## 令和 4 年 2 月定例会

# 議 案 説 明 資 料 <br> 予算に関する説明書 

（ 令和 4 年度当初予算等関係 ）


```
*各事業の説明資料の「本年度」の欄は来年度の当初計上額
    「前年度」の欄は今年度の当初予算額
    「比較」の欄は「本年度」-「前年度」の額
*トータルコストについて
    トータルコストは, 事業ごとに事業費と人件費を一体としたコストを表します。あく
    まで, 費用対効果を判断するための参考表記ですので, 職員定数と厳密には一致してい
    ません。
```


## 令和 4 年 2 月定例会 議案説明資料目次

## 交流人口拡大本部

【予算関係】
（一般会計）

| 議案番号 | 件 名 | 課 名 等 | 頁 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 第 1 号 | 令和 4 年度鳥取県一般会計予算 |  |  |
|  | 1 当初予算説明資料 | （総 括 表） | 3 |
|  |  | ふるさと人口政策課 | 4 |
|  |  | 東京本部 | 14 |
|  |  | 関西本部 | 20 |
|  |  | 名古屋代表部 | 25 |
|  |  | 観光戦略課 | 27 |
|  |  | 国際観光誘客課 | 63 |
|  |  | 交流推進課 | 69 |
|  |  | まんが王国官房 | 79 |
|  | 2 歳入歳出事項別明細書 |  | 84 |
|  | 3 節の明細 | ， | 87 |
|  | 4 債務負担行為に関する調書 | ふるさと人口政策課他 | 91 |

## 議 案 説 明 資 料 総 括 表

交流人口拡大本部（単位：千円）

|  | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財 源 内 訳 |  |  |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 国庫支出金 | 起 債 | その他 | 一般財源 |  |
| ふるさと <br> 人口政策課 | 1，405， 746 | 1，341， 050 | 64，696 | 128， 001 |  | 69， 048 | 1，208， 697 |  |
| 東京本部 | 159， 428 | 154， 934 | 4， 494 |  |  | 1，458 | 157， 970 |  |
| 関西本部 | 70，287 | 69，636 | 651 |  |  | 1， 039 | 69， 248 |  |
| 名古屋代表部 | 32，582 | 32， 582 | 0 |  |  | 263 | 32， 319 |  |
| 観光戦略課 | 3，107， 497 | 1，188， 172 | 1，919， 325 | 2，260， 365 | $\begin{array}{r} \langle 33,000\rangle \\ 46,000 \end{array}$ | 6， 457 | 794， 675 | $\begin{array}{r} \text { 県費負担額 } \\ 827,65 \end{array}$ |
| 国際観光誘客課 | 593， 288 | 315， 025 | 278， 263 | 134， 000 |  |  | 459， 288 |  |
| 交流推進課 | 235， 851 | 219， 452 | 16，399 | 10， 000 |  | 26， 000 | 199， 851 |  |
| まんが王国官房 | 124， 076 | 136， 799 | $\triangle 12,723$ |  |  |  | 124， 076 |  |
| 合 計 | 5，728， 755 | 3，457， 650 | 2，271， 105 | 2，532， 366 | $\begin{array}{r} \langle 33,000\rangle \\ 46,000 \end{array}$ | 104， 265 | 3，046， 124 | $\begin{gathered} \text { 県費負担額 } \\ 3,09,124 \end{gathered}$ |

## 説明［令和4年度の主な事業］

＜ふるさと人口政策課＞
－「ふるさと来LOVEとつとり」若者県内就職強化事業
43，382千円
－「ふるさと来LOVEとつとり」関係人口創出事業
54，374千円

## ＜観光戦略課＞

－ポストコロナ時代の新たな観光推進事業
72，130千円
－新型コロナから立ち上がる観光支援事業 2，000，000千円
－鳥取砂丘活性化•魅力向上プロジェクト
109，887千円
＜国際観光誘客課＞
－（新）アフターコロナ新しい旅のスタイル推進事業
110，000千円
－新型コロナから立ち上がるインバウンド観光促進事業
401，528千円
＜交流推進課＞
－新しい生活様式における国際交流推進事業
4，264千円
＜まんが王国官房＞
－まんが王国発ソフトパワー事業
64，702千円
（注）起債欄の上段＜＞書きは，交付税措置額を除いた金額である。
備考欄の県費負担額は，起債欄の＜＞書きの金額と一般則源の金額を加算したものである。

## 令和 4 年度一般会計当初予算説明資料

2 款 総務費
1 項 総務管理費
1目 一般管理費

| 事 業 名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 |  |  | 内 訳 |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 |  |
| $\begin{aligned} & \text { 職員人件費 } \\ & (一 \text { 般管理 } \\ & \text { 費) } \end{aligned}$ | 215， 385 | 217，138 | $\triangle 1,753$ |  |  | 〈雜入〉 | 215， 273 |  |

事業内容の説明
一般職員 22 名分及び会計年度任用職員 11 名分の人件費である。

2 款 総務費
2 項 企画費
ふるさと人口政策課（内線：7487）
1 目 企画総務費 （単位：千円）

| 事 業 名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 |  | ， | 内 訳 |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 |  |
| 職員人件費 （企画総務費） | 294， 138 | 294， 455 | $\triangle 317$ |  |  | 〈雑入〉 201 | 293， 937 |  |

事業内容の説明
一般職員 31 名分及び会計年度任用職員 19 名分の人件費である。

7 款 商工費

## 3 項 観光費

| 事 業 名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 |  | 源 | 内 訳 |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 国厙支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 |  |
| 職員人件費 （観光費） | 306， 100 | 273， 076 | 33， 024 |  |  | 〈雑入〉 | 306， 048 |  |

事業内容の説明
一般職員 41 名分及び会計年度任用職員 8 名分の人件費である。

令和 4 年度一般会計当初予算説明資料
2 款 総務費 2 項 企画費 1目 企画総務費

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 財 源 内 |  |  |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 事 美 名 |  |  |  | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 |  |
| 交流人口拡大本部管理運営費 | 5，600 | 6， 100 | $\triangle 500$ |  |  |  | 5，600 |  |

トータルコスト 6,389 千円（前年度 6，892千円）［正職員：0．1人］
主な業務内容
工程表の政策内容
事業内容の説明
交流人口拡大本部の所掌事務に係る総合調整，庁内外との連携等を推進するための経費である。

2 款 総務費

| 事 業 名 | 本年度 | 前年度 |  |  |  | 訳 |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 国厙支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 |  |
| $\begin{aligned} & \text { ふるさと人口 } \\ & \text { ふ政策課管理運 } \\ & \text { 営費 } \end{aligned}$ | 6，957 | 6，957 |  |  |  |  | 6，957 |  |
| トータルコスト | 39，768千円（前年度 39，889千円）［正職員： 3.8 人，会計年度任用職員： 1 人］ |  |  |  |  |  |  |  |
| 主な業務内容 | 市町村等との連絡調整，課の予算決算•庶務業務 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程表の政策内容 | － |  |  |  |  |  |  |  |

事業内容の説明
ふるさと人口政策課の所掌事務に係る企画調整，対応等に要する経費である。

## 令和 4 年度一般会計当初予算説明資料

2 款 総務費
4 項 市町村振興費
1 目 自治振興費
ふるさと人口政策課（内線：7639）

トータルコスト 120,872 千円（前年度 123， 421 千円）［正職員：1．3人，会計年度任用職員：1人


工程表の政策内容多住者の相談体制を充実させるとともに，市町村や民間団体と連携して受人体制の整佣•充実を㚻ることで県外 からの移住定住を促進。特に若年者のI J Uターンを促進することにより，若年層の転出超過に歯止めを掛け る。加えて，多様な媒体を活用した情報発信を強化する。
事業内容の説明
【「地方創生推進交付金」充当事業】

## 1 事業の目的，概要

全国的に移住定住の地域間競争が激化するなか，鳥取県への移住者を増やしていくためには，鳥取県が今まで地道に培ってきた取組を丁寧に継続•充実していくとともに，県内市町村や団体等への研修等を通じて受入側の専門性の向上と移住希望者へのきめ細かい移住フォローを図っていく必要がある。

鳥取県への移住を希望される方の視点に立ち，住宅•就職等の相談や情報発信を総合的に実施するとともに，移住潜在層をとりこぼしなく獲得するため，都市圏在住者を対象とした移住相談会等の取組を拡充し，更なる移住希望者の掘り起こしや移住支援を推進する。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により，都市圏への一極集中がもたらすリスクが顕在化し，地方での暮ら しや新たなライフスタイルに関心が高まつていることから，コロナ収束後の「新しい生活様式」に即した形での移住推進として，「オンライン」を活用した移住相談や情報発信等の取組により，潜在移住者層を取りこぼすことの ないよう，「鳥取移住」について知つていただくためのチャンネルを多数用意し，本県への移住者獲得に結びつけ ていく。

## 2 主な事業内容

|  |  |  | （単仙：干 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 区分 | 内容 | 予算額 |
| 1 | 鳥取県移住定住サポートセ | - 移住希望者の相談にワンストツプかつきめ細かく対応するととも <br> - （公財）ふるさと鳥取県定住機構に委託実施 | 81， 487 |
| 2 | ふるさと回帰支援センター鳥取県ブース出展等業務 | －首都圏及び関西圏における移住情報発信の中心拠点である「ふるさ と回帰支援センター」に鳥取県ブースを設置。首都圏には専任相談員を配置し，地方移住を検討する都市在住者に対する移住相談，情報発信体制を実施 <br> （特非） 100 万人のふるさと回帰•循環運動推進•支援センターに委託実施 | 13，589 |
| 3 | $\begin{aligned} & \text { とっとり暮らし住宅相談員 } \\ & \text { 浔置業務 } \end{aligned}$ | －「とつとり暮らし住宅相談員」を東•中•西部に各1名配置し，移住希望者からの住宅に関する相談への対応や「とつとり暮らし住宅 バンクシステム」等による空き家•住宅情報の収集•発信を行う。 <br> －（公社）鳥取県宅地建物取引業協会に委託実施 | 10，800 |
| 4 | 鳥取県移住定住サポートセ | －民間（NPO等の団体，個人）による本県への移住者受入を推進するた めの取組を支援するための補助金 <br> －（公財）ふるさと鳥取県定住機構への間接補助により実施 <br> 【対象事業等】 <br> －移住希望者の新規開拓，移住支援組織のネットワーク化につなが る取組 <br> 〔補助率10／10，1団体あたり300千円〕 <br> －オンラインや動画活用による相談対応•情報発信 <br> 〔補助率 $10 / 10$ ，1団体あたり50千円〕 | 1，600 |
| 5 | $\begin{aligned} & \hline \text { 般社団法人移住•交流推 } \\ & \text { 進機構 (J O I N) 会費 } \end{aligned}$ |  | 300 |
|  |  | 合計 | 107， 776 |

## 3 事業目標－取組状況－改善点

○事業目標：I J Uターンの受入者数 12，500人（R2～R6年度）【令和新時代創生戦略】
（令和 2 年度実績：2，136人，令和 3 年度上半期実績：919人）
○取組状況•改善点
－移住定住を促進する関係機関と連携し，とつとり暮らしの P R を行うとともに移住前の相談に対応することによ り，本県への移住者増を図る。
－数値目標として掲げた平成27年度から令和元年度までの移住者数 8,000 人は一年間前倒しで達成した。令和 2 年度 から6年度までの5年間で12，500人を目指す。
－今もなお，新型コロナウイルス感染拡大の影響により，対面による移住•就職イベントを中止•縮小せざるを得 ない状況にあるが，オンラインを活用した移住イベントや相談会等を実施している。

## 令和 4 年度一般会計当初予算説明資料

2 款 総務費
4 項 市町村振興費
1 目 自治振興費
ふるさと人口政策課（内線：7639）

| 事 業 名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 |  |  | 内 |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 |  |
| 移住定住促進情報発信事業 | 4， 630 | 5， 022 | $\triangle 392$ | 2，115 |  |  | 2，515 |  |
| トータルコスト | 14，093千円（前年度 14，527千円）［正職員：1．2人］ |  |  |  |  |  |  |  |
| 主な業務内容 | 委託契約の締結，委託業者との調整，補助金交付決定，額の確定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程表の政策内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |

事業内容の説明
【「地方創生推進交付金」充当事業】

## 1 事業の目的，概要

令和 $2 \sim 6$ 年度までの 5 年間で移住者 12 ， 500 人の移住者を受け入れることを目標に，都市圏を中心とする県外在住の鳥取県に関心がある方や鳥取県への移住を検討されている方などの移住潜在層に，多様な媒体を活用して積極的な情報発信を行い，鳥取の暮らし，子育て，就職などの必要な情報を届け，鳥取県へのI J Uターンにつなげる とともに，地域社会全体で若者定着やUターン促進に取り組む機運づくりを行いUターンを促進する。

「ふるさと・鳥取県」の発信者として，広い視野で鳥取県の魅力を発信し続ける県民主体の体制を構築し，地域 への愛着•誇り・仲間意識を生み，I J Uターン先として魅力あふれる地域を目指すとともに，「とつとり暮ら し」の効果的な魅力発信と移住希望者とのつながりを促進することで，新たな移住者の獲得につなげる。

2 主な事業内容

|  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 区分 | 内容 | 予算額 |
| 1 | 移住者ライターによる鳥取暮 らし＂生＂情報発信事業 | 鳥取県出身者等でUターンの可能性がある方，そうした方 の移住決定に寄与する方（家族•友人）及び「移住•関係人口潜在層」が集まっている場で，移住者ライターによる リアルな鳥取暮らし情報を発信し，鳥取県へのI J Uター ンを促進する。 | $\begin{gathered} 2,830 \\ (\text { (国 } 1 / 2) \end{gathered}$ |
| 2 | テレワーク鳥取暮らし体験モ ニター事業 | テレワークをしながらとっとり暮らしを体験するモニター参加者により，鳥取県ならではのテレワーク環境の良さや暮らしやすさをPRしてもらう。 <br> ［謝金額：世帯 5 万円 単身 3 万円］ | $\begin{array}{r} 400 \\ (\text { 国 } 1 / 2) \end{array}$ |
| 3 | テレワーク鳥取暮らしに係る テレビ媒体等による情報発信 | －テレビ媒体等により，本県の魅力や暮らしやすさ，テレ ワークの環境等についての情報を発信する。 | $\begin{gathered} 1,000 \\ (\text { 国 } 1 / 2) \\ \hline \end{gathered}$ |
| 4 | $\begin{aligned} & \text { ローカルインフルエンサーに } \\ & \text { よるとつとり暮らし情報発信 } \end{aligned}$支援事業補助金 | －とつとり暮らしの P R にかかる記事•動画等の制作•発信 を行い，県•市町村•定住機構等が実施する移住イベント等への誘導や広報 P R ページへの閲覧者の増加を図るよう な情報発信の取組を支援する補助金を創設。 <br> 〔補助率】 $1 / 2$ <br> ［上限額］ 1 人あたり 4 万円 <br> ［補助対象経費］ <br> インターネット検索や S N S の仕組みを最大限活かした プロモーションを実施する場合に要する経費 <br> （例）広告費•SE0対策に係る経費等 | 400 |
|  |  | 合計 | 4，630 |

