## 5．鉄軌道導入効果の計測方法の検討

本調査の B／C 算出にあたつては，利用者行動に基づいて発現する効果＊を計測対象としている。他方で，定時性向上効果や存在効果のように鉄軌道整備によって生じる効果には，本調査の需要予測にお いて考慮されていない効果もある。

このため，平成 23 年度調査から鉄道評価マニュアルで示されている「事業特性を踏まえ，必要に応 じて計上可能だが，計上にあたり特に注意が必要な効果」について，鉄軌道利用者が得られる効果及び社会的に得られる効果の計測可能性を検討した。

鉄軌道整備によって発現する多様な効果•影響を鉄道評価マニュアルを参考に下表のとおりに整理し た。平成 24 年度調査からの計測有無は下表のとおりである。平成 26 年度調査においては，効果として未計測となつており，便益に計上していない項目として，定時性向上効果，快適性向上効果，存在効果 を計測した。
＊：鉄道評価マニュアルで『計測すべき効果』，『事業特性を踏まえ，必要に応じて計上可能な効果』と示されている。

表 効果計測の実施項目一覧


注）鉄道評価マニュアルを参考に作成
注）オレンジ色のハッチング箇所は未計測効果

## 5． 1 過年度調査の概要

## 5．1． 1 平成 23 年度調査の概要

平成 23 年度調査では，鉄軌道利用者が得られる効果として快適性向上効果等を，社会的に得られる効果として地域振興等を，それぞれ定性的に検討した。

## 5．1． 2 平成 24 年度調査の概要

平成 24 年度調査では，利用者効果の定時性向上効果及び快適性向上効果並びに社会的効果の存在効果を実際に計測できるか，予備調査を実施して，効果計測方法の検討を行った。検討の結果，C VM＊ の採用を決定した。

> *: C VM (Cont ingent Valuation Method) は, アンケート調査を用いて人々に支払い意思額等を尋ねることで, 市場で取り引きされていない財 (効果) の価値を計測する手法である。

## 5．1． 3 平成 25 年度調査の概要

平成 25 年度調査では，国土交通省「仮想的市場評価法（C VM）適用の指針」（以下，C VM指針）及び鉄道評価マニュアルの手順に則り，県民に対してアンケート調査を実施し，CVMにて定時性向上効果，快適性向上効果の支払い意思額を推計した。

推計の結果，2つの効果に対する県民の支払い意思額（平均値）は，北部地域居住者＊で 245 円／人，中部地域居住者＊（通勤•通学移動目的）で 224 円／人，中部地域居住者＊（業務•私用移動目的）で 254円／人，南部地域居住者＊（通勤•通学移動目的）で 215 円／人，南部地域居住者＊（業務•私用移動目的） で 229 円／人となつた。

なお，効果別の支払い意思額は，定時性向上効果が最も高く，概ね乗降環境の向上，車内環境の向上，車窓からの景観向上の順になっている。これらの結果から，便益を一定程度押し上げる可能性があるこ とを確認した。

さらに，鉄軌道があることによる社会的な効果（存在効果）のらち，「いつでも利用できる安心感•期待感（オプション効果）」及び「送迎等の心理的な負担を回避できることによる満足感（代位効果）」 について，回答者である県民の過半数以上が期待していることを確認した。一方で「後世によい移動環境を残せるという安心感（遺贈効果）」「地域のイメージが向上すること等による満足感（イメージア ップ効果）」「間接的に利用することによる満足感（間接利用効果）」について，回答者（県民）のうち効果として期待している者の割合はそれぞれ 2 割程度にとどまり，効果としては小さいことを確認した。

