【別冊2】平成19年度行政監査（評価）監査委員評価及び自己評価対比シート

施策分野

# ヨコハマ国際戦略 <br> （51 事業） 

## 平成19年9月14日

横浜市監査委員

《目次》
【区分】欄の表記 指摘：指摘事項（改善を求めるもの）
改善：改善要望事項（改善を要望するもの）
理由：評価の理由（自己評価と監查委員評価が異なるもの）
※評価項目の一部を「評価対象外」とした事業については，
基本施策6－1
「括弧」をつけ，「（ A ）」のように表示しています

| 基 本 施 策 | 監査委員評価 | 自己評価 | 区分 | 頁 |  |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 海外諸都市との交流，世界への貢献，国際性豊かなまちづくり <br> を進めます | 67 | B | 75 | B | - |


| 事 業【7事業】 | 監査委員評価 |  | 自己評価 |  | 区分 | 頁 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 都市間交流促進事業 | 75 | B | 90 | A |  | 3 |
| 国際平和推進事業 | 65 | C | 73 | B | 改善 | 5 |
| シティネット事業 | 63 | C | 70 | C | 改善 | 7 |
| 国際協力推進事業 | 73 | B | 75 | B |  | 9 |
| 国際交流ラウンジ整備事業 | 75 | B | 75 | B |  | $\underline{11}$ |
| 国際性豊かなまちづくり事業 | 73 | B | 75 | B |  | $\underline{13}$ |
| 横浜市国際交流協会補助金 | 73 | B | 73 | B |  | 15 |

基本施策 $6-2$

| 基 本 施 策 | 監査委員評価 |  | 自己評価 |  | 区分 | 頁 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 国内外から様々な人が訪れ，交流する，賑わいのあるまちづく りを推進します | 67 | B | 75 | B | － | 17 |
| 事 業【22事業】 | 監査委員評価 |  | 自己評価 |  | 区分 | 頁 |
| 開港150周年記念事業 | 80 | B | 75 | B |  | 19 |
| 横浜観光プロモーション強化事業 | 83 | B | 95 | A | 理由 | $\underline{21}$ |
| 全国向けメディアプロモーション事業 | 80 | B | 85 | B |  | $\underline{23}$ |
| コンベンション開催誘致支援事業 | 78 | B | 85 | B |  | $\underline{25}$ |
| 集客イベント支援事業 | 80 | B | 85 | B |  | $\underline{27}$ |
| 横浜型テーマ月間事業 | 75 | B | 85 | B |  | $\underline{29}$ |
| 2008年サミット誘致推進事業 | 90 | A | 88 | A |  | 31 |
| 客船誘致推進事業 | 78 | B | 94 | A | 理由 | 33 |
| 象の鼻地区再整備事業 | 88 | A | 85 | B | 理由 | 35 |
| マリンタワー再生事業 | 80 | B | 80 | B |  | 37 |
| 横浜駅周辺地区整備事業 | 85 | B | 88 | A | 理由 | 39 |
| ヨコハマポートサイド地区整備事業【ポートサイドデッキに限る】 | 73 | B | 80 | B |  | 41 |
| 横浜駅東ロペデストリアンデッキ整備事業 | 70 | C | 70 | C |  | $\underline{43}$ |
| 既成市街地連絡施設等整備事業 | 70 | C | 70 | C |  | $\underline{45}$ |
| 高島二丁目地区市街地再開発事業費 | 73 | B | 83 | B |  | 47 |
| 横浜駅整備事業（自由通路整備） | 70 | C | 70 | C |  | 49 |
| 鉄道駅総合改善事業（京浜急行横浜駅改良） | 78 | B | 80 | B |  | $\underline{51}$ |
| 行政サービスコーナ一運営費 <br> 【横浜駅行政サービスコーナ一移転拡張に限る】 | 75 | B | 81 | （B） |  | $\underline{53}$ |
| 新横浜駅•北口周辺地区総合再整備事業 | 75 | B | 70 | C | 理由 | 55 |
| 拠点整備促進費（新横浜駅南部地区） | 75 | B | 78 | B |  | 57 |
| 都市づくり総合調整費【羽沢地区のまちづくりに限る】 | 75 | B | 78 | （B） |  | $\underline{59}$ |
| 街路整備費【新横浜駅前歩行者デッキ等に限る】 | 83 | B | 90 | A | 理由 | 61 |

基本施策6－3

| 基本施策 | 監查委員評価 |  | 自己評価 |  | 区分 | 頁 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 横浜らしい魅力を世界に発信する文化芸術創造都市づくりを推進します | 75 | B | 75 | B | － | 63 |


| 事 業【11事業（うち再掲1事業）】 | 監査自員評侕 |  | 自己評価 |  | 区分 | 頁 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ナショナルアートパーク事業推進費 | 78 | B | 78 | B |  | 65 |
| 象の鼻地区再整備事業（再揭） | 88 | A | 85 | B | 理由 | 67 |
| 創造界隈形成事業 | 80 | B | 80 | B |  | 69 |
| 芸術創造活動推進事業 | 73 | B | 78 | B | 改善 | $\underline{\underline{71}}$ |
| アーツ・コミッション事業（教育プログラム試行事業を除く） | 75 | B | 78 | B |  | $\underline{73}$ |
| 創造都市交流事業 | 75 | B | 80 | B |  | 75 |
| 映像文化都市づくり推進事業 | 73 | B | 73 | B |  | 77 |
| エンタテインメント施設誘致制度検討費 | 78 | B | 83 | B |  | 79 |
| 横浜トリエンナーレ事業 | 75 | B | 75 | B |  | 81 |
| 創造的芸術文化活動支援事業 | 75 | B | 83 | B |  | 83 |
| 芸術文化プロモーション推進事業 | 73 | B | 73 | B |  | 85 |

基本施策6－4

| 基本施 策 | 監査委員評侕 |  | 自己評価 |  | 区分 | 頁 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 陸•海•空の社会資本整備により国際競争力を強化します | 67 | B | 71 | B | － | 87 |


| 事業【12事業】 | 監査委員評侕 |  | 自己評価 |  | 区分 | 頁 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 道路特別整備費【上郷公田線•田谷線に限る】 | 80 | B | 83 | B |  | 89 |
| 街路整備費【横浜環状北線関連街路に限る】 | 78 | B | 78 | B |  | 91 |
| 街路整備費【横浜藤沢線（田谷小雀地区）に限る】 | 80 | B | 80 | B |  | $\underline{93}$ |
| 横浜環状南線関連街路整備事業 | 80 | B | 85 | B |  | 95 |
| 首都高出資金【横浜環状北線に限る】 | 88 | （A） | 100 | （A） |  | 97 |
| 横浜環状北線関連街路整備事業 | 78 | B | 78 | B |  | $\underline{99}$ |
| 横浜環状北西線整備事業 | 80 | B | 85 | B |  | $\underline{101}$ |
| 道路費負担金【横浜環状南線•横浜湘南道路に限る】 | 88 | （A） | 100 | （A） |  | $\underline{103}$ |
| 本牧臨港道路整備事業 | 78 | B | 78 | B |  | $\underline{\underline{105}}$ |
| 港湾整備負担金（国直轄事業） <br> 【本牧ふ頭岸壁改良•南本牧ふ頭岸壁新設に限る】 | 86 | （A） | 88 | （A） |  | $\underline{107}$ |
| 羽田空港再拡張•国際化に関する施策検討調査 | 73 | B | 80 | B |  | $\underline{109}$ |
| 羽田空港再拡張事業に対する無利子貸付事業 | 75 | （B） | 75 | （B） |  | $\underline{111}$ |

[^0]
## 平成 18 年度 施策評価シート【自己評価】（中期計画）

## 1 基本情報

| 評価対象の基本施策名 | 海外諸都市との交流，世界への貢献，国際性豊かなまちづくりを進めます |  |  |  | 基本施策番号 | $6-1$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 関連する基本構想 | 1．世界の知が集まる 交流拠点都市 | 担 進行管理担当課名 都市経営局 政策課 |  |  |  |  |
| 重点政策名 | 【重点政策6】 ヨコハマ国際戦略 | 当 | 課長名 | 林 琢 | 電話 | 1－3912 |
| 重点政策の目的 | 世界に貢献し，競争力のある創造性あふれる都市を実現します。 |  |  |  |  |  |
| 現状と課題 | アジアを中心とする海外諸都市とさらなる交流を推進するため具体的な成果を目指した新たな手法による交流を推進する必要があ る。また，ピースメッセンジャー都市及びシティネット会長都市として，災害復興支援などの国際協力や地球規模の課題に取り組む国際機関等への支援などにより，世界の平和と発展に貢献することが求められている。加えて，市内の外国人登録者数は増加しつ つ多様化しており，様々な文化を持った人々にとって暮らしやすく活動しやすいまちづくりの推進が必要となっている。 |  |  |  |  |  |
| 取組の方向 と目指す姿 |  |  |  |  |  |  |

2 目標の達成状況（指標の選定または，変更•追加の理由を記入。累積値の場合は，※を記入。）

| 達成目標（成果指標） | H17実績 | H22目標値 | H18実績 | H18目標値 | H18達成率 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| （1）新たな都市間提携都市数 | ※ 0 | ※ 10 | ※ 3 |  | ※ 30\％ |

指標の選定 目的などを明確にした新たな手法による都市間提携都市数を増やすことが，都市間交流の具体的な成果につなが －変更理由 り，海外諸都市との交流推進の状況を測る指標として適すると考えられるため。
安心した暮らしや快適な活動の実現につながり，国際性豊かなまちづくりの指標として適すると考えられるため。
3 施策を構成する重点事業の事業費総額（億円）

|  | H18年度 | H19年度 | H20年度～H22年度合計 | 計画期間合計 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 概算事業貨 （実績•予算） | 2 | 2 | 12 | 16 |

4 施策を構成する重点事業の主な課題（共通する課題等）

| 共通課題等 | 国際交流や貢献，国際性豊かなまちづくりは，多様な主体がそれぞれの役割を果たしながら様々な取組みを着実に行っていく必要 があることから，庁内各局区はもとより，市民•企業•団体などが協働で推進していけるようコーディネーター機能を果たしていく必要 がある。 |
| :---: | :---: |
| 5 項目別評価 | 4：十分できている 3：できている 2：あまりできていない 1：できていない |
| 評価項目 | 着眼点評価，理由•説明等 |
| 政策目的等 との整合性 |  |
|  | 世界に貢献し，競争力のある創造性あふれる都市を実現するために，海外諸都市との交流，世界への貢献，国際性豊かなまちづく りを推進することは不可欠であることから，政策目的と施策の関係は十分に明確である。 |
| 適応性 |  |
|  | 近年成長著しいアジアに重点を置くとともに，従来の姉妹•友好都市等との包括的な交流から，目的や期限を定めた新たな都市間提携を推進することとしていること，また，国際交流ラウンジについては，厳しい財政状況を踏まえ，施設整備から既存施設への機能付加に重点を置いて進めることとしていることなど，社会経済状況などを踏まえて的確に対応している。 |
| 目標達成度 | （3）目標水準を適切に設定しているか。 $\qquad$ $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$施策目標は，交流•協力の相手国や外国人市民等の評価の向上が適していると考えるが，当該評価を客観的に得ることは困難であ ることから，施策を構成する代表的な事業の目標を施策目標に設定しており，施策全体を表す市民にわかりやすい指標ではないと評価した。 |
|  |  |
| 有効性 |  |
|  | 交流の相手都市を戦略的に選択し都市間提携を進めるとともに，機能付加型の整備により国際交流ラウンジの整備を促進するな ど，施策目標の実現に向けた成果を重視して重点化を図っている。 |
|  |  |
|  | 18年度においては中期計画の策定を進める中で，施策を構成する事業の調整等を行った。今後，施策目標の実現に向け，進渉状沉を把握しつつ，予算編成や関係局区との調整などを行っていく必要がある。 |

## 6 総合評価（上記1～5とランクを踏まえて記入）

| $\begin{array}{\|c} (\text { ランク } \\ \text { (A~C) } \end{array}$ | B |  <br> 主体の具体的な活動につなげていくことが重要である。 |
| :---: | :---: | :---: |


| 合計 <br> $\downarrow$ | 18 <br> 1 |
| :---: | :---: |
| 100点 | 75 |
| 換算 | $/ 100$ |

## 7 改善の方向性

| 方向性 | 口拡充 | 口縮小•統廃合 | 口質的向上 | ロスピードアップ | 口計画の検証 | ■現状維持 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 何を |  |  |  |  | 何時までに |  |
| どのような状態にするか |  |  |  |  |  |  |

## 1 基本情報

基本施策名
海外諸都市との交流，世界への貢献，国際性豊かなまちづくりを進めます
基本施策番号
$6-1$

【グラフによる比較】



## 2 項目別評価

4：十分できている 3：できている 2：あまりできていない 1：できていない

| 評価項目 |  |
| :---: | :---: |
| 政策目的等 <br> との整合性 | 1 |
|  | と沿 |
| 適応性 |  |

着眼点評価，理由 $\cdot$ 説明等

沿ったものとなっており，中期計画とも整合性が図られている。
（2）市民ニーズや社会経済情勢の変化に柔軟に対応しているか。
$\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$
世界の平和と発展に貢献する都市を目指し，中期的にはアジアに重点を置くこととし，また，從来の姉妹•友好都市等との包括的な交流に加えて，目的や期限を定めた新たな都市間提携を推進するなどの対応を図っている。

| 適応性 | また，市内の多様な文化を持った人々が暮らしやすく活動しやすいまちにしていくため，国際交流ラウンジの整備な どを進めているが，今後は「ヨコハマ国際まちづくり指針の実効性を碓保するため，現在設置が進められている「ヨコ る． マ国際まちづくり推進委員会（仮称）」などにおいて，具体的かつ実効性のある体制を整備していくことが求められ |
| :---: | :---: |
| 目標達成度 | （3）目標水準を適切に設定しているか。 <br> 策が目指す到達目標を設定したものとなっていない。 |
|  |  |
|  | 今後の施策の推進に向け，国際交流や国際性豊かなまちづくりの分野で「横浜市海外諸都市との都市間交流指針」「ヨコハマ国際まちづくり指針」が策定され，新たな都市間提携や国際交流ラウンジの整備 についてはおおむねね順調に進ちょくしている。しかし，国際協力の分野については，平成19年度に指針 を策定することになっており，市独自の国際協力や関俰機関のあり方などが今後の検討課題となってい る。 |
|  |  |

中期計画策定時のヒアリングなどで関連局（課）と十分にて議論して重点事業を設定し，新たな都市間交流や進ちょく度合いが低い事業を中心に，目標実現のための対応を検討している。また，国際交流ラウンジも機能面を重視し既存施設活用型に重点を置くなどの整理や新しい手法を積極的に導入している。
有効性 6施策を構成する事業が円滑に進むように調整をしているか。
$\square 4$ ■3 $\square 2 \square 1$
事業所管局（課）とは適宜ヒアリングや調整を行っており，現時点では国際施策に関する独自の調査や検討は特に必要としていない。また，中期計画の施策の円滑な推進のためにも，今後，指針に基づき具体的な取組を進めていく中で，民間団体や企業も含めた取組のほか，庁内調整等においても事業所管局（課）と連携•協力が必要不可欠であ るので，施策所管課（都市経営局政策課）としても役割が期待される。