## 3 事業目標•取組状況•改善点

○事業目標：I J U ターンの受入者数 12，500人（R2～R6年度）【令和新時代創生戦略】 （令和 2 年度実績：2，136人，令和 3 年度上半期実績：919人）
○取組状況•改善点
－移住定住を促進する関係機関や本県への移住経験がある方とも連携し，とつとり暮らしの P R や移住潜在層の掘り起こしを行い，その後の相談対応や実際の移住につなげる。
－コロナ禍において，他自治体等でもオンライン移住イベントやオンライン移住相談等が導入される中，いち早
くWEBを積極的に活用したPRを実施した。

## 令和 4 年度一般会計当初予算説明資料

2 款 総務費
4 項 市町村振興費
1 目 自治振興費
ふるさと人口政策課（内線：7652）


## 1 事業の目的，概要

移住の受け皿となる地域の受入れ体制の強化を図るため，市町村等が取り組む移住定住事業を支援する。

## 2 主な事業内容

（1）鳥取県移住定住推進交付金（交付率 $1 / 2$ ）予算額50，000千円

| 交付対象事業 | 上限額 |
| :---: | :---: |
| 専任相談員の設置•活動への支援 | 1市町村当たり 1，000千円 |
| 宔き家活用によるお試し住宅等の整備 | 1 戸当たり 2，000千円 |
| 移住定住者等への住宅支援 | 1 戸当たり 1，000千円 |
| 空き家改修費等の概算見積支援 | 1戸当たり10千円 |
| 空き家活用のための家財道具処分支援 | 1戸当たり 400千円 |
| 地域での空き家確保支援 | 1件当たり 50千円 |
| 移住者受入地域組織•団体の立ち上げ支援 | 1 組織•団体当たり 4，000千円 |
| 民間団体との協働による移住定住の推進 | 1 件当たり 1，000千円 |
| 複数の市町村が連携して行う移住定住の取組への支援 | 1件当たり 5，000千円 |
| 複数の市町村と民間団体との協働による取組の支援 | 1件当たり 200千円 |

（2）鳥取県若者地域定着促進事業費補助金 予算額2，500千円
若者の地域への定着を促進するため，市町村•大学•民間事業者•地域等が連携し空き家等を活用して行う， シェアハウス・ゲストハウスの整備に対する支援を行う。

| 内容 | 上限額 |
| :---: | :---: |
| シェアハウス，ルームシェア，ゲストハウスの整備により，若者の | 市町村負担額の2／3 |
| 地域定着を促進するための計画策定への支援 | 1事業当たり 1，000千円 |
| シェアハウス，ルームシェア，ゲストハウスの整備費支援 | 市町村負担額の1／2 |
|  | 1事業当たり 2，500千円 |

（3）鳥取県新たな起業•創業人材移住強化補助金（補助率 $1 / 2$ ）予算額 600 千円地域が必要とする起業•創業人材の移住者としての受け入れによる元気な地域づくりを促進するため，市町村又 は地域の組織•N P O 法人等が行う必要な条件整備の取組を支援する。

| 内容 |  |  |  |  |  | 上限額 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 仺き家を活用した住居兼作業場の確保等生業の場づくりの支援 | 1 事業当たり $4,000 千 円$ |  |  |  |  |  |
| 地での研修や生活基盤の確保等に要する経費 | 1 事業当たり $60 千 円 / 月 ~$ |  |  |  |  |  | （4）本社機能移転による移住者支援事業 予算額5，000千円


| 内容 | 上限額 |
| :---: | :---: |
| 显へ本社機能の移転等を実施する企の雇者が，本県へ移住す | 1 世帯当たり 300 千円 |

（5）ふるさとでの新しいライフステージ支援補助金 予算額5，000千円

| 内容 | 上限額 |
| :---: | :---: |
| 結婚や出産の機会に「鳥取で暮らす」ことを選択し鳥取で新しいラ <br> イフスデ支援 | 1 世帯当たり $100 千 円 1$ |

（6）とつとりビジネス人材移住支援事業 予算額39，939千円
東京からの移住就職を促進するため，移住支援金の支給及び移住就職者向け求人紹介サイトを運営する。

| 内容 | 上限額 |
| :---: | :---: |
| 東京23区の5年以上在住者等が県内企業に就職した場合等に移住支援金を支給 <br> 要件：県が運営する求人紹介サイト掲載企業への就職 プロフェッショナル人材戦略拠点等の支援での就職地方移住テレワーカー（転職を伴わない移住）市町村が認めた関係人口であった者 | 市町村負担額の3 $3 / 4$ <br> 世帯1， ※子育て世帯加算あり |

（7）多世代•全員活躍の「生涯活躍のまち」～の移住推進事業 予算額4，620千円
生涯活躍のまちづくりを推進し，関係人口創出や移住者の呼び込みを行う市町村の取組を支援する。

## 3 事業目標：取組状況：改善点

○事業目標：IJUターンの受入者数 12,500 人（R2～R6年度）【令和新時代創生戦略】
（令和2年度実績： 2,136 人，令和3年度上半期実績：919人）

- 市町村の行ら移住施策への支援を行うことにより，本県への移住者の支援を行い，移住者増と定着を図る。
- 平成20年度から市町村の取組支援を継続して行っており，移住定住推進に取り組も市町村の体制強化につながっている。


## 令和 4 年度一般会計当初予算説明資料

2 款 総務費
4 項 市町村振興費
1 目 自治振興費
ふるさと人口政策課（内線：7 1 2 8）


## 1 事業の目的，概要

コロナ禍で生活様式や学生生活が変わり，地方暮らしの魅力が再認識される中，産学官金労言で連携し，学生及 び保護者等へ就職支援情報や鳥取暮らしの魅力を発信するとともに，オンラインを活用した学生と本県とのつなが りづくりを強化し，若者定着及びUターンを推進する。

また，本県の若手就職者の離職率が全国平均より高い状況に対し，実態調査による分析•検討を行う検討会を開催し，ポストコロナ時代の雇用のミスマッチ解消•若者県内定着に向けた効果的な政策検討を実施する。

## 2 主な事業内容

|  | ポストコロナ時代 | 県内定着に向けたあり方検討会の設置（単位：千 | （単位：千円） |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 区分 | 内容 | 予算額 |
| 1 | （新）県内若者定着に向け たあり方検討•調査事業 | ポストコロナ時代の雇用ミスマッチ解消•若者県内定着に向けたあり方検討会」を設置し，必要な実態調査を実施するとともに，データに基づく分析•検討を行う。 | 3， 000 |

（2）スマートフォンアプリ「とりふる」を軸としたオンライン型就職支援事業（単位：千円）

|  | 区分 | 内容 | 予算額 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | $\begin{aligned} & \text { なとりふる」を活用し } \\ & \text { た情報発信 } \end{aligned}$ | 「とりふる」を活用したふるさと情報や就活支援情報等の発信及び学生等 <br> への登録促進を行うとともに，利用に応じて特典ポイントを付与する。 | 10， 445 |
| 2 | 「とりふる」改修経費 | とりふる」を若者定着に向けたプラットフォームとして若者に訴求•「つながる」コンテンツを充実させ，新たな若者就職に結びつける。 | 800 |
| 3 | とつとり就活応援団事業 | 県内企業の若手社会人を「とつとり就活サポーター」に委嘱し，同年代の先輩から学生へ県内で働く魅力を直接 P R する就活交流会を実施する。 | 1，000 |
| 4 | $\begin{aligned} & \text { 県内就職おめでとう! } \\ & \text { キャンペーン } \end{aligned}$ |  | 1，000 |
| 5 |  |  | 800 |
| 6 | 就職コーディネーター置ーデ の配置 | 就職コーデイネーターの人件費，活動費（ 4 名分） •学生等県内就職強化本部担当（鳥取1名） $\cdot$ 大学連携担当（鳥取•関西本部•東京本部 各 1 名） | 24， 537 |
|  |  | 合計 | 38， 582 |



| （ 4 ）マスメディアと共同した若者転 |  | 出防止に向けた P R（単位：千円） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 内容 | 予算額 |
| 1 | STOP！若者流出プロジェクト「若者定着プロジェクト」連携事業 | マスメディアと共同した情報発信「若者定着プロジェクト」を連携実施する。 | 600 |

## 3 事業目標：取組状況：改善点

$\bigcirc$ 事業目標

- 県外大学進学者の県内就職率 $40.0 \%$ 【令和新時代創生戦略】（令和 2 年度実績：31．8\％）
- 「とりふる」に登録した高等学校卒業生の割合 $100 \%$ 【令和新時代創生戦略】（登録者数： 15,817 人（令和3年10月時点）） ○取組状況•改善点
－コロナ禍においても，学生の就職支援を継続的に推進するため，オンラインを併用した就活交流会等の取組を ふるさと鳥取県定住機構を中心にいち早く取り入れることで，就職支援に大きな支障なく実施出来た。
－「とつとり就活ナビ（とりナビ）」を「とりふる」の機能の一部として統合し，県内就職強化のためのシステム改修を実施した。
－仕送り便キャンペーンでつながった学生の内，令和 4 年度の県内新規採用就職が内定している方を対象に「とり ふる」等で広報し「とりナビ」内で，ご自身の就活体験記を応募いただく「県内就職おめでとう！キャンペーン」 を令和 3 年10月より実施。県内就職を決断した理由など，後輩学生の県内就職に向けた情報発信を行った。

2 款 総務費
4 項 市町村振興費
ふるさと人口政策課（内線：7652）
1目 自治振興費
（単位：千円）

| 事 業 名 | 本 年 度 前 年 度 | 比 較 | 財 源 |  | 内 |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 |  |
| 「ふるさと来LOVEとっと り」関係人口創出事業 | 54， 374 46， 963 | 7， 411 | 31，697 |  |  | 22，677 |  |
| トータルコスト | 82，764千円（前年度 75,479 千円）［正職員：3．6人］ |  |  |  |  |  |  |
| 主な業務内容 | 委託契約の締結，委託業者との調整，イベント実施，要綱制定•交付決定，関係団体•企業等との連携，連絡調整など |  |  |  |  |  |  |
| 工程表の政策内容 | －観炕以上，定住末満つつながりで，地或や地域つ人々と多埭と関わる「関系人口のの増咥目指すため，県内受け血ぶ入り，受入れプログラムの支援や，ワーケーションの推倠良行す。 <br>  の移住定住を促隹 特こ若年者つ即Uターンを促倠することにより，若年層つ転山超過に歯此めを掛ける。 <br>  |  |  |  |  |  |  |

事業内容の説明 【「地方創生推進交付金」，「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

## 1 事業の目的•概要

コロナ禍でテレワークが急速に普及し，働く場を選ばない概念が広く浸透する中で，都市部を中心 として働き方の変化へのニーズが高まっている。それとともに，都市圏に人口や企業が集中するリス クが明らかになったことを受け，若い世代を中心に地方への関心が高まっている。

東京一極集中の解消に向けて都市部人財を地方に還流させるという動きが強まっている中，企業と連携したテレワークや兼業などによる「転職なき移住」，ワーケーション，副業•兼業の推進による幅広い分野での人財誘致の取組を強化し，多様な地域との関わりを促進することで，関係人口の拡大 や，ポストコロナに向けた移住拡大を図る。

## 2 主な事業内容

（1）兼業•副業などの新たな働き方支援
（単位：千円）

|  | 区分 | 内容 | 予算額 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | とつとり副業兼業プロジェクト「鳥取県で週 1 副社長」 <br> 【プロフェッショナル人材戦挌处点委吨事業】 | 副業•兼業を希望する都市部ビジネス人材を県内 に誘致するため，WEBサイトでの求人募集，大企業等 の離•転職者ネットワークへの情報掲載，副業•兼業人材を活用する企業への交通費助成等を行う。 <br> ※プロフェッショナル人材戦略拠点の運営経費は，とっとりプロフ エッショナル人材確保事業（県立鳥取ハローワーク）で計上 | 20， 730 |
|  | 【新規】副業•兼業人材活用セ ミナー 【プロフェッショナル人材弾㛆拠点委的事業】 | 企業等のビジネス人材を副業•兼業により活用する事例等を紹介するセミナーを開催し，県内企業に人材活用の方策を啓発する。 | 1，663 |
| 3 | 【新規】新聞折込広告等による広報 <br>  | 「とつとり副業兼業プロジェクト」を新聞折込広告等により紹介し，副業•兼業人材活用を行う事業所 を増やす。 | 1，500 |
|  | 鳥取副業兼業サミットの開催【プロフェッショナル人材戦娢拠点委扥事業］ | 県内での副業•兼業をテーマとするリモートセミナ一をトークショー方式で開催する。 | 4，356 |
|  |  | 計 | 28，249 |

