と人口密度 市街地拡大図

第6部

## 工 高潮 浸水深（想定最大規模［L2］）$\times$ 人口密度

2階部分が浸水するおろれのある浸水深3m以上が想定されている箇所は，市街化区域では，田原市街地 の道路や駐車場等の地盤が低い箇所で想定されています。

市街化調整区域では，田原東部地区，童浦地区，田原中部地区，福江地区，中山地区及び泉地区で3m以上の浸水が想定される箇所があります。

田原市街地，臨海市街地及び福江市街地で浸水（想定最大規模［L2］）が想定されている範囲の人口密度 は，概ね30～40人／haとなっています。人口密度が 40 人／ha以上となる田原市街地の東赤石，臨海市街地の光崎及び福江市街地の保美町で浸水深が概ね3m未満と想定されています。

市街化調整区域では，中山地区の人口密度 $20 \sim 30$ 人／haの箇所，野田地区及び泉地区の人口密度 20人／ha未満の箇所で浸水深が概ね3m未満と想定されています。


図 高潮浸水深（想定最大規［L2］）と人口密度

第6部


図 高潮浸水深（想定最大規［L2］）と人口密度 市街地拡大図

第6部

## 才 津波浸水深×人口密度

田原市街地及び福江市街地で津波浸水が想定されている範囲の人口密度は，概ね30～40人／haとなっ ています。人口密度が 40 人／ha以上となる福江市街地の保美町で浸水深が概ね 2 m 未満と想定されていま す。
市街化調整区域では，若戸地区，堀切地区，伊良湖地区及び中山地区の人口密度 $20 \sim 30$ 人／haの箇所 で浸水深が 2 m 以上と想定されています。亀山地区の人口密度 $20 \sim 30$ 人／haの箇所，泉地区の人口密度 2 0人／ha未満の箇所で浸水深が概ね 2 m 未満と想定されています。


図 津波浸水深と人口密度

第6部


図 津波浸水深と人口密度 市街地拡大図

第 6 部

## カ 土砂災害×人口密度

田原市街地，臨海市街地及び福江市街地で土砂災害が想定されている箇所の人口密度は，概ね30～40人／haとなっています。

市街化調整区域では，全域にわたり急傾斜地付近等で土砂災害が想定される箇所が分布しています。この なかで，野田地区（ほると台）の人口密度40人／ha以上の箇所区で土砂災害のおそれがあります。


図 土砂災害（特別）警戒区域と人口密度

第6部


図 土砂災害（特別）警戒区域と人口密度 市街地拡大図

## （2）要配慮者割合を踏まえた災害の状況

## ア 洪水 浸水深（想定最大規模［L2］）$\times$ 要配慮者割合

国勢調査（令和2年）より推計した要配慮者の割合と洪水浸水深（想定最大規模［L2］）を確認すると，田原市街地の要配慮者割合が概ね $30 \sim 40 \%$ となる箇所，福江市街地の要配慮者割合が概ね $40 \%$ 以上となる箇所 で浸水深が概ね3m未満と想定されています。

市街化調整区域では，泉地区の要配慮者割合が $40 \%$ 以上となる箇所で浸水深が概ね 3 m 未満と想定され ています。

将来人口推計（令和 17 年）における要配慮者割合で確認すると，田原市街地の概ね3m未満の浸水が想定 される区域において，要配慮者割合が $40 \sim 50 \%$ 未満に増加することが推計される箇所があります。

市街化調整区域の泉地区の概ね3m未満の浸水が想定される区域において，要配慮者割合が $50 \%$ 以上に増加することが推計される箇所があります。


図 洪水浸水深（想定最大規［L2］）と要配慮者割合（R2）


図 洪水浸水深（想定最大規［L2］）と要配慮者割合（R17）

第6部

## イ 高潮 浸水深（想定最大規模［L2］）×要配慮者割合

国勢調査（令和 2 年）より推計した要配慮者の割合と高潮浸水深（想定最大規模［L2］）を確認すると，田原市街地の要配慮者割合が概ね $30 \sim 40 \%$ となる箇所で浸水深が 3 m 以上と想定されるところがあります。一方で，福江市街地の要配慮者割合が概ね $40 \%$ 以上の箇所で浸水深が概ね3m未満と想定されています。また，市街化調整区域では，野田地区，中山地区及び泉地区の要配慮者割合が $40 \%$ 以上となる箇所で浸水深が概 ね3m未満と想定されています。

将来人口推計（令和 17 年）における要配慮者割合で確認すると，田原市街地の概ね 3 m 未満の浸水が想定 される区域において，要配慮者割合が $40 \sim 50 \%$ 未満に増加することが推計される箇所があります。また，福江市街地の一部と市街化調整区域の中山地区及び泉地区の概ね3m未満の浸水が想定される区域において，要配慮者割合が $50 \%$ 以上に増加することが推計される箇所があります。


図 高潮浸水深（想定最大規模［L2］）と要配慮者割合（R2）


図 高潮浸水深（想定最大規模［L2］）と要配慮者割合（R17）

第6部

## ウ 津波浸水深 $\times$ 要配慮者割合

国勢調査（令和 2 年）より推計した要配慮者の割合と津波浸水深を確認すると，田原市街地の要配慮者割合 が概ね30～40 \％となる地区，福江市街地の要配慮者割合が概ね $40 \%$ 以上となる箇所で浸水深が概ね 2 m未満と想定されています。
市街化調整区域では，若戸地区，堀切地区，伊良湖地区及び中山地区の要配慮者割合が $40 \%$ 以上となる箇所で浸水深が 2 m 以上と想定されています。亀山地区及び泉地区の要配慮者割合が $40 \%$ 以上となる箇所 で浸水深が 2 m 未満と想定されています。

将来人口推計（令和 17 年）における要配慮者割合で確認すると，田原市街地の概ね 2 m 未満の浸水が想定 される区域において，要配慮者割合が $40 \sim 50 \%$ 未満に増加することが推計される箇所があります。また，市街化調整区域の若戸地区，堀切地区，伊良湖地区及び中山地区の浸水深が 2 m 以上と想定されている区域と，福江市街地の一部及び市街化調整区域の泉地区の浸水深が 2 m 未満と想定されている区域において，要配慮者割合が50\％以上に増加することが推計される箇所があります。


図 津波浸水深と要配慮者割合（R2）


図 津波浸水深と要配慮者割合（R17）

## 第6部

## （3）指定緊急避難場所と福祉施設の災害状況

## ア 洪水 浸水深（想定最大規模［L2］）×指定緊急避難場所•福祉施設

緊急避難場所（風水害避難所）で浸水深3m以上が想定される施設はありませんが，浸水深 $0.5 \sim 3 \mathrm{~m}$ が想定されている箇所が泉地区に1か所あります。

福祉施設で浸水深3m以上が想定されている施設はありませんが，浸水深 $0.5 \sim 3 m$ が想定されている施設は，神戸地区で 1 か所，田原東部地区で 1 か所，田原中部地区で 1 か所あり，浸水深 0.5 m 未満が想定され ている施設は，泉地区で1か所あります。


図 洪水浸水深（想定最大規模［L2］）と指定緊急避難場所－福祉施設

第 6 部


図 洪水浸水深（想定最大規模［L2］）と指定緊急避難場所－福祉施設 市街地拡大図

第 6 部

イ 洪水 浸水継続時間（想定最大規模［L2］）×指定緊急避難場所•福祉施設
緊急避難場所（風水害避難所）で浸水継続時間が 72 時間を超えると想定される施設はありませんが，12時間未満の浸水継続が想定されている施設が泉地区に1か所あります。

福祉施設で浸水継続時間が $12 \sim 72$ 時間に想定されている施設はありませんが，12時間未満の浸水継続 が想定されている施設が，田原東部地区で1か所，田原中部地区で1か所，泉地区で 1 か所あります。


図 浸水継続時間（想定最大規模［L2］）と指定緊急避難場所－福祉施設

第6部

flatititay
－地場包話支提センター



図 浸水継続時間（想定最大規模［L2］）と指定緊急避難場所•福祉施設 市街地拡大図

第 6 部

ウ 洪水 家屋倒壊等㲹監想定区域（想定最大規模［L2］）×指定緊急避噰場所•福祉施設緊急避難場所（風水害避難所）で家屋倒壊等汇濫想定区域に立地する施設はありません。福祉施設で家屋倒壊等氾濫想定区域に立地する施設はありません。


図 家屋倒壊等氾濫想定区域（想定最大規模［L2］）と指定緊急避難場所－福祉施設

## 第6部



䘻社施杸
A 地場包話支賣センター



図 家屋倒壊等汇濫想定区域（想定最大規模［L2］）と指定緊急避難場所－福祉施設 市街地拡大図

第6部

エ 高潮 浸水深（想定最大規模［L2］）$\times$ 指定緊急避難場所•福祉施設
緊急避難場所（風水害避難所）で浸水深 3 m 以上が想定される施設はありませんが，浸水深 $0.5 \sim 3 \mathrm{~m}$ が想定されている箇所が泉地区に1か所あります。

福祉施設で浸水深3m以上が想定されている施設はありませんが，浸水深 $0.5 \sim 3 \mathrm{~m}$ が想定されている施設は，神戸地区で1か所，田原中部地区で1か所，泉地区で1か所あり，浸水深 0.5 m 未満が想定されている施設は，中山地区で1か所あります。