## 3 総合評価

| $\begin{gathered} \text { ランク } \\ (\mathrm{A} \sim \mathrm{C}) \end{gathered}$ | B | この施策は，「国際交流」，「国際協力」，「国際性豊かなまちづくり」の三つの大きな分野から構成されているが，当施策は市民からすると身近なものでないため，その成果等を市民に分かりやすく説明を行っていくことが重要である。そのため，施策•事業 それぞれの目標やその目標達成度をより一層明確にした上で，具体的に取り組んで いくことが重要であるとともに，従来から継続して実施している事業の検証を更に進め ることが必要である。また，今後，交流•協力・まちづくりの各指針に基づき具体的な取組を進めていく中で，庁内関係所管課が十分に連携•協力するとともに，民間団体や企業も含めた取組が期待される。 |
| :---: | :---: | :---: |


| 合計 <br> $\downarrow$ | 16 <br> $/ 24$ |
| :---: | :---: |
| 100 点 <br> 換算 | 67 <br> $/ 100$${ }^{2}$ |



| コスト | 区 分 |  |  | H16決算 | H17 決算 | H18予算 | H18決算見込 | H19予算 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 事業費 |  | （千円） | 2，429 | 2，771 | 4，186 | 8，026 | 13，561 |
|  | うち | 一般財源等 | （千円） | 2，429 | 2，771 | 4，186 | 8，026 | 13，561 |
|  | 人件費 | （費（概算） | （千円） | 6，353 | 17，241 | 28，560 | 29，309 | 25，119 |
|  | 総コス | 下（概算） | （千円） | 8，782 | 20，012 | 32，746 | 37，335 | 38，680 |
| 活動•成果指標 |  | 名 称 | 単位 | H16実績 | H17実績 | H18予定 | H18実績見込 | H19 ${ }^{\text {昂定 }}$ |
|  | 新たな | 都市間提携都市数 | 都市 | － | － | － |  |  |
|  | 活動 | 単位当たリコスト【総コスト／指標】 | （千円） | － | － | － | $(12,445)$ | （7，736） |
|  | 視祭者 | 受入数（国際（政策）室担当） | 人 | 319 | 310 | 300 | 331 | 320 |
|  | 活動 | 単位当たリコスト【総コスト／指標】 | （千円） | （28） | （65） | （109） | （113） | （121） |
|  | 海外派 | 蕽遣者数（国際（政策）室担当） | 人 | 5 | 18 | 4 | 13 | 23 |
|  | 活動 | 単位当たリコスト【総コスト／指標】 | （千円） | $(1,756)$ | $(1,112)$ | $(8,187)$ | $(2,872)$ | $(1,682)$ |
| 評価項目 | 点数 理由•説明等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本事業は従来，姉妹•友好都市を対象とした友好交流を中心に実施されてきたが，社会情勢を踏まえ，これら友好交流に加え，目的や期間を限定した「新たな都市間提携」の検討を進め，経済交流やシティセールスな ど戦略的•実質的交流につながる内容に見直しを図っている。
（3）事業の目的に照らして効果的な手法か。
（4）施策や運営方針等の目的の実現に寄与しているか。
$4 \square 3 \square 2 \square 1$
2 有効性

た。また海外諸都市と都市間提携を結び，本市の重点事業の推進に大きく貢献している。

## 8 <br> （5）目標の水準は適切か。 <br> （6）計画通りに目標を達成できたか。 <br> 齐山台北の東アジア3都市との「新た

4 $\square 3 \square 2 \square 1$
4 $\square 3 \square 2 \square 1$
3 目標 这京，釜山，台北の東アジア 3 都市との「新たな都市間提携」の締結として実を結んだ。「横浜市次期中期計画」のヨコハマ国際化戦略の中で，平成22年度末までの5年間で新たな都市間提携都市数 10 都市といら目標値を掲げ，平成18年度は3都市との提携を達成した。
6
（7）コストは縮減しているか。
$\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$
6 （8）事務は効率的に行われているか。
$\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$
4
海外出張者を必要最小限に絞るなど，出張経費の削減に努めているほか，来浜者に対する接遇なども本市対応者を極力少なくする，市内移動に際し公用車利用を進めるなど，可能な限りの経費削減を絶えず行なつ ている。 （9）安全•正確を確保する手段が講じられているか。 （10）説明責任を果たすために適切な情報提供がされているか。
$\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$日常業務の中での誤送付を防ぐため，複数でチェックを行なつている。また海外出張に当たつては事前•事後に記者発表を行い，適時適切な情報提供やホームページの情報発信に努めている。

| $\begin{aligned} & \text { 総 } \\ & \text { 合 } \\ & \text { 評 } \\ & \text { 価 } \end{aligned}$ | 合計 $\downarrow$ $\downarrow$ | 36 $/ 40$ |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 100点換算 | 90 $/ 100$ |
|  | $\begin{aligned} & \text { ランク } \\ & (\mathrm{A} \sim \mathrm{E}) \end{aligned}$ | $A$ |

## （協働の取組状況）

海外出張においては，各友好委員会と連携して訪問団を派遣したり，外務省，JICA，CLAIRな どに便宜供与を依頼して取り組んでいる。
（環境への負荷）
海外からの来訪者などに記念品を渡す際に包装紙を省略して中身が見える形で手交している。市民間の友好交流は各姉妹都市友好委員会など民間団体が中心に行い，本市は引き続き「新たな都市間提携」など，引き続き実質的な都市間交流の実施を目指す。

## 平成 18 年度 <br> 事業評価シ一ト【監査委員評価】

事業名
都市間交流促進事業
目的•期間を定めただートれー都市提懏の推璡
これまでの姉妹•友好都市交流に加えて，パートナ一都市と いう新たな提携方法を導入


※横浜市海外諸都市との都市間交流指針 （概要改訂版 H 19年3月）より転載
※戦略的プロトコール：行政視察や表敬訪問のため来浜する海外からの代表団をお迎え する儀礼上のルールを国際儀典（プロトコール）という。横浜市への企業•観光客の誘致 や投資促進の視点を持って対応することを戦略的プロトコールと呼んでいる。

4：十分できている 3：できている 2：あまりできていない 1：できていない



## 平成 18 年度 <br> 事業評価シ一ト【監査委員評価】

事業名
国際平和推進事業
ピースメッセンジャー都市国際協会概要

> 目標達成度⑥

| 設 立 | 1991年 |
| :---: | :---: |
| 加盟都市 | 52か国，87都市 <br> （2006年7月） <br> - 会長都市：ニューヘブン市（米国）， <br> - 副会長都市：横浜市，ジュネーブ市（スイス） |
| 加盟資格 | ピースメッセンジャーに認定された都市 |
| 目 的 | 暴力が少なく，より人間的な世界，そして寛容で互いを尊重し合う世界を確立し，正義と人権に根差した平和を達成するための条件の理解を普及する。そのために，こ れらの都市はそれぞれに可能な方法を採りつつ，国連 の組織と緊密な協力を図りながら，世界平和の確立に貢献していく。 |

ピースメッセンジャー（平和の使徒）とは？
国際連合によって国際平和年と定められた1986年，横浜市は「国際平和年よこはま記念事業実行委員会」を組織L，平和シンポジウム，子 ども平和大使国連派遣事業等，様々な国際平和に関する事業を実施し ました。これらの取組や上記事業が評価された結果，1987年に国際連合よりピースメッセンジャー（平和の使徒）の称号を授与されました。 ※都市経営局ホームページより転載



## 平成 18 年度事業評価シート【監査委員評価】



シティネット概要

| 設 立 | 1987年 |
| :--- | :--- |
| 加盟都市 | 107会員／22か国•地域，69都市•38団体（2006年12月） <br> •会長都市 横浜市 <br> •副会長 Dato Lakhbir Singh Chahl（マレ－シア・ペナン） <br> •事務局設置都市 横浜市 |
| 加盟資格 |  | | ［正会員］アジア太平洋の都市自治体 |
| :---: |
| ［準会員］地域内外の関連するNGO，研修研究機関， |
| その他公的機関，個人及び法人，地域外の |
| 都市自治体 |

4：十分できている 3：できている 2：あまりできていない 1：できていない
6 （1）市民ニーズや社会経済情勢の現状に適つているか。 －4
シティネット（アジア太平洋都市間協力ネットワーク）が対象としているアジア太平洋の諸都市には様々な都
1 適応性 市問題を抱えている都市も多く，地方自治体の持つノウハウが必要とされている。「自治体国際協力推進大綱の策定に関する指針について（平成7年自治省）」においても「地域のNGOなどの参加を得ながら，優秀な人材とノウハウを活用できる地方公共団体を中心とする国際協力の取組が重要」とされている。
（3）事業の目的に照らして効果的な手法か。
（4）施策や運営方針等の目的の実現に寄与しているか。
$\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$
シティネットで行われているプロジェクトは会員からの評価が高いものも多く，より効果的な実施に向けクラス ター制を導入するなど組織の内部においては，一定の成果を果たしていると評価できる。しかし，協力活動の成果については第三者による外部評価を取り入れるなど透明性を高め，市の国際協力への貢献に関して明 らかにしていくことが求められる。

5
（5）目標の水準は適切か。 （6）計画通りに目標を達成できたか。

$$
\square 4 \square 3-2 \square 1
$$


際協力の成果が果たされているかを計ることも有益と考えられる。
また, 法人化などシティネットのあり方についての検討が遅れているため, 早期に方向性を定め, 組織の改
善を図ることが必要である。
$\qquad$ 7 コストは縮減しているか。
$\qquad$効率性険証が必要である。特に，常勤職員の人件費は市が助成しているため，事務局経費における市からの補助率が $44 \%$ となっており，今後比率の見直しを検討する必要がある。また，各プロジェ外の予算•決算額の差が大きいことなど組織運営にも課題が多い。 さらに，関係部署との情報共有や円滑な調整により，庁内においても効率的な協力体制を構築し，市のMDA（Municipal Development Assistance：横浜市独自の国際協力）の一環として，一体的に推進していくことが期待される。

## 5

（9）安全•正確を確保する手段が講じられているか。 （10）説明責任を果たすために適切な情報提供がされているか。

シティネットに関する情報はセミナーの実施や会議への出張などについて，ホームページや記者発表，チラシの配布により提供されて いる。しかし「横浜市海外諸都市との都市間交流指針」で今後，MDAにより国際協力の充実を図るとしており，そのためには市がシティ ネットへの助成を通じて国際協力を行ら意義や目的，成果を市民に更に分からやすく説明し，理解と協力を求めていく必要がある。

## 合計

口指摘事項 ■改善要望事項口評価の理由 口な し
シティネットは，アジア太平洋地域諸都市の環境問題などに関する技術協力を中心とした国際協力 を造するために設立てれ，国際連合からも認められたNGOで，本市が会長都市として積極的に文援しています。シティネットの組織や活動内容はホームページ等で提供されているが，そのねらいや成果等について，市民には十分に周知されていない。
シティネットは，本市の国際協力を推進するための重要な役割を引き続き担っていくことから，現在作成中の国際平和•協力指針（仮称）において，シティネットの位置付けを明確に盛り込むなど，今後 は，今まで以上に，その意義や目的，事業の成果などを市民に対し広く分かりやすく説明し，市民の理解と協力を求めながら，事業を推進されたい。


## 平成 18 年度 <br> 事業評価シ一ト【監査委員評価】

事業名
国際協力推進事業


横浜市が支援している市内の国際機関

| 名 称 | 内 内容 |
| :--- | :--- |
| 国際熱帯木材機関（ITTO） |  |
| （1986年11月設置） |  |$\quad$| 国際熱帯木材協定に基づいて設立された国際機 |
| :--- |
| 横浜日仏学院 |
| （1990年開設） |

※都市経営局ホームページより転載
4：十分できている 3：できている 2：あまりできていない 1：できていない

| 評価項目 |  | 点数 理由•説明等 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 適応性 | 6 |  | $\begin{aligned} & \square 4 \square 3 \square 2 \square 1 \\ & \square 4 \square 3 \square 2 \square 1 \\ & \hline \end{aligned}$ |
|  |  | 「自治体国際協力推進大綱の策定に関する指針について（平成7年自治省）」に地方自治体による「多様なチャネル による世界平和への貢献」や「人道的観点からの協力」の必要性が挙げられており，市が国際幾関への支援やMDA （Municipal Development Assistance：横浜市独自の国際協力）を行うことで，世界の平和と発展に寄与することを目指し ている。しかし国際機関に関する他都市の支援状況をみると，県や地元経済会と協働で行っている例もあり，市単独で行っている点については検討の余地もある。 |  |  |
| 2 | 有効性 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3 | $\underset{\text { 目標 }}{\text { 䢒度 }}$ |  |  |  |
|  |  | すでに国際協力センターは満床のため，今後の誘致活動はスペースの見直しにより余剰スペースが出た場合 <br> に，入居希望機関に働きかけていくこととなっている。 <br> 国連加盟50周年記念事業は平和啓発イベントと合同で予定通りパネル展やコンサートを行っているが，MDAの進め方に関する検討が遅れており，国際協力に関する指針の策定に合わせ，早期に枝組みを定めることが必要で ある。 |  |  |
| 4 | 経済性効率性 |  | （7）コストは縮減しているか。 |  |
|  |  | 社会情勢や市の財政状況の変化を受けて，国際熱帯木材機関（ITTO）の海外理事会経費の負担削減について合意が得られた。また，各支援機関に文書で共益費の負担を求めるなど財政的支援の見直しを働きかけている が，まだ具体的な改定には至っておらず，今後も引き続き調整を進めていくこととなっている。現在，各支援機関への補助金は横浜市国際交流協会（YOKE）を経由して支出されているが，今後，どのような支出方法が効率的かつ有効か検討されたい。 |  |  |
| 5 | 正確性信頼性 |  |  | $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ |
|  |  | 補助金の執行に当たつては個々の支援機関との協定に基づき，趣旨や内容，それぞれの責務について明記した上で，ともに遵守している。国際機関のPRは記者発表やホームページ，パンフレットなどの広報手段のほか，市で実施されるイベントなども積極的に活用して各機関と協働で周知を図っているが，MDAに関しては，その目的や実績，成果を分かりやすく市民似説明，公表していくことが求められる。 |  |  |
| $\begin{aligned} & \text { 臨 } \\ & \text { 昷 } \\ & \text { 結 } \\ & \text { 果 } \end{aligned}$ |  |  | 口指摘事項 口改善要望事項口評価の理由■なし |  |
|  |  | 29 |  |  |
|  |  | ／ 40 |  |  |
|  | 100点 | 73 |  |  |
|  | 換算 |  |  |  |
|  | ランク <br> （A～E） | B |  |  |