（2）先進的なワーケーション推進
（単位：千円）

|  | 区分 | 内容 | 予算額 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | $\begin{aligned} & \text { ファミリーワーケーシ } \\ & \text { ョン全県拡大事業 } \end{aligned}$ | 民間主体のプログラムを支援することにより，ファミリー ワーケーションの受入を全県に拡大する。 <br> ＜鳥取県ファミリーワーケーションプログラム造成事業費補助金＞ <br> 県内の企業•団体におけるファミリーワーケーションプログラムの造成•実施を支援する。 <br> 〔補助率〕 $1 / 2$ ，〔上限額〕300千円 <br> ＜プログラム造成の伴走支援＞ <br> 子育て中の都市部人財へアドバイザーを委嘱し，県内の企業• | 2，394 |


|  |  | 団体による本県の特色を生かしたファミリーワーケーションプログラ ムの造成を支援する。 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2 | 地域課題を解決する鳥取型福業モデルプロク ラム推進事業（とっと り翔ける福業） | 都市部の財が地域の ールドワー ロボノや＂ で返礼する実施する。 | 企業人財に影響力がある企業と連携し，都市部人自治体•企業とともにオンラインや地域でのフィ クを通じて，多様な関わり方（自治体•企業でのプ ノウハウ・スキル＂の提供に対して鳥取県の特産品仕組み等）で課題解決を行うモデルプログラムを | 10， 500 |
|  | とっとりとの多様な関わり方発信事業 | 都市部在 を始めとし とっとりと | 住者に本県との関わりをもってもららため，福業 たワーケーション，プロボノ，二地域居住などの， の多様な関わり方を広く発信する。 | 1，000 |
|  | $\begin{aligned} & 4 \text { I新規】とっとりワーケー } \\ & \text { ショョンネトワーク協議 } \\ & \text { 会運営補助金 } \end{aligned}$ | 交流先や受担う自治体 ーケーション | 入プログラム等を紹介するコンシェルジュ機能を －地域DMOや県内関係事業者で組織する「とっとりワ <br> ネットワーク葹義会｣への事業運営補助を行う。 | 1，000 |
|  | ワーケーション実施企業支援事業費補助金 | $\begin{aligned} & \text { 県外企業• } \\ & \text { 企業•団体今 } \\ & \text { 創出•拡大 } \end{aligned}$ | 団体が行ら本県でのワーケーションにおける県内等の人財や地域との交流等を推進し，関係人口の を図る。【補助率］1／2，〔上限額］1泊5千円 | 375 |
|  | $\begin{aligned} & \text { オンラインワーケー } \\ & \text { ションセミナー } \end{aligned}$ | 地方へのザ討する企業力が伝わる | テライトオフィス設置や地方でのリモートワーク等を検等を対象に，本県でワーケーションを実施する魅 セミナーをオンラインで開催する。 | 400 |
|  |  |  | 計 | 15，669 |
| （3）「転職なき移住」支援（年位 |  |  |  | （単位：千円） |
|  | 区分 |  | 内容 | 予算額 |
|  | 新規】「丕樴なき移住」等移住支援事業補助金 | $\begin{aligned} & \text { 企業と連隽し, } \\ & \text { よる都市部か } \\ & \text { 通信経費等) } \end{aligned}$ | た 「兼業•副業•車職なき移住」などの 新たな働き方」に から本県への移住に係る経費（転居費・リモート を支援する。 1 人当たり上限300千円 | 4，500 |
| （4）都市部等からの人財呼込みに向けたツアー事業 |  |  |  | 位：千円） |
| 区分 |  |  | 内容 | 予算額 |
|  |  |  | 転職なき移住や，都市部企業人財に対するワ ーケーション，兼業•副業促進に向けたツアー を実施する。 | 2，500 |

（5）ネットワーク形成 3，456千円
「ふるさと来LOVEとつとり」メンバー制度による都市部人財のネットワーク化•「ふるさと来LOVEと つとり」新規メンバー獲得のための県内若者との交流会を実施する。

## 3 事業目標•取組状況•改善点

（1）事業目標
都市圏等在住者を受け入れて地域の活性化に取り組む地域•団体数
30団体（R2～R6年度）【令和新時代創生戦略】
I J Uターンの受入者数 12，500人（R2～R6年度）【令和新時代創生戦略】
（令和 2 年度実績：2， 136 人，令和 3 年度上半期実績：919人）
（2）取組状況•改善点
－オンライン移住イベントやオンライン移住相談等を導入し，いち早くWEBを積極的に活用した PRを スタートするとともに，兼業•副業，「転職なき移住」などによる本県への移住に向けた取組を行って きた。今後も，移住定住を促進する関係機関とも連携し，移住潜在層の掘り起こしを行い，その後の相談対応や実際の移住につなげていく。
－都市での経済重視から地方における生活重視への価値観の変化による新たな働き方の変化へのニー ズの高まりにいち早く対応し，都市部企業に影響力のあるプラットフォームと連携した先進的なワー ケーションプログラムの実施や，全国初のファミリーワーケーションプランナー委嘱による都市部人財の活用等の「ふるさと来LOVE（クラブ）とっとり」プロジェクトの推進により，コロナ禍にお いても積極的に代替え手段を活用し関係人口を創出•拡大し，地域や県内企業の活性化，将来の移住•企業のサテライト誘致などにつながる施策を展開した。

今後は，複業とワーケーションとを組み合わせた地域課題解決型ワーケーションやファミリーワー ケーションの推進により，都市部の企業人財との継続的な関係人口の創出•拡大を推進していく。

## 令和 4 年度一般会計当初予算説明資料

2 款 総務費
4 項 市町村振興費
1 目 自治振興費
ふるさと人口政策課（内線：7 1 2 8）

| 事 業 名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 財 源 内 |  |  |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 |  |
| とつとりとの <br> 関係人口をふ <br> やす事業 | 11，361 | 13， 167 | $\triangle 1,806$ |  |  |  | 11，361 |  |
| トータルコスト | 20，036千円（前年度 41， 083 千円）［正職員：1．1人］ |  |  |  |  |  |  |  |
| 主な業務内容 | 補助金制度PR，交付決定，額の確定 関係団体•企業等との連携，連絡調整など |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程表の政策内容 | 観光以上，定住未満のつながりで，地域や地域の人々と多様に関わる「関係人口」の増加を目指すため，県内受 け血づくり，受入れプログラムの支援や，ワーケーションの推進を行う。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 事業内容の説明

## 1 事業の目的，概要

都市在住者等が地域と関わる活動に対する支援及びワーケーションの推進により，観光以上•定住未満の関わり で地域と多様に関わる関係人口を創出•拡大し，地域活性化を図るとともに将来的な移住者増につなげる。

2 主な事業内容
（1）ワーケーション施設活用に対する支援
（単位：千円）

| 補助金名 | 概要 | 実施主体 | 県補助率 （上限額） | 予算額 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ワーケーション拠点整備事業費補助金 | 民間事業者等によるワーク環境や交流環境 の整備，ワーケション体験•交流イベント実施に要する経費を支援する。 <br> （改修費，借室料，通信費，謝金，人件費，旅費等） | 企業•団体等 | $1 / 2$ （1年目 4,000 2年目 2,000 ） | 7，631 |
| 合計 |  |  |  | 7，631 |

（2）地域企業•団体への支援

| 補助金名 | 概要 | 実施主体 | $\begin{aligned} & \text { 県補助率 } \\ & \text { (上限額) } \end{aligned}$ | 予算額 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| とつとり暮らしワーキング ホリデー支援補助金 | 県内に滞在し，働きながら地域住民との交流や学びの場などを通じて地域での暮らし を丸ごと体験するワーキングホリデーの受入活動を支援する。 | 県内企業•団体 | $\begin{gathered} 10 / 10 \\ \text { 【県外版】 } \\ (116 千 円) \\ \text { 【県内版】 } \\ (33 \text { 千円) } \end{gathered}$ | 3， 030 |
| 地域活動応援事業費補助金 | $\begin{aligned} & \text { 県内地域の安全•安心な暮らしづくり支援 } \\ & \text { や地域活性化に向けた活動等の地域の課題 } \\ & \text { 解決に取り組む事業を支援する。 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 地域外の団体, N } \\ & \mathrm{P} \mathrm{O} \text {, その他任意 } \\ & \text { 組織, 個人 } \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{gathered} 1 / 2 \\ (300 \text { 千円) } \end{gathered}$ | 700 |
| 合計 |  |  |  | 3，730 |

## 3 事業目標•取組状況•改善点

○事業目標：都市圏等在住者を受け入れて地域の活性化に取り組む地域•団体数 30団体（R2～R6年度）【令和新時代創生戦略】

○取組状況•改善点
【ワーケーション拠点整備事業費補助金】
－令和 2 年度には当補助金により鳥取市中心市街地にマーチングビルが整備され，鳥取市のワーケーション拠点 のフラグシップとなつた。令和3年度採択事業においても有効活用が図られるよう事業者と連携しながら取り組 む。
【とっとり暮らしワーキングホリデー支援補助金】
－県内外の若者が一定期間地域に滞在して仕事をしながら鳥取暮らしを体験するものであり，平成30年度から令和3年度にかけて延べ77名が参加，合計滞在日数は1，200日を超えるなど鳥取県と関わりたい関係人口の受け皿と なっている。（R4．1時点）
【地域活動応援事業費補助金】
－県内地域において，安全•安心な暮らしづくり支援や地域活性化に向けた取組等を行う地域外の団体，NPO等を支援した。

## 令和 4 年度一般会計当初予算説明資料

5 款 労働費
1 項 労政費
1 目 労政総務費

| 事 業 名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 財 |  | 内 訳 |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 |  |
| $\begin{aligned} & \text { 鳥取県未来人 } \\ & \text { 材㐬奨学金 } \\ & \text { 支援事業 } \end{aligned}$ | $\binom{$ 債務冕担行為 }{181,974} | $\left.\binom{$ 債務負担行為 }{181,976} \right\rvert\, |  |  |  |  | 183， 656 |  |
| トータルコスト | 255,171 千円（前年度 243,981 千円）［正職員： 0.5 人，会計年度任用職員： 1 人］ |  |  |  |  |  |  |  |
| 主な業務内容 | 基金造成•管理•蕃査•認定•額の確定業務•支払業務 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程表の政策内容 | 県内学生等若者の県内就職を推進し，若者の転出超過に歯止めをかける。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業内容の説明 【「鳥取県未来人材育成基金」充当事業】 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1 事業の目的，概要

県と産業界が協力して基金を設置し，県内に就職する大学生等の奨学金返還を助成し，I J Uターン並びに産業人材の確保を促進する。

## 2 主な事業内容

（ 1 ）基金造成（186，990千円）
令和 4 年度も基金造成を行い，必要額を取り崩しながら運用を行う。
（民間：5，000千円程度（目標），県181，990千円。ただし，民間出捐分は取り崩さず果実運用する。） （2）助成内容

（3）令和 4 年度助成額 59 ，712千円（平成 27 年度～令和 3 年度認定者分）
（4）委託料（1，682千円）
毎年 4 月から 6 月にかけて申請者からの問い合わせや支払い事務が集中することから，当該期間中に派遣職員を受け入れ，事務処理を行う。

## 3 事業目標•取組状況•改善点

## $\bigcirc$ 事業目標

－認定者数 年間 180 人（チャレンジ55参考指標）
（令和 2 年度実績：141人 令和 3 年度実績：113人（R4．1時点））

## ○取組状況•改善点

－産業人材の確保と若年者の県内就職，定着を促進するため，県内の製造業，I T 企業，薬剤師の職域へ就職する
大学生等の奨学金返還を助成する制度を平成27年9月1日からスタートした。
－平成28年度は，業界の協力が得られた建設業•建設コンサルタント業，旅館・ホテル業を追加し，助成対象を 180 人に拡大，平成 29 年度には，保育士•幼稚園教諭の職域，平成30年度には農林水産業を追加し，また専門学校生も対象者に加え，多くの大学生等の県内就職を促した。
－県内外の大学等や保護者，協賛企業等へ制度をPRし，制度創設以来，943人の認定申請•600人の県内就職と なっている。（R4．1．31現在）

## 令和 4 年度一般会計当初予算説明資料

2 款 総務費
1項 総務管理費
9目 県外事務所費
（単位：千円）

| 事 業 名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 |  |  | 内 訳 |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 国厙支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 |  |
| 東京本部運営費 | 36， 920 | 30，470 | 6， 450 |  |  | 〈雑入〉 <br> 645 | 36，275 |  |
| トータルコスト | 78，561千円（前年度 72，283千円）［正職員： 5.1 人，会計年度任用職員： 0.5 人］ |  |  |  |  |  |  |  |
| 主な業務内容 | 省庁•他都道府県等との連絡調整•情報収集，東京本部の管理運営 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程表の政策内容 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業内容の説明 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 事業の目的，概要
首都圏の拠点として東京本部を運営し，省庁•他都道府県等との連絡調整や情報収集を行う。
2 主な事業内容
（1）行政関係の情報収集及び連絡調整
省庁等からの情報収集，各省担当者協議会等を通じた他都道府県からの情報収集，省庁及び県選出国会議員等との連絡調整を行う。
（2）提案要望活動等のサポート
県，市町村その他の団体の要望活動等に係る省庁及び関係部局との連絡調整，上京者の活動が円滑に遂行で きるようにサポートする。
（3）東京本部の管理運営
事務所管理費•共益費（14，608千円），事務費（21， 926 千円），本部長交際費（300千円）など

## 令和 4 年度一般会計当初予算説明資料

2 款 総務費
1 項 総務管理費
9 目 県外事務所費
東京本部（電話：03－5212－9077）

| 9 目 県外事務所費 |  | 前年度 | 比 較 | （単位：千円） |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 事 業 名 | 本年度 |  |  |  |  | 内 |  | 備考 |
| 事 業 名 |  |  |  | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 |  |
| 首都圏におけ る交流人口拡大推進事業 | 7，637 | 11，087 | $\triangle 3,450$ |  |  |  | 7，637 |  |
| トータルコスト | 39，026千円（前年度 42，603千円）［正職員： |  |  | 3．8人，会計年度任用職員：0．5人］ |  |  |  | 僰支援 |

主な業務内容 $\quad$| 首都圏メディア等とのネットワーク形成，県関係団体や首都圏交流自治体等との連絡調整•情報交換，活動支援 |
| :--- |

工程表の政策内容 首都圏からの積極的な情報発信による鳥取県の認知度向上及びイメージアップ
事業内容の説明

## 1 事業の目的，概要

新たな鳥取ファンの醸成（交流人口や関係人口の増加）のため，首都圏のメディアや旅行会社等を通じた情報発信，鳥取県ゆかりの著名人やメディアと連携したイベント等を実施し，本県の認知度向上やイメージアップを図 る。