[^0]
## 5． 2 平成 26 年度調査の検討結果

5．2． 1 定時性向上効果及び快適性向上効果の便益試算結果（県民，県外来訪者）
（1）県外来訪者における定時性向上効果及び快適性向上効果の支払い意思額の試算

## 1）鉄道等の利用によって得られる効果の内訳

アンケート調查において，鉄道等を利用することのみで得られる効果を県外来訪者に提示し，各効果に対する支払い意思額の内訳（割合）を質問した。
なお，アンケート調査は， 3 章に掲載した対象者と同一の者に実施しているため，アンケート調査 の実施概要については，3－5ページ及び 3－6ページに掲載している。また，回答者属性は巻末参考資料6に示す。
 た方にあ同いします。
 それでの駀合（\％）た。合計が $100 \%$ なるるようにな各えください。

| 迢要 | 回学限 | 188 |
| :---: | :---: | :---: |
| 《是酸住の間上》 <br>  <br>  | （ 40 ）\％ | － $7 \%$ |
|  <br>  <br>  | （20）\％ | （－）\％ |
| 《電内國聞〉 <br>  <br>  | （30）\％ | （－$\quad$ \％ |
|  <br>  なります。 | （ 10 ）\％ | （ $\quad$ \％ |
| くその顛》 | （0）\％ | （ $\quad 7 \%$ |
| 8t | 100\％ | 100\％ |

図 アンケート調査で提示した鉄道等利用時の効果内容

その結果，日本人県外来訪者の支払い意思額の内訳は，「定時性向上」が約 $51 \%$ ，次いで「車窓か らの景観向上」が約 $18 \%$ ，「車内環境向上」が約 $14 \%$ ，「乗降環境向上」が約 $10 \%$ となった。


図 日本人県外来訪者の支払い意思額の内訳

外国人来訪者の支払い意思額の内訳は，「定時性向上」が約 $42 \%$ ，次いで「車内環境向上」が約 $20 \%$ ，「乗降環境向上」が約 $19 \%$ ，「車窓からの景観向上」が約 $17 \%$ となった。


図 外国人来訪者の支払い意思額の内訳

## 2）CVMによる定時性向上効果及び快適性向上効果の支払い意思額の試算

アンケート調査で定時性向上効果と快適性向上効果について，支払い意思額を質問した。

## 





|  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 目家用重やくイスの1年 <br>  より予聿活りに目的場 に檕空しない謁合があ ります。 | ハスを利用する部合に <br>  <br>  <br> 自由な力，大きる析地康志っているかにとっ て，果り暐りや申內袜 <br>  | 速，交差虑の石車折，車陽建等による挂へ <br>  <br>  | 目家用历の場呂は，4思を測わる余裉なを <br> く，ハスても期なす <br> まりょくありません。 |


以下の边果が局られほす。

|  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  いたす。予建速りに目明地に軘宽できす。 |  <br>  いため，机ても果り园 <br>  ります。 | 䢖れかないさく，事り心 <br>  などもしゃすくなりま <br>  きす。 |  かいて事内からの摬わ かなくなります。 |

図 沖縄県民に提示した鉄道等整備時の仮想条件





 ださい。
AからCのものそれについてお送えください。



 あいものとします。



図 アンケート調査で提示した支払い意思の金額

アンケート結果を用いてCVMにて支払い意思額の推計を行った。推計の結果，定時性向上効果と快適性向上効果に対する県民の支払い意思額は，日本人県外来訪者で $138 \sim 306$ 円／人，外国人来訪者 で 325～405 円／人となった。

平成 25 年度調査で試算した同効果に対する支払い意思額と比較して，日本人県外来訪者の下限値 （中央値）については，南部地域居住者，中部地域居住者の業務•私用移動目的よりは低いが，上限値（平均値）については県民よりも高い結果となった。外国人来訪者については，下限値，上限値と もに県民よりも高い。