図 高潮浸水深（想定最大規［L2］）と指定緊急避難場所－福祉施設

第6部



図 高潮浸水深（想定最大規［L2］）と指定緊急避難場所 $\cdot$ 福祉施設 市街地拡大図

第6部

## 才 津波浸水深 $\times$ 指定緊急澼蜼偒所•福祉施設

緊急避難場所（地震避難所）で浸水深 2 m 以上が想定される施設はありません。
福祉施設で浸水深 2 m 以上が想定されている施設はありませんが，浸水深 $0.3 \sim 2 \mathrm{~m}$ が想定されている施設は，泉地区で1か所あり，浸水深0．3m未満が想定されている施設は，神戸地区で1か所，田原中部地区で 1か所，堀切地区で1か所あります。


図 津波浸水深と指定緊急避難場所－福祉施設

第6部


図 津波浸水深と指定緊急避難場所•福祉施設 市街地拡大図

第6部

## カ 土砂災害 $\times$ 指定緊急避難場所•褔祉施設

緊急避難場所（風水害避難所）で土砂災害による被害のおそれがある施設は，野田地区に1か所あります。 （土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）内の施設）

福祉施設で土砂災害による被害のおそれがある施設はありません。


図 土砂災害（特別）警戒区域と指定緊急避難場所 - 福祉施設

第6部


図 土砂災害（特別）警戒区域と指定緊急避難場所•福祉施設 市街地拡大図

第 6 部

## （4）垂直避難することが出来るか

## ア 洪水 浸水深（想定最大規模［L2］）×建物

田原市街地及び福江市街地では，床上浸水のおそれがある浸水深 0.5 m 以上の想定区域に，1階建ての建物が多く存在します。


| 市街地 | 避難リスクの高い <br> 建物割合（延床面積） |
| :---: | :---: |
| 田原 | $4.5 \%$ |
| 臨海 | $0.0 \%$ |
| 赤羽根 | $0.0 \%$ |
| 福江 | $8.2 \%$ |

図 洪水浸水深（想定最大規模［L2］）と建物階数

第 6 部

## イ 洪水 浸水深（想定最大規模［L2］）×建物×指定緊急避難場所

田原市街地では，洪水浸水（想定最大規模［L2］）が生じた際に，建物内での垂直避難が困難であると考え られる建物の居住者は約350人と想定され，汐川右岸が最も多く，指定緊急避難場所までの距離が約 2 km 以上となる範囲があります。
福江市街地では，建物内での垂直避難が困難であると考えられる建物の居住者は約200人と想定され，免々田川右岸が多くなっていますが，指定緊急避難場所に近接しています。

－指定粲急速難場所（洪水）


※指定楬急避難場所までの距魋は氾濫河川ほを迁回する直線踕離である
※ 図中の囲み無し人数は，各施設の収容可能人員である
※ 図中の囲み人数は，河川で分けら れたエリアごとの垂直避難が困難と考えられる建物の居住者数の合計 である
※ 前記の建物居住者数は，基砹調査結果における住宅系建物の延べ床面積つ按分により推計した概数であ る

図 洪水浸水深（想定最大規模［L2］），建物階数，指定緊急避難場所（田原市街地，福江市街地）

第6部

ウ 洪水 家屋倒壊等㲹監想定区域（想定最大規模［L2］）×建物
田原市街地及び福江市街地では，家屋倒壊等汇濫想定区域に建物が存在し，家屋流出等のおそれがあり
ます。


| 市街地 | 避難リスクの高い <br> 建物割合（延床面積） |
| :---: | :---: |
| 田原 | $2.6 \%$ |
| 臨海 | $0.0 \%$ |
| 赤羽根 | $0.0 \%$ |
| 福江 | $4.7 \%$ |



図 家屋倒壊等氾濫想定区域（想定最大規模［L2］）と建物立地

第6部

## 工 高潮 浸水深（想定最大規模［L2］）×建物

田原市街地，臨海市街地及び福江市街地では，床上浸水のおそれがある浸水深 0.5 m 以上での1階建て の建物及び2階部分が浸水する可能性が高まる浸水深3m以上での2階建ての建物が存在します。

このうち約2割の建物が臨海市街地に存在し，このほとんどは工場又は運輸倉庫です。


| 市街地 | 避難リスクの高い <br> 建物割合（延床面積） |
| :---: | :---: |
| 田原 | $6.4 \%$ |
| 臨海 | $22.4 \%$ |
| 赤羽根 | $0.0 \%$ |
| 福江 | $12.0 \%$ |

図 高潮浸水深（想定最大規模［L2］）と建物階数

第6部

## 才 高潮 浸水深（想定最大規模［L2 ］）×建物 $\times$ 指定緊急避難場所

田原市街地では，高潮浸水（想定最大規模［L2］）が生じた際に，建物内での垂直避難が困難であると考え られる建物の居住者は約450人と想定され，汐川の両岸がそれぞれ多く，左岸では指定緊急避難場所に近接 していますが，右岸では指定緊急避難場所までの距離が約 2 km 以上となる範囲があります。

臨海市街地では，建物内での垂直避難が困難であると考えられる建物の居住者は約100人と想定されます が，指定緊急避難場所に近接しています。
福江市街地では，建物内での垂直避難が困難であると考えられる建物の居住者は約350人と想定され，免々田川右岸が多くなっていますが，指定緊急避難場所に近接しています。

※指定緊急避難場所までの距離は氾濫河川を迁回する直線距離で ある
※ 図中の囲み無し人数は，各施設の収容可能人員である
※ 図中の囲み人数は，河川で分けら れたエリアごとの垂直避難が困難 と考えられる建物の居住者数の合計である
※前記の建物居住者数は，基礎調査結果における住宅系建物の延 べ床面積の按分により推計した概数である

第6部


図 高潮浸水深（想定最大規模［L2］），建物階数，指定緊急避難場所（福江市街地）

第 6 部

## 力 津波浸水深×建物

田原市街地及び福江市街地では，人的被害が生じ始める浸水深0．3m以上（～2m）の想定区域で1階建て の建物が存在しています。


| 市街地 | 避難リスクの高い <br> 建物割合（延床面積） |
| :---: | :---: |
| 田原 | $0.8 \%$ |
| 臨海 | $0.0 \%$ |
| 赤羽根 | $0.0 \%$ |
| 福江 | $5.3 \%$ |



0

図 津波浸水深と建物階数

第6部

## キ 津波 浸水深×建物 $\times$ 指定緊急避難場所

田原市街地では，津波浸水が生じた際に，建物内での垂直避難が困難であると考えられる建物の居住者は約100人が想定されますが，指定緊急避難場所に近接しています。

福江市街地では，建物内での垂直避難が困難であると考えられる建物の居住者は約150人と想定され，免々田川右岸が多くなっていますが，指定緊急避難場所に近接しています。

※指定緊急避難場所までの距離は汇濫河川を迁回する直線距離で ある
※ 図中の囲み無人数は，各施設の収容可能人員である
※図中の囲み人数は，河川で分けら れたエリアごとの垂直避難が困難 と考えられる建物の居住者数の合計である
※前記の建物居住者数は，基礎調査結果における住宅系建物の延 べ床面積の按分により推計した概数である

図 津波浸水深，建物階数，指定緊急避難場所（田原市街地，福江市街地）

## 4 課題の整理

前項目の災害少スクの分析結果を踏まえて課題をまとめると，下記の通りとなります。

## （1）洪水における主な課題

（1）想定最大規㷬［L2］
－田原市街地と福江市街地では，概ね浸水深1～2m（田原市街地の道路や駐車場等の地盤が低い箇所 は2～3m）の浸水被害が生じるおそれのある箇所があります。

- 福江市街地では，12～24時間の浸水（ 0.5 m 以上）が継続するおそれのある箇所があります。
- 河川隣接地では，河岸侵食による家屋倒壊のおそれのある箇所があります。
- 市街化調整区域では，住宅地等において河川付近で概ね浸水深3m未満の被害が生じるおそれのある箇所があります。（田原東部地区，野田地区，高松地区，中山地区，泉地区）
－福江市街地や泉地区では，災害時要配慮者の割合が高く，特に泉地区では，将来的に災害時要配慮者 の割合が $50 \%$ 以上に増加することが推計される箇所があります。
- 緊急避難場所（風水害避難所）で浸水深 $0.5 \sim 3 \mathrm{~m}$ が想定されている施設が泉地区に 1 か所あります。
- 福祉施設で浸水深 $0.5 \sim 3 \mathrm{~m}$ が想定されている施設が神戸地区，田原東部地区及び田原中部地区でそ れぞれ1か所あり，浸水深0．5m未満が想定されている施設が泉地区で1か所あります。
－緊急避難場所（風水害避難所）で 12 時間未満の浸水継続が想定されている施設が泉地区に1か所ありま す。
－福祉施設で 12 時間未満の浸水継続が想定されている施設が田原東部地区，田原中部地区，泉地区で それぞれ1か所あります。
－田原市街地と福江市街地では，床上浸水のおそれがある浸水深 0.5 m 以上の想定区域に，垂直避難が困難な1階建ての建物が多く存在します。
－田原市街地では，浸水時に緊急避難場所までの距離が 2 km 以上となる箇所があります。