また，県人会，同窓会，本県ゆかりのメディア関係者，本県出身の学生等の東京本部が有する人的ネットワーク を活用し，情報の収集•発信を行う。

## 2 主な事業内容

| （単位：千円） |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 項目 | 事業内容 | 予算額 |
| （1）首都圈情報収集• 発信， の拡充 | －県人会事務局の支援，首都圏における県内高校等同窓会，町人会をはじ めとする県出身者等への情報提供及び情報交換を行う。 <br> －本県関係の情報の収集，東京本部のメールマガジン「とつとり＠東京イ <br> ンフォメーション」等で情報発信を行う。 <br> －首都圏のイベントにおいて，県内自治体や関係団体と連携し，本県のPR を行う。 | $\left\lvert\, \begin{aligned} & \text { 標準事務費 } \\ & \text { 対応 } \end{aligned}\right.$ |
|  | －本県出身者，県内勤務経験があるメディア関係者等とのネットワークの構築•強化のため，県の政策•施策の情報提供，意見交換を行う。 <br> - 鳥取県にゆかりのある飲食店と連携し，県産食材等をPRする。 <br> - 中国ブロック観光情報交換会（年3回），中国五県観光物産フェアを開催する。 | 1，797 |
| （3）首都圏における関 孫人口の拡大推進 | •首都券における関係人口拡大のため，観光誘客や食，移住定住等を P R するイベントやャンベーシ宛する。 | 5， 000 |
| （4）首都圏の大学•学生との連携事業 | －本県出身者が創設者の一人である明治大学において運携講座を開講す <br> る。 <br> －若年層の郷土愛醸成，Uターン就職等の促進のため，首都圈の大学にお いて学生目線で本県のPRを実施する。 | 840 |
|  | 合計 | 7， 637 |

## 3 事業目標－取組状況－改善点

## ＜事業目標＞

本県ゆかりの著名人・メディア等とのネットワークを活用し，本県の観光や食，移住定住などさまざまな情報を効率良くタイムリーに発信し，首都圏での鳥取ファン拡大を図る。
＜取組状況•改善点＞
－東京本部のメールマガジンやS N S などを活用し，県人会員等の本県ゆかりの方々に情報提供及び情報交換を行った。
－ワーケーション，副業等のトレンドや東京オリンピック・パラリンピックなどに対応し，テレビ局や出版社など マスコミへの情報提供やメディア招致を行うとともに，オンラインを活用したイベントを実施するなど，情報発信 するテーマや手法を柔軟に見直しながら，本県の魅力を発信した。
－首都圏において鳥取県との交流人口•関係人口を増やすためには，まずは鳥取県ファンを増やしていくことが必要なため，引き続き新型コロナウイルスの感染拡大状況に注視しながら，本県ゆかりのメディア関係者等と協力し て，効果的に本県の魅力を発信する。

## 令和 4 年度一般会計当初予算説明資料

2 款 総務費
1 項 総務管理費
東京本部（電話：03－6280－6951）
9目 䢙外事務所費

| 事 業名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 |  | 源 | 内 訳 |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 事采名 | 本年度 | 前年度 |  | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 |  |
| $\begin{aligned} & \text { 首都圈学生 I } \\ & \text { J 就促進進事業 } \end{aligned}$ | 1，270 | 1，570 | $\triangle 300$ |  |  |  | 1，270 |  |
| トータルコスト |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主な業務内容 | 6， 002 千円（前年度 6， 323 千円）［正職員： 0.6 人］ |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程表の政策内容 | 首都圈からのIJUターン就職，移住定住への誘導•促進 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業内容の説明 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1 事業の目的，概要

首都圏大学生等と連携を図りながら学生の鳥取県への就業意識を高め，I J Uターン就職を促進するとともに，鳥取県をキーワードとした学生同士のつながりや県と学生との良好な関係性の構築を進めることで，学生の郷土愛 を醸成し将来的なUターンに向けた土壌づくりを行う。

## 2 主な事業内容

| 項目 | 事業内容 | 予算額 |
| :---: | :---: | :---: |
| （1）とっとり <br> NorkWork（ワクワ <br> ク）飛行機ツアー <br> （鳥取県内企業視 <br> 察訪問等） | 首都圈の学生（鳥取県出身又は鳥取県に興味関心のある学生）を対象とした鳥取県内企業等の視察及びUターンした若手社会人との意見交換会を実施し，I J U ターン就職の意識醸成を図る。 | 964 |
| （2）首都圏学生交流会 | 首都圏の学生（鳥取県出身又は鳥取県に興味関心のある学生）を対象とした交流会を開催し，鳥取県をキーワードとした学生同士の交流を通して郷土愛を醸成する とともに，就職セミナーを開催し，I J U ターン就職の意識醸成を図る。あわせ て，学生と県との良好な関係性を構築することで，その後の各種イベント・セミ ナーへの参加者の増加にもつなげる。 | 128 |
| （3）鳥取県学生尞での就職セミ ナー | 鳥取県学生尞（ 2 ヶ所）において，Uターン就職をした若手社会人から尞生に対 LUターンの魅力を伝えるとともに，職員から就活のアドバイス等を行い，学生の Uターン就職の意識醮成を図る。 | 178 |
|  | 合計 | 1，270 |

## 3 事業目標－取組状況－改善点

＜事業目標〉
学生の鳥取県への就業意識を高めるための事業を通じてI J U ターン就職を促進するとともに，鳥取県に関連付 けた学生同士のつながりづくりや県と学生との関係性の構築を進める取組を通じて，県内企業等を支え地域づくり を担ら人材を確保し，ふるさと「鳥取県」の活性化の維持•促進を図る。
＜取組状況•改善点＞
（1）昨年度は新型コロナウイルス感染拡大により実施を見送った首都圏学生による鳥取県内企業視察訪問等（とっと りWorkWork（ワクワク）飛行機ツアー）を令和3年12月に実施し，Uターン就職への意識醸成を図った（参加学生： 10名）。首都圈学生交流会については，新型コロナウイルス感染状況を踏まえて実施を見送つた。
（2）東京都内に立地する鳥取県学生寮（清和尞（女子尞））において令和3年10月に就職セミナーをオンラインで実施し，Uターン就職への意識醸成を図った。（参加学生：清和尞39名，明倫館（男子寮）は中止）
（3）首都圈の大学と連鹪して，鳥取県へのI J Uターン就職促進に関するイベントや助成制度等を学生へ周知すると ともに，大学内の就職相談会（オンライン）に参加してIJUターン就職の働きかけを行った。

## 令和 4 年度一般会計当初予算説明資料

2 款 総務費
1 項 総務管理費
9 目 県外事務所費


トータルコスト $\quad 18,693 千 円 ~($ 前年度 19， 434 千円）［正職員： 1.5 人，会計年度任用職員：1人］
工程表の政策内容 首都圏における県産品の販路開拓
事業内容の説明
1 事業の目的，概要
首都圏において県産品の販路開拓を促進するために，首都圏の業界に精通したマネージャー（会計年度任用職員）を配置し，首都圏に展開している量販店，食品専門店，百貨店，飲食店などに対して，県産品（食品，食材） の取引及び商品の定番化を働きかけ，県産品の認知度向上及び販路拡大を図る。

## 2 主な事業内容

|  |  |  | （単位：千円） |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 項目 | 内容 | 予算額 |
| 1 | 販路開拓マネージャー による販路開拓支援事業よる頚路開拓父援 | －首都圏の食品小売•流通業界等の仕組みを熟知し，その業界に広い人的繋がりを持つ勤務経験者 1 名を「販路開拓マネージャー」として配置 する。 <br> －首都圏の量販占，飲食店等に対して，県産品の定番化や物産展，県産食材を使ったフェアの開催の働きかけを行う。 <br> －首都圏の量販店等のバイヤーや飲食店のシェフを県内に招聘し，生産者の紹介や商談会を行う。 | 2，400 |
| 2 | 旬の特産品の首都圏メ | 県の代表的な旬の農林水産物（スイカ，梨，かになど）を，PR動画 の提供やプレゼント企画などによる首都圏メディアへのPRを実施する ことにより，認知度の向上を図る。 | 620 |
| 3 | 【新規】五ツ星お米マ イスターと連携した星 空舞の販路開拓 | 鳥取県オリジナル米「星空舞」について，都内精米店と連携し，お米 にこだわりのある飲食店への販路開拓やブランド化を進める。 | 1，000 |
|  |  | 合計 | 4， 020 |

## 3 事業目標•取組状況•改善点

$<$ 事業目標＞
－首都圏で販路拡大が見込まれる県産品や県内生産者等の掘り起こしや取引支援と，首都圏の量販店，飲食店等 での県産品販売の安定的な拡大を図る。
－首都圏での情報発信により，県産農林水産物の知名度向上を図る。
＜取組状況•改善点＞
－首都圏の量販店などのバイヤーとの商談機会を提供することで県産品の取引の拡大を図っている。昨年度から オンライン形式を導入し，県内事業者の商談機会を確保した。（令和 3 年 7 月開催 首都圏バイヤー：7社，県内事業者：22社）
－商談会などで掘り起こされた県産品を首都圏の量販店などが開催する物産展「鳥取フェア」や「山陰フェア」
で実際に販売していただき，消費者の反応が良かつた県産品は定番化商品として取り扱つていただくよう働きか
けを行つている。（開催数（令和 3 年 4 月～12月末）：13回）
－県産食材を使つた特別メニューを提供するフェアを有名な飲食店で開催し，県産食材の販路拡大とともに，
「味」という観点での県の知名度向上を図った。
－スイカ，梨といつた旬の県産品については，首都圏のメディアへのキャラバン隊の訪問や，プレゼント企画な どにより，首都圏メディアへの露出を図っている。（露出媒体数（令和 3 年度）：21媒体）
－令和3年度は，県を代表する主食用品種としてブランド化に力を入れている「星空舞」について，首都圏メデ イア等による情報発信や六本木ヒルズを運営する森ビルと連携したキャンペーン・イベントにより，認知度向上 を図つた。

令和 4 年度一般会計当初予算説明資料
7 款 商工費
1 項 商業費
2目 商業振興費
東京本部（電話：03－5212－9187）

| 事 業 名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 |  |  | 内 訳 |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 国厙支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 |  |
|  | 109， 581 | 107， 087 | 2，494 |  |  | 〈雑入〉 813 | 108， 768 |  |
| トータルコスト | 134，984千円（前年度 133，346千円）［正職員：2．5人，会計年度任用職員：2人］ |  |  |  |  |  |  |  |
| 主な業務内容 | 県産品•県産食材等の展示•紹介•販売•提供，催事スペース，情報コーナー，コワーキングスペースの運営等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程表の政策内容 | アンテナショップを情報受発信の拠点とした首都圏における鳥取県の認知度向上及び県産品の販売促進•販路拡大の推進 |  |  |  |  |  |  |  |

事業内容の説明

## 1 事業の目的，概要

鳥取•岡山両県が共同で設置する首都圏アンテナショップ「とつとり・おかやま新橋館」を，両県産品の展示販売を行う「物販店舗」，両県の食材や食品などを活用した料理を提供する「飲食店舗」，観光に関する情報等の提供や相談を行ら「情報コーナー」，物産•観光展からセミナーまで様々なイベントが実施できる「催事スペー ス」，就職及びI J U ターンを支援する専門職員が常駐し就職と移住の相談がワンストップでできる「移住・しご と相談コーナー」，県内事業者がシェアオフィスとして活用できる「コワーキングスペース」等，多機能な情報受発信拠点として設置•運営する。

## 2 主な事業内容

|  | （単位：千円） |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 区分 | 内容 | 予算額 |
| （1）運営協議会負担金 ［岡山県と折半］ | 首都圏アンテナショップの円滑な運営のために両県が設置してい る運営協議会の運営経費を負担する。 <br> ※運営協議会とは，首都圏アンテナショップの管理•運営を円滑に行らために開設当初から設置された組織であり，鳥取県東京本部長，岡山県東京事務所長を会長又は副会長に充てている。 | 19，797 |
| （2）首都圏アンテナ ショップを拠点とした情報発信促進事業 | （1）催事出展者支援金事業 <br> 県内事業者が首都圏アンテナショップの催事スペース，プロモー ションゾーンを活用して試食販売等を行う場合，旅費•宿泊費等の半分相当を支援する。 <br> （2）チャレンジ商品販売支援委託 <br> ［首都圏アンテナショップ運営事業者に委託］ <br> 首都圏アンテナショップの運営事業者が，県がチャレンジ商品と して認定した県内事業者の商品を試験販売した場合，試験販売に係 る経費を支援する。 <br> （3）首都圏イベント特産品 P R ブース設置運営業務委託 <br> ［首都圏アンテナショップ運営事業者に委託］ <br> 首都圏アンテナショップの運営事業者が，首都圏で開催されるイ <br> ベント等へ出展し，特産品等の情報発信を行った場合，連搬費•試食代等を支援する。 | 4，300 |
| （3）首都圏アンテナ ショップ報告会の開催 | 首都圈アンテナショップの取組に関する県内事業者等向けの報告会を開催する。 <br> 時 期：令和 5 年 $1 \sim 2$ 月頃 <br> 場 所：鳥取県内 <br> 参集者：県内事業者，市町村，農林商工関係団体，金融機関等 | 141 |
| 【新規】 <br> （4）次期契約の検討に向けた調査 <br> ［岡山県と共同実施］ | 現契約満了後のアンテナショップのあり方を検討するために必要 な調査を実施する。 <br> （1）経済効果等測定業務委託 <br> （2）不動産鑑定業務委託 | 2， 310 |
| （5）事務費等 | 入居物件賃料 83， 033 千円［岡山県と折半］ | 83， 033 |
|  | 合計 | 109，581 |

## 3 事業目標•取組状況－改善点

＜事業目標＞
県産品の展示販売，県産食材を使った料理の提供，県内事業者等が利用できるコワーキングスペース，常駐の専門職員と相談ができる移住・しごと相談コーナー，情報コーナー等の運営により，本県の認知度を高め，観光誘客•販路拡大•交流人口等の推進を図る。
＜取組状況•改善点＞
－平成31年4月26日に物販店舗及び飲食店舗の装飾等のリニューアルを行うとともに，移住と就職の相談がワンス
トップでできる「移住・しごと相談コーナー」及び地元企業等がオープンスペースを共同オフィスとして使用でき
る「コワーキングスペース」を新たに設置し情報発信•販路開拓の拠点としての機能を強化した。
－新型コロナウイルス感染拡大の影響を受ける令和 2 年 3 月までは，入館者数，売上高の実績を維持するペースで安定的に推移していたが，感染拡大の影響が本格化した令和 2 年度及び令和 3 年度は入館者数，売上高ともに大き く落ち込んだ。
令和 2 年度：入館者数 260,270 人（令和元年比 $60.0 \%$ ）