表 定時性向上効果と快適性向上効果の支払い意思額の推計結果

| 分析カテゴリー |  |  | 合計 | 支払い意思額（円／人） |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 《効果内訳》 |
|  |  |  | 定時性向上効果 | 快適性向上効果 |  |  |
|  |  |  | 乗降環境 <br> 向上 | 車内環境 <br> 向上 | 車窓からの景観向上 |
| $\begin{aligned} & \text { 県 } \\ & \text { 外 } \end{aligned}$ | 日本人 |  |  | 138～306 | $70 \sim 155$ | $13 \sim 30$ | $19 \sim 42$ | $25 \sim 55$ |
| 䚲 | 外国人 |  | $325 \sim 405$ | $136 \sim 171$ | $63 \sim 78$ | 65～81 | $57 \sim 71$ |
| 県民金成25年度試筫畠 | 北部地域居住者 |  | $130 \sim 245$ | $59 \sim 111$ | $23 \sim 43$ | $26 \sim 49$ | $22 \sim 41$ |
|  | 中部 <br> 地域 <br> 居住者 | 通勤•通学移動目的 | 136～224 | $56 \sim 91$ | $29 \sim 48$ | $29 \sim 47$ | $22 \sim 37$ |
|  |  | 業務•私用移動目的 | $150 \sim 254$ | $59 \sim 100$ | $35 \sim 59$ | $30 \sim 51$ | $26 \sim 44$ |
|  | 南部 <br> 地域 <br> 居住者 | 通勤•通学移動目的 | $141 \sim 215$ | $65 \sim 99$ | $29 \sim 44$ | $28 \sim 43$ | 20～30 |
|  |  | 業務•私用 <br> 移動目的 | $141 \sim 229$ | $63 \sim 102$ | $31 \sim 50$ | $29 \sim 46$ | 19～31 |

注）支払い意思額の下限値は中央値の金額を，上限値は平均値の金額を示している。
注）中央値はデータを小さい順に並べたとき中央に位置する値である。
注）平均値（相加平均）はデータの合計をデータの個数で割って得られる値である。

ここで，日本人県外来訪者が居住地エリア内＊1 で観光に消費する平均消費額は 19， 717 円／人＊2で あり，沖縄観光に消費する平均消費額は航空運賃や宿泊等の影響で 108 ， 416 円／人＊2となる。約 9 万円／人の差額を払う沖縄観光では，平均 2 泊 $* 2$ と限られた滞在時間の中で観光時間を最大限に活用し たいという意識が働くため，県外来訪者の支払い意思額が，概ね県民よりも高くなっていると考えら れる。
＊ 1 ：例えば関東居住者が関東内に観光すること
＊ $2: 2013$ 年旅行•観光消費動向調査結果から試算

## 《観光客の時間価値に関する考察文献》

昆相もるたがあっと思われて，

出典：「持続可能な観光と沖縄県における観光の産業連関分析（伊佐良治）」
（『地域政策研究』（高崎経済大学地域政策学会）第 9 巻 第 2 • 3 合併号 2007 年 2 月）

## （2）鉄道における定時性向上効果及び快適性向上効果の便益•費用便益比計惻

過年度調査にて未計測であった定時性向上効果と快適性向上効果について，C VMにて推計した支払い意思額（平均値）と，本年度更新したモデルによる需要予測結果から，鉄道ケース 2（うるま・国道 330 号＋空港接続線）における便益及びこれら効果のみの $\mathrm{B} / \mathrm{C}$ を計測した。

なお，快適性向上効果のらち，「車窓からの景観向上」については，需要予測で鉄道需要に影響を与える要因として「海が 10 分以上見えること」を考慮したため便益のダブルカウントの恐れがある ことから，支払い意思額から除外して便益を計測した。計測結果を下表に示す。

表 鉄道における定時性向上効果•快適性向上効果の便益•B／Cの算出結果
（鉄道ケース 2 （うるま・国道 330 号＋空港接続線））


注1）（3）単年度便益：（1）支払い意思額×（2）鉄道需要
注2）四捨五入の影響で合計値が一致していない場合がある
注3）帰宅目的の移動を含まないため，需要予測値と一致しない
注4）県民の支払い意思額は平成 25 年度調査の試算結果である
注 5 ）北部地域は恩納村，名護市，宜野座村，金武町，国頭村，今帰仁村，大宜味村，東村，本部町，
中部地域は浦添市，沖縄市，嘉手納町，宜野湾市，西原町，中城村，読谷村，北谷町，北中城村，うるま市，
南部地域は糸満市，南城市，南風原町，八重瀬町，豊見城市，与那原町，那覇市とした

