

1 塩画市観光振興ビジョン

## 目的

観光振興じジョンは，観光によって塩䇫市にもたらされる経済効果を再認識するとともに，これまでの観光資源を磨 き上げ，再評価し，市民，事業者，地域，行政が一体となってて観光振眮を促進していくための基本方針と行動計画を示す ことを目的としています。
塩篭ならではの海産物・お土産品などの観光資源を組み合わせ「アクションプラン」として設定しました。今後の市の観光振興を具体的な取り組みとして共有し，市一丸となつて，観光を生産性の高い産業へと育て上げていきます。

## 期間

期間設定は，2018（平成30）年度を開始年度とし，次期塩彗市長期総合計画（第6次）の前期期間となる2025年度を終了年度とする8年間とします。第5次塩摼市長期総合計画が終了する2020年度に合わせ数値目標を設定し，達成状況を検証しながら，観光振興ビジョンの推進に取り組んでまいいます。

|  | 2011年度 | 2018年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2025年度 | 2030年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 第5次塩䆠市長期総合計画 |  |  | $\rightarrow$ |  |  |  |
| 第6次塩宦市長期総合計画 |  |  |  | $\longleftrightarrow$ |  |  |
| 塩䇫市観光振興ビジョン |  | $\stackrel{\square}{4}$ |  |  |  |  |

## 2 塩竈市の観光の現状と課題

## 現状の整理

塩鼅市を2017（平成29）年に訪れた観光客は，219万人と推計されます。
 でみると， 2010 （平成22）年の140万人から，2017（平成 29）年の131万人へと推移し，7年間で9万人減少と微減傾向 にあります。

施設別に観光客数をみると，2017（平成29）年では，鹽䆠神社の参拝客1，062，400人と，マリンゲート塩釜の入場者数 869，300人で観光客数の約 $88 \%$ を占めています。

マリンゲート塩釜の月別状況を見ると，7月が $12.1 \%$ と最も多 く，次いで8月が $10.1 \%, 10$ 月が $10.0 \%$ とやや平準化している など，全体としてピークがないことがわかります。

宿泊者数は2017（平成29）年で53，423人と観光入込客と比 べ少なく，月別利用状況も平準化していることから，ビジネス利用者が多く，観光客の利用者は少ないと予想されます。

塩釜水産物仲卸市場では2010（平成22）年にマイ海鮮丼を開始して以降，2017（平成29）年には利用者数を72，698人集めることに成功しました。

塩鼅みなと祭の100，000人，ゆめ博の112，106人など，イベン トで集客を図っています。

## 課題

塩鼀市の観光客の約半数が県内，残り半数が県外からの訪問となっており仙からの日帰り客や東京•千葉•神台い・埼下からの宿泊客など，様々な スタイルの旅行者が混在しています。

仙台市を中心とした近隣からの観光客は塩鼅市内での周遊地点数が少な く，鹽䇫神社や塩釜水産物仲卸市場な どの主要拠点を訪問した後，仙台港の アウトレットなどで買い物をして帰ると いった行動がみられます。

東京など遠方からの観光客は，仙台に宿泊し，塩鼅 $\rightarrow$ 松島方面を1日で回る パターンや，塩䈜を経由して松島に宿泊するパターンがみられます。

1人あたりの消費額は5，000円を下回っています。宿泊費が少ないことに加え，近隣からの日帰り客の消費が少 ないことが，全体平均を下げていま す。

## 観光消費額

年間の市内観光消費頟は総頟73．9億円です。内訳は，宿泊費8．8億円（11．9\％），交通費2．4億円 $(3.2 \%)$ ，入場料 など15．4億円（ $20.9 \%$ ），飲食 20.8 億円（ $28.2 \%$ ），お土 26.1 億円（ $35.3 \%$ ），その他 0.4 億円（ $0.5 \%$ ）です。
そのうち寿司，海鮮井，水産物水産加工品で35．3億円（47．8\％）を占めています。


## 観光のもたらす効果

塩䨚市の钼光を振興することにより，国内外の来訪者が増加し，まちに活気とにぎわいが創出され，多様な地域資源を活用することにより，観光消費が増大し，経済的な効果がもたらされます。


塩鼅市の多様な主体が協働で観光振興に取り組み，持続可能なまちづくりを推進していくため，塩鼅市の『これまでの千年』の歴史を大切にしながら，『これからの千年』をつくつていくことを軸としてコンセプトを設定しました。また，コンセプト を元に観光振興の基本方針を整理し，観光メニューづくり，情報発信•集客•誘客，人材育成•体制づくりなどの基本施策を展開していきます。

|  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 鹽踉神社と門前町で ご利益を授受 | マリングート塩釜で海の恵みを体験 | 飲食店•㾍釜水産物仲卸市場•魚市場で美食体験 | 浦戸諸島で ゆったり島ぐらし |