売上高216，074千円（ $\quad$（ 84，9\％）
－コロナ禍においても，オンラインショップの開設やテイクアウトメニューの提供のほか，消費喚起キャンペーン の実施などにより一定程度の売上げを確保してきた。
－現行の店舗賃貸借契約や店舗運営委託契約等が令和 5 年度末を以て終了することから，アンテナショップの運営 のあり方等を検討するために必要な調査を実施する。

## 令和 4 年度一般会計当初予算説明資料

2 款 総務費
1項 総務管理費
9目 県外事務所費

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |  |  |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 国厙支出金 | 起債 | その他 | －般財源 |  |
| 関西本部管理運営費 | 31， 409 | 31， 258 | 15 |  |  |  | 30，672 |  |

トータルコスト 38,196 千円（前年度 47,556 千円）［正職員：0．5人，会計年度任用職員：1人］
主な業務内容 管理業務 庶務業務 来客相談対応
工程表の政策内容
事業内容の説明
1 事業の目的，概要
関西本部の管理運営に要する経費である。
2 主な事業内容
（単位：千円）

| 内容 | 予算額 |
| :---: | ---: |
| 事務室維持管理費 | 19,003 |
| 本部長交際費 | 300 |
| 各負担全 | 180 |
| 事務費 | 11,926 |
| 合 計 | 31,409 |

## 3 事業目標 • 取組状況•改善点

感染予防対策にかかる環境整備などを随時実施し，来訪者が利用しやすい環境を整える。

## 令和 4 年度一般会計当初予算説明資料

2 款 総務費
1 項 総務管理費
関西本部（電話：06－6341－3955）
9目 県外事務所費
（単位：千円）

| 事 業 名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 |  |  | 内 訳 |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 事 少 名 |  |  |  | 国厙支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 |  |
| $\begin{array}{\|l} \hline \text { 鳥取県へ「い } \\ \text { らっきしい」 } \\ \text { 事業 } \end{array}$ | 18， 489 | 18， 489 |  |  |  |  | 18，489 |  |
| トータルコスト | 27，952千円（前年度 27， 994 千円）［正職員： 1.2 人］ |  |  |  |  |  |  |  |
| 主な業務内容 | 情報発信企画調整業務，各種イベント企画•調整等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程表の政策内容 | 観光誘客に向けた情報発信 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業内容の説明 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1 事業の目的，概要

本県の観光客誘致や販路開拓にとって大きな商圏である関西圏において，関西圏の媒体などを活用し，機動的に PR活動を行らことで，本県の魅力を幅広く発信し，認知度•好感度向上を図り，宿泊を伴う観光誘客を増加させ るなど，新型コロナウイルスの影響により落ち込んだ観光需要の回復を図る。

## 2 主な事業内容

（単位：千円）

| 区分 | 内容 | 予算額 |
| :---: | :---: | :---: |
| 関西圏のマスコミ等を活用した情報 | 関西圏のテレビ，ラジオ，新聞，雑誌等を活用するほか，マ スコミと連携したイベントを開催するなど，年間を通して県内観光情報を機動的に発信する。 <br> また，多数の会員企業を持つ関西圏の福利厚生事業団体と連携した誘客企画•情報発信を行う。 | 7，546 |
| 誘客促進に向けた連携イベント | 市町村や県観光連盟など県内団体と連携し，訴求力の高い会場において，本県に対する認知度•好感度向上と旅行意欲促陮をねらった P R イベントを開催する。 | 7，943 |
| 発信バウンド需要回復に向けた情報 | 2025年に予定されている大阪万博などの大規模イベントを見据え，インバウンド向けの情報発信体制の構築や継続した情報発信を実施する。 | 2，000 |
| 旅行会社等と連携した情報発信 | 関西圈の旅行会社等と連携して，企業等への P R（団体旅行等の案内）や店頭装飾等による情報発信を行う。 | 1，000 |
|  | 合計 | 18， 489 |

## 3 事業目標－取組状況－改善点

＜事業目標＞
関西圈での本県の認知度向上と更なる誘客を図る。
＜取組状況＞
関西圏のマスコミ媒体（テレビ，新聞，雑誌等）を活用して広告掲載等による情報発信や，県内各団体と連携し たイベントの実施などの P R を展開した。
＜改善点＞
コロナ禍の中でも継続的な P R を行らとともに，アフターコロナの情報発信の強化が必要であり，状況にあわせ て効果的な手法や素材などを選定しながらのPRを実施していく。

## 令和 4 年度一般会計当初予算説明資料

2 款 総務費
1 項 総務管理費
9 目 県外事務所費
関西本部（電話：06－6341－1977）

| 事 業 名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 |  |  | 内 訳 |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 国厙支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 |  |
| 関西圏ネット ワーク形成交流推進事業 | 2， 866 | 2， 866 |  |  |  | 〈雑入〉 302 | 2，564 |  |
| トータルコスト | 33，621千円（前年度 33， 758 千円）［正職員：3．9人］ |  |  |  |  |  |  |  |
| 主な業務内容 | セミナー等の企画調整，企業訪問，経済団体，県人会との調整 等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程表の政策内容 | 関西からの新たな企業の立地，進出企業の新増設，県内企業と関西の企業のビジネスマッチングの推進 |  |  |  |  |  |  |  |

事業内容の説明

## 1 事業の目的，概要

関西圏と本県の経済交流の一層の推進を図り，本県への新規立地•増設•県内への拠点集約や本県企業のビジネ スチャンスの拡大を目指すとともに民間交流の拡大を図る。

## 2 主な事業内容

（1）経済交流
（単位：千円）

| 項目 | 予算額 | 事業内容 |
| :---: | :---: | :---: |
| 「とつとり経済交流セミナー i n 関西」の開催 | 2，041 | 関西経済団体•進出企業のトップと県内の行政•経済界トップの交流と信頼関係の醸成を図り企業誘致を推進することを目的に開催する。 <br> 参加者：関西•県内経済団体，進出企業，ゆかりのある企業，市町村長 |
| 商工会議所加入•展示会出展 | 319 | 関西 7 商工会議所に加入し，企業情報収集とネットワーク構築を図るととも に，展示会に出展する。 <br> 加入：大阪，神戸，京都，姫路，東大阪，尼崎，守口門真 <br> 出展：テクノメッセ東大阪，NIKK0フェア |
| 関西経済連合会等 との連携 | 266 | 関西経済連合会内に設置された鳥取エリアパートナーと連携し，セミナー及び県内視察を開催し，県内企業とのマッチングや新規立地等につなげていく。 |

（2）民間交流
（単位：千円）

| 項目 | 予算額 | 事業内容 |
| :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { 県人会等亦ツト } \\ & \text { ワーク形成事業 } \\ & \hline \end{aligned}$ | 100 | - 各県人（友）会及び各高校同窓会の総会等への参加及び情報交換会の開催 <br> - 「鳥取県ファンの集いin関西」の開催支援 |
| $\begin{aligned} & \text { 関西キーパーソン } \\ & \text { 齐ットワーク形成 } \\ & \text { 事業 } \end{aligned}$ | 140 | - 各種会合や情報交換会等への参加 <br> - 関西での各種事業への県内団体の参画支援 |

## 3 事業目標－取組状況－改善点

＜事業目標＞
県内への企業立地•増設及び県内企業のビジネスチャンスや拡大を支援する。
また人的ネットワークを活かして関係人口の拡大を図る。
＜取組状況＞
（1）「とつとり経済交流セミナー i n 関西」の開催 令和 4年3月予定（オンライン）
（2）展示商談会への出展
－テクノメッセ東大阪：令和3年12月8日•9日（マイドームおおさか）
参加県内企業及び関西本部による情報発信
（3）関西経済連合会との連携
－「とつとり発新しい働き方セミナー」：令和 4 年 3 月予定（オンライン）
（4）県人会等ネットワーク

- 関西地区県人（友）会役員の集いの開催
- 関西地区同窓会情報交換会の開催


## ＜改善点＞

○新型コロナウィルスの感染拡大防止に配慮した事業内容の見直しを随時実施する。
○県両事業者と在阪企業間の産業交流をこれまで以上に推進するため各種セミナーや展示会への出展内容の見直しを図り，より効果的なネットワークが形成されるよう検討していく。

## 令和 4 年度一般会計当初予算説明資料

2 款 総務費
1 項 総務管理費
9 目 県外事務所費
関西本部（電話：06－6341－1977）

| 事 業 名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 |  | － | 内 |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 |  |
| 大学との連携 による就職応援•地域づく り推進事業 | 1，948 | 1，448 | 500 |  |  |  | 1，948 |  |


工程表の政策内容 鳥取県内への I J Uターンによる移住定住や労働力の確保を推進
事業内容の説明
1 事業の目的，概要
関西圏の大学等におけるI J Uターン就職を促進し，県内企業への人材確保を図るため，（公財）ふるさと鳥取県定住機構と連携して大学等の学生へ働きかけを行う。

また，関西圏の協定大学等と連携した取組を行うことにより，本県が抱える課題の解決や本県の関係人口増加に つなげる。

## 2 主な事業内容

| 項目 | 内容 |
| :---: | :---: |
| 娈定締結大学等との連携事業 （1，948千円） | 【就職支援•学年間交流】 <br> ○大学との連携協定等の締結によるI J Uターン就職支援（就職カフェ・交流会等），学年間交流，県内企業•団体•地域と大学との連携支援等 1，348千円 <br> ○とつとりWorkWorkバスツアー（関西圏大学生等と県内若手社会人との交流，企業視察）600千円（2回） <br> 【その他】 <br> 県内出身学生のネットワーク構築，県内へのUターン就職情報等の早期提供協力 等 <br> ※（公財）ふるさと鳥取県定住機構と連携実施する主な移住•学生支援事業， I J UターンBIG相談会，とつとり就活漼備ゼミ，とつとりの集い（学年間交流事業），関西圏の県出身学生への情報提供 |
| 大学連携コーディネーターの配置 <br> （別途計上） | 【コーディネーター（1 名）の配置】 <br> 関西圏の大学等と連携した事業の共同実施，協定締結大学の新規開拓のほか，特 に県内産業の発展を担う高度技術者•技能者となる理工系人材の確保に係る取組 を強化•推進する。 |

## 3 事業目標－取組状況 • 改善点

＜事業目標＞
Uターン就職率向上のため，協定締結大学との連携内容の更なる充実を図る。
＜取組状況•改善点＞
（1）令和3年度末までに20校と包括協定•就職支援協定を結び，各大学の媒体も活用しながら県出身学生を中心 に各種就職情報を積極的に配信するとともに，県内産業や企業情勢等を直接知り，I J Uターン就職意識向上 に資する行事（就職カフェ等）を大学と連携実施した。
（2）本県への進出企業も含め，今後の県内産業の中核を担う人材確保のため，平成29年度以降，理工系学生に重点をおいた就職支援事業を実施•強化しているほか，就職支援イベントの告知等で「とりふる」（ふるさと鳥取応援アプリ）の活用を進めている。
（3）関西圏の主要大学を対象に県出身学生（H23年卒業以降）の就職状況等について調査しており，Uターン就職率は平成 29 年度以降は $30 \%$ 前後で推移している。 （ $\mathrm{H} 23: 25.5 \% \rightarrow \mathrm{H} 29: 34.8 \% \rightarrow \mathrm{H} 30: 30.2 \% \rightarrow \mathrm{H} 31: 28.6 \% \rightarrow \mathrm{R} 2: 32.2 \% \rightarrow \mathrm{R} 3: 31.3 \%$ ）
また，新型コロナウイルス流行の影響による雇用環境と大学生活の急激な変化から，事業実施については対面形式とオンライン形式を適宜検討し，臨機応変に対応している。オシライン形式の場合，参加者が減少傾向 になるため周知方法の見直し等により参加者増加を図りたい。

## 令和 4 年度一般会計当初予算説明資料

2 款 総務費
1 項 総務管理費
9 目 県外事務所費

| 事 業 名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 財 |  |  |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 事 業 名 |  |  |  | 国厙支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 |  |
| $\begin{array}{\|l} \hline \text { メイドイン鳥 } \\ \text { 取県関西•中 } \\ \text { 踡販路開拓 } \\ \text { 事業 } \\ \hline \end{array}$ | 15，575 | 15，575 |  |  |  |  | 15，575 |  |

主な業務内容
工程表の政策内容 関西圏•中京圏ににおける県産品の販路開拓及び1食のみやこ鳥取県」の情報発信 $^{2}$
事業内容の説明

## 1 事業の目的，概要

県産食材•県産品の大消費地である関西•中京圏において，県産食材のブランド化，旬の農林水産物のPR， 6次産業化•農商工連携で開発された新商品等の販路開拓を行うことにより，県産食材•県産品の消費拡大に資す る。

## 2 主な事業内容

| 項目 | 内容 |
| :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { (1)「食のみやここ鳥取県」 } \\ & \text { ブラン推進事業円 } \\ & \text { 予算額: 12, } 719 \text { 千円 } \end{aligned}$ | （1）関西有名料理人のネットワークを活かした県産食材の新規取引拡大及びブラン ド化力向上のための勉強会の開催（ $6,540 千 円) ~$ （2）関西料理情報誌とのタイアップ（ 3,170 千円） <br> （3）レストランフェアの実施（2，000千円） <br> （4）料理人，バイヤーの鳥取県への招へい等（1，009千円） |
| （2）販路開拓コーディネー ターの販路開拓支援事業 （販路開拓コーディネー ター 3 名配置別途計上）予算額：2，856千円 | - 関西での商談会の開催，関西•中京圏バイヤーの各種商談会への招へい <br> - 県内事業者の関西•中京圏での営業活動支援と関西圏ニーズに沿った商品提案 <br> - 百貨店，高級スーパー，インショップ（県産品常設販売コーナー）での県産品 P R活動の推進 <br> －インショップ候補の情報収集，関西•中京圏での販路開拓情報の収集及び発信 |