鉄道ケース2（うるま・国道 330 号＋空港接続線）で「定時性向上効果」「快適性向上効果」のB／ Cを算出した結果，「定時性向上効果」は 0.053 ，「快適性向上効果」は 0.044 となった。

これらの効果を計測するにあたつては，CVM指針が示している実施手順に則り，プレテストを実施し，調査手法•調査票の妥当性を確認した後に本調査を行うことで算出している。CVM指針では， CVMで推計される便益の精度に課題があり，CVMを用いて事業評価を行う場合には慎重な対応が必要であることが指摘されていることから，今回計測した「定時性向上効果」「快適性向上効果」は， B／Cとしては，参考値の扱いとする。


出典：「仮想的市場評価法（CVM）適用の指針（平成 21 年）」（国土交通省）
図 CVMの実施手順

## 参考1：CVMによる評価の留意点

## はじめに





 た。






心方法を前广ことが求められる。





 れる事筫については，道宜，齿職けることとしている。






出典：「仮想的市場評価法（CVM）適用の指針（平成 21 年）」（国土交通省）

## 5．2． 2 存在効果の便益試算結果（県民）

## （1）今回計測した存在効果の内容

存在効果については，鉄道評価マニュアルで下表の5つの効果が示されている。これらの効果につ いて，平成 25 年度調査で沖縄県民に鉄道整備で期待される効果について把握したところ，回答者の過半数以上がオプション効果，代位効果について期待している結果となった。一方で遺贈効果，イメ ージアップ効果，間接利用効果について，回答者（県民）のうち効果として期待している者の割合は それぞれ 2 割程度にとどまり，効果としては小さいことを確認した。

そのため，本年度実施したアンケート調査では，オプション効果，代位効果について沖縄県本島居住者に提示したうえで，支払い意思額を把握し，遺贈効果，イメージアップ効果，間接利用効果につ いては効果として見込まなかった。

よって，計測する存在効果の便益については，オプション効果及び代位効果のみの便益となる。

表 存在効果の内容

| 名称 | 内容 | 例 |
| :---: | :---: | :---: |
| オプション効果 | いつでも利用できる安心感 | 普段は利用しないが，必要な時に自分が利用でき ること |
| 代位効果 | 周りの人が利用できる安心感 | まわりの高齢者が買い物等に利用できること周りの子供や自分の子供が通学の際に利用できる こと 等 |
| 遺贈効果 | 後世によい移動環境を残せる という安心感 | 次の世代に対してよい生活環境，移動環境を残せ ること |
| イメージアップ効果 | 地域のイメージが向上するこ と等による満足感 | 自分が住んでいる地域のイメージや知名度が向上 することがられしく，誇らしいと感じること |
| 間接利用効果 | 間接的に利用することによる満足感 | 駅空間の改善，新車両の導入によって向上した景観を見ること |

注）オレンジ色のハッチング箇所が平成 26 年度調査で計測した効果
出典：「鉄道プロジェクトの評価手法マニュアル（2012 年改訂版）（平成 24 年）」（国土交通省）
（2）県民における存在効果の支払い意思額の試算
1）鉄道等の利用によって得られる効果の内訳
アンケート調查で，鉄道等が整備されることで得られる効果を県民に提示し，各効果に対する支払 い意思額の内訳（割合）を質問した。

なお，アンケート調査の実施概要及び回答者属性は巻末参考資料6 に示す。
万にき間いします。
 それでの䎪（\％）を，合計が 100\％になるようにお管えくたさい。