## 平成 18 年度事業評価シート【監査委員評価】



|  | 国際交流ラウンジの概要 |
| :---: | :---: |
| 設置目的 | 外国人市民に，身近な場で日常生活を中心とする様々な情報を提供するとともに，相談に応じる等の支援を通して，外国人市民との共生を図る。 |
| 運営 | 地域住民や民間団体に委託 |
| 機能 | （1）外国人市民に対する情報提供•相談 <br> （2）情報の収集•整理 <br> （3）ラウンジで情報提供及び相談等に携わる外国人• <br> 日本人スタッフや地域で外国人支援に携わる人材の育成 <br> （4）外国人市民同士または日本人市民との交流事業 |
|  | - 港南区国際交流ラウンジ <br> - 保土ケ谷区国際交流コーナー <br> - 港北国際交流ラウンジ <br> - 青葉国際交流ラウンジ <br> - 金沢区国際交流ラウンジ <br> （平成19年9月開設予定） <br> －都筑区国際交流ラウンジ <br> （平成19年10月開設予定） |

4：十分できている 3：できている 2：あまりできていない 1：できていない



## 平成 18 年度 <br> 事業評価シ一ト【監査委員評価】

事業名 国際性豊かなまちづくり事業


【区別•国籍別登録者数】

| 区名 | 外而人登裉考数 | 区人口 | 敋合 |  |  |  | 10年前 | 特教倍高 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 親見区 | 8， 621 | 266， 519 | 3． 23 | 1 | 中国 | 24，624 | 12，803 | 1.9 |
| 神奈川区 | 4，249 | 221，958 | 1.91 | 2 | 婹国•朝鮮 | 15，938 | 15，281 | 1.0 |
| 西区 | 2，466 | 85， 242 | 2． 89 | 3 | フィリピン | 6， 984 | 3，402 | 2.0 |
| 中区 | 14，498 | 141，619 | 10． 24 | 4 | ブラジル | 3，750 | 3，943 | 0.9 |
| 南区 | 6， 724 | 196， 381 | 3． 42 | 5 | デメリカ | 2，686 | 2，419 | 1.1 |
| 港南区 | 2， 211 | 221， 439 | 1．00 | 6 | ベルー | 1，764 | 1，389 | 1.2 |
| 保土グ谷区 | 3，548 | 204， 347 | 1． 74 | 7 | べトナ」 | 1， 396 | 667 | 2.0 |
| 旭区 | 2，125 | 248， 602 | 0．85 | B | タイ | 1，376 | 598 | 2.3 |
| 磧子区 | 3， 262 | 163， 357 | 2． 00 | 9 | イボリス | 1，093 | 979 | 1.1 |
| 金沢区 | 2，629 | 212， 423 | 1． 24 | 10 | インド | 1，OBE | 308 | 3.5 |
| 港北区 | 4， 835 | 317， 044 | 1． 53 | 11 | インドネジア | 643 | 314 | 2.0 |
| 緑区 | 2， 267 | 172，455 | 1． 31 | 12 | ドイツ | 541 | 326 | 1.6 |
| 堂業区 | 3，580 | 298， 745 | 1． 20 | 13 | パンダラ゙デシコ | 507 | 216 | 2.3 |
| 都筑区 | 2，439 | 183，678 | 1． 38 | 14 | カナ夕゙ | 471 | 315 | 1.5 |
| 三媴区 | 2，957 | 268， 153 | 1． 10 | 15 | オーストラソリ | 464 | 215 | 2.1 |
| 栄区 | 937 | 124， 399 | 0． 75 | 16 | カンボジア | 387 | 308 | 1.2 |
| 楽区 | 2，286 | 153,338 | 1.49 | 17 | マレージア | 386 | 266 | 1.4 |
| 潮分区 | 1，359 | 127，098 | 1． 07 | 18 | パさスタン | 367 | 283 | 1.3 |
| 樓活市 | 70，993 | 3，606，797 | 1.97 | 19 | スリランカ | 350 | 115 | 3.0 |
|  | （H18．12 末） | （H19．1．1） | （\％） | 20 | ロシア | 339 | 73 | 4.6 |
|  |  |  |  |  | をの他 | 4，871 | 3， 022 | 1.6 |
|  |  |  |  |  | 合計 | 70， 025 | 47．242 | 1.4 |
|  |  |  |  |  |  | 18．6 末 | （83．6 末 $^{\text {c }}$ | （储） |

※ヨコハマ国際まちづくり指針（H19年3月）より転載



事業名
横浜市国際交流協会補助金


■YOKEの外国人支援事業•多文化共生事業
＊市民ボランティアや他団体等との協働を含む

| 事業内容 | 事業の推移 |
| :---: | :---: |
| 1．生活情報の提供 | 1986年～横浜国際交流ラウンジ（現•YOKE情報•相談コーナー）の運営 |
| 2．日本語学習への支援 | 1993年～日本語ボランティア研修講座，シンポジウムの開催 1997年 2001年～外国人日本語学習二ース語教室 |
| 3．通訳ボランティア派遣 （＊市内ラウンジ等との協衝） | 1994年～行政窓口，小中学校等へ通訳ボランティアを派遣 2006年～小中学校への通訳派遣について横浜市教育委員会から受託 |
| 4．多言語情報の提供 | 1982年～ 英文情報誌『yokohama echo』発行 <br> 1997年 多言語情報提供のあり方検討会 <br> 1998年 『標準訳語集』『多言語情報作成マニュアル』作成 <br> 1999年 『よこはままokohama』の発行 |
| 5．災害時における多言語情報の提供の対応 |  |
| 6．医療通訳ボランティア派遣 | 2000年 外国人医療ネットワーク研究会 <br> 2002年 ワールドカップ横浜市医療通訳ボランティア派遣事業に協力 |
| 7．母語を用いた学習支援 | 2002年 外国人児童生徒の学習支援に関するネットワーク会議 2002年～市立港中学校ほかへ母語を用いた学習支援ボランティア派遣開始 2004～05年 文部科学省母語を用いた学習支援についての調査研究に協力 2006年 横浜市教育委員会母語を用いた学習支援研究推進校事業に協力 |
| 8．専門相談 | 2002年～専門家による「外国人無料相談会」開始 |
| 9．国際性豊かなまちづく りに向けた話し合いの場 の設定 | 2003～05年＊横浜市との協働事業 <br> よこはま国際性豊かなまちづくり検討委員会 <br> よこはま国際性豊かなまちづくり市民フォーラム |

※YOKE中期計画（2007～2010年度）より転載

|  | 覀項目 | 点数 | 理由•説明等 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 適応性 | 講座・イベント参加者に対するアンケートやYOKE中期計画を策定する際に市民意見を募集するなどの市民ニーズなどの把握が行われている。横浜市国際交流協会（YOKE）（以下「YOKE」といら。）と本市との協約事項（以下「協約」といら。）にもあるように，在住外国人支援事業に重点化してきている中で，特に，平成18年度から着手した「在住外国人の災害時対応事業」は，YOKEの専門性が発揮され，必要性も高いと認められる事業である |  |
| 2 | 有効性 |  |  |
| 3 | 目標達成度 | 協約での目標や相談件数等の目標は <br> 平成19年度からの協約においては，補助金の削減に関する数値目標や満足度指標などが新たに盛り込ま れているので，協約に基づいた事業展開に期待したい。 |  |
| 4 | 経済性効率性 | 国際拹力機構（ICA）や国際交流基金などからの事業を更に受託し，財源を確保していく必要がある。ま に人件費を積算する方式について，関係局沦働きかけることを検討をする必要がある。 |  |
| 5 | 正確性信頼性 | $\begin{array}{\|c\|} \hline 6 \\ \hline \text { ボラ } \\ \hline \text { 研修会 } \\ \text { 行われ } \\ \text { 努め } \end{array}$ | 9）安全•正確を碓保する手段が講じられているか。 <br> （10）説明責任を果たすために適切な情報提供がされているか。 $\square$ ティア情報等の個人情報は，パスワード設定等により適切に管理されているほか，個人情報に関する が年6回行われており，事故も発生していない。また，ホームページ等により，事業活動の情報提供は ているが，市民からの信頼性を更に高めるためにも，外部評価を継続的に実施し，その結果の公表に必要がある。 |
| 結 | $\begin{gathered} \text { 合計 } \\ \downarrow \\ 100 \\ \text { 10点 } \\ \text { 換算 } \\ \hline \begin{array}{c} \text { (A~ } \\ (\mathrm{A} \sim \mathrm{E}) \end{array} \end{gathered}$ | 29 <br> $/ 40$ <br> 73 <br> 100 <br> $B$ | 口指摘事項 ロ改善要望事項 口評価の理由 ■な し |

平成 18 年度 施策評価シート【自己評価】（中期計画）

## 1 基本情報

| 評価対象の基本施策名 | 国内外から様々な人が訪れ，交流する，賑わいのあるまちづくりを推進します |  | 基本施策番号 | $6-2$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 関連する基本構想 | 1．世界の知が集まる 交流拠点都市 | 担 進行管理担当課名 都市経営局政策課 |  |  |
| 重点政策名 | 【重点政策6】 ヨコハマ国際戦略 当 | 課長名 堀川尚䒠 | 電話 | 1－4202 |
| 重点政策の目的 | 世界に貢献し，競争力のある創造性あふれる都市を実現します。 |  |  |  |
| 現状と課題 | 開港150周年を集客力向上の絶好の好機と捉え，観光資源の活用や，コンベンション，記念イベント等 により，横浜の魅力をPRL，観光交流推進や集客力向上に取り組む必要がある。 |  |  |  |
| 取組の方向 と目指す姿 | 開港150周年に向けて積極的に観光プロモーションに取り組むとともに国際コンベンションの誘致によ り，国際交流を促進する。また，都心部の魅力や回遊性を高めるまちづくりを進める。 |  |  |  |

2 目標の達成状況（指標の選定または，変更•追加の理由を記入。累積値の場合は，※を記入。）

| 達成目標（成果指標） |  | H17実績 | H22目標値 | H18実績 | H18目標値 | H18達成率 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| （1）観光入込客数（年間） |  | 3，994万人 | 4，500万人 | 3，996万人 | － | － |
| 指標の選定 <br> －変更理由 | $\begin{aligned} & \text { 横浜市が毎年発表している観光入込客数は, 観光施設や宿泊施設等の客数を合計した確度が高いも } \\ & \text { のであり, 実情を表していると䂞えられることと, 市民にもかりやすい指標であるため。 } \end{aligned}$ |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |
| 指標の選定 －変更理由 |  |  |  |  |  |  |

3 施策を構成する重点事業の事業費総額（億円）

|  | H18年度 | H19年度 | H20年度～H22年度合計 | 227 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 概算事業費 <br> （英績•予算） | 105 | 132 | 期間合計 |  |

4 施策を構成する重点事業の主な課題（共通する課題等）
共通課題等 $\quad$ 実際の目標時期を開港150周年とした事業は，遅延できないことからスケジュール管理が重要となる。

## 5 項目別評価

| 評価項目 | 着眼点評価，理由•説明等 |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | （1）基本構想または政策の目的を実現するために適切なものとなっているか。 | 14 $\square^{\text {a }}$－2 |


| 政策目的等 との整合性 | 横浜が魅力あるまちとして，多くの人を集め，交流することで活力を保ち続けるために，開港150周年の機会を提六，観光・コンベンションの推進，都心部の回遊性向上などに取り組むをことは有効であることから，政策目的と施策の関係は十分に明確である。 |
| :---: | :---: |
| 適応性 |  |
|  | 計画期間中に迎える開港150周年といら機会を十分に意識し，都心部の魅力を高める基盤整備や観光・コンベン ションの推進を図ることとしており，今後のニーズや社会情勢等に的碓に対応できていると考える。 |
| 目標達成度 |  |
|  | （4）施策の目標水準どおりに進めることができているか。 <br> 天候不順などのマイナス要因の多い中で，前年を若干上回る，過寺2番目の観光入込客数を達成した。各事業にて は十分ではないと評価した。 |
| 有効性 |  |
|  | 横浜市の魅力を高める事業の中でも，開港150周年といら機会を十分に活かすことができ，より観光交流を推進し，集客力を高められる事業に重点化を図っている。 |
|  |  |
|  | 執行会議に方向性を讙る際や，局間の調整など，必要の都度調整を行ら予定だったが，計画策定後は特段の調整を要することなく当初予定した以上に円滑に進行した。 |

6 総合評価（上記1～5とランクを踏まえて記入）

| $\begin{gathered} \text { ランク } \\ (\mathrm{A} \sim \mathrm{C}) \end{gathered}$ | B | 港を中心とした横浜のイメージは，361万横浜市民にとっても求心力として働いてお り，市民主体の地域まちづくりを進めるためにも横浜の魅力向上は重要。測定困難な横浜の魅力に対して明確な指標を設定できた。施設整備事業の一部で若干の遅れが生じているが，スタートの年として概ね順調な成果をあげている。 |
| :---: | :---: | :---: |


| 合計 <br> $\downarrow$ | 18 <br> $/ 24$ <br> 100 点 <br> 換算${ }^{7} 100$ |
| :---: | :---: |

## 7 改善の方向性



## 【グラフによる比較】



## 2 項目別評価

交流及び国際理解の進展に貢献するものであるとしている。
（2）市民ニーズや社会経済情勢の変化に柔軟に対応しているか。 ら取り組んでいる。
（3）目標水準を適切に設定しているか。 かし，施設整備事業に関する目標指数が設定されていない。
（4）施策の目標水準どおりに進めることができているか。 め，事業効果を検証しながら，事業をより一層，推進していく必要がある。後，着実な推進が期待される。
（5）事業の重点化について明確な理由をもつて行っているか。 こ予算化している。
（6）施策を構成する事業が円滑に進むように調整をしているか。 ど必要の都度，調整を行うこととしている。

4：十分できている 3：できている 2：あまりできていない 1：できていない

## 着眼点評価，理由•説明等

1）基本構想または政策の目的を実現するために適切なものとなっているか。
$\square 4$ —3 $\square 2 \square 1$
横浜のシンボルである港のにぎわいづくりや都心部の回遊性の向上への取組は「創造性あふれる都市」といら政策目的の実現に貢献するものである。また，施策目標としては観光入込客数を設定しており，この指標の増加は国際
$\square 4$ —3 $\square 2$ प1
開港150周年を迎える平成21年に向けて，横浜が多くの来訪者によりにぎわら都市となるために策定された「横浜市観光交流推進計画」に基づいて展開されており，積極的に観光プロモーションや国際コンベンション誘致などに民間と協働で取り組むことによって，国際交流を促進するとともに横浜の再発展を目指すものとなっている。また，都心部の回遊性向上のため横浜駅と周辺地区とを結ぶ歩行者デッキや横浜駅自由通路などの整備を行う一方，開港 150周年記念事業として記念イベントや象の鼻地区の再整備などの実施に当たつては，市民ニーズを取り入れなが
$\square 4 \square 3$ ■2 $\square 1$
開港150周年を迎える平成21年に向けてイベントやコンベンションを集中的に開催することにより，平成17年の観光入込客数実績 3,994 万人に対して平成 21 年には 5,000 万人（平成 22 年 4,500 万人）といら高い目標設定をしている。し
$\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$
観光入込客数の年次目標が設定されていないため，達成状況が判断できない。過去2番目の観光入込客数を達成しているが，平成17年の観光入込客数実績3，994万人に対して平成18年は3，996万人と微増にとどまっているた