5 4つの観光拠点とネットワークづくり
塩鼅市内の観光地について，「鹽篋神社と間前町地区」を塩鼅市観光の顔となる観光拠点と位置づけ，「ベイエリアとマリンゲート地区」，「市場地区」，「浦戸諸島」を合わせて，塩鼀市の観光振興の軸となる 4 つの観光拠点とします。

これら4つの地区間の回遊性を高めるために周遊バスや舟運を運行して，ネットワークする仕組みを作ります。


塩鼅市のシンボルである鹽鼅神社を中心に，塩鼅市 の観光の顔となる拠点を「「鹽鼂神社と門前町」と位置 づけ，導入部（JR本塩釜駅），門前町，鹽鼅神社と続く観光ストーリーを明確化


## 市場地区

仲卸市場のマイ海鮮井，魚市場のテラスなどのコン テンツを活用し，食のまち塩鼅を広く発信
「おくのほそ道風景地」や日本遺産「政宗が育んだ＂伊達＂な文化」に認定された籬ヶ島などを活用し，古か ら現代までの塩笱の港を体感できるエリ アを回遊できる仕組 みを作る


ベイエリアとマリングート地区
マリンゲート塩釜を千賀の浦のシンボルとして，べイ エリアと共に集客力のある施設に大型バスの団体客を受け入れることのできる収容人食需要を取り込む


## 浦戸諸島

マリンスポーツ，島歩き，小型船による観光遊覧な ど，島ならではのコンテンツで誘客島のよさや島のくらしを丸ごと体験してもらう滞在•体験型の体験で，首都圏などの都会の富裕層やイン バウンド観光客への誘客を推進


## 6 アクションプラン

4 つの観光拠点を軸に，塩鼅市の観光振興を具体的に推進してゆき，各観光拠点の魅力を引き出し，集客力を高めるアク シヨンプラン（行動計画）です。

## 

鹽鼅神社の門前町として，体験，食事，買い物など，さまざま な活動を楽しめるにぎわいのまちづくり
（1）門前町のブランディング（風情づくり）
（2）娯楽性のある門前まちあるきガイドの育成
（3）門前町のイベント開催•門前町の新商品・サービスの開発 （4）観光案内所のインバウンド対応とまちなか観光案内の充実 （5）日本遺産「政宗が育んだ＂伊達＂な文化」の魅力発信

## 市場地区

新鮮な水産物を食べて，買って，体験できる場づくり
（1）魚市場テラスの一般開放と利活用
（2）塩釜水産物仲卸市場における市場食堂（横丁）の整備
（3）塩金水産物仲卸市場のキッチンスタジオを活用した体験プログラムの充実
（4）魚市場の展示スペースの活用
「だんべつこ船」で観光船では
見ることができないい甫戸の襄側を見学

## 7 観光振興ビジョンの主な目標設定

塩鼅市観光振興ビジョンの主な達成目標です。
現在の第5次塩㲅市長期総合計画は2020年度までを示していることから，観光振興ビジョンの中間検証を行う2020年を目標値の設定としました。

| 分野 | 項目 | $\begin{aligned} & \text { 目徱值 } \\ & 2020 \text { 年 } \end{aligned}$ | 基準值 $2017 \text { (H29) 年 }$ | （単位） | 評価方法 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 集客 | 観光客入込数 | 243 | 219 | （万人） | 市内各観光地点へ照会 |
| 消費 | 観光消費額（日帰り単価） | 4，100 | 3，920 | （円） | 観光客アンケート調査 から試算 |
|  | 観光消費額（市外宿泊単価） | 4，600 | 4，346 | （円） |  |
|  | 観光消費額（市内宿泊単価） | 11，900 | 11，405 | （円） |  |

8 進渉管理
アクションプランの実施と目標の評価のため，PDCAサイクルを取り入れ，以下のように取り組みます。

|  | 概要 | 実施項目 |
| :---: | :---: | :---: |
| （1）観光振興ビジョン推進の評価 | 観光振興ビジョン推進の進渉状況 について，アクションプランの実施時や，第5次長期総合計画の総括及び第6次塩彗市長期総合計画策定時などにおいて，外部有識者や アクションプランの実施関係者など による定期的な確認と評価を実施 します。 | 各アクションプランの効果測定と評価 <br> －前年度事業の実施状況評価 |
| （2）各種調査の実施 | 観光客動態調査や観光客アンケート調査の定期的な実施や，事業実施時 などに合わせて各種調査を行い，目標値の達成度を確認します。 | - 観光客動態調査 <br> - 観光客アンケート調査 <br> - 塩鼅ブランドの認知度調査など <br> - 仙台•松島復興観光拠点都市圏D MOが実施する広域（6市3町）調査データの利活用 <br> －各事業実施による満足度調査など |



門前町の歴史的な建物


浦戸諸島•初夏の野々島「ラベンダ一㚼」