図 アンケート調査で提示した鉄道等整備時の効果内容

その結果，鉄道について質問した北部地域居住者の支払い意思額の内訳は，オプション効果が約 $12 \%$ ，代位効果が約 $9 \%$ となっている。また，LR Tについて質問した同地域の支払い意思額の内訳 は，オプション効果が約 $16 \%$ ，代位効果が約 $12 \%$ となっている。


図 北部地域居住者の支払い意思額の内訳

中部地域の周辺整備は鉄道のみのため，鉄道について質問したところ，中部地域居住者の支払い意思額の内訳は，オプション効果が約 $15 \%$ ，代位効果が約 $10 \%$ となっている。


図 中部地域居住者の支払い意思額の内訳

鉄道について質問した南部地域居住者（那覇市除く）の支払い意思額の内訳は，オプション効果が約 $19 \%$ ，代位効果が約 $12 \%$ となっている。また，LRTについて質問した同地域の支払い意思額の内訳は，オプション効果が約 $19 \%$ ，代位効果が約 $11 \%$ となっている。


図 南部地域居住者（那覇市除く）の支払い意思額の内訳

鉄道について質問した那覇市居住者の支払い意思額の内訳は，オプション効果が約 $14 \%$ ，代位効果 が約 $9 \%$ となつている。また，LR Tについて質問した同地域の支払い意思額の内訳は，オプション効果が約 $19 \%$ ，代位効果が約 $11 \%$ となっている。


図 那覇市居住者の支払い意思額の内訳

## 2）CVMによる存在効果の支払い意思額の試算

アンケート調查で存在効果について，支払い意思額を質問した。


AからCのそれそれくついてがきえくだいい。

天さい




図 アンケート調査で提示した支払い意思の金額

アンケート結果を用いてCVMによる支払い意思額の推計を行った。推計の結果，支払い意思額は，北部地域居住者で $160 \sim 416$ 円／月•世帯，中部地域居住者で $291 \sim 532$ 円／月•世帯，南部地域居住者 （那覇市除く）で $263 \sim 488$ 円／月•世帯，那覇市居住者で $219 \sim 455$ 円／月•世帯となった。

表 存在効果の支払い意思額の推計結果

| 分析カテゴリー | 支払い意思額（円／月－世帯） |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 鉄道計 | 鉄道 |  | LRT （北部地域はトラムトレイン） <br> LRT 《効果内訳》 |  |  |
|  |  | 《効果内訳》 |  |  |  |  |
|  |  | 万が一の際 <br> の <br> 利用 $\left[\begin{array}{c} \text { オプション } \\ \text { 効果 } \end{array}\right]$ | 送迎の必要性 $\text { [代位効果 }]$ | トラムトレイン計 | $\begin{gathered} \text { 万が一の際 } \\ \text { の } \\ \text { 利用 } \\ {\left[\begin{array}{c} \text { オプション } \\ \text { 効果 } \end{array}\right]} \\ \hline \end{gathered}$ | 送迎の必要性 $[\text { 代位効果 }]$ |
| 北部地域居住者 | $160 \sim 416$ | $18 \sim 48$ | $15 \sim 38$ | $210 \sim 459$ | $33 \sim 73$ | $25 \sim 55$ |
| 中部地域居住者 | 291～532 | $43 \sim 79$ | $29 \sim 53$ |  |  | $>$ |
| 南部地域居住者 <br> （那覇市除く） | $263 \sim 488$ | $49 \sim 91$ | $30 \sim 56$ | $268 \sim 525$ | 51～99 | $30 \sim 60$ |
| 那覇市居住者 | $219 \sim 455$ | $30 \sim 63$ | $19 \sim 40$ | $189 \sim 429$ | $36 \sim 81$ | $21 \sim 49$ |

注）支払い意思額の下限値は中央値の金額を，上限値は平均値の金額を示している。
注）中央値はデータを小さい順に並べたとき中央に位置する値である。
注）平均値（相加平均）はデータの合計をデータの個数で割って得られる値である。