## （2）計画規模［L1］

－田原市街地では，概ね浸水深0．5m未満（道路や駐車場等の地盤が低い箇所で0．5～1m），福江市街地では，概ね浸水深 1 m 未満の浸水被害が生じるおそれのある箇所があります。
－市街化調整区域では，住宅地等において河川付近で概ね浸水樑3m未満の被害が生じるおそれのある箇所があります。（田原東部地区）

## （2）高潮における主な課題

## （1）想定最大規模［L2］

－田原市街地と臨海市街地の工業専用地域では，概ね浸水深3m未満（田原市街地の道路や駐車場等の地盤が低い箇所は $3 \sim 5 \mathrm{~m}$ ），臨海市街地の住宅地及び福江市街地では，概ね浸水深 2 m 未満の高潮被害が生じるおそれのある箇所があります。
－市街化調整区域では，住宅地等において三河湾沿岸部で浸水深3m未満の高潮被害が生じるおそれの ある地区があります。（野田地区，中山地区，泉地区）
－福江市街地や野田地区，中山地区，泉地区では，災害時要配慮者の割合が高く，特に福江市街地の一部と中山地区，泉地区では，将来的に災害時要配慮者の割合が $50 \%$ 以上に増加することが推計される箇所があります。

- 緊急避難場所（風水害避難所）で浸水深 $0.5 \sim 3 \mathrm{~m}$ が想定されている施設が泉地区に1か所あります。
- 福祉施設で浸水深 $0.5 \sim 3 \mathrm{~m}$ が想定されている施設が神戸地区，田原中部地区，泉地区でそれぞれ 1

第6部

か所あり，浸水深 0.5 m 未満が想定されている施設が中山地区で 1 か所あります。
－田原市街地，臨海市街地及び福江市街地では，床上浸水のおそれがある浸水深 0.5 m 以上での1階建 ての建物及び2階部分が浸水する可能性が高まる浸水深3m以上での2階建ての建物が存在します。
－田原市街地では，浸水時に緊急避難場所までの距離が 2 km 以上となる箇所があります。

## （2）過去最大規㷬［L1］

－田原市街地と福江市街地では，概ね浸水深 1 m 未満（田原市街地の道路や駐車場等の地盤が低い箇所 は1～2m）の高潮被害が生じるおそれのある箇所があります。臨海市街地では，工業専用地域で概ね2 m未満，住宅地では概ね浸水深0．5m未満の高潮被害が生じるおそれのある箇所があります。
－市街化調整区域では，住宅地等がある三河湾沿岸部において，概ね浸水深 2 m 未満の高潮被害が生じ るおそれのある地区があります。（野田地区，泉地区）

## （3）津波における主な課題

- 田原市街地と福江市街地では，概ね浸水深 1 m 未満の津波被害が生じるおそれのある箇所があります。
- 市街化調整区域の住宅地等がある沿岸部において，太雨洋沿岸部の地区では浸水深 5 m 以上，三河湾沿岸部の地区では概ね浸水深 2 m 未満の津波被害が生じるおそれのある箇所があります。（若戸地区，堀切地区，伊良湖地区，亀山地区，中山地区，泉地区）
－福江市街地や若戸地区，堀切地区，伊良湖地区，中山地区，亀山地区，泉地区では災害時要配慮者の割合が高く，将来的に災害時要配慮者の割合が50\％を超える推計となっています。
－福祉施設で浸水深 $0.3 \sim 2 \mathrm{~m}$ が想定されている施設が泉地区で 1 か所あり，浸水深 0.3 m 未満が想定さ れている施設が神戸地区，田原中部地区及び堀切地区でそれぞれ 1 か所あります。
－田原市街地と福江市街地では，人的被害が生じ始める浸水深 0.3 m 以上（ $~(2 \mathrm{~m}) ~$ の想定区域で1階建 ての建物が存在します。


## （4）土砂災害における主な課題

－田原市街地，臨海市街地及び福江市街地では，急傾斜地の崩壊等による上砂災害のおそれのある区域 があります。
－市街化調整区域では，急傾斜地の崩壊等による土砂災害のおそれのある区域があります。（田原南部地区，野田地区，和地地区，伊良湖地区，清田地区）
－野田地区では，急傾斜地の崩壊による土砂災害のおそれのある区域に緊急避難場所（風水害避難所） が1施設立地しています。


## 第6部

## 第3章 防災•減災対策

## 1 対策の取組方針

居住誘導区域の設定方針を踏まえた上で，市街化調整区域を含め市域で実施する防災•減災対策の取組方針を以下に示します。防災•減災対策は，災害発生時に被害が生じないようにする「災害りスクの回避」と，災害発生時に被害を軽減•防止するための「災害リスクの低減に分類します。また，「災害リスクの低減｣対策は，施設整備などによる「ハード対策」と避難体制の整備など「ソフト対策」に分類して取組を進めます。

| 分 類 |  |  | 対 策 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 災害リスクの回避 |  | - 居住誘導区域からの除外 <br> - 居住誘導区域外での届出制度による居住誘導 <br> - 災害リスク情報の積極的提供による居住誘導 |  |
| 災害リスク <br> の低減 | ハード対策 | 風水害による災害被害の低減に向けた施設整備 | - 河川•海岸•水路の整備，耐震化等の推進 <br> - 水閘門の耐震化 <br> - 雨水ポンプ場等の機能強化 <br> - 河川•海岸の水門等の自動閉鎖化•遠隔操作化等 <br> - 公共埠頭の機能強化 <br> - 田原市公共下水道事業全体計画の見直し（内水対策を含む 5 ） |
|  |  | 避難経路の確保 と復旧•復興に向 けた施設整備 | - 広域幹線道路網の整備促進 <br> - 幹線道路の整備 <br> - 道路の災害対策の推進 <br> - 避難路等の整備（市道） <br> - 緊急輸送道路（橋梁）の而震化の推進 <br> - 橋梁等の長寿命化対策の実施 |
|  | ソフト対策 | ハザードの認知向上 | - 防災マップ，防災•減災お役立ちガイドブック等の周知 <br> - ハザードマップの周知 <br> - ハザードマップ（内水）の作成 <br> - 市政ほ一もん講座によるハザード情報の周知 <br> - 田原市地図情報サービス「たはらeマップ」等のデジタルデー タを活用したハザード情報の周知 |
|  |  | 避難体制の整備 | - 関係機関との合同訓練の実施 <br> - 情報伝達手段の多重化•多様化の推倠 <br> - 家屋倒壊等汇濫想定区域における避難指示等の設定 <br> - 津波避難看板等の設置 |

第6部

| 分類 |  | 対 策 |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |

## 2 対策の内容

（1）リスク回避

## －居住誘導区域からの除外

土砂災害特别警戒区域，急傾斜地崩壊危険区域，土砂災害警戒区域か涽定されている区域は，居住誘尊区域から除外します。

## －居住彩首区域外での届出制度による居住誘導

災害リスクを考慮して，居住誘導区域を指定しない範囲において法に基づく届出制度を活用し居住を誘導します。届出があった際には，想定される災害再スクの内容を情報提供するとともに，適切な避難行動 の理解促進を図ります。

## －災客リスク情報の積電的提供による居住誘導

土地利用規制情報を提供する際に，あわせて災害りスク情報の確認を促すことにより，災害りスクを認識 した上での居住を誘導します。
（2）リスク低減（ハード）
（1）風水害による災害被害の低減に向けた施設整備

## －河川•海岸•水路の整備，耐震化等の推進

津波等により浸水することを防ぐため，堤防等の耐震化を推倠します。また，老朽化した堤防の粘強 い構造への強化等を推倠します。

## －水聞門の耐震化

河川•海岸にある水閘門が，地震後も操作が可能となるよう侕震䋠強等を推進します。

## －雨水ポンプ場等の機能強化

市街化区域内の雨水ポンプ場等における非常用電源の確保や而震補強などを実施します。また，地震後の地域の排水機能を確保するため，農業用排水機場の而振化，農業用排水路の整備を推進します。

## －河川•海岸の水門等の自動閉鎖化•遠隔操作化等

津波の到達時間が短い地域における河川•海岸の主要な水門等の自動閉鎖化•遠隔操作化を推進しま す。

## －公共埠頭の機能強化

地震後も健全な状態を維持できるよう，田原2号岸壁（耐震強化岸壁）の機能強化を推進します。

## －田原市公共下水道事業全体計画の見直し（内水対策を含む）

内水対策を含む公共下水道事業全体計画を見直し，浸水被害の低減に資する施設整備を推進しま す。

## （2）避難経路の確保と復旧•復興に向けた施設整備

## －広域幹線道路網の整備促進

東西物流の輸送力の強化並びに災害時の相互補完ルートとして浜松湖西豊橋道路，渥美半島道路，三遠伊勢連絡道路，三河湾口道路の整備を促進します。

災害時の復旧•復興ルートとしての機能に加え，地域産業を支える物流ルート，観光•地域間交流として の「東三河1時間交通圏」の確立を目指し，渥美半島縦貫道路等の広域幹線道路網の整備を促進します。

## －幹線道路の整備

災害時の復旧•復興ルートとして機能する，国道259号，国道42号，主要地方道豊橋渥美線等におい て，既存道路の改良，整備を促進します。
緊急輸送道路の代替的な役割が期待される県道城下田原線の未整備区間について整備を促進しま す。