開港150周年に向けて，マリンタワー再生事業や新横浜デッキ整備などは計画どおりに進ちょくしている一方，横浜駅自由通路整備や横浜駅東口ペデストリアンデッキ整備などの事業では工期に若干の遅れが生じているので，今
$\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$
横浜市中期計画の策定に際しては，開港150周年といら機会を十分生かすことができ，より観光交流を推進し集客力を高められ，にぎわいのあるまちづくりの推進に必要な事業を重点事業として位置付けている。なお，平成19年度 においては，国内外（特に東アジア）からの来訪者を増加させるために，来訪者が快適に滞在するための事業を新た
$\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$
計画進行を管理する観点から，予算案作成や決算取りまとめなどの際に事業所管部署に照会し，ヒアリング等によ り個々の事業の進ちょく状況を把握することとしており，また，都市経営執行会議に方向性を諮る際や局間の調整な

## 3 総合評価

| $\left\|\begin{array}{c} \text { ランク } \\ (\mathrm{A} ~ \mathrm{C}) \end{array}\right\|$ | B | この施策では，開港150周年を迎える平成21年に向けてイベントやコンベンションを集中的に開催することにより，平成17年の観光入込客数実績 3,994 万人に対して平成 21年には5，000万人（平成22年4，500万人）という高い目標設定をしている。しかし，平成 18年は3，996万人と微増にとどまっているため，事業効果を検証しながら，事業をより <br> - 層推進していく必要がある。 <br> - 方，施設整備の進ちょく状況については，開港150周年に向けて，マリンタワー再生事業や新横浜デッキ整備などは計画どおりに進ちょくしているが，横浜駅自由通路整備や横浜駅東ロペデストリアンデッキ整備などの事業では工期に若干の遅れが生 じているので，今後，着実な事業の推進が期待される。 |
| :---: | :---: | :---: |


| 合計 <br> $\downarrow$ | 16 <br> $/ 24$ |
| :---: | :---: |
| 100 点 <br> 換算 | 67 <br> $/ 100$ |



## 平成 18 年度 <br> 事業評価シート【監査委員評価】

事業名
開港150周年記念事業


【現在までの主な取組】
平成15年11月20日 横浜150協議会（現横浜開港150周年協会）設立平成17年6月2日 横浜開港150周年基本ビジョン 発表
平成17年12月1日 横浜•夢じゃんプロジェクト 始動
平成18年6月2日 横浜開港150周年～市政120周年～基本計画 発表平成18年8月31日 1,000 日前イベント開催
平成18年11月9日 横浜開港150周年記念コアイベント実施計画策定業者決定平成18年12月15日 900日前イベント開催
平成19年5月22日 開港150周年記念コアイベント実施計画 発表【横浜開港150周年記念コアイベント】

※「平成19年5月22日記者発表資料」等を基に作成



## 事業名 横浜観光プロモーション強化事業



※（財）横浜観光コンベンション・ビューローホームページを基に作成



## 平成 18 <br> 年度 <br> 事業評価シート【監査委員評価】

事業名
全国向けメディアプロモーション事業

－全国向けメディアプロモーション事業
全国規模での情報発信が可能なメディアを通じて，横浜情報 を効果的に発信する仕組みづくりを行い，記事の揭載や特集番組の放映等を誘発する。
－平成18年度の主な実績
テレビ番組取上げ内容

- テレビ朝日「旅の香り」（6／4横浜元町）
- テレビ朝日「旅の香り」（ $6 / 11$ 横浜の夜景）
- テレビ朝日「旅の香り」（8／13 横浜のカレー）
- テレビ朝日「ちい散歩」（ $1 / 11$ 横浜三塔の見える場所）
- テレビ朝日「ちい散歩」（ $1 / 18$ 三渓園 ボランティアガイド）
- 日本テレビ「ニッポン旅×旅ショー」（ $2 / 22$ 山手，本牧等）

4：十分できている 3：できている 2：あまりできていない 1：できていない



## 平成18年度 事業評価シート【監査委員評価】

## 事業名 コンベンション開催誘致支援事業






## 平成 18 年度

事業評価シート【監査委員評価】
## 事業名

集客イベント支援事業




## 平成 18 年度事業評価シ一ト【監査委員評価】

事業名
横浜型テーマ月間事業


冬季が特に美しい横浜の夜景を「ブリリアントウェイ」でPR

※（財）横浜観光コンベンション・ビューロ一記録写真
4：十分できている 3：できている 2：あまりできていない 1：できていない

| 評価項目 | 点数 | 理由•説明等 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 6 | （1）市民ニーズや社会経済情勢の現状に適っているか。 | $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ |



民間事業者に総合プロモーション計画等を提示することにより，自発的な事業誘発の働きかけをしている。事業を実施する企業は前年度に対して約2倍の連携数という目標値を達成している。なお，平成17年の観光入込客数 3,994 万人から平成 22 年には 4,500 万人に増加させるといら施策目標に対して，本年は平成 17 年比で微増にとどまっている。

$$
\begin{array}{l|l|}
\hline 6 & \text { (5) 目標の水準は適切か。 } \\
\hline & \text { ( }) \text { 計画通りに目標を達成できたか。 }
\end{array}
$$

$\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$

| 3 | $\left\lvert\, \begin{gathered} \text { 目標 } \\ \text { 達成度 } \end{gathered}\right.$ | 集客数あるいは誘発事業費を事業目標とするのが望ましいと考えられるが，数値を把握する方法がないとし ていることから，参加企業•団体数を事業目標とし，前年度比で2倍となる 330 社を設定している。目標値をほぼ達成している。 |
| :---: | :---: | :---: |
| 4 | 経済性効率性 |  |
|  |  | 事業掲載リーフレット等の作成による広告収入を充当している。 <br> 市は事業全体のコーディネート機能に徹し，民間事業者により自発的に事業が実施されている。 |
|  |  |  |
| 5 | 正確性信頼性 | 各イベントの実施に当たつて，民間事業者と密接な連絡を取り関係法令にのつとつて実施されている。 ちらし，ポスター，「広報よこはま」や民間媒体への掲載など広く周知を行うとともに各事業の内容に合わせた周知に努めている。 |


| $\begin{aligned} & \text { 監 } \\ & \text { 査 } \end{aligned}$ | 合計 <br> $\downarrow$ | $\begin{aligned} & 30 \\ & / \quad 40 \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |
| の | 100点 |  |
| 結 | 換算 |  |
|  | $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { ランク } \\ (\mathrm{A} \sim \mathrm{E}) \end{array}$ | B |

口指摘事項 口改善要望事項 口評価の理由 ■な し
（9）安全•正確を確保する手段が講じられているか。 （10）説明責任を果たすために適切な情報提供がされているか。
各イベントの実施に当たつて，民間事業者と密接な連絡を取り関係法令にのつとつて実施されている。
ちらし，ポスター，「広報よこはま」や民間媒体への掲載など広く周知を行うとともに各事業の内容に合わせた周知に努めている。


## 平成 18 年度事業評価シ一ト【監査委員評価】



## 【近年のサミット開催国】

| \％ | m | 首馬参合 | 外相垂合 | 隹根金会 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2007 年 | Fイy | ハイリゲンダム（0／6－8） | 析り年ム（5／30） | ホリブム（5／18－19） |
| 2006 年 | पS\％ 7 | サンクトヘテルフォルク <br> （7／15－17） | モスクワ（6／29） | モスクワ（6／9－10） |
| 2005 年 | 1＊リス | グレンイーグルスで／6－8） | ロンドン（6／23） | ㅁํ사（6／10－11） |
| 2004 年 | アメリカ | シーフイラント（6／8－10） | ワシントン（5／14） | $\begin{aligned} & =7-7-7 \\ & (5 / 22-23) \end{aligned}$ |
| 2000 年 | フランス | エビアン（6／1－3） | ／80（5／22） | $\mathrm{N} \rightarrow$－ $\mathrm{S}_{\text {人 }}$ ル（5／16－17） |
| 2002 年 | カナ゙ | カナナスキス（6／26－27） | $\begin{aligned} & 2+85- \\ & (6 / 12-13) \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 小リファックス } \\ & (6 / 14-15) \end{aligned}$ |
| 2001 年 | 1817 | サェプイ（7／20－22） | ローマ（7／18－19） | ロー7（7／7） |
| 2000年 | 日本 | 埕成（7／21－23） | 宮駃（7／12－13） | 桠閿（7／8） |


※「平成18年5月9日記者発表資料」を基に作成
4：十分できている 3：できている 2：あまりできていない 1：できていない



## 平成 18 年度事業評価シ一ト【監査委員評価】

事業名
客船誘致推進事業


【客船の寄港によりもたらされる経済効果】

| 想定客船※ | ワールドクルーズ | 国内クルーズ |
| :---: | :---: | :---: |
| 1．入出港関係 | 91 万円 | 86 万円 |
| 2．入港料，租税関係 | 37 万円 | 37 万円 |
| 3．給油－船用品 | 1 億6，868万円 | 1．728万円 |
| 4．ターミナル経費 | 14万円 | 5万円 |
| 5．乗客消費額 | 2．180万円 | 608万円 |
| 計 | 1億9，190万円 | 2，464万円 |
| 6．見学客消費額（大さん樓） | 1，994万円 | 1，167万円 |
| 合 計 | 2億1，184万円 | 3．631万円 |
| ※3万トンクラス・500人乗りを想定 |  |  |




## 平成 18 年度 <br> 事業評価シ一ト【監査委員評価】

事業名
象の鼻地区再整備事業
【象の鼻地区再整備基本計画】


4：十分できている 3：できている 2：あまりできていない 1：できていない



## 平成 18 年度事業評価シート【監査委員評価】

事業名
マリンタワ—再生事業



プロフィール

- 名前 横浜マリンタワー（公募により決定）
- 生年月日 昭和36年1月15日
- 所在地 横浜市中区山下町14，15番地
- 高さ 106 m
- 重量 12，000トン
- 敷地面積 約 $3,600 \mathrm{~m}^{2}$
- 建築面積 約 $1,000 \mathrm{~m}^{2}$
※経済観光局ホームページを基に作成

|  | 覀項目 | 点数 | 理由•説明等 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 適応性 | 平成18年度には，パネル展を実施した際に市民意見の募集を実施したほか，市内在住者約 1 万人忹対しダイレクト メールで意見を募集し，約3，400人からの回答を得ている。さらに，インターネットによるアンケートやイベントでの子どもを対象としたアンケート等も実施し，それらの市民ニーズについては，運営事業者に対して，事業提案を行う上で反映する よう働きかけている。 <br> 開港100周年事業として市民の発意により昭和36年に完成したマリンタワーを取得し，市民の財産として保存•活用を図るため，開港150周年に向け横浜市のシンボルとして整備を行っている。 |  |  |
| 2 | 有効性 |  |  |  |
| 3 | 目標達成度 |  がされていないところであるが，関係機関と調整の上，具体的な活用方法，活性化の方法について検討されたい。 |  |  |
| 4 | 経済性効率性 |  の大規模修繥等のみとなるため，経済的であるといえる。 <br> スケジュールボードを利用することで会議室の予約やスケジュール管理などを行い，事務の効率化を図っている。 |  |  |
| 5 | 正確性信頼性 |  | 9 安全•正確を確保する手段が講じられているか。 （10）説明責任を果たすために適切な情報提供がされているか <br> あるといえる。今後は，現時点で未碓定である運営事業者への貸付精 な運宮状況や財政状況の確認についても適正に実施されたい <br> 用してPRが行われることかか望ましい。 |  <br> 港150周年記念事今後とも様々な場 |
| 監 査 a 結 果 | $\begin{gathered} \text { 合計 } \\ \downarrow \\ 100 \text { 点 } \\ \text { 換算 } \\ \hline \text { ランク } \\ (\mathrm{A} \sim \mathrm{E}) \end{gathered}$ | 32 <br> $/ 40$ <br> 80 <br> 100 <br> B | 口指摘事項 口改善要望事項口評価の理由 ■な し |  |




目標達成度（6）


00000000 大改造計画検討エリア都市再生緊急整浱地域 （僙洪駅周远地域）

4：十分できている 3：できている 2：あまりできていない 1：できていない





> 【横浜駅ポートサイド連絡デッキ(仮称)事業概要】 路 線 名: 市道高島台第 428 号線 (歩行者専用道路) 延 有効幅員: 約 155 m 起 終 工 工 点 横浜駅きた通路きた東口 A (H16.1.開通) 出口付近 期: 平成 17 年度~平成20年度(予定)
※都市整備局「平成18年2月3日記者発表資料」より転載

|  | 覀項目 | 点数 理由•説明等 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 適応性 |  |  |  |
| 2 | 有効性 | 国道1号と帷子川分水路の上部に歩行者デッキを整備することにより，ポートサイド地区と横浜駅とが最短 で結ばれるとともに，信号待ちもなくなり，歩行者の円滑な移動が図られる。横浜駅周辺地区との回遊性の向上につながっている。 |  |  |
| 3 | 目標達成度 | ポートサイド地区の街区がおおむねね完成する平成20年度に合わせて，ポートサイドデッキの完成を目標とし <br> ている。 <br> 平成18年度の目標どおり下部工（その2）と上部工が発注されたが，河川協議に時間を要したため，契約の時期がそれぞれ3月と2月となっており，繰越しを余儀なくされている。 |  |  |
| 4 | 経済性効率性 | 橋梁の形式については，比較検討を行い，経済的な工法を選定している。 <br> 同様な事業である横浜駅東口ペデストリアンデッキや高島二丁目デッキ整備においては，工事発注及び監督業務を道路局及び土木事務所に依頼しており，ノウハウのある道路管理者として，警察署や河川管理者など関連部署と協議して いるため円滑に進んでいるが，ポートサイドデッキについては，自局で工事発注をしているため，道路管理者でない都市整備局が同様に協義しても，協嶬に日時を要していた。 |  |  |
| 5 | 正確性 信頼性 | 施工計画書で事故発生時の緊急連絡体制を整えている。事業については，記者発表を行ったり，ホームページで紹介している。 |  |  |
|  | $\begin{array}{\|c} \begin{array}{c} \text { 合計 } \\ \downarrow \\ 100 \text { 点 } \\ \text { 換算 } \end{array} \\ \hline \text { ランク } \\ \text { (A~E) } \end{array}$ | 29 <br> $/ 40$ <br> 73 <br> 100 <br> $B$ | 口指摘事項 口改善要望事項口評価の理由 ■な し |  |