## （3）鉄道における「存在効果」の便益•費用便益比計測

## 1）「存在効果」の波及範囲＊1の設定

存在効果の便益を計測するにあたり，存在効果が波及する範囲を検討する。
平成 18 年沖縄本島中南部都市圏パーソントリップ調査の結果では，ゆいレール利用者の駅までの移動手段は，徒歩が約 $90 \%$ を占めるなど，概ねゆいレール利用者は徒歩でゆいレール駅まで移動して いる。
＊ 1 ：存在効果の受益者は鉄道周辺の居住者（県民）となる。便益を計算するため，「周辺」となる波及範囲の設定が必要となる。


注）平成 18 年沖縄本島中南部都市圈パーソントリップ調査を集計
図 ゆいレ—ル駅までの移動手段構成

同調査結果からゆいレール利用者の駅までの移動距離を計算したところ，徒歩では 2.0 km 以内で累積構成比が $100 \%$ に達しているため，2． 0 km が徒歩での利用圏域となっている。同様に，自転車は 3.0 km以内で累積構成比が $100 \%$ に達しているため， 3.0 km が自転車での利用圏域となっている。移動距離が長い路線バス，自動車•二輪車については，2．0 kmでの累積構成比が路線バスでは約 $12 \%$ ，自動車•二輪車では約 $4 \%$ となっている。


注）平成 18 年沖縄本島中南部都市圏パーソントリップ調査におけるゆいレール駅までの移動時間に各交通手段の速度（徒歩： $4 \mathrm{~km} / \mathrm{h}$ ，自転車： $10 \mathrm{~km} / \mathrm{h}$ ，自動車•二輪車： $37 \mathrm{~km} / \mathrm{h}$ ，路線バス： $15 \mathrm{~km} / \mathrm{h}$ ）を乗じて移動距離を算出している。

図 ゆいレ—ル駅までの移動手段別の利用圏域累積構成比

沖縄県での移動実態を踏まえ，鉄道が整備された場合，鉄道駅までの移動手段も徒歩が中心になる と仮定し，その際の移動距離は 2.0 km が限界と考えられる。

そのため，存在効果の波及範囲を「鉄道駅から 2.0 km 」と設定し，B／Cの計測を行う。

## 2 ）鉄道における存在効果の便益•費用便益比計測

C VMにて推計した存在効果の支払い意思額（平均値）及び鉄道ケース2（うるま・国道 330 号＋空港接続線）の便益波及範囲に居住する平成 42 年の世帯数から，便益及び $\mathrm{B} / \mathrm{C}$ を計測した。計測結果を下表に示す。

## 表 鉄道における存在効果の便益•B／Cの算出結果

（鉄道ケース 2（うるま・国道 330 号十空港接続線））

| 分析 カテゴリー | ①支払い意思額 （円／月 • 世帯） | （2）波及範囲内 <br> の世帯数 <br> （千世帯） | （3）単年度 <br> 便益 ${ }^{\text {注 } 1}$ <br> （億円／年） | （4）総便益 <br> （億円／50 年） | （5） $\mathrm{B} / \mathrm{C}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 北部地域 | 416 | 9．5【5駅】注5 | 0.48 | 5.1 | 0． 001 |
| 中部地域 | 532 | 105．8【10 駅】注5 | 6.75 | 71.6 | 0.015 |
| 南部地域 | 488 | 24．9【6 駅】注5 | 1． 46 | 15.5 | 0． 003 |
| 那覇市 | 455 | 92．7【4駅】注5 | 5.06 | 53.7 | 0． 011 |
| 合計注 4 | － | 233.0 | 13． 75 | 145.8 | 0． 031 |