## 3 事業目標•取組状況－改善点

＜事業目標〉
県産品のブランド化協力店舗の開拓及び量販店等への定番化
＜取組状況＞
－関西有名料理人を対象に県産食材ブランド化勉強会や県産食材の生産現場視察を実施し，県産食材の素晴らしさ をアピールしてきた。

- 料理人の横のつながりを活かし，新たな料理人への販路拡大に取り組んだ。
- 関西有名料理人の店舗，関西•中京圈のホテルレストランで，県産食材を活用したフェアを開催した。
- 県産農林水産物の旬の時期に，百貨店，量販店等を中心に宣伝販売等を実施した。
- オンライン商談会，シェフ等の鳥取県への招へい，県内事業者の商談同行及びサポート等を実施した。
- 百貨店での「鳥取県フェア」の開催や，インショップにおける県産品の販売を通じて，「食のみやこ鳥取県」の PRを実施した。
＜改善点＞
－食を通じた関係人口拡大を強化する。（料理人のネットワークや鳥取県ゆかり企業との鳥取ファンイベントの実施等）
－高級スーパーへの営業強化による幅広な県産品の販路開拓及び定番化を図る。


## 令和 4 年度一般会計当初予算説明資料

2 款 総務費
1 項 総務管理費
名古屋代表部（電話：052－262－5411）
9 目 県外事務所費
$\frac{\text { 名古屋代表部（電話：052－262－5411）}}{(\text { 単位 f 千円）}}$

| 事 業 名 | 本 年 度 前 年 度 | 比較 | 財 | 源 | 内 | 訳 | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 |  |
| ふるさと鳥取県産業•観光センター設置運営費 | 14，975 14，975 | 0 |  |  | 〈雑入〉 263 | 14， 712 |  |
| トータルコスト | 27， 282 千円（前年度 27，312千円）［正職員：1．2人，会計年度任用職員： 1.0 人］ |  |  |  |  |  |  |
| 主な業務内容 | センターの管理運営，契約•支払業務 |  |  |  |  |  |  |
| 工程表の政策内容 | 中京圏における地域魅力の情報発信による観光誘客•県産品販路開拓，企業誘致•経済交流，移住促進•関係人口拡大 |  |  |  |  |  |  |

事業内容の説明

## 1 事業の目的•概要

中京圏の活動拠点として，ふるさと鳥取県産業•観光センターを設置運営するとともに，県産品の販路を拡大し，企業誘致を促進する。

2 主な事業内容
○ふるさと鳥取県産業•観光センターの管理運営
（単位：千円）

| 区 分 | 予算額 | 事業内容 |
| :---: | :---: | :---: |
| 各種団体負担金及び交際費等 | 543 | - 在名道県連絡協議会会費 <br> - 全国物産観光センター連絡協議会会費 等 |
| 標準事務費 | 11，132 | - 事務所賃借料，共益費 <br> - 諸経費 等 |
| 小 計 | 11，675 |  |

○企業誘致
（単位：千円）

| 区 分 | 算額 | 事業内容 |
| :---: | :---: | :---: |
| ビジネスフォーラム開催 | 2,520 | •中京圈で鳥取県の立地環境•支援施策等を紹 <br> 介するフォーラムを開催する。 |

○県産品の販路開拓
（単位：千円）

| 区 分 | 予算額 | 事業内容 |
| :---: | ---: | :--- |
| 情報発信・イベント参加 | 780 | •鳥取県物産協会と連携した PRを実施する。 <br> •各県合同物産展「ふるさとフェア」へ参加す <br> る。 |
|  |  |  |

## 3 事業目標•取組状況•改善点

－中京圏における県産品販路開拓，経済交流の促進，情報発信による認知度向上と観光誘客を事業目標とする。
－令和 6 年春に新中日ビルが開業されることから，令和 5 年度予算要求に向けて事務所移転の検討を進める。

1 項 総務管理費
9 目 県外事務所費

名古屋代表部（電話：052－262－5411）

| 事 業 名 | 本 年 度 前 年 度 | 比較 | 源 |  | 内 |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 |  |
| 中京圏との連携推進事業 | 17，607 17，607 | 0 |  |  |  | 17，607 |  |
| トータルコスト | 31，181千円（前年度 31，192千円）［正職員：1．0人，会計年度任用職員： 2.0 人］ |  |  |  |  |  |  |
| 主な業務内容 | 企画調整業務，契約•支払業務 |  |  |  |  |  |  |
| 工程表の政策内容 | 中京圏における地域魅力の情報発信による観光誘客•県産品販路開拓，企業誘致•経済交流，移住促進•関係人口拡大 |  |  |  |  |  |  |

## 事業内容の説明

## 1 事業の目的•概要

首都圏，関西圏につぐ圏域人口を誇る中京圏（東海 3 県の圏域人口約 $11,300 千$ 千）において，誘客を促すとともに，関係人口の拡大，移住定住に結び付けていくために，「鳥取ならではの魅力」，「鳥取の素晴らしさ」を P R する。

2 主な事業内容
○I J Uターンの推進
（単位：千円）

| 区 分算額 | 事業内容 |  |
| :---: | ---: | :--- |
| I J U推進事業 | 444 | 移住相談会への出展や，県出身学生を対象とした情報 |
|  |  | 発信，県出身学生等を対象に県内企業を訪問し理解や就 <br> 業意識を高めるツアーを実施する。 |
|  |  |  |禹高めるツアース

- 地方暮らしフェア出展
- 大学との連携による県出身学生のUターン推進，ワ クワクツアー（東京•関西本部の事業と連携）実施

○関係人口の拡大
（単位：千円）

| 区 分 | 予算額 | 事業内容 |
| :---: | :---: | :---: |
| 関係人口拡大推進事業 | 2， 900 | 県人会や同窓会等との連携，ネットワークの強化，誘致企業など経済関係者へのアプローチを継続し，併 せて，関係団体等を通じた情報発信を行う。 <br> －鳥取県ゆかりの方々との情報交換会の開催，東海鳥取県人会との連携による情報発信，経済団体とのネ ットワーク構築 <br> - 中京圏で放送されるテレビ番組による情報発信 <br> - 鳥取県ゆかりの店発掘•連携 |

○鳥取県の魅力発信
（単位：千円）

| 区 分 | 予算額 | 事業内容 |
| :---: | :---: | :---: |
| 鳥取県の魅力発信事業 | 14， 263 | PRイベントへの参加やメディアの活用によって，観光情報等の情報発信を行う。 <br> - PRイベント参加による情報発信 <br> - 高速道路サービスエリア，J R 名古屋駅での情報発信 <br> - 旅行情報誌を活用した情報発信 等 |

## 3 事業目標•取組状況•改善点

中京圏におけるネットワーク構築，鳥取県との関係人口の拡大，情報発信による認知度向上 と観光誘客を事業目標とする。

令和 4 年度一般会計当初予算説明資料
2 款 総務費 2 項 企画費 2 目 計画調査費

観光戦略課（内線：7 0 4 5）


工程表の政策内
事業内容の説明

## 1 事業の目的，概要

夢みなとタワーを運営していくために，必要な経費を措置する。

## 2 主な事業内容

|  | （単位：千円） |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 区分 | 内容 | 予算額 |
| 指定管理委託費 | る。夢みなとタワー指定管理者に対し，所要の経費を措置す | 124， 627 |
| 指定管理運営評価委員会 | 外部有識者等を委員とする指定管理施設評価委員会を開催 する。 | 41 |
| サイクリスト利便施設維持官理費 | $\begin{aligned} & \text { 夢みなとタワー内に設置するサイクリスト利便施設 (更衣 } \\ & \text { 室, ロッカールーム, 自転車の組み立て・整備スペース等) } \end{aligned}$ <br> の運営を隣接する物販区画運営事業者に委託する。 | 927 |
| 改修事業 | 夢みなとタワーの設備が経年劣化しているため，機器の更新を行ら。 | 11，744 |
|  | 合計 | 137， 339 |

## 3 事業目標－取組状況－改善点

$<$ 事業目標＞
県西部圏域の観光交流施設として，引き続き周辺施設と連携したイベント等により誘客を図り，利用者に対し本県及び環日本海諸国の歴史文化等の情報を発信する。
＜取組状況＞
－夢みなとタワーの管理業務を効果的かつ効率的に行うことを目的に，指定管理者制度により，指定管理者 を公募。平成18年度から令和5年度まで（一財）鳥取県観光事業団を指定管理者に指定して管理を委託し ている。
－本県及び環日本海諸国を中心とする国内外の自然，歴史，文化等の紹介を行い，もって本県の観光の振興 を図るため，環日本海諸国の文化等の紹介及び本県の観光を紹介している。
－令和 2 年 12 月に，自転車の整備道具，更衣室等を無料で貸し出すサイクリスト利便施設をオープン，「白砂青松の弓ヶ浜サイクリングコース」の利用者をはじめとしたサイクリストの利便性向上を図り，県等が実施する観光施策と連携し誘客を図っている。
（注）起債欄のく＞書きは交付税措置額を除いた額である。
県費負担額は，起債欄のく $>$ 書きの金額に一般財源の金額を加算した額である。

令和 4 年度一般会計当初予算説明資料
2 款 総務費
2 項 企画费
観光戦略課（内線：7 0 9 9）
3 目 交通対策費
（単位：千円）

| 事 業 名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 |  |  | 内 訳 |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 |  |
| 国内航空便誘客促進事業 | 45， 000 | 41，500 | 3，500 |  |  |  | 45， 000 |  |

トトータルコスト 59 ，195千円（前年度 55，758千円）［正職員：1．8人］

主な業務内容 新規旅客対策 航空会社等との連携
工程表の政策内容 国内航空路線の利便性の向上等
事業内容の説明

## 1 事業の目的，概要

県内両空港を発着する航空路線の維持拡充や新規国内路線の誘致を図るため，航空会社や旅行会社等と連携し て，新たな旅客の開拓を図り，国内航空便の利用拡大につなげる。

## 2 主な事業内容

|  |  | （戦位：千H） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 区分 | 内容 | 予算額 |
| 1 | 航空会社と連携した需要拡大 | 全日空との共同キャンペーンの実施（新たな利用者層の開拓に向けた誘客プロモーション展開） | 27， 000 |
| 2 | 旅行社等と連携した観光情報発信 | （1）旅行社等と連携した情報発信 <br> 大手旅行社等と連携してWE Bや店頭での鳥取•米子便の路線 P R や鳥取観光キャンペーンを実施する。 <br> （2）WE B 旅行社連携による誘客促進 <br> 個人旅行客向けの施策として，大手宿泊予約サイトを活用し た航空路線の利用促進キャンペーンを展開する。 | 14， 000 |
| 3 | 他空港と連携した需要拡大 | 他空港と運携した周遊観光を促進させる取組の実施（旅行商品造成，周遊キャンペーン等） | 500 |
| 4 | （新）とつとり翼の大使事業 | （1）航空会社の現役客室乗務員等を1とっとり翼の大使」に任命 し，観光イベントやSNS等で本県の魅力を発信していただ人。 <br> （2）航空会社と連携した情報発信 | 3，500 |
|  |  | 合計 | 45， 000 |

## 3 事業目標－取組状況－改善点

－鳥取砂丘コナン空港，米子鬼太郎空港の利便性等の向上を進め，国内線の利用者増を実現する。また，国内線の定期路線の開設に高け，航空会社へのエアポートセールスを継続し，国内線の定期路線の開設を目指す。
－これまで地元官民が一体となって，航空便の利用促進，空港機能の強化，二次交通対策等の取組を継続的に実施 してきたが，令和 2 年 2 月以降，新型コロナウイルス感染症による需要減少に伴ら減便などにより搭乗者数が大幅 に減少している。
－今後は，感染状況を見極めながら国内線の利用促進を図るとともに，新規路線の就航を含めた両空港の航空路線 の充実に向けて，空港利用圏域の拡大や新たな利用者層の開拓など一層の取組が必要である。

## 令和 4 年度一般会計当初予算説明資料

2 款 総務費
2 項 企画費
3 目 交通対策費
観光戦略課（内線：7 0 9 9）

| 事業 名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 |  | 源 | 内 訳 |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 事 業 名 | 本年度 |  |  | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 |  |
| 国内航空便利用促進事業 | 57， 097 | 62，297 | $\triangle 5,200$ |  |  |  | 57， 097 |  |

トータルコスト 67,349 千円（前年度 $72,594 千 円$（正職員：1．3人］
主な業務内容 国内航空便の利用促進
工程表の政策内容 国内航空路線の利便性の向上等
事業内容の説明

## 1 事業の目的，概要

県内両空港を発着する航空路線の維持•拡充と利便性向上を図るため，両空港の利用促進懇話会等と連携し，各種 P R 活動や旅行商品造成の働きかけ等を行う。
また，鳥取砂丘コナン空港と鳥取港による「ツインポート」の特色を活かした観光誘客のための取組を実施す る。

## 2 主な事業内容

|  | 区分 | 内容 | 予算額 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 鳥取•米子空港利用促進懇話会を通じた取組 | 両懇話会が取り組む航空便の利用促進事業に要する経費 の一部を負担する。（路線 P R イベント，ノベルティ作成，県内空港利用の旅行商品造成，販促経費の一部支援等） | 29， 095 |
|  | 航空便利活用支援事業（エアサポート事業分） | 県の重点施策分野と連携した航空便利用支援を行う。 （移住定住•関係人口を地大元では できない経験のため航空便を利用する子ども，障がい者，介護利用等への運賃支援） | 12，000 |
|  | $\begin{aligned} & \text { 3航空便利活用支援事業 (但馬版キッズエア } \\ & \text { サポート } \end{aligned}$ | 但馬圏域への利用拡大に向けた取組 <br> －キッズエアサポート事業の対象を鳥取空港の利用圏域 <br> である但馬地域にも適用する。 | 100 |
|  | 航空便利活用支援事業（空港レンタカー助成） | 県内両空港の航空便利用者に対するレンタカー割引を実 施する。 （基本 3,000 円，外国人最大 10,000 円） | 6， 000 |
|  | 地元を中心とした航空需要拡大 | 国内便の地元利用を拡大するため，県内に向けて情報発 信を行らとともに路線開拓に向けた国内チャー ター便の就航支援等を行ら。 | 4， 000 |
|  | 航空路線調査分析 |  | 2， 305 |
|  | 検査機器保守管理等 | 県が保有する検査機器の保守点検等の委託 | 568 |
|  | ツインポートの情報発信及び魅力づくり | （1）空の駅PRのための経費 <br> （2）空港案内機能強化 <br> －鳥取空港に観光•二次交通案内等を行うスタッフを配置する。（土日祝，夏休み等） <br> （3）鳥取空港ならではの体験メニュー開発 <br> －空港や港を活かした体験メニューの開発を支援する。 | 2， 900 |
|  | 全国地域航空システム推進協議会負担金 | 地域航空システムの調査研究を行ら協議会への負担金 | 129 |
|  |  | 合計 | 57， 097 |

