守れるか。地域交通
（1）










JRは地域と信頼関係を
JR北海道においては，本道の交通ネットワークを形成する公共交通機関として，地域との確かな信頼関係 のもと，地域に根ざし，地域とともに発展するとの認識 に立ち，顧客満足度を高める努力を不断に継続するな ど，将来の事業展開を図ることが求められる。



[^0]





 4．








䓜


㕩N熎
















 （아） 1 H
$\qquad$




 な




 장․․․

守れるか。地域交通


（5）昨夏の高波で土砂が流出し，線路が宙づりになっ たJR日高線大狩部（おおかりべ）駅付近＝昨年12月 （1）JR日高線節婦（せっぷ）駅近くの護岸。左手前 のJRの管轄区間と比べ，右側の公共海岸は整備が進んでいる（小型無人機使用，小川正成撮影）




> 䉍















 で



 ते

## －道の跌道ネットワークワーキングチーム報告書より

## 計画的な老朽対策なく

本道においては，完成から100年を超えるトンネルや橋りょうが全体の約1割を占める（中略）老朽更新や維持管理については，それらを使用して収益を得る鉄道事業者が行うことが原則であるが，これまで計画的な老朽対策がなされてこなかった（後略）
毮

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  <br>  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | ta ${ }^{\circ}$ |

（3）








避


JR宗谷線を走る特急「スー パー宗谷」。名寄までは道や地元自治体の出資で高速化が実現した＝1日，上川管内比布町（大島拓人撮影）

## 








けす
た
$ま$
$ま$
ま


## 地元負担 現実的に難しい

鉄道施設については，設置から長期間が経過し，老朽化が著しく，今後更新等に多額の資金を要することが確実であり，JR北海道のこれまでの経緯や道内自治体の厳しい財政状況を踏まえると，これらの費用について自治体に負担を求めることは，現実的に難しい。


守れるか，地域交通



＋
（4）三洅





類
雑
㯖
輸
滞
た。
旭川への出発前，機関車と貨車を連結するタマネギ
列車。貨物特有のガチャガチャという音を立てて走 りだす＝2月16日，J R 北見駅（伊丹恒撮影）

## －道の鉄道ネットワークワーキングチーム報告書より

## JR北海道の負担大きく

道外と比較して相対的に貨物列車の走行割合が高い輸送体系となっているが，現行のルールのもとでの線路使用料は，安全対策に必要なコストを十分反映したも のとは言えず，JR北海道の負担が大きくなっている実龍にある。


## 物 流 動 脈 <br> 物 流 動 脈

車旭月式時マ状と列と潐



自
助
努
必
要














## 守れるか。地域交通

（5）

訮










流水で埋まるオホーツク海をバックに停車す
る観光列車「流水物語号」。JR虽編線北浜駅 は観光バスでやってきた観光客でにきわう $=$ 2月22日，網走市（本社機から，伊丹佰摄影）

## －道の铁道ネットワークワーキングチーム報告書より

観光立国推進に大きな役割
観光客の周遊を支える基盤となる鉄道網は観光立国北海道の推進に大きな役割を果たすことが期待され る。（中略）観光客の利用だけて鉄道を維持していくこと は難しいことから，地域において持続的な連行のあり方 を䍒討する必要がある。



周
遊
ル
ト
模
索









が百
摇
そ
る
鉄
路






## N䑲


。ev
$め$
れ
れ
い
る
要重
掘
起
し
に
气
气敏




 ば 線
噵し
観動
愙
流
れ
 る
野利
事し
務し
鬞
は
鏼


連載にご意見や感想をお寄せく ださい。住所，氏名，年齢，電話番号を記入の上，〒060•8711（住所不要）北海道新聞報道センター「摇れる鉄路」取材班へ。電子メ ールtetsuro2017＠hokkaido－np． co．jpとファクス011•210•5592 でも受け付けます。

## 守れるか。地域交通

（6）
旭で



2月中旬，ほろみん咢に乗り，旭川市内住民（大島拓人影


鉄稆ス䠛曼線町


住
民
ス
ス
む

最
嘻
$?$

## 道の維道ネットワークワーキングーム報告書より

## 代替交通 地域で検討を

利用者の大幅な減少により，収支が極めて曔しい線区については，他の交通機関との連携，補完，代替など も含めた最適な地域交通のあり方について，JR北海道 をはじめとする交通事業者や国，道の参画のもと，地域 における検討が必要である。

|  |  |  <br>  |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  | O义 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| y | 器むーが，－ |  |
| xinjuturdr minta |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | － |
|  |  | T。 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Hrehtin－［evs induretar |  |
|  |  |  |
|  | －ursmets |  |
|  | Hetuti Toder |  |
| 酤 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 姆，䍒甘可上氙边 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## 守れるか。

．地域交通
（7）










JR厚岸䭻前で通学生の归わを待つ保護者 たちの車列。花咲線で通う男子生徒は「大勢の人が乗っているのに見直し対象になる なんて…」と首をかしげる（茂忠信撮影）

 $\overline{4}$






足進 も
左

## 教育など都市機能強化を

道の総合計画では，経済，医療，教育などの都市機能 が集積する中核都市を中心とした連携，補完による活力 ある地域づくりを進めていくこととしておわ，人口減少 の急速な進行が見込まれる中，その機能を一層強化し ていくことが欠かせない。





環
境
差
に
拍
莗









連鳪にこ意見や感相をお䓫せく ださい。住所，氏名，年齢，電話番号を記入の上，〒060•8711（住所不要）北海道新聞報道センター「揺れる鉄路」取材班へ。電子メ ールtetsuro2017＠hokkaido－np co．jpとファクス011•210•5592 でも受け付けます。


#### Abstract

                                         40 年 参 号 導 品 4

\section*{䡌N筥}


[^0]:    
    
    
    平
    均
    に
    埋
    屯
    れ