注1）（3）単年度便益：（1）支払い意思額×（2）波及範囲内の世帯数 ${ }^{\text {主 }}$ 2
注2）予測ゾーン別の将来人口は，鉄道整備時の平成 42 年の国立社会保障•人口問題研究所が算出した市町村人口を現在のゾーン別人口比率から算出し，将来の開発プロジェクトを考慮して将来の予測ゾーン別人口とした。ここに，平成 22 年国勢調査の平均世帯人員から世帯数を算出し，GIS ${ }^{\text {注 } 3 \text { で駅から } 2.0 \mathrm{~km} \text { 以内に含まれる各予測ゾーン面積 }}$ でゾーン内世帯数を按分して算出した。
注3）地理情報システム（GIS：Geographic Information System）の略称で，地理的位置を手がかりに，位置に関する情報を持ったデータ（空間データ）を総合的に管理•加工し，視覚的に表示し，高度な分析や迅速な判断を可能にす る技術のことである。
注4）四捨五入の影響で合計値が一致していない場合がある。
注5）括弧内の数値は，各地域内の駅数を示している。

鉄道ケース 2（うるま・国道 330 号＋空港接続線）で存在効果の $\mathrm{B} / \mathrm{C}$ を算出した結果，0．031と なった。

ただし，存在効果についてもCVMでの推計値であることから，CVM指針で指摘されている便益精度の課題がある。また，波及範囲の設定方法における妥当性などの課題も残されており，鉄道評価 マニュアルでは，便益の計上にあたり特に注意が必要な効果となつていることからB／Cとしては，参考値の扱いとする。

## 参考2：存在効果による評価結果の留意点

（4）存在加果
存在氻果とは，跃道が存在することによる安心感，滴足感である。存在効果については，
計桷できる場合わみ分析対蔡としてよいが，計上に当たり特に注意が必婁である。

出典：「鉄道プロジェクトの評価手法マニュアル（2012年改訂版）（平成 24 年）」（国土交通省）

## 図 存在効果の概要について

## 5．2． 3 平成 26 年度調査のまとめ

平成 25 年度調査では，県民の定時性向上効果，快適性向上効果における支払い意思額を算出した ため，平成 26 年度は県外来訪者（日本人•外国人）の支払い意思額及び便益を算出するためアンケ ート調查を実施した。
両アンケート結果からCVMで支払い意思額の推計を行った。推計の結果，2つの効果に対する支払い意思額は，平均値で日本人県外来訪者で 306 円／人，外国人来訪者で 405 円／人となった。
推計した支払い意思額と本年度更新したモデルによる需要予測結果から，鉄道ケース 2（らるま・国道 330 号＋空港接続線）における便益及びこれら効果のみのB／Cを計測した。結果，定時性向上効果のB／Cは 0.053 ，快適性向上効果のB／Cは 0.044 となった。

また，県民の存在効果についても支払い意思額及び便益を算出するためアンケート調査を実施した。 このアンケート結果からC VMで支払い意思額の推計を行った。
推計の結果，支払い意思額は，平均値で北部地域居住者で 416 円／月•世帯，中部地域居住者で 532円／月•世帯，南部地域居住者（那覇市除く）で 488 円／月•世帯，那覇市居住者で 455 円／月•世帯 となった。

CVMにて推計した存在効果の支払い意思額及び鉄道ケース 2 （らるま・国道 330 号＋空港接続線） の便益波及範囲に居住する平成 42 年の世帯数から，便益及びB／Cを計測した。結果，存在効果の B／Cは 0.031 となった。

定時性向上効果，快適性向上効果，存在効果については，国土交通省のC VM指針に示されている実施手順に則り，プレテストを実施し，調査手法•調査票の妥当性を確認した後に本調查を行うこと で算出しているところ，指針では，CVMで推計される便益の精度に課題があり，CVMを用いて事業評価を行う場合には慎重な対応が必要であることが指摘されていることからB／C としては，参考値の扱いとした。


[^0]:    ＊：南部地域は糸満市～那覇市，中部地域は浦添市～うるま市•読谷村，北部地域は恩納村～本部町とした。