## －道路の災害対策の推進

緊急輸送道路への接続道路等の災害対策を推進します。

## －避難路等の整備（市道）

避難路として活用が想定されている道路の拡幅•改良等を推進します。

## －緊急輸送道路（橋梁）の耐震化の推進

緊急輸送道路における重要な橋梁について橋梁本体の耐震補強を推進します。

## －橋梁等の長産命化対策の実施

「愛知県橋梁長寿命化修繕言十画」及び「田原市個別施設維持管理計画」に基づき，橋梁等の点検，修繕等を計画的に実施します。

第6部
（3）リスク低減（ソフト）

## （1）ハザードの認知向上

## －防災マップ，防災－減災お役立ちガイドブック等の周知

防災マップ（外国語版含む），防災•減災おお役立ちガイドブック等の周知•蓶発を行います。また，地区地震•津波譈難マップの周知•啓発を行います。

## －ハザードマップの周知

洪水については，愛知県から公表された洪水浸水予想図に基づき作成したハザードマップ（家屋倒壊等汇濫想定区域を含む）の周知•啓発を行うとともに，高潮については，愛知県から公表された高潮浸水想定に基づきハザードマップの周知•啓発を行います。

## －ハザードマップの作成（内水）

想定最大規模降雨により排水施設に雨水を排除できなかった場合等に浸水が想定される雨水出水浸水想定区域を指定（内水浸水想定区域図を作成）し，それに基づき内水ハザードマップを作成して周知•啓発を行います。

## －市政ほ一もん講座によるハザード情報の周知

居住地における災害リスクや，避難（家屋倒壊等氾濫想定区域及びその周辺における垂直避難不可の説明含む）について，市政ほーもん講座を活用して積極的に市民周知•啓発を行います。

## －田原市地図惜報サービス「たにはらөマップ」等のデジタルを活用したハザート情報の周知

居住地における災害リスク（家屋倒壊等氾濫想定区域を含む）について，田原市地図情報サービス「た はらeマップ」や愛知県統合型地理情報システム「マップあいち」等のデジタルデータを活用して積極的に市民周知•啓発を行います。

## （2）避難体制の整備

## －関係機関との合同咕練の実施

関係機関と合同訓練，情報交換及び意見交換等を実施します。

## －情報伝達手段の多重化•多様化の推進

必要な情報を確実に収集し，市民に伝達するため，情報伝達手段の多重化•多様化に向けた整備を行 います。

## －家屋倒壊等氾濫想定区域及びその周辺における避難指示等の設定

L2相当の洪水が想定された際に，家屋倒壊等汇濫想定区域及びその周辺に対して，垂直避難を避け
て，区域及びその周辺すべての住民が指定緊急避難場所等へ避難する避難指示の設定を行います。

## －津波避瓁看板等の設置

避難困難地域や海岸沿いの観光地について，避難看板や海抜標示板等を整備します。

第6部

## （3）自助•共助力の強化

## －防災リーダ一研修の充実

地域防災力を強化させるため，自主防災会への研修や防災訓練•学習などを充実•強化します。

## －一斉防災訓練への参加促進

大規模災害時に自らの判断で避難行動がとれるよう，自主防災会一剤方災訓練への園児•児童•生徒及び外国人の参加を促進します。

## －防災教育の推進

自助•共助を考えるきつかけとなる市政ほ一もん講座，防災カレッジ等による防災教育を推進します。

## －子ども防災教室の実施

小学生を対象に，AR体験•講話等により地震•津波に対する知識を普及啓発します。

## －家庭内備萫の周知•啓発

妊産婦，粉ミルク・離乳食が必要な乳幼児，アレルギー児を持つ家庭などへの市民周知•啓発を推進し ます。

## －自主防災会の充実•強化と災害対応力の強化

自主防災会の災害対応力を強化するため，研修や防災訓練•防災学習，組織•人材の充実•強化及び資機材の整備等を推進します。資機材等の整備については，自主防㷋施設等整備補助金事業等により支援します。

## －地域コミユニティカの強化

大規模災害への対応力を向上するため，地域コミュニテイ活動の活性化を図るとともに，防災や防犯な どに関する研修等を通じて，地域コミユニティ力を強化します。

## －地域と協働で実施する防災学習プログラムの推進

地域全体で大規模災害への対応力を向上するため，防災学習プログラムを推進します。

## －要配慮者支援体制及び避䧳体制の整備

必要な介護等の提供体制を確保し，被災状況により，広域的に支援要請を行うことができる体制を整え ます。高齢者単身世帯や障がい者等が災害時にどのような避難行動をとればよいかについて，一人一人 の状況に合わせて作成する要配慮者個別避難計画を策定します。

## －事前復興，体制づくりの推進

県が実施する震災復興都市計画模擬訓練への参加や津波災害警戒区域における事前復興まちづくり模擬訓練の県との連携実施など，復興の体制づくりを推進します。

第6部

## 3 対策の実施主体と実施時期

防災•減災刘策を計画的に進めるため，それぞれの刘策の実施主体と実施時期を以下に示します。

| 対策内容 |  | 実施主体 | 実施時期 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | $\begin{gathered} \text { 短期 } \\ (~ 5 \text { 年) } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 中期 } \\ (\sim 10 \text { 年 }) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 長期 } \\ (20 \text { 年超) } \end{gathered}$ |
| 災害リスクの回避 |  |  |  |  |  |
|  | 居住誘導区域外での届出制度による居住誘導 |  | 市，市民 |  |  |  |
|  | 災害リスク情報の積極的提供による居住誘導 | 市，市民 |  |  |  |
| 災害リスクの低減 |  |  |  |  |  |
| $\begin{aligned} & \text { ハ} \\ & \text { ド } \\ & \text { 対 } \\ & \text { 策 } \end{aligned}$ | 風水害による災害被害の低減に向けた施設整備 |  |  |  |  |
|  | 河川•海岸•水路の整備，耐震化等の推進 | 市，県 |  |  | － |
|  | 水閘門の而震化 | 県 |  |  |  |
|  | 雨水ポンプ場等の機能強化 | 市，県 | 2 |  |  |
|  | 河川•海岸の水門等の自動閉鎖化•遠隔操作化等 | 県 |  |  |  |
|  | 公共埠頭の機能強化 | 県，国 | $\longrightarrow$ |  |  |
|  | 田原市公共下水道事業全体計画の見直し | 市 | 見直し | －整備推隹 |  |
|  | 避難経路の確保，復旧•復興に向けた施設整備 |  |  |  |  |
|  | 広域幹線道路網の整備促進 | 県，国 | 整備促倠 |  |  |
|  | 幹線道路の整備 | 県 | $\Sigma$ |  |  |
|  | 道路の災害対策の推倠 | 市，県 |  |  |  |
|  | 避難路等の整備（市道） | 市 |  |  |  |
|  | 緊急輸送道路（橋梁）の耐震化の推准 | 市，県 | 2 |  |  |
|  | 橋梁等の長寿命化対策の実施 | 市，県 |  |  |  |
| ソフ対策 | ハザードの認知向上 |  |  |  |  |
|  | 防災マップ，防災•減災お役立ちガイドブッ ク等の周知 | 市，市民 | 周知•笼発 | 更新 |  |
|  | ハザードマップの周知 | 市，市民 | 周知•品発 | 更新 |  |
|  | ハザードマップの作成（内水） | 市 | $\square$ |  |  |
|  | 市政ほ一もん講座によるハサード情報の周知 | 市，市民 | 周知•啓発 | 更新 |  |
|  | 田原市地図情報サービス「たはらeマップ」等のデジタルデータを活用したハザード情報の周知 | 市，市民 |  |  |  |

第6部

| 対策内容 |  |  | 実施主体 | 実施時期 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 短期 | 中期 | 長期 |
| $\begin{aligned} & \text { 災 } \\ & \text { 害 } \\ & \text { 分 } \\ & \text { 分 } \\ & \text { 低 } \\ & \text { 㺂 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { サ } \\ & \text { フ } \\ & \text { 対 } \\ & \text { 策 } \end{aligned}$ | 避難体制の整備 |  |  |  |  |
|  |  | 関係機関との合同訓練の実施 |  | 市，県，国 | $\Sigma$ |  |  |
|  |  | 情報伝達手段の多重化•多様化の推進 | 市，市民 | $\longrightarrow$ |  |  |
|  |  | 家屋倒壊等汇濫想定区域における避難指示等の設定 | 市，市民 | $\Sigma$ |  |  |
|  |  | 津波避難看板等の設置 | 市 | $\Sigma$ |  |  |
|  |  | 自助•共助力の強化 |  |  |  |  |
|  |  | 防災リーダー研修の充実 | 市，市民 | $\Sigma$ |  |  |
|  |  | 一斉防災訓練への参加促進 | 市，市民 |  |  |  |
|  |  | 防災教育の推進 | 市，市民 | $\Sigma$ |  |  |
|  |  | 子ども防災教室の実施 | 市，市民 | $\Sigma$ |  |  |
|  |  | 家庭内備蓄の周知•啓発 | 市，市民 | $\Sigma$ |  |  |
|  |  | 自主防災会の充実•強化と災害対応力の強化 | 市，市民 | $\Sigma$ |  |  |
|  |  | 地域コミュニティカの強化 | 市，市民 | 2 |  |  |
|  |  | 地域と協働で実施する防災学習プログラム の推進 | 市，市民 | 2 |  |  |
|  |  | 要配慮者支援体制及び避難体制の整備 | 市，市民 | 整備，更新 |  |  |
|  |  | 事前復興，体制づくりの推進 | 市，市民 |  |  |  |