## 平成18年度 事業評価シート【監査委員評価】

## 事業名 $\begin{aligned} & \text { 横浜駅東ロペデストリアンデッキ整備 } \\ & \text { 事 }\end{aligned}$



横浜駅東ロペデストリアンデッキ完成予想図

※都市整備局ホームページより転載

| 評価項目 |  | 点数 | 点数理由•說明等 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 適応性 | 6 | 1）市民ニーズや社会経済情勢の現状に適っているか。 2）事業を市が行う必要性があるか。 | $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ |
|  |  | 東口ペデストリアンデッキの整備により，横浜の玄関口である横浜駅とみなとみらい 21 地区とを結ぶこととな り，回遊性が高まり，横浜駅周辺地区との一体化を進めることができる。 デッキは市民や来街者が利用する公共性が高い施設であるため市が事業を行っている。 |  |  |
| 2 | 有効性 | 6 | 3） 事業の目的に照らして効果的な手法か。 | $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ <br> $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ <br> 相 |
|  |  |  |  |  |
| 3 | 目標達成度 | 5 | 5）目標の水漼は適切か。 | $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ |
|  |  | 隣接する街区との整備スケジュールの整合を図りながら，平成19年度完成時期の目標を立てている。 <br> 当初予定していた工事が完了せず，一部平成19年度に繰越しをしたが，予定どおり平成19年度中に完成 する予定である。 |  |  |
| 4 | 経済性効率性 |  | 7）コストは繀減しているか。 | $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ <br> $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ <br> 相 |
|  |  | 橋梁の形式については，比較検討を行い，経済的な工洼を選定している。また，完成後は，隣接する街区 の所有者と維持管理に関する覚書を縭結し，日常の清掃等の維持管理費は同所有者が員担する予定であ る。 <br> 設計，工事発注及び監督業務を道路局に依頼しており，効率的に事業を進めている。 |  |  |
|  | 正確性 |  | 9 安全•正確を碓保する手段が講じられているか。 （10）説明責任を果たすために適切な情報提供がされているか。 | $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ |
| 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 口指摘事項口改善要望事項口評価の理由■な し |  |
|  | 合計 | 28 |  |  |
|  | $\downarrow$ | ／ 40 |  |  |
|  | $100 \text { 点 }$ <br> 換算 | 70 |  |  |
|  | $\begin{array}{c\|} \hline \text { ランク } \\ (\mathrm{A} \sim \mathrm{E}) \end{array}$ | C |  |  |



## 平成 18 年度事業評価シート【監査委員評価】

事業名
既成市街地連絡施設等整備事業


高島二丁目連絡デッキ完成予想図

※都市整備局ホームページより転載

4：十分できている 3：できている 2：あまりできていない 1：できていない



## 平成 18 年度 <br> 事業評価シート【監査委員評価】

事業名
高島二丁目地区市街地再開発事業費


高島二丁目再開発ビル完成予想図


4：十分できている 3：できている 2：あまりできていない 1：できていない

\begin{tabular}{|c|c|c|c|}
\hline \& 覀項目 \& 点数 \& 理由•説明等 \\
\hline 1 \& 適応性 \& \multicolumn{2}{|l|}{\begin{tabular}{l}
横浜の玄関口である横浜駅からみなとみらい21地区との一体化を図るために，万里橋歩道橋の整備及び高島二丁目再開発ビル内にデッキを整備している。 \\
歩道橋は市民や来街者が利用する公共性が高い施設であるため市が事業を行っており，再開発ビル内の歩行者デッキは，市が建設費の補助を行い，再開発事業者が事業を行っている。
\end{tabular}} \\
\hline 2 \& 有効性 \& \multicolumn{2}{|l|}{\begin{tabular}{l}
横浜駅からみなとみらい21地区への歩行者は将来一日当たり23万人と推定しており，そのらち歩道橋は一日当たり6万人を分担する。再開発ビルには，公益施設（福祉保健活動拠点及び保育所）を設置している。ま た，横浜駅近隣の老朽化した木造建築物が密集している地区を高度に利用するために，都市再開発法第 122条により，開発業者に補助金の支出をしている。 \\
横浜駅とみなとみらい21地区とを結ぶ歩行者ネットワークの整備により，都心部の回遊性の向上につなが る。
\end{tabular}} \\
\hline 3 \& \(\underset{\text { 目標 }}{\substack{\text { 地度 }}}\) \& \multicolumn{2}{|l|}{隣接する高島二丁目デッキや再開発ビルの整備スケジュールに合わせて，完成時期の目標を立てている。再開発ビル建設工事の進ちょく状況は，当初の目標どおりであり，平成19年12月に完成予定であるが，歩道橋については，占用企業者との調整等に時間を要したため，当初予定していた工事が完了せず，一部平成19年度に繰越しをし，予定していた平成19年度中の完成は平成20年12月になる見込みである。} \\
\hline 4 \& 経済性効率性 \& \multicolumn{2}{|l|}{\begin{tabular}{l}
橋梁の形式については，比較検討を行い，経済的な工法を選定している。また，再開発組合が施工する再開発ビルについては，地下と地上を同時に施工する逆打ち方法を採用し工期短縮を図っている。 \\
再開発組合の再開発ビル建設工事と市の歩道橋工事とのスケジュール調整や情報交換のため，調整会議 を週1回実施している。
\end{tabular}} \\
\hline 5 \& 正確性信頼性 \& \multicolumn{2}{|l|}{再開発ビル建設工事については，現地の工事フェンスに完成予想図を掲げたり，パンフレットを作成するな ど，市民に分かりやすく広報している。歩道橋工事については，ホームページで広報している。} \\
\hline の
結
果 \& 合計
\(\downarrow\)

100 点

換算 \& | 29 |
| :---: |
| $/ 40$ |
| 73 |
| 1100 | \& 口指摘事項 口改善要望事項口評価の理由 ■な し <br>

\hline
\end{tabular}



## 平成 18 年度 <br> 事業評価シート【監査委員評価】

| 事業名 | 横浜駅整備事業（自由通路整備） |
| :---: | :---: |
| グラフによる比較 $\quad \begin{aligned} & \text {－一監査委員評価 } \\ & \text {－ー自己評価 }\end{aligned}$ |  |
| 否確性• |  |
| 正確性． <br> 信頼性 9 <br> 有効性（3） |  |
| 経済性 | 有効性（4） |
| 目標達成度（6） |  |



|  | 項目 | 点数 | 理由•説明等 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 適応性 | 横浜駅周辺地区全体の発展に向けて，みなみ通路，きた通路，それらを結ぶ南北連絡通路を整備すること <br> により既存の中央通路と合わせて駅東西の一体化と回遊性の強化が図られるとともに，バリアフリーへの対応 を行うことにより，利用者の安全性•利便性が向上する。 <br> 駅の東西を結ぶ公共性の高い通路であるため，市が事業主体となっている。 |  |  |
| 2 | 有効性 | 受益者となる各鉄道事業者と負担割合についての協定等を締結し，事業を進めている。 <br> 横浜の玄関口である横浜駅の東西地区一体化や，みなとみらい 21 地区及びポートサイド地区との回遊性 が高まり，にぎわいのあるまちづくりに貢献する。 |  |  |
| 3 | $\begin{aligned} & \text { 目標 } \\ & \text { 達成度 } \end{aligned}$ |  |  |  |
| 4 | 経済性効率性 | きた通路など自由通路の整備については，鉄道と交差しているため，鉄道事業者と協定を締結して鉄道事業者が実施している。 <br> 関係鉄道事業者と定期的に，内容に応じて，スケジュール調整などを実施している。 |  |  |
| 5 | 正確性信頼性 |  |  |  |
|  | $\begin{gathered} \text { 合計 } \\ \downarrow \\ \text { 100点 } \\ \text { 換算 } \\ \hline \text { ランク } \\ \text { (A~E) } \end{gathered}$ | 28 <br> $/ 40$ <br> 70 <br> 100 <br> $C$ | 口指摘事項 口改善要望事項口評価の理由 ■なし |  |



## 平成 18 年度 <br> 事業評価シ一ト【監査委員評価】

| 事業名 | 鉄道駅総合改善事業 <br> （京浜急行横浜駅改良） |
| :--- | :--- |



鉄道験絡合改善事業の特徽


目標達成度（6）

| 1 | 第3セクターが事業主体となることが要件です。 |
| :--- | :--- |
| 2 | 整備した施設は，第3セクターが所有し，鉄道事業者に貸し付けます。 |
| 3 | 第3セクターは，施設の減価償却後，鉄道事業者に施設を譲渡します。 |今回の事業スキーム


※都市整備局ホームページより転載

4：十分できている 3：できている 2：あまりできていない 1：できていない



## 平成 18 年度 <br> 事業評価シート【監査委員評価】



【現在の横浜駅行政サービスコーナー位置図】

※横浜市「暮らしのガイド」より転載
4：十分できている 3：できている 2：あまりできていない 1：できていない



## 平成 18 年度 <br> 事業評価シ一ト【監査委員評価】

## 事業名 <br> 新横浜駅•北口周辺地区総合再整備事業





※都市整備局ホームページより転載



## 平成 18 年度 事業評価シ一ト【監査委員評価】

| 事業名 | 拠点整備促進费 |
| :--- | :--- |
| （新横浜駅南部地区） |  |




4：十分できている 3：できている 2：あまりできていない 1：できていない



## 平成18年度 事業評価シ一ト【監査委員評価】



【東部方面線位置図】


※広報よこはま全市版平成 18 年 9 月号より転載




## 



4：十分できている 3：できている 2：あまりできていない 1：できていない


平成 18 年度 施策評価シート【自己評価】（中期計画）

## 1 基本情報



2 目標の達成状況（指標の選定または，変更•追加の理由を記入。累積値の場合は，※を記入。）

|  | 達成目標（成果指標） | H17実績 | H22目標値 | H18実績 | H18目標値 | H18達成率 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| （1）創造的産業従事者数 |  | 11，838人 | 20，000人 | － | － | －－ |
| 指標の選定 <br> －変更理由 | 創造的産業の集積を進めることにより，まちの魅力を高め，文化芸術創造都市づくりの推進を図ること ができると考えられるため。 |  |  |  |  |  |
| （2）都心臨海部の創造的文化芸術事業参加者数 |  | 26 万人 | 43万人 | 31万人 | － | 72\％ |
| 指標の選定 <br> －変更理由 | 文化芸術活動を通じた魅力ある横浜づくりを測る指標として考えられるため。 |  |  |  |  |  |

3 施策を構成する重点事業の事業費総額（意円）

|  | H18年度 | H19年度 | H20年度～H22年度合計 | 計画期間合計 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 概算事業費 （実績•予算） | 5 | 7 | 46 | 58 |

## 4 施策を構成する重点事業の主な課題（共通する課題等）



## 5 項目別評価

4：十分できている 3：できている 2：あまりできていない 1：できていない

| 評価項目 |
| :---: |
| 政策目的等 <br> との整合性 |

## （1）基本構想または政策の目的を実現するために適切なものとなっているか。

## 着眼点評価，理由•説明等

本市は開港の地として，港や歴史的建造物，倉庫群，中華街等，個性的で魅力ある都市景観や地域資源をもって おり，これらを活かした文化芸術創造都市づくりを進めることは，「創造性あふれる都市」といらヨコハマ国際戦略の目的を具現化するものであり，政策目的と施策の関係は十分に明確である。
（2）市民ニーズや社会経済情勢の変化に柔軟に対応しているか。
$\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$

| 適応性 | ナショナルアートパーク事業や創造界隈形成事業で民間団体や関係者との協働を進めることで市民ニーズに対応 するとともに，開港150周年を横浜らしい魅力を世界に発信する絶好の機会として捉え施策を推進することとしてお り，社会情勢に的確に対応していると言える。 |
| :---: | :---: |
| 目標達成度 |  |
|  | 創造的産業の集積を図るための助成の実施や文化芸術事業の実施による効果としてわかりやすい指標 となっているとともに，開港150周年記念を見据え，適切な水準を設定している。 |
|  |  |
|  | 施策目標について，22年度目標達成に向けて，概ね水準どおりに達成できていると考えられる。事業についても，創造界隈形成事業でのクリエータ助成件数は目標を上回る一方，映像文化都市づくりでの企業立地助成は目標を下回るなどバラつきもあるが全体としては目標達成に向け水準どおりに進渉していると言える |
| 有効性 |  |
|  | 各重点事業は相互に関連しあい，全体として施策目標を達成するよう展開されている。 |
|  |  |
|  | 基本施策にある重点事業の多くが民間主体協働型に分類でき，民間団体や関係者との調整を行うともに，行政主体協働型に分類されるナショナルアートパーク構想の推進においても，民間事業者や地元関係団体との研究会を設置•運営した。 |

## 6 総合評価（上記 1 ～5とランクを踏まえて記入）

民間との協働が前提となる施策分野であり，開港150周年記念を見据えながら，事業推進のなかで今後の展開に必要なネットワークを着実に拡げている。

| 合計 <br> $\downarrow$ | 18 <br> $/ 24$ |
| :---: | :---: |
| 100 点 <br> 換算 | 75 |

## 7 改善の方向性



1 基本情報

| 基本施策名 | 横浜らしい魅力を世界に発信する文化芸術創造都市づくりを推進します | 基本施策番号 | $6-3$ |
| :--- | :--- | :--- | :--- |

【グラフによる比較】

有効性（6）

有効性（5）


目標達成度（4）


創造活動の担い手育成
文化芸術創造都市の実現に高け，新進のアーティストを発掘し，創造的活動を支援するとともに，文化芸術を支える幅広い人材の育成に取り組みます。

## 2 項目別評価



## 3 総合評価

|  |  |
| :---: | :---: |
| ランク <br> （A～C） | B |
|  |  |
|  |  |

本施策は，文化芸術の持つ創造性を生かし，集客力•発信力ある横浜の魅力づくり を進めるため，文化芸術，まちづくり，経済振興策を総合的に展開して文化芸術創造都市の形成を図るものである。
施策の目標として掲げる「創造的文化芸術事業参加者数」は，平成22年度目標値の


事業を進めるに当たつては，文化芸術に関する専門性の高い事業が含まれているこ とから，目標や成果を市民に分かりやすく示しながら進めることが重要である。
また，本施策は平成16年度に本格着手したところではあるが，今後，事業の進展を図りながらも，事業効果を検証して，一層の重点化を図っていくことが期待される。


## 平成 18 年度事業評価シート【監査委員評価】



【目的】
1 クリエイティブシティ形成に関わる企業•各種団体及び行政が情報を共有 し，継続的かつ総合的な推進を図る。
2 独自の創造的活動を進める企業•各種団体等が協働することにより，新 たな文化や魅力を創造していく。
3 文化芸術に関わる包括的なプロモーションを実施することにより，国内外 への発信性を高める。
※「クリエイティブシティ・ヨコハマの形成を目指した推進体制•提言書」 （平成19年度 クリエイティブシティ・ヨコハマ研究会）
4:十分できている 3:できている 2:あまりできていない 1:できていない