## 3 事業目標•取組状況•改善点

－鳥取砂丘コナン空港，米子鬼太郎空港の利便性等の向上を進め，国内線の利用者増を実現する。また，航空会社 へのエアポートセールスを継続し，国内線の定期路線の開設を目指す。
－これまで地元官民が一体となって，航空便の利用促進，空港機能の強化，二次交通対策等の取組を継続的に実施 してきたが，令和 2 年 2 月以降，新型コロナウイルス感染症による需要減少に伴ら減便などにより搭乗者数が大幅 に減少している。
－今後は，感染状況を見極めながら国内線の利用促進を図るとともに，新規路線の就航を含めた両空港の航空路線
の充実に向けて，空港利用圏域の拡大や新たな利用者層の開拓など一層の取組が必要である。

| 事 業 名 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比較 | 財 |  | 内 |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 |  |
| 観光開発促進資金融資制度 | 5，713 | 6，594 | $\triangle 881$ |  |  | （貸付金元利収入） 5，713 |  |  |
| トータルコスト | 6，502千円（前年度 7，386千円）［正職員：0．1人］ |  |  |  |  |  |  |  |
| 主な業務内容 | 市町村，事業者，金融機関との連絡調整等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程表の政策内容 | － |  |  |  |  |  |  |  |

事業内容の説明

## 1 事業の目的•概要

観光振興を図るため，観光施設や旅館などの施設整備を行う中小企業に対し，その必要な資金の一部を融資する。

## 2 主な事業内容

金融機関に対し資金を融資することで，企業に低利の貸付を実施する。

貸付金 5，713千円

| 融資対象 |  | 県内において，観光・レクリエーション施設及び旅館業の用に供する施設の <br> 整備を行う者 |
| :---: | :---: | :--- |
| 融資条件等 | 限度額 | 2 億円 |
|  | 利率 | $2.14 ~ 2.48 \%$ |
|  | 期間 | 15 年以内（令和元年度末が事業終了予定であったが，条件変更等に伴い変更 <br> となった） |

※預託金は年度末に県に返還され，これを財源としている。
※平成18年度以降の新規融資については，鳥取県企業自立サポート事業「企業自立化支援資金（商工労働部企業支援課）」に移行しており，本事業分は平成17年度までに承認した既融資分（ 2 社）に係 る経費である。

## 令和 4 年度一般会計当初予算説明資料

7 款 商工費
3 項 観光費
観光戦略課（内線：7 2 1 8）

|  |  | 前年度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |  |  |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 事 業 名 | 本年度 |  |  | 国厙支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 |  |
| 観光振興費 | 44，225 | 44，323 | $\triangle 98$ |  |  | 〈手数料〉 | 43， 981 |  |

トータルコスト 68,839 千円（前年度 71，485千円）［正職員：2．4人，会計年度任用職員：2人］
主な業務内容
工程表の政策内容 案 観光案内看板管理
事業内容の説明

## 1 事業の目的，概要

魅力ある観光地づくりと誘客の推進及び観光施策の企画•立案に必要な施策に取り組む。

## 2 主な事業内容

（単位：千円）

|  | 区 分 | 予算額 | 内 容 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 観光客入込動態調査の実施 | 3， 079 | 本県への観光客数のほか，観光客の出発地や観光の動機などについての統計調査を実施する。 |
| 2 | 観光案内看板の管理 | 4， 927 | 観光案内看板の板面情報更新，修繕を行う。 |
| 3 | フィルムコミッション業務補助 | 10， 409 | 鳥取県におけるフィルムコミッションのロケーション支援業務等を補助する。 |
| 4 | 各種観光振興団体への負担金 | 2，112 | 各種観光団体が行ら観光施策等に効果的に参画するた め負担金を支出する。 |
| 5 | ようこそようこそ鳥取県運動の推進 | 230 | 鳥取県観光振興指針「ようこそようこそ鳥取県運動取組指針」の改定の審議を行う。 |
| 6 | 標準事務費 | 23， 468 | 観光戦略課所掌事務に係る連絡調整に係る経費等 |
|  | 計 | 44， 225 |  |

## 3 事業目標－取組状況－改善点

（1）観光客入込動態調査
国内観光客数の現状を把握し，観光消費額の引き上げに向けた施策の成果等を分析するため，本県を訪れる観光客の動向について統計調査を実施する。
（2）観光案内看板の管理
道の駅等に設置されている観光案内看板（29か所）の維持管理を行う。看板の大半は令和 3 年には耐用年数を迎 えており，安全確保のため順次撤去予定である。
（3）フィルムコミッションによる誘客促進
旅番組や情報発信番組のロケ受入れ支援の補助を行うことにより，本県の情報発信を行う。
（4）ようこそようこそ鳥取県運動の推進
「ようこそようこそ鳥取県運動取組指針（平成22年5月策定，平成31年3月改訂）の計画期間（平成31年度～令和 4 年度）が満了することに伴い，改訂の審議を行う鳥取県観光振興指針検討委員会を設置する。

## 令和 4 年度一般会計当初予算説明資料

7 款 商工費 3 項 観光費観光戦略課（内線：7421） 1 目 観光費


事業内容の説明

## 1 事業の目的，概要

コロナ禍における「観光地マネジメント」の視点に立った地域の磨き上げと，「山陰」を対象エリアとした観光地域づくりの中心となる機能をもつ山陰インバウンド機構の運営費を負担する。

## 2 主な事業内容

|  | 区分 | 予算額 | 内容 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | ゲートウェイ戦略 | 17，000 | り，中国5県周遊デジタルパス，山陸周遊デジタルパスの共開によ备を山陰へ誘導する。 |
| 2 | T縁の道」滞在観光促進 | 12，000 | 山陰らしさが色濃く残つている等の条件を満たす観光商品を機 構のウブサイト」と，山陰に興味を持つた観光客を購入ページへ誘導し旅行消費拡大につなげる。 <br> また，安心安全な旅行への需要の高まりを踏まえ，安心安全を意識できる観光素材の造成•発掘や，継続的な取組となるよう地域ガイドの育成，販売体制の支援を行ら。 |
| 3 | 民間活力による域内消費の拡大 | 9，000 | 機構が取り組んできた観光人材育成の過程で培ったノウハウを集約し，観光人材育成のため，観光のプロ，地元大学と連携し，育成した人材による新たなビジネスの立ち上げ，DMOの中核人材の育成を目指す。 <br> また，地域毎の課題解決のため，昨年作成した観光商品の開発手順書（マニュアル）を活用し，地域とともに地域活性化を可能 にする観光商品を開発する。 <br> さらに，旅館等に滞在しながら自然•文化•食を体験する「滞在型観光素材」の開発を行ら。 |
| 4 | ｜倩報発信・プロモーション | 13， 915 | 発信等を行う。 |
| 5 | 管理費等 | 28， 085 | 人件費，職員旅費等 |
|  | 合計 | 80， 000 |  |

## 3 事業目標•取組状況•改善点

山陰インバウンド機構は，＂山陰＂が世界に通用する観光地となるよう，官民が連携し，観光地経営の視点に立った観光地づくりの舵取り役としての役割を果たす日本版DMOとして，鳥取•島根両県により設立された。山陰を訪れる訪日外国人の年間宿泊者数 40 万人泊を目標に，山陰の観光資源を P R L，地域と連携しながら山陰 ブランドの構築や情報発信などに取り組んでいる。

| 事 業 名 | 本 年 度 前 年 度 | 比 較 | 源 |  | 内 |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 |  |
| コンベンション誘致促進事業 | 45， 978 48， 488 | $\triangle 2,510$ |  |  |  | 45， 978 |  |
| トータルコスト | 46，767千円（前年度 49， 280 千円）［正職員：0，1人］ |  |  |  |  |  |  |
| 主な業務内容 | （公財）とっとりコンベンションビューローへの指導，調整交付金•補助金等交付事務，実施主体との連絡調整 |  |  |  |  |  |  |
| 工程表の政策内容 | 魅力ある観光地づくりと戦略的観光情報の発信，外国人観光客の誘致及び受入環境の整備 |  |  |  |  |  |  |

## 事業内容の説明

## 1 事業の目的•概要

県内産業の振興，地域活性化，国際的相互理解の増進及び文化の向上を図るため，県内全域を対象に したコンベンションの誘致を促進する（公財）とつとりコンベンションビューローに対して，コンベン ション誘致に要する経費を助成する。

## 2 主な事業内容

（単位：千円）

|  | 区分 | 内容 | 予算額 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 運営費交付金 | （公財）とつとりコンベンションビューローの運営費及び人件費を交付する。 <br> （負担率：県 $1 / 2$ • 4 市 $1 / 2$ ） | 24， 103 |
| 2 | コンベンション開催助成費補助金 | ```コンベンションの主催者に対する助成制度への 補助を行い, 誘致の促進を図る。 (負担率:県 1/2 •開催市町村 1/2)``` | 21，875 |
| 合計 |  |  | 45，978 |

## 3 事業目標•取組状況•改善点

－コンベンション開催による地域への経済波及効果の拡大を図ることを目標に，誘致活動を行っている。 －新型コロナウイルス感染症の影響が続く中，コンベンションの小規模化や地方での開催可能性の拡大等新たな開催様式下での開催地としてのニーズを探り，豊かな自然•食といった鳥取県の強みを生かした誘致を推進している。

コンベンション誘致実績は，全国規模のコンベンションが全県下で開催され，平成30年度には参加人数としては過去最高の85，750人となったが，令和 2 年度以降は，新型コロナウイルス感染症の影響によ りコンベンションの中止•延期や大学等の合宿の自肃が相次ぎ，実績が減少している。

今後は，交流人口の拡大及び地域経済の回復に向け，コロナ前の誘客数に近づけていくことを当面の目標とする。また，県内のスポーツ関係団体と観光関係団体で構成する「とっとりスポーツリゾート推進連絡協議会」に参画し，スポーツ大会や大学等の合宿を中心に関係機関と連携し受け入れ態勢の強化 を図っていく。

## 令和 4 年度一般会計当初予算説明資料

7 款 商工費
3 項 観光費
観光戦略課（内線：7 0 9 9）
1 目 観光費

| 事 業 名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 |  | 源 | 内 訳 |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 事亲 名 |  |  |  | 国厙支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 |  |
| 鳥取県観光連盟運営費 | 93， 939 | 93，508 | 431 |  |  |  | 93， 939 |  |

トトータルコスト 9 95，516千円（前年度 95，092千円）［正職員：0．2人］

| 主な業務内容 | 負担金の交付•連絡調整 |
| :--- | :--- |
| 工程衣の政策内容 | 魅力ある観光地ゔくりと略的観光情報の発信 |

事業内容の説明
1 事業の目的，概要
観光客誘致に関する取組を強化し積極的な誘客を図るため，観光キャンペーンの実施及び商品造成の働きかけや観光情報の発信等を行う（公社）鳥取県観光連盟の運営費を負担する。

## 2 主な事業内容

運営費負担金 93， 939 千円

| 区分 | 内 容 |
| :---: | :---: |
| 人件費 |  |
| 事業費 | 県1／2（ただし，観光資料整備事業については県10／10） <br> （1）受地づくり対策推進事業 <br> 着地型旅行商品販促，体験型商品企画支援，広域観光機能強化事業 など <br> （2）誘客対策強化事業 <br> 旅行エージェント招致，観光プロモーター活動事業 など <br> （3）誘客キヤンペーン事業 <br> 旅行会社連携キャンペーン，平日・オフシーズン等の誘客促進 など <br> （4）観光情報発信事業 <br> 観光マップ等制作，ホームページの充実，旅行エージェント向け観光素材集制作 など <br> （5）会員等との連携事業 |

## 3 事業目標•取組状況－改善点

- 鳥取県内における観光事業の発展と振興及び地域の活性化を図ること等を目標とする。
- 県全体の観光 P R ，各観光協会が行う個々の観光魅力づくり支援等を中心として，魅力的な観光素材を磨き上

げ，提供する事業など，観光地の魅力向上や国内誘客の取組等を行つている。
－新型コロナ感染拡大による旅行形態の変容にあわせ，個人・グループをターゲットにした誘客や，近隣県を中心
としたプロモーション，富裕層をターゲットにした施策，着地型観光の促進等，これまでとは違ら観点から誘客を
進めていく必要がある。

7 款 商工費


中長期滞在者やリピーターなど新たな観光市場開拓を図り「何度も地域に通ら旅，帰る旅」の促進 や，県内の特定地域における魅力的な滞在型観光エリアづくり，民間事業者による高付加価値化・リ ピーター・富裕層獲得のための新たなコンテンツ造成に対する支援を行うこと等により，本県の観光振興を図る。
2 主な事業内容
（単位：千円）

| 区分 |  | 内容 | 予算額 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | （新）新たな観光市場開拓・ニーズ対応推進事業（第2のふるさとづ くり事業） | 地方における自然体験や田舎回帰，地域課題への貢献に関心を持つ方が増えている（新たな観光市場）中で，これら の活動に関心を持っていただくことで中長期滞在者やリピ ーターなどを増やし「何度も地域（第2のふるさと）に通 ら旅，帰る旅」を促進する。 ※国予算（10／10）活用 | 34， 100 |
| 2 | 滞在型観光エリアづく りの取組を促進するた めの研修会開催 | 滞在型観光エリアの候補となり得る地域の鍵となる人材育成を図るため，滞在型観光の先進地域に携わった講師を招聘した研修会を開催する。（全体研修会，個別相談会，候補地視察） | 800 |
| 3 | 魅力ある滞在型観光エ リアづくり推進事業 | 県内観光事業者等による滞在型観光エリアづくりに要する経費の一部を支援する。 <br> ○補助率等： $2 / 3$ 以内（限度額 2 ， 000 千円） | 4， 000 |
| 4 | （新）X R（※）の活用な ど「新しい体験型コン テンツ」 造成支援事業 | 新たな技術を活用するなど山陰固有の体験観光コンテンツ を造成する民間事業者に経費の一部を支援する。【山陰両県若手職員交流•連携プロジェクト】 <br> ○補助率等： $2 / 3$ 以内（限度額 5,000 千円） | 15，000 |
| 5 | （新）観光コンテンツ造成支援事業 | 多様化する観光ニーズに応えられる新たなコンテンツ造成 や既存コンテンツの磨き上げを行ら民間事業者に経費の一部を支援する。 <br> ○補助率等： $2 / 3$ 以内（限度額 2,000 千円，既存コンテ ンツの磨き上げについては限度額1，000千円） | 15，000 |
| 6 | （新）観光ガイドマップ のデジタル化支援事業 | 公益社団法人鳥取県観光連盟の公式ホームページ内に配置 されているデジタルマップについて，観光情報の拡充を行 らことにより観光パスポート「トリパス」のサービスと連動させ，旅行者の周遊性を高める。 <br> ○補助率： $1 / 2$ | 3，230 |
|  |  | 合計 | 72， 130 |