## 第7部 計画の実現に向けて

## 第7部 計画の奏現に向けて

## 第1章 諹導䛎策

第2部第2章で掲げた 4 つの「まちづくりの目標」を達成するためには，居住環境やまちの魅力向上，公共交通ネットワークの維持•充実等を図りながら居住及び都市機能の誘導を進める必要があります。

そのため，「まちづくりの目標」ごとに具体的な誘導施策を検討•実施して目標の達成に努め，最終的 に，「都市の将来像」である『街と町をつなぎ 豊かさをつむぐ たはらガーデンシティ』の実現を目指し ます。

また，以下に示す具体的な誘導施策以外の施策についても，計画期間内において随時検討•実施して計画の実現に努めます。

## 目標1：地域にふさわしい都市機能の配置－誘導による拠点づくり

官民連携による遊休不動産の活用やリノベーションなどにより新しい価値を創出し，まちなかにおけ る交流拠点等の形成を図ります。

## 具体的な唀導施策

## （1）都市再生整備計画事業による公共施設等の整備

－都市拠点（田原市街地）への親子交流施設の整備等

## （2）低•未利用地を活用した賑わいの創出

－各拠点の都市機能誘導区域内に存在する公有地（低•未利用地）の利活用の検討•実施

## ③公有地における定期借地権制度の活用

－官民連携による定期借地権制度を活用した公有地活用の検討•実施
（4）ショップレイ周辺整備事業
－準都市拠点（福江市街地）のショップレイ跡地における民間事業者による市街地活性化事業 の支援
－J A愛知みなみ跡地における市民プール，親子交流施設等（（仮）多世代交流施設）の整備

## 目標2：集落から拠点（市街地）に気軽にアクセスできるまちづくり

田原市地域公共交通会議を中心に，利用者のニーズ・需要にあった多様な運行形態による交通手段の確保を図るとともに，まちなか交通の充実をはじめとする公共交通を利用しやすくするための環境整備 を行います。

## ■具体的な誘導施策

## （1）路線バス（伊良湖支線）の增便【豊鉄バス（侏】

－赤羽根地域や渥美地域の表浜沿いに居住する市民の公共交通の利便性を図るための伊良湖支線増便の検討•実施

## （2）利用者のニーズ・需要にあった多様な運行形態（幹線乗合交通，コミュニティ乗合交通，有償パーソナル交通等）による交通手段の検討

－地域公共交通網形成計画に基づき田原市地域公共交通会議にて検討•実施
（3）公共交通利用促進事業
－公共交通ネットワークの維持•充実を図るための交通事業者•地域と連携した事業の実施
（4）田原市ぐるりんバス市街地線の運行及びレンタサイクルの充実

- 都市拠点（田原市街地）における市街地循環線の運行継続
- 都市拠点（田原市街地）におけるレンタサイクルの充実


## （5）バス待合環境の整借等

－交通事業者との連携による待合環境の整備等の実施

## 目標3：災害等に対応した安心•安全なまちづくり

津波災害等に対応した整備を図るとともに，子どもや高齢者等が安心して暮らせる住環境の創出を図 ります。

## ■具体的な誘導施策

（1）（県）城下田原線の整犕【愛知県】
－最終的に都市拠点（田原市街地）の防災面に配慮した道路の整備

## （2）津波防護に関する整備【愛知県】

－都市拠点（田原市街地）における海岸堤防等の耐震化や老朽化対策等の整備，河川堤防の かさ上げ等の整備
－準都市拠点（福江市街地）における海岸堤防の耐震化や老朽化対策等の整備

## （3）木造住宅等耐震改修促進事業

- 無料耐震診断の実施
- 耐震改修費等の補助の実施
- ブロック塀改修等の補助の実施


## （4）人にやさしい住宅リフォーム支援

－居室，浴室，トイレ等の段差解消等への補助の実施

## （5）人にやさしい施設整備（公共施設の改善•整備）

－公共建築物，歩道，多目的トイレ等のバリアフリーなどに配慮した改善•整備の実施

## 目標4：歩いて暮らせる健康的で魅力的なまちづくり

新たな住環境の整備による居住誘導を図るとともに，空き家•空き地の活用による住環境の創出を図 ります。また，まちなかに住みたい，周遊したいと思える健康的で魅力的な環境整備を図ります。

## ■具体的な誘導施策

## （1）土地区画整理事業

－市街地拠点（赤羽根市街地）内における，組合施行による土地区画整理事業の実施事業期間：平成30年3月23日～令和10年3月31日想定地区内人口：約 152 人，地区内人口密度：約 58 人／h a

## （2）住宅供給推進事業

－ファミリー世帯の定住や高齢者の居住安定に向けた民間の住宅供給の支援を検討

## （3）空き家•空き地バンク活性化事業

－活用件数の増加，マッチングの強化による空き家•空き地の流動化の促進

## （4）空き家修䌜等助成事業

－空き家•空き地バンク制度を通じて活用する住宅の改修•修繕に対して助成の実施

## （5）定住－移住促進奨励金制度

－新築住宅又は建売住宅を取得して居住する人への奨励金の交付

## （6）都市再生整備計画事業によるウォーキングトレイルの整備

－都市拠点（田原市街地）における地域資源を活用したウォーキングトレイル整備の実施

## （7）都市再生整備計画事業による公園及び生活道路の整備

- 市街地拠点（赤羽根市街地）における公園整備の実施
- 市街地拠点（赤羽根市街地）における生活道路の改良工事の実施


## （8）民間宅地開発等臭励金制度

－居住誘導区域における民間の宅地開発を支援する奨励金の交付
－誘導施策
都市構造の課題から，まちづくりの方針と目標を踏まえて，具体的な話導施策を整理します。

| 都市構造の課題 | $\begin{aligned} & \text { まちつくらの方針 } \\ & \text { (ターゲット) } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { まちづくりの目標 } \\ \text { (施策) } \end{gathered}$ | 誘導方 | 針及び施策の方向性 | 具体的な誘䢟施策 | 都市 | 居住 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| －都市機能の低下を抑制するために市街地人口の維持が必要 | －市街地それそれの特性や役割及び集落に居住している人の日常生活や二 －ズを意識した都市機能の誘導を図 る | （目標1） <br> 地域にぶさわしい都市機 <br> 能の配置•誘導による拠点 <br> （市街地）づくり | 官民連携による新し い俩値を創出する拠点づくり | －官民連携による遊休不動産の活用 やリノベーションなどにより新し い価値を創出し，まちなかにおけ る交流拠点等の形成を図る |  | $\bullet$ |  |
|  |  |  |  |  | （3）低•未利用地を活用した㧜わいの飤出 | － |  |
|  |  |  |  |  | （3）公有地における定瞋借地権制度の活用 | $\bullet$ |  |
|  |  |  |  |  | （4）ショッブレイ周辺整偳事業［福江］ | $\bullet$ |  |
|  |  | 〔目禋2〕 <br> 集落から拠点（市街地）に気鞋にアクセスできるま ちづくり | 公共交通と連捞した集落からまちなかへ の椟導 | 利用者のニース・需要にあった多様な運行形想による交通手段の砤保を図る <br> まちなか交通の充実をはじめとす る公共交通を利用しやすくするた めの墂境整胙を行う | （1）路線バス（伊良湖支織）の増便［哣铁くス㫦］ | － | $\bullet$ |
|  |  |  |  |  | （2）利用者のニーズ・需要にあった多楥な連行形賏（缹袙乗合交通，コミユ ニティ乗合交通，有僙バーソナル交通等）による交通手段の検討 | － | － |
|  |  |  |  |  | （3）公共交通利用促進事業 | － | － |
| －集落と市街地等を結ぶ公共交通ネッ トワークの維持•充実が必要 |  |  |  |  | （4）田原市ぐる | － | － |
|  |  |  |  |  | （5）くス待合理境の整備等 | － | $\bullet$ |
|  |  | （目標31 <br> 災害等に对応した安心•安全なまちつくり | 安全性の向上による まちなか居住の促進 | 津波災害等に対応した整俑を図る －子どもや高雖者等が安心して暮ら せる住環境の飤出を図る | （1）（県）城下田原䌊の整備［愛知県］［⿴囗十原】 | $\bullet$ | $\bullet$ |
| －災害等に対応した安心•安全なまちつ くりが必要 | －鉄道，バス，自転車，徒歩などを組み合 わせた交通ネット ワークの充実によ り，歩いて暮らせる健康的で魅力的な まちづくりを目指 す |  |  |  |  | － | － |
|  |  |  |  |  | （3）木造住宅等耐樸改修促進事業 |  | － |
|  |  |  |  |  | （4）人にやさしい准宅リフォーム支援 |  | $\bullet$ |
|  |  |  |  |  | 5人にやさしい施設整诵（公共施設の改善•整倚） | － | － |
| －都市施設の適正な配㯰と誘導が必要 <br> －公共施設の適正な管理による財政規模の縮減が必要 |  | （目標41歩いて喠らせる健康的て魅力的なまちづくり | 住謤境の整備等によ るまちなか居住の促進 | －新たな住環境の整備による居住㴽導を図る <br> －空き家•空き地の活用による住環境の創出を図る <br> －まちながで住みたい，周遊したい と思える健隶的で魅力的な䍗境整備を図る | （1）土地区画整理事業［赤羽根］ |  | $\bullet$ |
|  |  |  |  |  | （2）住宅供給推進事業 |  | － |
|  |  |  |  |  | 3 厹き家•架き地ハンク活性化事業 |  | － |
|  |  |  |  |  | （4）空き家修縜等助成事業 |  | － |
|  |  |  |  |  | （5）定住•移住促進榄励金制度 |  | － |
|  |  |  |  |  |  | － | － |
|  |  |  |  |  | （7）都市再生整備け十画事業による公風及び生活道路の整備【赤羽根】 |  | $\bullet$ |
|  |  |  |  |  | 8）民間宅地開発等臭厌金制度 |  | － |

