## 令和 2 年度第 2 回岩手県公共事業評価専門委員会

## 現地調査資料

■ 日 時
令和 2 年 7 月 13 日（月） $8: 50 \sim 17: 05$
－内 容
令和 2 年度公共事業再評価対象事業に係る現地調査
－調査開始時刻及び調査対象事業

| 調査開始時刻 | 調查対象事業 |
| :---: | :--- |
| $11: 40$ | （1）広域河川改修事業 二級河川気仙川（陸前高田市，住田町） |
| $16: 00$ | （2）都市計画道路整備事業 | 盛岡駅本宮線（盛岡市）

■ 資料一覧
資料 No． 1 現地調査行程表

資料 No． 2 現地調査箇所位置図及び平面図

参考資料
令和 2 年度第 1 回公共事業評価専門委員会の審議概要

岩手県公共事業評価専門委員会委員名簿（五十音順）

| 氏 名 | 職 | 専門分野 | 備 考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 石 川 奈 緒 | 岩手大学理工学部准教授 | 土木環境 |  |
| 泉 桂 子 | 岩手県立大学総合政策学部准教授 | 森林経理学 | 副専門委員長 |
| 小笠原 敏 記 | 岩手大学理工学部教授 | 海岸工学 | 専門委員長 |
| 清 水 真 弘 | 堤研一事務所公認会計士•税理士 | 企業会計 |  |
| 谷 本 真 佑 | 岩手大学理工学部助教 | 交通工学 |  |
| 武 藤 由 子 | 岩手大学農学部准教授 | 農業土木 |  |

（敬称略）

## 令和 2 年度公共事業評価専門委員会 現地調査行程表

## ○開催日：令和2年7月13日（月）8：50～17：05

○対象事業

- 広域河川改修事業 二級河川気仙川（陸前高田市，住田町）
- 都市計画道路整備事業 盛岡駅本宮線（盛岡市）


## ○行程

|  |  | 移動時間$0: 10$ | 0：05 |  | 移動時間2:30 |  |  | 移動時間 <br> （徒歩） <br> 0：05 | 0：40 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 始 |  |  | 着 | 9：00 |  | 着 | 11：35 |  | 着 | 11：40 |
| 県庁 |  |  | 盛岡駅【乗車】 |  |  | 住田整備事務所 |  |  | 再評価対象箇所現地調査 |  |
| 車庫前 |  |  |  |  |  |  |  |  | 広域河川改修事業 |  |
| 出発 |  |  |  |  |  | 住田町 |  |  | 住田町 |  |
| 発 | 8：50 |  | 発 | 9：05 |  | 発 | 11：35 |  | 発 | 12：20 |


| 移動時間 （徒歩） |  |  | 移動時間 0：05 |  | 0：50 | 移動時間$2: 35$ |  |  | 移動時間 （徒歩） 0：05 | 0：40 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 着 | 12：25 |  | 着 | 12：30 |  | 着 | 15：55 |  | 着 | 16：00 |
| 0：05 | 住田整備事務所 |  |  | まち家世田米駅 |  |  | 盛岡市中央公園 |  |  | 再評価対象箇所現地調且 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 都市計画道路整備事業 |  |
|  | 住田町 |  |  | 住田町 |  |  | 盛岡市 |  |  | 盛岡市 |  |
|  | 発 | 12：25 |  |  | 13：20 |  |  | 15：55 |  | 発 | 16：40 |



[^0]
## 令和 2 年度第 2 回公共事業評価専門委員会現地調査位置図






## 令和 2 年度第 1 回公共事業評価専門委員会の審議概要

## 1 農道整備事業 衾主地区（軽米町）

| 質疑等の概要 |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 専門委員からの質疑等 | 事業担当課の対応（回答） |
| （1） | 土工量の増加が総事業費の増加に影響して いるとのことであるが，路線を見直すことで土工量を抑えることはできなかったか。 | 【農村建設課】 <br> 起終点は変更していないが，細かい線形の検討は行っている。 |
| （2） | 現行の路線に至る検討過程について，資料を示していただきたい。 | 【農村建設課】 <br> 第2回以降の委員会で説明する。 |
| （3） | 鶏糞の輸送量について，B／C の便益項目「営農に係る走行経費節減便益」にも影響するた め，各市町村別の内訳を示していただきたい。 | 【農村建設課】第2回以降の委員会で説明する。 |

## 2 林道整備事業 平根山線（陸前高田市）

| 質疑等の概要 |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 専門委員からの質疑等 | 事業担当課等の対応（回答） |
| （1） | 評価指標の推移において，「地域振興」の地区数が増えているのはなぜか。 | 【森林保全課】 <br> 前回再評価時においては陸前高田市が過疎地域に指定されていなかったが，今回再評価時 には指定されているため。 |
| （2） | 評価指標の推移において，「林内路網密度」 が上がっているのはなぜか。 | 【森林保全課】 <br> 作業道が入ってきたことにより，前回再評価時より増加したもの。 |
| （3） | 「地域振興」と「林内路網密度」のそれぞれ の変化について，資料を示していただきたい。 | 【森林保全課】第2回以降の委員会で説明する。 |
| （4） | B／C の便益項目「災害等縮減便益」が増加し ていることについて，資料を示していただきた い。 | 【森林保全課】第2回以降の委員会で説明する。 |

## 3 広域河川改修事業 二級河川気仙川（陸前高田市，住田町）

| 質疑等の概要 |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 専門委員からの質疑等 | 事業担当課の対応（回答） |
| （1） | B／C の便益項目「被害額の便益」はどのよう に算出したのか。 | 【河川課】 <br> 氾濫域をシミュレーションし，そこにある資産を細かく積み上げて算出したものである。 |
| （2） | 「被害額の便益」の詳細な内訳について，工事前後の氾濫浸水エリアのマップと併せて示していただきたい。また，今回のB／C の算出はどの時点を基準にしているか，明確にして いただきたい。 | 【河川課】 <br> 第2回以降の委員会で説明する。 |

## 4 火山砂防事業 一級河川北上川水系平笠東沢（八幡平市）

| 質疑等の概要 |  |  |
| :--- | :--- | :--- |
| 専門委員からの質疑等 |  | 事業担当課等の対応（回答） |

## 5 都市計画道路整備事業 盛岡駅本宮線（盛岡市）

| 質疑等の概要 |  |  |
| :--- | :---: | :---: | :---: |
| 専門委員からの質疑等 |  | 事業担当課等の対応（回答） |

## 5 その他

| 質疑等の概要 |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 専門委員からの質疑等 |  | 事業担当課等の対応（回答） |
| （1） | 総事業費の適切な算定については，令和元年 <br> 度の答申において帯意見を示しており，対応 <br> いただいていると思らが，その内容について， <br> 今年度の委員に改めて共有していただきたい。 | 第2回以降の委員会で説明する。 |
| （2） | 今回の火山砂防事業のように，B／Cが高くて <br> も進捗が遅れている事業がある。B／C と事業の <br> 優先度はどのように関連しているのか，事業評 <br> 価の考え方を說明いただきたい。 | 第2回以降の委員会で説明する。 |


[^0]:    〇時間は現時点での目安であり，交通状況等により変更になる場合があります。