象の鼻地区再整備事業（再掲）


【象の鼻地区再整備基本計画】


4：十分できている 3：できている 2：あまりできていない 1：できていない



## 平成 18 年度 <br> 事業評価シート【監査委員評価】





支援対象プロジェクトの目的等

|  | 横浜オペラ未来 プロジェクト | $\begin{aligned} & \text { アーティスト・イ } \\ & \text { ン・ミュージアム } \end{aligned}$ | アジア古典舞踊 | 横浜未来演劇人 シアター |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 目的 | 横浜を拠点にオ ペラ音楽活動を行い，成果を横浜から国内外に向けて広く発信 |  | アジア各国の新 進舞路家を招聘 し，市内芸術家と 連携したダンス パフォーマンス 作品を創作 | 横浜を演劇界に おける重要な発信中心地とする ため人材•情報 の集約•作品発信等 |
| 市補助額 | 30，000千円 | 4，000千円 | 5，000千円 | 4，450千円 |
| 人数 | 101人 | 4人 | 約20人 | 約30人 |
| 内，新進芸術家人数 | 51人 | 4人 | 11人 | 20人 |
| 発表数 | 6回 | $\begin{gathered} 158 \text { 日 } \\ \text { (公開制作等) } \end{gathered}$ | 1回 | 10回 |
| 集客数 | 3，435人 | 8，059人 | 228人 | 651人 |
| 特筆事項 | 英国音楽祭才ー ディション派遣2名 |  |  |  |

4：十分できている 3：できている 2：あまりできていない 1：できていない



## 平成 18 年度

アーツ・コミツション事業
（教育プログラム試行事業を除く）


目標達成度（6）

「創造都市横浜推進協議会」における アーツコミッションの位置付け

※「クリエイティブシティ・ヨコハマの形成を目指した推進体制•提言書」 （平成18年度 クリエイティブシティ・ヨコハマ研究会）を基に作成

| 評価項目 |  | 理由•説明等 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 適応性 | 7 | （1）市民ニーズや社会経斎情蓺の現状に適つているか。 （2） 事業を市が行う必要性があるか。 | प4П3口2口1 $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ |
|  |  | 滞在•交流型の創作活動は，文化等推進に係る国の㗽談会においても，文化創造执点を形成する手法として重要視さ れている。なお，国際的ネットワーク形成に加え，創造都市形成に位置付けて推進している点で他都市に比べ先進性を有している。 <br> 民間主導の推進組織を整備していない平成18年度においては，本市が主導する必要性があった。なお，平成19年度以降は官民協働の「創造都市横浜推進協議会」が本事業の実施主体となる予定である。 |  |  |
| 2 | 有効性 | $6{ }^{\text {3 }}$ 事業の目的に照らして効果的な手法か。 |  |  |
|  |  | アジア諸都市とのネットワークによりアーティストを招へい・派遣することは，横浜における作品発表の機会を増やし，ま た地域との交流の機会をつくる上で効果的な手法である。創作•発表等の活動の利便性に優れた都心部にて展開してい る点で，同様の事業を実施する他都市と比べ優位性が認められる。 <br> 文化芸術活動の参加者数等の指標向上に対して，本事業の平成18年度における直接的な貢献度は高くないものの，市内外のアーティイトの交流推進は，様々な人材•情報が集まる創造都市の形成に貢献するものである。 |  |  |
| 3 | 䁄標 | 5 |  | 74प3■2口1 |
|  |  |  ことかが望ましい。 <br> 平成19年度记設置した「創造都市横浜推進協議会」が本事業を担らこととしておう，その設置に向けた研究会の中で，アーティ <br> スト等が相談，活動しやすい芸術創造颚境が整うよう事業の進め方を調整した。また，アーティスト派遣交流は，2都市（北京，台 <br> 北）との間で実施した。 |  |  |
| 4 | 経済性効率性 | 6 | （7）コストは縮隇しているか。 ${ }^{\text {事務は効率的に行われているか。 }}$ | $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ |
|  |  | 派遣者は前年度同様1名のところ，招へい者は新たに北京を加えて1名から2名に増員したため，予算額は前年度に比べほぼ2倍と なった。なお，共催団体を得て進める他都市の類似事業を参考に，本市の事業趣旨を損わない範囲で，外部資金の導入等によるコスト縮減を図ることが今後の課題となっている。 <br> アーティスト派遣交流について，協働するNPOの専門知識やネットワークを活かせるよう，事業目的等を共有化して支援内容を検討 した。なお，アーティストから受ける相談は年間 50 件を超えているが，その整理は十分と言えず，データバース化等か課題となっている。 |  |  |
| 5 | 正確性信頼性 | 6 |  | 74■3口2口1 |
|  |  | 続を行った。 <br> アーティイト派遣交流は予定どおり実施されたものの，派遣先の事業スケジュールに合わせ，公募開始から決定，派遣に至るまで約1 か月の期間で実施したことから，期間に余裕を持たせる点が課題とされた。なった，アーティストの活動釒績として，展示•発表会の回数を把握しているが，市民により分かりやすく事業効果を示す微点から，集客数などの規模も把握，公表することが望ましい。 |  |  |
|  | 合計 | 30 口指摘事項口改善要望事項口評価の理回 ■なし |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 100点 | $\begin{array}{\|l\|} \hline 75 \\ \hline 100 \\ \hline \end{array}$ |  |  |
|  | 換算 |  |  |  |
|  | $\begin{array}{\|c\|} \hline \text { ランク } \\ (\mathrm{A} \sim \mathrm{E}) \end{array}$ | $B$ |  |  |



## 平成 18 年度事業評価シ一ト【監査委員評価】

事業名
創造都市交流事業

平成18年度事業実績

| 主催三者 | 横浜市 | 財団法人横浜市芸術文化振興財団 | $\begin{gathered} \hline \text { ブリティシシュ } \\ \text { カウンシルル } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 事業費 | 約10，000千円＊ |  |  |
| 拠出内訳 | 約5，000千円 |  | 約5，000千円 |
| 役割 | 派遣，ワークショップ・ シンポジウム開催 | 事務局•総合調整 | 派遣，ワークショップ・ シンポジウム開催 |
| 派遣担当都市 | シンガポール |  | 英国 |
| 派遣者 | \|アートNPO, アーティスト, <br> 財団法人横浜市芸術文化振興財団 （計8名） |  |  |
| 成果報告等 | （1）出張者によるワークショップ開催 <br> （2）シンポジウム開催 <br> タイトル：「アートがひらく学校•地域の未来」 <br> 日時•場所：平成19年2月2日•BankART 1929 Yokohama <br> 参加者数： 247 人 |  |  |

4：十分できている $3:$ できている $2:$ あまりできていない $1:$ できていない

| 評価項目 |  | 点数 | 理由•説明等 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 適応性 | 6 | （1）市民ニーズや社会経済情勢の現状に適っているか。 | $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ |
| 1 |  | 先進都市のNPO等との交流を通して，芸術文化の振興の担い手となるNPOやアーティストの育成やネットワーク化を図る事業であり，市民意見を踏まえて策定した「横浜市の文化芸術政策に関する中期的方針」（平成17年度）に基づき進 める事業である。 <br> 外国都市の行政機関（ブリテッイシュカウンシル）と調整しつつ進める事業であり，また，創造都市形成を図る事業の一環である。 |  |  |
| 2 | 有効性 | 6 | （3）事業の目的に照らして効果的な手法か。 | $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ $\square 4-314$ |
|  |  | 企画段階からNPO等の参画を得るとともに，有識者を含めた企画委員会を設けて派遣内容を検討•決定する体制を とっている。また，市民やNPO等に派遣成果を伝える機会としてシンポジウムを開催し，本市のNPO等の活動に対する具体的な反映事例の把握に努めている。 <br> 創造都市推進の礎となる人材やNPOを育成するとともに，そのネットワークの形成を推進するものである。また，施策の指標である創造的産業従事者及び文化芸術参加者数の双方の増加に貢献している。 |  |  |
| 3 | 目標達成度 |  | （5）目標の水準は適切か。 | $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ |
|  |  | 運営方針では派遣及びシンポジウムの実施時期を目標とした。また，本事業の二つの指標は，いずれも前年度に比べ数値を下げて設定されているが，本事業の共催団体（ブリティツシュカウンシル）と調整し，予算を縮小したためである。 <br> NPO，アーティストの本事業参加数は目標を超えて達成した。また，シンポジウムの開催は目標時期を逸したが年度内 には開催し，その参加者数は目標を上回った。 |  |  |
| 4 | 経済性効率性 |  | （7）コストは縮減しているか。 ${ }^{\text {矛は効率的に行われているか。 }}$ | $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ |
|  |  | 事業費は共催団体と調整して縮小した。ただし，NPO，アーティストの参加数やシンポジウム参加者数をもとに単価コス トを見た場合，いずれも前年度より若干コスト増の傾向にある。 <br> 本市，財団法人横浜市芸術文化振興財団，共催団体の主催三者に，協働するNPOも加えて，派遣相手国や広報•記録等の業務等の役割を分担した。また，メーリングリストの活用により事務打合せを減らした。 |  |  |
| 5 | 正確性信頼性 | 6 | （9）安全•正確を確保する手段が講じられているか。説明責任を果たすために適切な情報提供がされているか。 | $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ |
|  |  | 文化芸術活動を専門分野とするNPOが，派遣のプログラムに照らして候補者を推薦し，これをもとに本市，共催団体，有識者で構成する企画委員会等が審議，決定することとしており，手続の公平性を確保している。 <br> 派遣の実施結果の概要は，冊子にまとめシンポジウムにて配布するとともにホームページ上で公表した。 |  |  |
| 監査の結果 | 合計 | 30 | 口指摘事項口改善要望事項口評価の理由 ■な し |  |
|  | $\downarrow$ |  |  |  |
|  | 100点 | 7 |  |  |
|  | 換算 |  |  |  |
|  | $\begin{array}{\|c\|} \hline \text { ランク } \\ (\mathrm{A} \sim \mathrm{E}) \end{array}$ | $B$ |  |  |



## 事業名 映像文化都市づくり推進事業

## グラフによる比較

適応性（1）
4正確性•正確性。信頼性（9）

経済性•効率性 8 8

経済性•効率性（7）

##  <br> ——監査委員評価自己評価 $\rightarrow$

適応性（2）有効性（3）有効性（4）

映像文化都市の機能構成イメージ

※「文化芸術創造都市ークリエイティブシティ・ヨコハマの形成に向けた提言書」（平成 15年度 文化芸術•観光振興による都心部活性化検討委員会）を基に作成

4：十分できている $3:$ できている $2:$ あまりできていない $1:$ できていない

| 評価項目 |  | 点数理由•説明等 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 適応性 | 6 （1）市民ニーズや社会経済情勢の現状に適つているか。 |  | प4■3口2口1 |
|  |  | コンピューターグラライックス，アニメ，ゲーム等のコンテンツ産業は，国の新産業創造戦略（平成16年度）において今後 の成長性が高く期待される分野の一つとされ，同産業を対象とした立地助成等の支援策は他都市においてあまり例がな い。 <br> 創造都市形成に向け産業集積を図る事業である。また，都市イメージ発信のため映像関連イベントについては，文化芸術の専門知識や広報に長けた民間を主体に進めることが検討されている。 |  |  |
| 2 | 有効性 | 6 （3）事業の目的に照らして効果的な手法か。 |  |  |
|  |  | 討している。 <br> 施策では文化芸術活動参加者数と創造的産業従事者数が指標とされているところ，本事業は双方の増加に直接的に貢献するもので ある。特に前者は，文化芸術拠点施設や大学を結んで各種展示を観賞できる回遊型イベントを本市主導で新たに実施し，計約 4 万人 の集客数を得ている。ただし，後者指標は，コンテンツ産業の立地助成の実績がなかったため，貢献していない。 |  |  |
| 3 | $\left\lvert\, \begin{aligned} & \text { 目標 } \\ & \text { 達成 } \end{aligned}\right.$ | $5{ }^{\text {a }}$（5）目標の水準は適切か。 |  | प4■3口2口1 |
|  |  |  |  |  |
| 4 | 経済性効率性 |  | （7）コストは縮減しているか。 8 事務は効率的に行われているか |  |
|  |  |  ーセンテイブを確保するなど，コストをかけずに支援できる体制を採っている。 <br> コンテンツ産業集積を促進するため，経済観光局と連携して研究会を設け，国や有識者等を招いて意見を得られる機会を確保した。 また，本市主催の新規映像関連イベントでは，関係者の連絡会等の仕組みを整理し（企画委員会，連絡会，実行委員会），参加団体の連携•連絡を効率的に進めた。 |  |  |
| 5 | 正確性信頼性 | 6 （9）安全•正確を確保する手段が講じられているか。 |  | $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ |
|  |  | 映像コンテンツ系企業立地助成は補助要綱，募集要項を整備し，外部の有識者を含む審査委員会による公平な審査のもと補助金を交付する体制を整えている。本市主催の新規映像イベント運営にあたつては，参加団体が守るべき注意事項を示したマニュアルを作成，配布し，事故防止を図った。 <br> 同助成の募集概要や各種イベントの情報等は，ホームページや各拠点施設の掲示等を通じて広報しており，特に，後者は観光推進 を図る本市外郭団体とも情報を共有し，逐次情報を更新して公表している。前者については補助実績に至らなかった点を踏まえ，関係機関や企業への周知強化等が求められる。 |  |  |
|  |  | 2 | 口指摘事項 口改善要望事項口評価の理由 ■な し |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 100点 |  |  |  |
|  | 換算 |  |  |  |
|  | ランク （A～E） | B |  |  |





| 横浜市におけるエンタテインメント産業振興の位置付けと |
| :---: |
| MM21地区拠点開発の方向性 |


※横浜市エンタテインメント関係産業誘致調査委託報告書から抜粋 （平成18年度侏）日本総合研究所作成）

4：十分できている 3：できている 2：あまりできていない 1：できていない




過年度の実施状況

|  | $\begin{gathered} \hline \text { 横浜 } \\ \text { トリェンナーレ2001 } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \hline \text { 横浜 } \\ \text { トリェンナーレ2005 } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| 開催期間 | $\begin{gathered} \hline 2001 / 9 / 2 \sim 11 / 11 \\ \left(\begin{array}{c} \text { 約 } 2 ヶ \text { ヶ) } \end{array}\right. \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \hline 2005 / 9 / 28 \sim 12 / 18 \\ \text { (約2ヶ月半) } \end{gathered}$ |
| 会場 | パンフィー横浜展示ホー ル，赤レンガ1号倉庫等 | 山下埠頭上屋等 |
| 入場者数 | 349，179人 | 189，570人 |
| 市民の参加割合 （来場者アンケートを もとに算出） | 26\％ | 28\％ |
| $\begin{array}{\|l} \text { 満足度 } \\ \text { (次回開催要望) } \\ \hline \end{array}$ | $\begin{gathered} 89 \% \\ \text { (有効回答 } 1,185 \text { 人) } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 85 \% \\ \text { (有効回答 } 2,025 \text { 人) } \\ \hline \end{gathered}$ |
| 作家数（国•地域） | 109人（38力国） | 86人（30力国） |