[^0]
## 第2章 届出制度

## 1 居住誘導区域外における届出制度

都市再生特別措置法第 88 条第 1 項の規定に基づき，居住誘導区域外において，以下の住宅の開発•建築等行為を行う場合は，着手する日の 30 日前までに，行為の種類や場所等について，市長へ の届出が義務付けられます。

また，届出内容が居住誘導区域への居住誘導の妨げになると判断した場合は，規模の縮小や別の地域での開発等の事前調整を行い，調整が不調の場合は勧告等を行うことが可能となっています。

## 開発行為

－3戸以上の住宅の建築目的の開発行為

－1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で，その規模が 1 ， 000 m ²以 以もの


## 建築行為等

- 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
- 建築物を改築し，又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合



## 2 都市機能誘導区域外における届出制度

都市再生特別措置法第 108 条第 1 項の規定に基づき，都市機能誘導区域外において，本計画で位置付けられた誘導施設の開発•建築等行為を行ら場合は，着手する日の30日前までに，行為の種類 や場所等について，市長への届出が義務付けられます。

また，届出内容が都市機能誘導区域への都市機能誘導の妨げになると判断した場合は，規模の縮小 や別の地域での開発等の事前調整を行い，調整が不調の場合は勧告等を行うことが可能となっていま す。

## 開発行為

－誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おらとする場合

## 建築行為等

- 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
- 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合


## 立地通正化紏画区域




## 3 都市機能誘導区域内における届出制度（休止•魔止）

都市再生特別措置法第 108 条の 2 第 1 項に基づき，都市機能誘導区域内において，誘導施設を休止または廃止しようとする場合は，30日前までに市長への届出が義務付けられます。

## 第3章 計画の推進

## 1 計画の推進方法

今後，市税の減収や公共施設の維持管理費用の増大による財政的な制約が見込まれるなかで，都市 の将来像やまちづくりの目標を実現するためには，関連計画に留意しながら，計画的かつ効率的に進 める必要があります。
（1）市民－事業者等との協働 $~$ 連携によるまちづくりの推進
市民•事業者•行政等が役割分担しながら，協働•連携してまちづくりを進めていく必要がありま す。
特に，限られた財政状況のなかでは，効率的で効果的な手法が必要となってくることから，事業者 （民間企業）が有している知識や経験等による民間活力の導入を踏まえたまちづくりの手法を検討し ていきます。
（2）関連部局との連携によるまちづくりの推進と進捗管理
本計画は，公共交通•公共施設管理•福祉•教育•防災•中心市街地活性化等様々な分野に渡るた め，各担当部局の計画や考え方に留意し，それぞれが協力して進捗管理していく必要があります。特に，ネットワークの軸となる公共交通については，将来像に「だれもが安心して移動できるま ち」を掲げる第3次田原市地域公共交通戦略計画に基づき，田原市地域公共交通会議を中心に検討し ていきます。

また，公共施設の配置については，田原市公共施設等総合管理計画と調整を図りながら，基本的に は都市機能誘導区域または居住誘導区域内に誘導していくよう，関連部局と連携しながら本計画の趣旨を踏まえて推進していきます。


## 2 計画の進行管理

（1）継続的な計画の見直し
本計画を推進するに当たつては，概ね5年毎に，定量的指標（目標値）や施策等の進捗状況を把握 することにより評価を実施します。この評価結果や社会情勢の変化等により必要が生じたときには計画変更を実施することとします。
進行管理の手順については，Plan（計画）•Do（実施）•Check（評価）• Action（改善）のサイ クルを繰り返すことにより，継続的な改善を図ります。

## （2）柔軟な計画の見直し

立地適正化計画は，時間軸をもつて段階的に都市機能•居住誘導を図ることが求められており，PD CAサイクルに基づいた計画の見直し以外にも，都市機能•居住誘導の状況や都市計画の変更•見直し等，本市を取り巻く社会経済情勢に大きな変化が生じた場合には，必要に応じて柔軟な見直しを行うも のとします。


## 第4章 目標の設定

## 評価指摽の設定

本計画に基づく効果を客観的に評価するため，以下の 3 つの目標指標と満足度指標を設定します。

## 1）人口に関する指摽

## ○目標指謤：（1）居住誘導区域の人口割合

勺改訂版田原市人口ビジョンに基づく改定版田原市都市計画マスタープランの目標午次である 2 035 年（令和 17 年）の将来人口は， 51 ， 237 人（推計人口 50 ， 116 人）となってい ます。新たな人口見通しの内容を踏まえるとともに，居住誘導区域に居住を誘導する方向性を考慮して，将来推計に基づいた田原市全体の人口に対する3市街地の人口割合を目標値とします。本市では，市街地の面積と居住誘導区域の面積がほとんど同じため，市街地における人口割合を使用します。

| 目標指標 |  | 現況値 2015（平成27）年 | 現況値 2020（令和2）年 | $\begin{array}{c\|} \hline \text { 推計値 } \\ \text { 2035(令和17)年 } \end{array}$ | $\begin{array}{c\|} \text { 目標値 } \\ \text { 2035(令和 17)年 } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 居住誘導区域 の人口割合 | 田原市街地 | 23．6\％ | 24．7\％ | 26．3\％ | 27．4\％ |
|  | 赤习习根市街他 | 2．7\％ | 2．8\％ | 2．8\％ | 2．9\％ |
|  | 福江市街地 | 5．5\％ | 5．8\％ | 5．4\％ | 5．7\％ |
|  | 3 市街地合計 | 31．8\％ | 33．3\％ | 34．5\％ | 36．0\％ |

## 目標指標：②鉄道駅から1 km圏域の人口

○本市では，特に鉄道駅周辺への居住を推進していく方針としていることから，鉄道駅周辺 1 km の居住人口の増加を目指します。

| 目標指標 | 現況値 <br> 2015（平成 27）年 | 現呮値 <br> 2020（令和2）年 | 目標値 <br> 2035（分和17）年 |
| :--- | :---: | :---: | :---: |
| 鉄道駅周辺 1 km m圏域人口 <br> ※市街化区域内人口 | 12,310 人 | 12,114 人 | 増加 |

## ○満足度指標：「住みよさ』についての満足度の向上

人人口密度の目標値を達成して都市機能が維持•誘導されることで，市民の「田原市の住みよさ」
についての満足度が向上していることを確認します。

| 効果指標 | 現呮値 <br> 2016（平成 28 ）年 | 現呮値 <br> 2022（令和4）年 | 目標値 <br> 2035（令和17）年 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 田原市の住みよさ <br> 満足度（市民意識調査） | $84.0 \%$ | $84.4 \%$ | 満足度U P |

※3年に1度実施している田原市市民意識調査の中の田原市の住みよさの調査項目において，
「住みやすい」と「どちらかといえば住みやすい」と回答した割合

## 第 7 部

## 参考：改仃版田原市人ロビジョンにおける将来人口

## 1）将来人口の見通し

改訂版田原市人口ビジョンに基づく改定版田原市都市計画マスタープランの目標年次である2035年（令和17年） の将来人口は，推計人口 50 ，116人汶して，将来の目標人口を1，121人増の51， 237 人と設定。


本計画による取組により，改定版田原市都市計画マスタープランで設定した目標人口との差分（1， 121 人）につい て居住誘導区域へ誘導します。市街地ごとの誘導人口は，2035年（令和17年）時点の人口割合で設定します。

表 市街地の人口推移

| 区 域（面積） | 2015（平成 27）年 | 2020 （令和 2 ）年 | 2035（令和 17）年 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 田原市街地（360ha） | 14，739 人 | 14，688人 | 13，178 人 |
| 赤羽根市街地（73ha） | 1，659 人 | 1，664 人 | 1，395人 |
| 福江市街地（133ha） | 3， 450 人 | 3， 418 人 | 2，730人 |
| 3 市街地 計 | 19，848 人 | 19，770 人 | 17， 303 人 |
| 臨海市街地（1，149ha） | 3，456人 | 3，468人 | 3， 321 人 |
| 市街化区域（1，715ha）計 | 23， 304 人 | 23，238人 | 20，624人 |
| 市街化調整区域（17，397ha） | 39， 060 人 | 36， 122 人 | 29， 492 人 |
| 市域計 | 62，364人 | 59，360 人 | 50， 116 人 |
| 将来人口の目標値 | － | － | 51，237人 |
| 差分 | － | $\square$ | 1，121人 |

