##  取組为 <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br> 

## 宇陀地域の湘貺



## 取組の背景

奥宇陀線は，宇陀地域の路線バスの中で，年間の利用者数が特に少ないです。
－支出に対する収入の割合を示す収支率も，地域内を走る他のバス路線に比べて最も低く，
運行の支出の 3 割ほどしか収入でまかなえていません。
収支率改善のための取組みの一環として，奥宇陀線は平成 29 年 10 月に 3 市村連携コミュニ
ティバスとして，運行形態を改善して，運行を継続することとなりました。
しかしながら，運行形態の改善のみでは，収支率の抜本的な改善につながらないことから，
新たな収益の獲得を図る必要があります。


 ー緒に運ぶ佂貨客混載の社会実験危実施

## 取組の概要

※榛原駅～兽爾村役場間：䌦22．9km（奥宇陀線での所要時間：約55分）

## 利用者への広報

－チラシ，ポスター，広報誌，閏係機関 HP，各種
メディアを通じて，実施背景や実施概要を広報 メディアを通じて，実施背景や実施概要を広報
－バス車体にもマグネットシートを揭示して広報


## 取組みの結果


－貨客混載社会実験実施前の問題意識


## －貨客混載社会実験の実施




社会実験の出発セレモニーの様子


車内に積み込んでいる荷物の様子


## 貨客湜載のより良いあり方に向けた検討



## 今後の取組みみの方向性

（1）他の物流事業者とも連携した共同輸送の可能性の検討
現状 他の物流事業者においても，ドライバーの休息時間等の確保に関する問題を抱え
現状 ている可能性
$\rightarrow$ 複数の物流事業者が貨客混載で荷物を共同配送できるようになれば，地域全体で物流の効率性向上
$\longrightarrow$ 方向性 現場の問題点や共同配送の実施（こ向怆て意向•課題等在把握

## （2）農産物等の貨客混載による輸送の可能性の検討

| 拡大のが可能性 | - 利用者からは日用品等の荷物も遈べるようにしてほしいという意向 <br> - 曽爾村や御杖村で生産した特産品や農産品等を近隣の道の駅等まで貨客混載を活用して輸送することによる地域活性化の可能性 |
| :---: | :---: |
| $\rightarrow$ 方向性 | 地元住民の意尚を把握する必要 |