4：十分できている $3:$ できている $2:$ あまりできていない $1:$ できていない



## 平成 18 年度事業評価シ一ト【監査委員評価】

事業名
創造的芸術文化活動支援事業

事業実績推移

|  | 平成 16 年度 | 平成 17 年度 | 平成18年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 事業費 （決算額） | 1，735千円 | 2，725千円 | 3，520千円 |
| 補助件数 | 3件 | 7 件 | 10件 |
| 平均補助額 | 578千円 | 389 千円 | 352 千円 |
| 発表会等回数 | 8回 | 9回 | 33回 |
| 平均回数 | 2．7回 | 1． 3 回 | 3．3回 |
| 発表会等集客数 | 未集計 | 1，680人 | 18，494人 |
| 平均集客数 | － | 240人 | 1，849．4人 |

4：十分できている 3：できている 2：あまりできていない 1：できていない

| 評価項目 |  | 点数 | 理由•説明等 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 適応性 | 6 | （1）市民ニーズや社会経済情勢の現状に適っているか。 | $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ $\square$ |
|  |  | アーティスト等の育成を図りながら先駆的•実験的な文化芸術を振興する事業であり，市民意見を踏まえて策定した「横浜市の文化芸術政策に関する中期的方針」（平成17年度）に基づいて進める事業である。 <br> 本事業は人材育成等も兼ねた文化芸術の振興であり，まちづくりや産業集積を図りながら都心臨海部に創造都市を形成する事業である。 |  |  |
| 2 | 有効性 |  |  | $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ <br> $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ |
|  |  | アーティスト等に活動の機会を提供する事業である。助成により育成したアーティスト等を開港150周年事業等の本市事業や文化活動への従事につながるよう働きかけをしている。 <br> 創造都市推進の礎となる人材を育成する点で施策の目的にかなっており，施策の指標である創造的産業従事者及び文化芸術参加者数の双方の増加に貢献している。 |  |  |
| 3 | 目標達成度 | 5 | （5）目標の水漼は適切か。計画通りに目標を達成できたか。 | $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ |
|  |  | 支援対象の件数を目標としているところ，平成18年度の目標値は過年度実績の伸び率よりも低調に設定し た。なお，対象者に求める活動計画には，具体の目標設定や他のアーティストやスタッフに対する活動誘発効果等は示されていない。 <br> 目標どおりの支援を実施した。なお，事業開始後3年目に至り，支援対象事業の中から，活動範囲が広が り，海外公演を実施した成果も生まれている。 |  |  |
| 4 | 経済性効率性 | 7 | （7）コストは縮減しているか。 | $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ <br> $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ <br> 仿 |
|  |  | 応募件数が採択件数に対して毎年3倍程度となっている状況を踏まえ，予算は3か年増加の傾向にあるが，助成事業1件当たりに係るコストは減じているのに反して，その集客効果は飛躍的に向上している。支援対象事業がゆとりを持って活動できるよう，募集や対象選定事務を年度当初に行った。 |  |  |
| 5 | 正確性信頼性 | 6 |  | $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ <br> $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ |
|  |  | 補助金交付要綱にのっとって，募集事務や委員会による選定を行らとともに，支援対象者からは実施状況 の報告書や収支決算書などの提出を求め，活動状況の確認をとっている。 <br> 募集案内は読みやすさに配慮して作成されている。また，支援対象の決定に際しては，団体名，事業内容，補助金額などを明示して公表するとともに，発表会開催等の活動成果についても適宜公表している。 |  |  |
| 監査の結果 | 合計 | 3 | 口指摘事項口改善要望事項口評価の理由■な し |  |
|  | $\downarrow$ | 30 <br> $/$ |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 換算 |  |  |  |
|  | ランク $(\mathrm{A} \sim \mathrm{E})$ | B |  |  |


| 事業名 |  | 芸術文化プロモーション推進事業 |  |  | 担 <br> 当 | $\begin{array}{\|c\|} \hline 区 \text { 区局部課名 } \\ \hline \text { 課長名 } \\ \hline \end{array}$ |  | 開港150周年•創造都市事業本部創造都市推進課 |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施策名 |  |  |  |  | ■中期 | 計画 | 横浜らしい魅力を世界に発信する文化芸術創造都市づくりを推進します |  |  |  |  |  |  | $\begin{gathered} \hline \text { 重点事業 } \\ \text { 番号 } \end{gathered}$ | 業 $6-3-5$ |
|  |  | ■運営 | 方針 | 創造活動の担い手づくり |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 横浜市内の芸術文化活動を総合的にプロモーションし，日常的に創造活動が行なわれる環境を作ることでま ちの活性化と魅力ある街づくりを推進する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （1）地域商店街とNPO法人との協働により，ストリートで活躍するミュージシャンに対し，演奏の場所を提供する。 （2）横浜発の芸術創造活動を内外に発信する活動に対する支援を行なう。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根拠法令等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| コスト |  |  |  |  | H16決算 |  |  | 決算 | H18予算 |  | 決算見込 | H19予算 |
|  |  |  |  |  | 4，780 | 5，000 |  | 5，000 | 2，000 |
|  |  | 事業費 （千円） <br> うち一般財源等 （千円） |  |  |  | 4，780 | 5，000 |  | 5，000 | 2，000 |
|  |  | 人件費（概算）（千円） |  |  |  | 5，541 | 5，400 |  | 5，400 | 5，400 |
|  |  | 総コスト（概算）（千円） |  |  |  | 10，321 | 10，400 |  | 10，400 | 7，400 |
| 活動•成果指標 |  |  |  |  |  |  | 名 称 ${ }^{\text {a }}$ 単位 | H16 | 実績 | H17 | 実績 | H18予定 | H18 | 実績見込 | H19予定 |
|  |  | 参加ミュージシャン数 |  |  |  |  |  | 61 | 80 |  | 85 | 100 |
|  |  | 成果単位当たリコスト「総コスト／指標】（千円） |  |  |  |  |  | （169） | （130） |  | （122） | （74） |
|  |  | $\square$ 単位当たリコストリ総コスト／指標】（千円） <br> $\square$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | －単位当たりコスト【総コスト／指標】（千円） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 価項目 |  |  |  | 点数 |  |  |  | 理由 | 説明等 |  |  |  |  |  |
| 1 | 適応性 |  |  |  | ミュージシャンのストリートでの活動ニーズと，地域商店街の活性化を求める地元のニーズを結びつけた事業 であり，芸術文化によるまちの活性化と創造の担い手の育成といら施策に合致していることから，市が積極的 に関与する必要が認められるものの，NPOや地域の主体的な事業展開が重要である。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 有効性 | NPOが主導し，アーティストが地元と協働して本市施策に沿つた事業を行い，目的を達成している。地域， NPO等が事業目的等を共有し，実行委員会形式で企画段階からの参加と事業実施により事業の効果をあげ ている。さらに事業の地域への定着とアーティストの自主的な運営に向けた，効果的な手法の検討を進めて いく。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | $\underset{\text { 目標 }}{\text { 達成度 }}$ | 芸術文化によるまちづくりを目指した平成18年度の事業運営方針を共有しており，成果•実績は当初の目標通りに計画スケジュールに沿って達成した。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 経済性効率性 | $\begin{aligned} & \text {-コストについては, 専門性の高いNPOのネットワークを活かし, 低廉なコストに抑えて事業実施できている } \\ & \text { が, 今後の自主的運営のためには, 協賛金等の確保といった資金調達やスタッフの育成などが課題である。 } \end{aligned}$ <br> －事務については事業の必要情報を関係機関及び職員と共有し，効率的に事業を進めている。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 正確性信頼性 | －事業実施に際しては，参加者を対像とした説明会を行ない，関係職員間に手順や緊急時の対応等情報の共有と理解のもとに実施している。 <br> －適宜ホームページ等で広報を行なっており，わかりやすい情報提供に努めている。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| $\begin{aligned} & \text { 総 } \\ & \text { 合 } \\ & \text { 評 } \\ & \text { 価 } \end{aligned}$ | 合計 <br> $\downarrow$ <br> 100点 <br> 換算 | 29 <br> 140 <br> 73 <br> 7 <br> 100 特記 |  | （協働の取組状況） <br> アートNPOと地域商店街の協働により事業実施している。 <br> （環境への負荷） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | $\left\|\begin{array}{c} \text { ランク } \\ (\mathrm{A} ~ E) \end{array}\right\|$ |  | 文化芸術創造都市の実現の取組として，NPO主導にアーティストが地元と協働することで， まちの中で創造活動ができる環境を整えることを目指し，いっそうの事業効果を挙げるよう事業を推進する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 平成 18 年度事業評価シート【監査委員評価】

事業名
芸術文化プロモーション推進事業


|  |  | 平成18年度 横浜音楽空間事業実績 |  |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |

4：十分できている 3：できている 2：あまりできていない 1：できていない


平成 18 年度 施策評価シート【自己評価】（中期計画）

## 1 基本情報

| 評価対象の基本施策名 | 陸•海•空の社会資本整備により国際競争力を強化します |  | 本施策番 | $6-4$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 関連する基本構想 | 担 | 担 進行管理担当課名 都市経営局 政策課 |  |  |
| 重点政策名 | 【重点政策6】 ヨコハマ国際戦略 当 | 課長名 大場正晴 | 青 電話 67 | 671－4327 |
| 重点政策の目的 | 世界に貢献し，競争力のある創造性あふれる都市を実現します。 |  |  |  |
| 現状と課題 | 成長著しい東アジア諸国との国際競争が激化しており横浜の活力の源である横浜港の機能強化が喫緊の課題と なっています。横浜がアジアの中で発展し続けるためには，社会資本の充実，とりわけ人と物の移動を円滑化するた めのインフラ整備が必要不可欠である。 |  |  |  |
| 取組の方向 と目指す姿 | 広域的な交通ネットワークを強化や，横浜港の機能強化を進める。羽田空港再拡張事業支援，ASEAN諸国を含む東アジアの主要都市を就航範囲とした诩田空港の真の国際化を実現するための联り組みの推進。これらの整備や効果的な運用を図ることで，人と物の移動を円滑化し，横浜の国際競争力強化につなげる。 |  |  |  |

2 目標の達成状況（指標の選定または，変更•追加の理由を記入。累積値の場合は，※を記入。）

|  | 達成目標（成果指標） | H17実績 | H22目標値 | H18実績 | H18目標値 | H18達成率 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| （1）羽田空港 | の国際定期便の就航都市数 | － | ※ 18都市以上 | － | － | － |
| 指標の選定 －変更理由 | 他都市との結びつきを示すものであり，国際競争力の強さを示す指標として，分かりやすいものであるから。 |  |  |  |  |  |
| （2）横浜港のコンテナ貨物取扱量 |  | 287 万TEU | 370万TEU | 320 | 320 | 100 |
| 指標の選定 －変更理由 | 競争力の指標として，分かりやすいものであるから。 |  |  |  |  |  |

3 施策を構成する重点事業の事業費総額（億円）

|  | H18年度 | H19年度 | H20年度～H22年度合計 | 計画期間合計 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 概算事業費 （実績•予算） | 121 | 134 | 660 | 915 |

4 施策を構成する重点事業の主な課題（共通する課題等）

| 共通課題等 | 横浜がアジアの中で発展し続けるためには，経済活動や市民生活を支える社会資本の充実，とりわけ， <br> 人移動を円滑化するためのインフラ整備が重要であり，着実に実施していく必要がある。 |
| :---: | :--- |

## 5 項目別評価



6 総合評価（上記1～5とランクを踏まえて記入） も，市民に分かりやすいものになっている。

| 合計 <br> $\downarrow$ | 17 |
| :---: | :---: |
| 100 点 <br> 換算 | 71 |

## 7 改善の方向性



## 1 基本情報

基本施策名

【グラフによる比較】


## 2 項目別評価

4：十分できている 3：できている 2：あまりできていない 1：できていない

| 評価項目 | 着眼点評価，理由•説明等 |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 政策目的等 との整合性 | （1）基本構想または政策の目的を実現するために適切なものとなっているか。 | $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ |
|  | 国際競争力を強化するために，横浜の活力の源である横浜港の機能強化や，羽田空港再拡張事業を支援すること，また，横浜環状道路を整備し臨海部と東名高速道路とアクセスを強化することにより，人と物の移動を円滑化し，横浜の国際競争力強化が図れる。 |  |
| 適応性 | （2）市民ニーズや社会経済情勢の変化に柔軟に対応しているか。 | $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ |
|  | 市と国が連携しながら行ら横浜環状道路整備やスーパー中枢港湾整備について，また，国策として推進している羽田空港再拡張•国際化について，横浜の国際競争力を強化するため，国直轄事業などが円滑に進ちょくするように，負担金等を支出している。 |  |
| 目標達成度 | （3）目標水準を適切に設定しているか。 | $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ |
|  | 施策全体としての目標が設定しにくいことから，重点事業の目標と同じとなっているが，具体的数字で目標値を設定しており，市民に分かりやすい指標となっている。一方で，横浜環状道路整備に係る目標 の設定がない。 |  |
|  | （4）施策の目標水準どおりに進めることができているか。 | $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ |
|  | 横浜環状道路整備については，完成目標年度を公表し，国等が事業を進めている。スーパー中枢港湾整備については，完成目標年度を定め，国と協議しながら事業を進めている。羽田空港再拡張整備に ついては，工事の着工の遅れにより供用開始は平成22年10月となる予定であり，平成22年度末の目標 の達成には影響がないと考えられる。 |  |
| 有効性 | （5）事業の重点化について明確な理由をもつて行っているか。 | $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ |
|  | 国際競争力を強化のため，三つの柱である，陸（横浜環状道路等整備）•海（スーパー中枢港湾推進）•空（羽田空港再拡張•国際化推進）を重点事業と位置付け，事業を推進している。 |  |
|  | ⑥施策を構成する事業が円滑に進むように調整をしているか。 | $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ |
|  | この施策は重点事業の所管課が複数にまたがっているが，中期計画の進行管理に沿って進ちょく状況の確認，調整を行っている。また，羽田空港の国際旅客定期便の就航範囲が広がるよう，さらに国へ の働きかけ等が必要である。 |  |

## 3 総合評価

| $\begin{gathered} \text { ランク } \\ (\mathrm{A} \sim \mathrm{C}) \end{gathered}$ | B | 国際競争力強化の実現に向け，重点事業として横浜環状道路や，スーパー中枢港湾を整備し，羽田空港再拡張•国際化に取り組んでいる。横浜環状道路やスーパー中枢港湾整備事業については，完成目標年度に向け事業を進めており，国が推進して いる羽田空港再拡張整備については，供用開始が平成22年10月となる予定である。今後とも，本市一丸となってこのビックプロジェクトを支援し，本市の国際競争力を高 め，都市力強化に向けて推進していく必要がある。 |
| :---: | :---: | :---: |


| 合計 <br> $\downarrow$ | 16 <br> $/ 24$ |
| :---: | :---: |
| 100 点 <br> 換算 | 67 |