※ 国勢調査：2015（平成 27）年及び 2020（令和2）年
推計值 ：2035（令和 17 ）年
※面積は2015（平成27）年時点
表 2035 年（令和 17 年）時点の人口割合

| 区域 | 誘導する人口 | 将来人口（目標） | 人口割合 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 田原市街地 | 854人 | 14， 032 人 | 27．4\％ |
| 赤根市街地 | 90 人 | 1， 185 人 | 2．9\％ |
| 福江市街地 | 177人 | 2，907人 | 5．7\％ |
| 3市街地 計 | 1，121人 | 18，424 人 | 36． $0 \%$ |
| 市域計 | 1，121人 | 51，237人 | 100．0\％ |

## 2）公共交通に関する指嫖

## ○目標指標：（1）市内公共交通の利用者数

田原市地域公共交通会議を中心に，田原市地域公共交通戦略計画に基づいて公共交通の利便性向上を図るとともに，市民•地域•交通事業者•行政が協働で利用促進策を推進することで，市内公
共交通の利用者数の維持を目指します。

| 目標指標 | 現況値 <br> 2017（平成 29）年 | 現況値 <br> 2022（令和4）年 | 目標値 <br> 2035（令和17）年 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 市内公共交通の利用者数 | 165 万人 | 126 万人 | 148 万人 |

※渥美線，バス（伊良湖本線•支線，田原市ぐるりんバス，市街地循環バス），海上交通，タク シーの利用者合計
※第 3 次田原市地域公共交通戦略計画の指標

## 目標指標：（2）田原市ぐるりんバスの $\mathbf{1}$ 便当たりの乗車人数

公共交通の中でも，田原市ぐるりんバスについては，集落と市街地間，また，市街地の中での移動手段として重要な移動手段であることから，（1）とは別に 1 便当たりの乗車人数の目標数値を設定 します。また，目標数値に届かない際には，運行内容の変更等を検討•実施します。

| 目標指標 | $\begin{gathered} \text { 現況値 } \\ \text { 2017(平成 29)年 } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \hline \text { 現況値 } \\ \text { 2022(令和 } 4 \text { )年 } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 目標値 } \\ \text { 2035(令和 17)年 } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| ぐるりんバス各路線 <br> 1便当たりの乗車人数 | 童甫線 7.0 人 <br> 野田線 2.8 人 <br> 市街也東線 2.0 人 <br> 市街地西線 3.4 人 | $\begin{array}{ll} \text { 童甫線 } & 7.9 \text { 人 } \\ \text { サンプラク線 } \\ & 4.4 \text { 人 } \\ \text { 市街地線 } & 4.3 \text { 人 } \end{array}$ | 各路線 5.0 人以上 |
| ぐるりんミーバス各路線 <br> 1 便当たりの乗車人数 | 表浜線 2.6 人（循環）高松線 1.2 人 <br> 中山線 3.3 人（循環） <br> 八王子 1．8人 | $\begin{array}{ll} \text { 表浜線 } & 3.0 \text { 人 } \\ \text { 中山線 } & 2.2 \text { 人 } \end{array}$ | 各路線 3.0 人以上 |

※第3次田原市地域公共交通戦略計画の指標

## 満足度指標 ：「公共交通の整備についての満足度の向上

ゝ公共交通の利便性が維持•充実し，市街地に気軽にアクセスできることで，市民の「公共交通の整備」についての満足度が向上していることを確認します。

| 効果指標 | 現況値 <br> 2016（平成 28）年 | 現況値 <br> 2022（令和4）年 | 目標値 <br> 2035（令和17）年 |
| :--- | :---: | :---: | :---: |
| 公共交通の整備 <br> 満足度（市民意識調査） | -0.30 | -0.20 | 満足度U P |
|  |  |  |  |

※ 3 年に 1 度実施している田原市市民意識調査の中の都市整備分野の調査項目における，「公共交通の整備」の満足度（回答を得点化し，点数合計値を，無回答を除いて回答数で割った もの）

## 3）防災•減茯に関する指摽

## ○目標指標：（1）防災講習会（ほ一もん講座等）の参加者数

『居住地における災害リスクと，その内容に応じた適切な避難行動について認知向上を図ることか ら，防災講習会（ほーもん講座等）の参加者数の増加を目指します。

| 目標指標 | 現況値 <br> 2022（令和4）年 | 目標値 <br> 2035（令和17）年 |
| :---: | :---: | :---: |
| 防災講習会（ほ—もん講座等）の参加者数 | 4,000 人 | 5,000 人 |

## 目標指標：② 安心•安全ほつとメール，防災アプリ等登録者数

ゝ災害時に必要な情報を市民に伝達するための情報伝達手段の多重化•多様化等に取り組むことに より避難体制の整備を図ることから，安心•安全ほっとメールや防災アプリ等登録者数の増加を目指します。

| 目標指標 | 現況値 <br> 2022（分和4）年 | 目標値 <br> 2035（分和17）年 |
| :---: | :---: | :---: |
| 安心•安全ほつとメール，防災アプリ等登録者数 | 12,000 人 | 20,000 人 |

○目標指標：（3）避雍所開設•運営訓練を実施している自主防災会の数
『地域の災害対応力を強化していくことから，避難所開設•運営訓練を実施している自主防災会の数の増加を目指します。

| 目標指標 | 現況値 <br> 2022（令和4）年 | 目標値 <br> 2035（令和17）年 |
| :---: | :---: | :---: |
| 避難所開設•運営訓練を実施している自主防災 <br> 会の数 | 67 団体 | 103 団体 |

## ○満足度指標 ：「防災•減災体制の充実につついての満足度の向上

入南海トラフ地震やこれに伴ら津波のほか，台風，高潮，集中豪雨などの大規模な災害の発生に備 えた災害に強いまちづくりをすすめることで，市民の「防災•減災体制の充実」についての満足度が向上していることを確認します。

| 効果指標 | 現況値 <br> 2022（令和4）年 | 目標値 <br> 2035（令和17）年 |
| :---: | :---: | :---: |
| 防災•減災体制の充実 満足度（市民意識調査） | 0.20 | 満足度U P |

※ 3 年に 1 度実施している田原市市民意識調査の中の消防防災分野の調査項目における，「防災•減災体制の充実」の満足度（回答を得点化し，点数合計値を，無回答を除いて回答数で割ったもの）

参考資料

## 参考資料

## 参考篒料

## 策定の経過

## 1．田原市立地適正化計画策定委員会（平成 30 年度）

## 1）開催の経緯

第1 回（平成 30 年 9 月 25 日）場所：田原市役所 北庁舎 300 会議室
（1）会長の選任について
（2）委員自己紹介
（3）田原市立地適正化計画について（案）

- 立地適正化計画の概要
- 都市構造の現状分析と課題の整理
- 立地適正化に関する基本的な方針
（4）策定スケジュールについて

第2回（平成30年11月22日）場所：田原市役所 北庁舎 大会議室
（1）田原市立地適正化計画（案）について

- 第1回会議からの修正事項
- 居住誘導区域（設定方針•範囲）について
（2）その他

第3 回（平成 31 年 1 月 22 日）場所：田原市役所 北庁舎 300 会議室
（1）田原市立地適正化計画（案）について

- 第1回第2回会議からの修正事項
- 都市機能誘導区域（設定方針•範囲）について
- 誘導施設について
- 公共交通ネットワークについて
（2）その他

第4 回（平成31年3月8日）場所：田原市役所
（1）田原市立地適正化計画（案）について

- これまでの会議からの修正事項
- 実現化に向けて
（2）その他


## 2）設置要綱

## 田原市立地適正化計画策定委員会設置要綱

（設置）
第1条 都市再生特別措置法（平成14年法律第22号）第81条第1項に規定する住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画（以下「立地適正化計画」という。）を策定するに あたり，必要な事項を協議するため，田原市立地適正化計画策定委員会（以下「委員会」という。） を設置する。
（所掌事務）
第2条 委員会は，立地適正化計画の策定に関する事項その他必要な事項について，協議検討を行 らものとする。
（組織）
第3 条 委員会は，委員 9 人以内をもって組織する。
2 委員は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱し，又は任命する。
（1）学識経験を有する者
（2）市民又は各種団体若しくは事業者の代表者若しくはその指名する者
（3）その他市長が必要と認める者
3 市長は，第1 項に規定する者のほか，愛知県職員をオブザーバーとして委嘱することができ る。
（任期）
第4条 委員及びオブザーバーの任期は，市長が委嘱し，又は任命した日から立地適正化計画案の策定の日までとする。
（会長）
第5条 委員会に会長を置き，委員の互選によりこれを定める。
2 会長は，委員会を代表し，会務を総理する。
3 会長に事故があるとき，又は必要が生じたときは，会長があらかじめ指名する委員がその職務 を代理する。
（会議及び資料等の扱い）
第6条 委員会の会議は，必要に応じて会長が招集し，会長が議長となる。
2 委員会は，委員の半数以上が出席しなければ，会議を開くことができない。
3 会議の議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。
4 会議並びに会議に関する資料及び議事録（以下「資料等」という。）は，原則として公開する ものとする。ただし，円滑な議事運営等に支障が生じると認められる場合においては，会長又は委員の発議により出席した委員の過半数で決したときは，会議又は資料等を非公開とすること ができる。
（意見等の聴取）
第7条 委員会は，必要があると認めるときは，委員以外の者の出席を求め，説明又は意見を聴く ことができる。
（庶務）
第8条 委員会の庶務は，都市整備部街づくり推進課において処理するものとする。
（雑則）
第9条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営に関して必要な事項は，会長が委員会に諮っ て別に定める。

