平成22年6月2日

**第2回将来交通需要推計検討会議の概要**

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

日時：平成２２年６月２日（水）　１６時００分～１７時００分

　場所：４階省議室

　出席：馬淵国土交通副大臣

長安国土交通大臣政務官、

三日月国土交通大臣政務官

政務三役政策審議室　大野政策官

道路局　企画課道路経済調査室　七條室長

鉄道局　総務課企画室　髙田室長、施設課　高橋課長

港湾局　計画課　真田港湾計画審査官

航空局　空港部計画課　長谷川空港計画企画官

　　　（事務局）技術調査課　池田技術企画官、公共事業調査室　長田室長

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

○本検討会議で確認された事項は以下の通り。

１．共通事項の課題及び改善方針について

* 今回示された共通的な課題について、第一段階で各事業の推計手法を改善すること、第二段階で統合モデルを構築することで解決を図る。
* 第一段階として、生成交通量（全国）の推計方法及び推計の前提となる将来フレームについて統一を図る。

２．将来フレームの設定について

* + 将来人口は、最新の「日本の将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所）」の中位推計を用いる。
  + 将来GDPは、最新の政府見通しに直近の実質GDPの一定期間の平均変化量を加算して予測することとし、平均期間については、引き続き検討する。

３．各個別事業における推計手法の課題と改善方針について

* + 各局より報告し、共有が図られた。

４．今後のスケジュールについて

* + 次回検討会（６月）までに、各事業の推計手法の改善方針を検証する。
  + 概算要求（８月）までに、改善された予測手法に基づき、感度分析の範囲内であることを検証する。
  + 予算決定（平成23年１月）までに、平成23年度事業について、改善された予測手法により総点検を実施するとともに、具体的な統合モデルを構築する。
  + なお、改善された予測手法については情報公開を徹底する。

以上