## 上郷公田線•田谷線位置図



4：十分できている 3：できている 2：あまりできていない 1：できていない



| 事業名 | 街路整備费 |
| :--- | :--- |
| 【横浜環状北線関連街路に限る】 |  |



## 岸谷生麦線完成予想図（国道1号側）


※首都高速道路（株）ホームページより転載



## 平成 18 年度 <br> 事業評価シート【監査委員評価】

\section*{| 事業名 |
| :---: | :---: | \(\begin{aligned} \& 街路整備費积 <br>

\& 横浜藤沢線（田谷小雀地区）に限る】\end{aligned}\)}

横浜藤沢線（栄インターチェンジ・ジャンクション）


※道路局ホームページを基に作成 4：十分できている 3：できている 2：あまりできていない 1：できていない



## 平成 18 年度事業評価シート【監査委員評価】

事業名 横浜環状南線関連街路整備事業


## 上郷公田線広報紙「アベニュー」



4：十分できている 3：できている 2：あまりできていない 1：できていない

| 評価項目 |  | 点数 | 理由•説明等 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 適応性 | 7 | （1）市民ニーズや社会経済情勢の現状に適つているか。 （2）事業を市が行う必要性があるか。 | $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ 4－73口2口1 |
|  |  | 横浜環状南線（以下「南線」といら）の出入口付近における交通の円滑化及び利便性向上のためや生活道路に入り込んでいる通過交通が減少し住宅地の安全性を向上させるため，上郷公田線を整備している。横浜市道であるため，計画段階から市が事業を行っている。 |  |  |
| 2 | 有効性 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3 | 目標達成度 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4 | 経済性効率性 |  | （7）コストは縮減しているか。 ${ }^{\text {事務は効率的に行われているか。 }}$ | $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ |
|  |  | 広報誌の印刷製本については委託をしたが，計画立案については職員自らが実施しており，コスト縮減に <br> 向け努力をした。 <br> 南線の事業進ちょくにあわせて関連事業を進めるため，定期的に国及び東日本高速道路森と情報交換を実施してる。 |  |  |
| 5 | 正確性信頼性 | $7$ | 9）安全•正確を確保する手段が講じられているか。 （10）説明責任を果たすために適切な情報提供がされているか。 | $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ |
|  |  | 資料の保管や電子データの管理について，個人情報漏えい事故防止マニュアルに基づき管理しており， <br> 職員の理解の下に実践されていた。 <br> 上郷公田線の広報紙「アベニュー」を5万部発行したり，住民の疑問や質問に答えるため，南線の事業主体 である国，東日本高速道路森と連携を図りながら「相談空口」を48回開催するなど，積極的に事業に対する理解を深めてもらう努力をしている。 |  |  |
|  |  |  | 口指摘事項口改善要望事項口評価の理由 ■な し |  |
|  |  | 32 |  |  |
|  | 1 | ／ 40 |  |  |
|  | $\begin{aligned} & 100 \text { 点 } \\ & \text { 坆管 } \end{aligned}$ | 80 |  |  |
|  | $\begin{aligned} & \text { ランク } \\ & \text { (A~E) } \end{aligned}$ | $B$ |  |  |



## 平成 18 年度事業評価シ一ト【監査委員評価】



| 評価項目 |  | 点数 理由 $\cdot$ 説明等 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 適応性 | 7 （1）市民ニーズや社会経済情勢の現状に適つているか。 |  | $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ |
|  |  | 横浜環状北線（以下「北線」といら）の建設により横羽線や第三京浜道路とつながり，広域的な交通利便性 の間上が目れるとや，新横浜都心，臨海部との物流の円滑化を促進することや，市内線道路の渋滞が緩和され生活環境の改善につながることが期待できる。 <br> 事業主体の首都高速道路森に出資金として事業費の一部を負担している。 |  |  |
| 2 | 有効性 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3 | 目標達成度 | $-\|$（5） 目標の水準は適切か。 <br> 計画通りに目標を達成できたか。 |  | $\begin{aligned} & \text { 評価対象外 } \\ & \hline \end{aligned}$ |
|  |  |  |  |  |
| 4 | 経済性効率性 | $\begin{array}{l\|l} \hline & \binom{7}{8} \text { コストは緛蔵しているか。 } \\ \hline \end{array}$ |  | 評価対象外評価対象外 |
|  |  |  |  |  |
|  | 正確性信頼性 | 7 （9）安全•正確を確保する手段が講じられているか。 |  | $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ |
| 5 |  |  |  |  |
| $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { 監 } \\ \text { 査 } \\ \text { 結 } \\ \text { 果 } \end{array}$ |  |  | 口指摘事項 口改善要望事項口評価の理由 ■な し |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  | 1 | － 4 |  |  |
|  | $\begin{aligned} & \text { 100点 } \\ & \hline \text { 筫 } \end{aligned}$ | 88 |  |  |
|  | $\begin{array}{\|c\|} \hline \text { ランク } \\ (\mathrm{A} \sim \mathrm{E}) \end{array}$ | （A） |  |  |



## 平成 18 年度事業評価シ一ト【監査委員評価】



| グラフによる比較 | 一一監査委員評価 <br> $\rightarrow$ —自己評価 |
| :---: | :---: |
| 正吰性． <br> 信頼性（10） | 適応性（2） |
| 正確性。 <br> 信頼性（9） | 有効性（3） |
| 経済性• <br> 有効性（4） |  |
| 経済性• <br> 効率性（7） <br> 目標達成度（5） |  |




事業名
横浜環状北西線整備事業


横浜環状北西線位置図


|  | 覀項目 | 点数 | 理由•説明等 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 適応性 |  | 1 1市民ニーズや社会経斎情勢の現状に適つているか。 $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ <br> 2）事業を市が行う必要性があるか。 $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ <br> 2事業を市が行う必要性があるか。 つながり，広域的な交通利便性の向上が図れることや，保土ヶ谷バイパスの渋滞を緩和し臨海部との円滑化を促進することや，市内の幹線道路の渋滞が緩和され生活環境の改善につながることが期待 <br> との一体整備による高い整備効果が期待できることや，市にとっても重要な路線であることから，首都路株と横浜市が事業予定者となっている。 |
| 2 | 有効性 | $\begin{array}{\|c\|} \hline 7 \\ \hline \text { 北元 } \\ \text { シボハ } \\ \text { 国 } \\ \text { 国 } \end{array}$ | 線の計画づくりに当たつては，初期の段階から市民からの意見を聴き，反映させていくPI パブリック・イ ブメント）手法を横浜市として初めて導入している。施策である都市再生プロジェク卜等に位置付けられている。 |
| 3 | 目標達成度 |  | 5） 目標の水準は適切か。 $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1 ~$ <br> 6 計画通りに目標を達成できたか。 $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1 ~$ <br> 年後の都市計画決定に向け，平成18年度は環境影響評価方法書の告示•緱覧を目標設定してい <br> は，計画していたスケジュールに沿って達成した。 |
| 4 | 経済性効率性 | $\begin{array}{\|c\|} \hline 6 \\ \hline 6 \text { 北西 } \\ \text { 境」 } \\ \begin{array}{l} \text { 定期 } \\ \text { た。 } \end{array} \end{array}$ | 7 コストは縮減しているか。 <br> 8 事務は効率的に行われているか。 <br> 線のルート・構造については，7案について比較検討を行い，「経済性」だけではなく，「交通」，「環土地利用」の条件を勘案して決定している。 <br> 的会議により職員間の意思疎通を図るとともに，国や首都高速道路森とも，密に情報交換を図ってい |
| 5 | 正確性信頼性 | $\begin{array}{\|c\|} \hline 7 \\ \hline \\ \hline \end{array}$ |  <br> の保管や電子データの管理について，個人情報漏えい事故防止マニュアルに基づき管理しており，理解の下に実践されていた。 <br> 策定に当たり，広く市民から意見を収集し，その意見を概略計画に反映させている。また，環境影響評書の概要を示した，北西線の広報誌「であい道」を市域全戸に配布している。 |
| 㽉 の 結 果 | $\begin{gathered} \text { 合計 } \\ \downarrow \\ 100 \text { 点 } \\ \text { 換算 } \\ \hline \text { (Aンク } \\ \text { (A~E) } \end{gathered}$ | 32 <br> $/ 40$ <br> 80 <br> 100 <br> B | 口指摘事項 口改善要望事項 口評価の理由 ■な し |



| 事業名 | 道路費負担金 <br> 【横浜環状南線，横浜湘南道路に限る】 |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



4：十分できている 3：できている 2：あまりできていない 1：できていない



## 平成 18 年度事業評価シート【監査委員評価】




4：十分できている 3：できている 2：あまりできていない 1：できていない



## 平成18年度 事業評価シート【監査委員評価】



南本牧ふ頭全景

※港湾局ホームページを基に作成



## 平成 18 年度 <br> 事業評価シート【監査委員評価】

## 事業名 <br> 羽田空港再拡張•国際化に関する施策検討調査



※首都圏の空港に関する企業へのアンケート調査
（平成18年6月）より転載
4：十分できている 3：できている 2：あまりできていない 1：できていない

| 評価項目 |  | 点数 理由•説明等 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 適応性 | 6 （1）市民ニーズや社会経斎情勢の現状に適っているか。 |  | $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ $\square 4 \square^{\square} 2 \square 1$ |
|  |  | 查」結果からも高く，横浜市町内会連合会からも56万人を超える要望が寄せられている。 <br> 国への国際化全般に関する提案は，神奈川県や川崎市と共同で行っているが，就航範囲 6,000 キロの提案 <br> は本市独自のものであるため，本市が単独で調査を実施している。 |  |  |
| 2 | 有効性 |  |  | $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ <br> $\square 4 \square 3-2 \square 1$ |
|  |  |  なる世論形成を図る必要がある。 <br> 就航範囲に関しては，アジア・ゲートウェイ戦略会議によるアジア・ゲートウェイ構想において「国が示しているこれまでの就航範囲の基準に限らず検討が必要」との提言がなされるなど本市の提案が一部反映された動きも出ているが，国による正式な判断はまだ行われ ていない状況である。 |  |  |
| 3 | $\begin{array}{\|l\|l\|} \text { 目標 } \\ \text { 達成 } \end{array}$ | 6 （5）目標の水準は適切か。 |  | $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ |
|  |  | 「横浜市海外諸都市との都市間交流指針 1 や市民要望に基づき羽田空港の真の国際化に関する諸提案が行われているが，国の方向性は従来どおりである。 <br> 企業アンケートは計画どおり行われており，結果に基づいて，羽田空港のあるべき機能や成田空港との役割分担について検討が行われた。 |  |  |
| 4 | 経済性 | 6 （7）コストは縮減しているか。 |  | $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ $\square 4 \square 3 \square 2 \square 1$ |
|  |  | ホームページのHTML作成やパンフレットレイアウトデザインなど委託化によって効率的に執行できる部分 <br> を委託し，コストを縮减している。 <br> また，関係職員間で常に情報を共有できるよう，日常的に緊密な連絡調整を行い，速やかな意思決定を図っている。 |  |  |
| 5 | 正確性信頼性 | 7 （9）安全•正確を確保する手段が講じられているか。 <br> 7 （10）説明責任を果たすために適切な情報提供がされているか |  | $\begin{aligned} & \square 4 \square 3 \square 2 \square 1 \\ & \square 4 \square 3 \square 2 \square 1 \end{aligned}$ |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | 口指摘事項 口改善要望事項口評価の理由 ■な し |  |
|  | 合 | 29 |  |  |
|  |  | 40 |  |  |
|  | $\begin{aligned} & \text { 100点 } \\ & \text { 換算 } \end{aligned}$ | 73 |  |  |
|  | ランク （A～E） | $B$ |  |  |



## 平成 18 年度



目標達成度（6）
【国の経済波及効果試算】
（国土交通省試算）
－国際線を年間3万回導入するケース

|  | 生産額増加 |  |  | 税収増加 |  | 扉用増加 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 直接効果 | 波及効果 | 計 | 国税 | 地方税 |  |
| 東京 | 5,587 | 5,102 | 10,689 | 476 | 477 | 75,125 |
| 神奈川 | 306 | 650 | 956 | 137 | 133 | 29,044 |
| 千葉 | 22 | 46 | 68 | 10 | 9 | 2,051 |
| 埼玉 | 65 | 138 | 203 | 29 | 28 | 6,152 |
| 1都3県 | 5,979 | 5,936 | 11,915 | 652 | 647 | 112,372 |

【横浜市への総経済効果試算結果】（横浜市試算）

| 項目／ケ一ス | $2,000 \mathrm{Km}$ 圏 | $3,000 \mathrm{Km}$ 圏 | $6,000 \mathrm{Km}$ 圏 |
| :--- | :---: | :---: | :---: |
| （1）生産額（百万円） | 56,858 | 77,601 | 90,638 |
| （2）粗付加価値額（百万円） | 30,187 | 41,369 | 48,925 |
| （3）税収（百万円） | 1,679 | 2,301 | 2,722 |
| （4）雇用者数（人） | 4,052 | 5,504 | 6,502 |

※国際貨物取扱を条件とし，総発着回数40．7万回／年とした場合
4：十分できている 3：できている 2：あまりできていない 1：できていない

－施策評価シートの見方


《総合評価ランク》

| A | 80 点以上 | 施策の成果や施策を構成する事業の進ちょく，進め方が優れており，目的の実現に大 <br> B <br> $50 \sim 79$ 点施策の成果や施策を構成する事業の進ちょく，進め方はおおむね順調だが，より上位 <br> を目指して改善することか望まれる |
| :--- | :---: | :--- |
| C | 49 点以下 | 施策の成果や施策を構成する事業の進ちょく，進め方に課題が見受けられ，検証や見 <br> 直しなか求められる |

## 1 基本情報



## －事業評価シートの見方



平成18年度 事業評価シート【監査委員評価】


参考となる データや イメージ図な
【横浜市への総経済効果試算結果】（横浜市試算）

| 項目／ケース | 2000 Km 圏 | 3000 Km | 6000 Km 膡 |
| :--- | :---: | :---: | :---: |
| （1）生産額（百万円） | 56,858 | 77,601 | 90,638 |
| （2）粗付加価値額（百万円） | 30,187 | 41,369 | 48,925 |
| （3）税収（百万円） | 1,679 | 2,301 | 2,722 |
| （4）扉用者数（人） | 4,052 | 5,504 | 6,502 | どを掲載して います



発 行：横浜市監査事務局 発行日：平成19年9月14日
所在地：〒231－0017横浜市中区港町1－1
電 話：O45（671）4293 FAX：O45（664）2944
電子メール：ka－hyouka＠city．yokohama．jp
－横浜市監査事務局のホームページ
http：／／www．city．yokohama．jp／me／kansa／


[^0]:    －巻末：評価シートの見方