## 参考資料

附 則
（施行期日）
1 この要綱は，平成 30 年 4 月 27 日から施行する。
（この要綱の失効）
2 この要綱は，立地適正化計画の策定の日限りでその効力を失う。
（会議の特例）
3 第6条第1項の規定にかかわらず，会長又は職務代理者が置かれていないときは，市長が会議を招集するものとする。

3）策定委員名簿

| 区 分 | 氏 名 | 職 名 |
| :---: | :---: | :---: |
| 学識経験者 | 浅 野 純一郎 | 豊橋技術科学大学 建築•都市システム学系 教授 |
| 各種団体 | 白 井 英 俊 | 田原市商工会 事務局長補佐 |
|  | 森下近 生 | 渥美商工会 事務局長 |
|  | 花 井 良 枝 | 社会福祉法人田原市社会福祉協議会 総務課障害福祉係長 |
|  | 杉 浦 拡 | 田原中部校区コミュニティ協議会 副会長 |
|  | 川 崎 政 夫 | 清田•福江校区まちづくり推進協議会 顧問 |
|  | 彦 坂 辰 夫 | 赤羽根地区まちづくり推進委員会 委員 |
| 交通事業者 | 清 水 孝 彦 | 豊鉄バス株式会社営業企画課長 |
| 行政 | 岡 田 利 幸 | 田原市都市整備部部長 |
| オブザーバー | 片 山 貴 視 | 愛知県建設部都市計画課 課長 |

## 2．田原市立地適正化計画策定庁内検討会議（平成 29 • 30 年度）

## 1）開催の経緯

第1回（平成29年12月22日）場所：田原市役所 北庁舎 大会議室
（1）立地適正化計画について
（2）庁内検討会議の目的•今後のスケジュールについて
（3）立地適正化計画基礎調査業務について
第2回（平成30年2月20日）場所：田原市役所 北庁舎 302 会議室
（1）都市が抱える課題について
（2）目指すべき都市の骨格構造について
（3）誘導施設の検討について

## 第3回（平成30年3月20日）場所：田原市役所 南庁舎 政策会議室

（1）都市構造の課題，目標とする都市構造と誘導施設について
（2）誘導区域設定の方針について
（3）公共交通に関する方針について

第4回（平成30年12月7日）場所：田原市役所 北庁舎 300 会識室
（1）計画の策定状況について
（2）都市機能誘導区域の設定について
（3）誘導施設の設定について
（4）誘導施策について

2）庁内検討会議構成員

| 防災局 防災対策課長 | 企画部 企画課長 | 企画部 人口増企画室長 |
| :--- | :--- | :--- |
| 総務部 総務課長 | 健康福祉部 高齢福祉課長 | 健康福祉部 地域福祉課長 |
| 健康福祉部 子育て支援課長 | 健康福祉部 健康課長 | 産業振興部 農政課長 |
| 産業振興部 商工観光課長 | 建設部 建設企画課長 | 都市整備部 街づくり推進課長 |
| 都市整備部 建築課長 | 水道部 下水道課長 | 教育部 教育総務課長 |
| 教育部 生涯学習課長 |  |  |

## 3．田原市都市計画マスタープラン等改定委員会（令和 5 年度）

## 1）開催の経緯

第1回（令和5年8月10日）場所：田原市役所 講堂

- 改定委員会設置要綱及び委員会の議事運営等について
- 委員長選出
- 田原市都市計画マスタープラン及び田原市立地適正化計画の改定について
- 将来人口について
- 災害リスクの分析と課題の整理について

第2回（令和5年10月12日）場所：田原市役所 講堂
（都市計画マスタープラン）

- 都市づくりの課題及び都市づくりの理念と目標について
- 土地利用フレーム（住宅地）について
- 将来の都市構造について
（立地適正化計画）
－居住誘導区域等の設定（素案）について
第3回（令和5年11月6日）場所：田原市役所 講堂
（都市計画マスタープラン）
- 将来人口及び将来市街地の考え方について
- 土地利用の方針等について
（立地適正化計画）
－防災•減災対策について
第4回（令和5年12月21日）場所：田原市役所 講堂
（都市計画マスタープラン）
－土地利用の方針等について
（立地適正化計画）
- 誘導施設について
- 誘導施策について
- 目標の設定について

第5回（令和6年2月7日）場所：田原市役所 講堂
－一部改定（案）について

## 2）設置要綱

## 田原市都市計画マスタープラン等改定委員会設置要綱

（設置）
第1条 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 18 条の 2 第 1 項に規定する市町村の都市計画に関する基本方針（以下「都市計画マスタープラン」という。）及び都市再生特別措置法（平成14年法律第22号）第81条第1項に規定する住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化 を図るための計画（以下「立地適正化計画」という。）の改定にあたり，必要な事項を協議する ため，田原市都市計画マスタープラン等改定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 （所掌事務）
第2条 委員会は，都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の改定に関する事項その他必要 な事項について，協議検討を行い，市長に提言するものとする。
（組織）
第3条 委員会の委員は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱し，又は任命する。
（1）学識経験を有する者
（2）市民，各種団体等の代表者
（3）交通事業者
（4）行政機関の職員
（任期）
第4条 委員の任期は，市長が委嘱し，又は任命した日から都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の改定の日までとする。
（役員の定数及び選任）
第5条 委員会に次の役員を置く。
（1）委員長 1 人
（2）職務代理者 1 人
2 委員長は，委員の互選とする。
3 職務代理者は，委員のらちから委員長が指名する。
（役員の職務）
第6条 委員長は，委員会を代表し，会務を総理する。
2 職務代理者は委員長を補佐し，委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは，その職務を代理する。
（会議）
第7条 委員会の会議は，委員長が招集し，委員長が議長となる。
2 委員は，代理者を会議に出席させることができる。
3 委員会は，委員（その代理者を含む。次項において同じ。）の半数以上の出席がなければ，会議を開くことができない。
4 会議の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。
5 委員会は，必要があると認めるときは，委員以外の者に対して，資料を提出させ，又は会議 への出席を依頼し，助言等を求めることができる。
（庶務）
第 8 条 委員会の庶務は，田原市都市建設部街づくり推進課において処理するものとする。 （雑則）
第9条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員長が委員会に諮 って定める。
附 則
1 この要綱は，令和 5 年 7 月 1 日から施行する。
2 第 7 条第 1 項の規定にかかわらず，最初の会議は市長が招集する。

参考資料

## 3）改定委員名篿

| 区 分 | 氏 名 | 職 名 |
| :---: | :---: | :---: |
| 学識経験者 | 浅野 純一郎 | 豊橋技術科学大学 建築•都市システム学系 教授 |
|  | 〇杉木 直 | 豊橋技術科学大学 建築•都市システム学系 准教授 |
| 各種団体 | 今泉 隆一 | 田原中部校区コミュニティ協議会 会長 |
|  | 中川 博文 | 赤羽根校区コミュニティ協議会 会長 |
|  | 山本 五夫 | 福江校区コミュニティ協議会 会長 |
|  | 木村 敏和 | 清田校区コミュニティ協議会 会長 |
|  | 斎藤 健司 | 田原臨海企業懇話会 <br> （東京製鐵株式会社 田原工場 管理部 安全環境課） |
|  | 小野 全子 | 公益社団法人 愛知建築士会 |
| 交通事業者 | 荒島 丈博 | 豊鉄バス株式会社 営業企画課 課長 |
| 行政機関 | 伊藤 慎悟 | 愛知県 都市•交通局 都市基盤部 都市計画課課長 |
|  | 村田 卓則 | 愛知県 東三河建設事務所 企画調整監 |
|  | $\bigcirc$ 鈴木 洋充 | 田原市 都市建設部 部長 |
|  | 河合 欽史 | 田原市防災局 防災対策課 課長 |

© ：委員長，○職務代理者

## 4．田原市都市計画マスタープラン等改定庁内検討会議（令和 5 年度）

## 1）開慛の経緯

○第1回（令和5年7月28日）場所：田原市役所 北庁舎 3 階 302 会議室

- 田原市都市計画マスタープラン及び田原市立地適正化計画の改定について
- 田原市の将来人口について
- 田原市における災害リスクについて
- 施策状況の確認について


## ○第2回（令和5年12月1日）書面開催

- 誘導施策の確認について
- 誘導施設の確認について

○第3回（令和6年1月18日）場所：田原市役所 北庁舎 3 階 300 会議室

- 改定版田原市都市計画マスタープランの改定について
- 田原市立地適正化計画の改定について
- 計画改定案の内容確認について

2）庁内検討会鍰構成員

| 防災局 防災対策課長 | 企画部 企画課長 | 市民環境部 環境政策課長 |
| :--- | :--- | :--- |
| 福祉部 地域福祉課長 | 福祉部 高齢福祉課長 | こども健康部 子育て支援課長 |
| こども健康部 健康課長 | 農林水産部 農政課長 | 商工観光部 商工課長 |
| 商工観光部 観光課長 | 都市建設部 建設課長 | 都市建設部 維持管理課長 |
| 都市建設部 街づくり推進課長 | 都市建設部 建築課長 | 上下水道部 下水道課長 |
| 教育部 教育総務課長 | 教育部 生涯学習課長 |  |


[^0]:    ※具体的な誇導施策镯の「都市機能」及ひ「「居住」は，各施策に関連する対象を示す。