## 3 事業目標•取組状況•改善点

長期滞在につながる魅力的な観光エリアを創造していくエリアコーディネーターを中心とした体制を県内の複数エリアで構築し，観光消費額の増加につなげていくとともに，付加価値の付く新たな観光 コンテンツや既存コンテンツの磨き上げ等を行うことにより，県内への誘客を図る。
※ XR （吅スリアリティ）とは，現実世界と仮想世界を融合することで，現実にはないものを知覚できる技術の総称をいう。

令和 4 年度一般会計当初予算説明資料
7 款 商工費
3 項 観光費
観光戦略課（内線：7237）

| 業 名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 財 源 内 訳 |  |  |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 国厙支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 |  |
| $\begin{aligned} & \text { 新型コロナか } \\ & \text { 号ち上がる } \\ & \text { 観光支援事業 } \end{aligned}$ | 2，000，000 | 200， 000 | 1，800， 000 | 2，000， 000 |  |  |  |  |

トトータルコスト $2,003,154$ 千円（前年度 201，584千円）［正職員：0．4人］

工程表の政策内容 魅力ある観光地づくりと戦略的観光情報の発信
事業内容の説明

## 1 事業の目的，概要

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている県内観光地•事業者を応援し，観光需要の回復を図る。 ※感染状況等を踏まえつつ，状況に応じた効果的な支援策を講じていく。
※令和 3 年度11月補正予算で措置した事業も含め，切れ目なく事業を継続実施する。

## 2 主な事業内容



## 3 事業目標•取組状況•改善点

新型コロナウイルス感染症の拡大により県内観光産業は非常に厳しい状況が続いている。
こうした状況の中，全国の状況も勘案しながら，県内観光需要を喚起するための取組を実施してきた。引き続き，感染状況に留意しつつ，県内観光需要の回復を図る。

- \＃WeLove山陰キャンペーン（令和 3 年 3 月1日～令和 4 年 3 月 10 日）
- 宿泊事業者新型コロナ感染防止対策事業（一次募集：令和3年7月6日～8月31日，二次募集：令和3年10月 11日～11月30日）
- 県内宿泊•観光事業者応援プレミアム前売り券発行支援事業（令和3年9月21日～令和4年1月20日）
- スペシャル・ウェルカニキャンペーン（令和3年12月15日～令和4年3月10日）

令和 4 年度一般会計当初予算説明資料
7 款 商工費
3 項 観光費
1 目 観光費
観光戦略課（内線：7421）

| 事業名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 |  | 源 | 内 | 訳 | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 |  |
| （新）ビッグ データを活用 した戦略的観光プロモー ション推進事 | 24，000 | 0 | 24，000 | 24，000 |  |  |  |  |
| トータルコスト | 309千円（前年度 0千円） |  | 正職員： 0.8 人］ |  |  |  |  |  |

主な業務内容 委託事務，データ集計
工程表の政策内容 魅力ある観光地づくりと戦略的観光情報の発信
事業内容の説明
1 事業の目的，概要
来訪している観光客の属性•行動傾向を把握するとともに，旅行後に再訪を促すための情報発信を行うため，C RM（顧客関係管理）による観光客情報を収集•分析•活用を行う。

また，携帯電話の端末情報等を活用し，より最新で正確な行動データを取得•分析し，誰でも使用出来るよう データを公開することで，県内の観光業の変革を促す。

2 主な事業内容

|  |  |  | （単位：千円） |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 区分 | 内容 | 予算額 |
| 1 | 顧客管理システムを活用したキヤ |  | 17，550 |
| 2 | 㻪帯端末データ等を活用した動態 テータの得，オープンデータ化 | 擢帯端末情報等を活用し，より最新で正確な観光客の 動を把握する。 | 6，450 |
|  |  | 計 | 24，000 |

## 3 事業目標•取組状況－改善点

県内の観光客のリアルタイムかつ正確な動態，観光客の特徴（居住地／性別／年齢／来訪目的等）を把握すること で，嗜好に応じた地域観光情報を提供することが可能となり，一度限りの単発来訪ではなく，鳥取県への再訪を促 す。
また，大手宿泊予約サイト情報，民間事業者保有データなど複数のデータを総合的に分析することで，本県独自 のデータを取得し，観光戦略の企画立案に活用する。

令和 4 年度一般会計当初予算説明資料
7 款 商工費
3 項 観光費
観光戦略課（内線：7237）
1 目 観光費
（単位：千円）


事業内容の説明【「地方創生推進交付金」「「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

## 1 事業の目的•概要

自然を楽しむ体験観光の注目度が全国的に高まっていることから，新しい時代の鳥取のアウ トドアツーリズムを様々な形で打ち出していくことで，観光誘客を図る。

2 主な事業内容

|  | 区分 | 内容 | 予算額 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 鳥取でのキャンプ「とりキ ャン」の魅力発信 | キャンプ場検索•予約サイトと連携し，鳥取でのキャンプ「と りキャン」の魅力を発信し，県内への誘客及び県内観光地等の周遊を促す。 | 5， 000 |
| 2 | アウトドアツーリズム県•鳥取の発信 | アウトドア情報誌への掲載等を通じ，鳥取県がアウトドアツ ーリズムに適した県であることを発信し，新たなブランドイメ ージを展開していく。 | 1，848 |
| 3 | （新）キャンプ場利用環境改善支援事業補助金 | 県内キャンプ場の利用環境のレベルアップを図るための設備整備等に要する経費の一部を支援する。 <br> （補助率： $1 / 2$ ，補助上限額： $2,000 千 円$ ） | 15， 000 |
| 4 | $\begin{aligned} & \text { オールシーズンリゾート促 } \\ & \text { 進事業 } \end{aligned}$ | （1）スキー場等における冬季以外の観光プログラムの充実に取り組んでいる先進地事例の研修会開催等 <br> （2）オールシーズンツーリズム普及促進支援補助金 <br> 雪に依存しない新たなメニュー造成に必要な器材の購 <br> 入経費等を補助（補助率： $1 / 2$ ，補助額上限：2，000千円） | 3， 900 |
| 5 | $\begin{aligned} & \text { 鳥取県着地型観光•体験 } \\ & \text { 情報発信事業補助金 } \end{aligned}$ | 大手体験予約サイトにおいて，体験アクティビティ及び本県観光の魅力を発信するための経費を補助 <br> （実施主体：県観光連盟，補助率： $10 / 10$ ） | 3，132 |
|  | 合 計 |  | 28，880 |

## 3 事業目標•取組状況•改善点

豊かな自然を活用したアウトドアツーリズムへの観光客のニーズが高まっており，本県で体験可能なキャンプやアウトドア体験の魅力を新たに情報発信するとともに，新たに県内キャン プ場事業者が行う魅力あるキャンプ場の施設整備等に係る経費の一部を支援することにより，更なる本県への観光誘客，県内周遊につなげていく。

| 事 業 名 | 本 年 度 前 年 度 | 比 較 | 財 |  | 内 |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 |  |
| （新）とつとりサウナ ツーリズム推進事業 | 4，400 0 | 4， 400 | 4， 400 |  |  |  |  |
| トータルコスト | 9，920千円（前年度 0千円）［正職員：0．7人］ |  |  |  |  |  |  |
| 主な業務内容 | とっとりサウナツーリズムの魅力発信，委託•補助金事務，関係機関との連絡調整 |  |  |  |  |  |  |
| 工程表の政策内容 | 魅力ある観光地づくりと戦略的観光情報の発信 |  |  |  |  |  |  |
| 事業内容の説明 | 【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】 |  |  |  |  |  |  |

## 1 事業の目的•概要

コロナ禍において，アウトドアブームと相まってサウナの人気が高まっている。
本県の豊かな自然や温泉地，サウナ施設等を活用した誘客を図るため，「ととのう とつとり サ ウナ旅」をテーマとし「とつとりサウナツーリズム」の推進に取り組む。
$\binom{$ 「ととのう とっとり サウナ旅」とは，サウナ環境（自然，温泉地，サウナ設備，催し，}{ 熱波師 $(※))$ が整った鳥取県での癒しの旅のこと。 }
2 主な事業内容


## 3 事業目標－取組状況－改善点

－県内在住熱波師を「とつとりサウナCEA（Chief Executive Aufgusser 最高経営アウフギー サー）」に任命するとともに，県内のサウナや温泉施設の情報を発信する特設サイトを開設した。 －引き続き，民間事業者や市町村等と連携して，サウナ環境が整った鳥取ならではの癒しの旅「ととのうとつとり サウナ旅」を強力に発信，推進し，本県への観光誘客，県内周遊につな げる。

[^0]

事業内容の説明
【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

## 1 事業の目的•概要

国内外における星取県の認知度及びブランドイメージ向上を図りつつ，星取県ならではの星空関連体験の充実を図り，県全域の観光振興等につなげていく。ウィズコロナ期において，密を避け て屋外で楽しめる星空観光は有望であり，県内各地で行われる多様な星空関連体験の発信に力を入れる。

2 主な事業内容
（単位：千円）

| 区分 | 予算額 | 内容 |
| :--- | :---: | :--- |
| （1）星空観光メニュー開発 | 3,600 | 星空を活用した観光メニューを造成する事業者に対し助 <br> 成を行う。〔補助率：2／3，上限額： $1,000 千 円]$ |
| ニューツーリズム普及促進支援補 <br> 助金（星取県推進型） | 500 | 全国で成功している観光プログラムのガイドを招聘し，お <br> 宿や観光事業者がそのノウハウを学ぶ場を提供する。 |
| 星空案内人材育成 |  |  |

（2）星取県の情報発信・ブランドイメージ向上

| SNSを活用したプレゼントキャンペ <br> ーンの企画•運営 | 1,000 | インスタグラム等への写真投稿により応募してもらい，抽選じ県オリ゙ナルグッズや特産品等をプレゼントする。 |
| :---: | :---: | :--- |
| メディア等とのタイアップによる情 <br> 報発信 | 11,200 | ウェブや雑誌などのメディア等とのタイアップにより情報 |
| 発信を行うとともに，バーチャル空間等を活用した星空 <br> 体験型VR等コンテンツを制作する。また，星取県特設ウ <br> エブサイトを引き続き運営する。 |  |  |
| 合 計 | 16,300 |  |

## 3 事業目標•取組状況•改善点

－「星取県」が全国で広く認知されるとともに，星取県ならではの魅力的な星空観光メニュー等 が多く造成•提供されることで，観光誘客に資することを目標とする。
－平成29年度から，星空を観光振興，環境教育，地域づくり等に活用する「星取県」の取組を開始した。県内では官民双方による情報発信やイベント開催，星空を楽しむ観光プログラムの実施 が増え，地域全体に星取県関係の動きが広がりつつある。
－令和3年度は，メディアや雑誌を活用した星取県の発信に加え，星取県を訪れた際に体験でき る星空体験メニューのレポート記事をWEB配信し，本県の星空観光の魅力発信を行った。
－また，民間事業者では鳥取砂丘を月面に見立てた砂丘月面体験が星取県の新たな観光コンテン ツとして誕生するなど，引き続き，官民双方による情報発信やイベント開催，星空を楽しむ観光 プログラムを実施することにより，事業効果を高めていく。

令和 4 年度一般会計当初予算説明資料
7 款 商工費
3 項 観光費
観光戦略課（内線：7237）
1目 観光費
（単位：千円）

| 事 業 名 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 源 |  | 内 訳 |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 |  |
| 「蟹取県へウェルカ ニ」誘客促進事業 | 32， 427 | 32， 427 | 0 |  |  |  | 32， 427 |  |
| トータルコスト | 40，313千円（前年度40，348千円）［正職員：1．0人］ |  |  |  |  |  |  |  |
| 主な業務内容 | キャンペーン企画，業務委託事務，広報業務 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程表の政策内容 | 魅力ある観光地づくりと戦略的観光情報の発信 |  |  |  |  |  |  |  |

## 1 事業の目的•概要

「鳥取県＝カニ」の認知度向上及び宿泊観光誘客の拡大のため，カニシーズンの到来に合わせて「蟹取県ウェルカニキャンペーン」を展開し，首都圏をはじめとする全国に向けた情報発信を実施 しメディア露出を図ることで本県への誘客につなげる。

2 主な事業内容
（単位：千円）

|  | 区分 | 予算額 | 内容 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 「蟹取県ウェル カニキャンペー <br> ン」の実施 | 8，725 | キャンペーン期間中（令和 4 年 9 月 1 日～令和 5 年 2 月 28 日），県内の対象施設に宿泊した方の中から毎月抽選で100名に「鳥取県の旬のカニ」をプレゼントする。 |
| 2 | 情報発信 | 23，702 | －パンフレットやポスター等キャンペーンPRツールの作成， ツイッターやインスタグラム，フェイスブックなどS N S と連動した特設WEBサイトの構築によりキャンペーン情報 を発信する。 <br> －首都圏において蟹取県及びキャンペーンの P R イベントを実施する。 <br> －話題化を図るための動画制作や県内周遊を促進する企画等を実施する。 |
|  | 合計 | 32， 427 |  |

## 3 事業目標•取組状況•改善点

－平成26年度から開始した「ウェルカニキャンペーン」を基軸とし，「蟹取県」「カニ＝鳥取」の イメージや本県の観光地としての魅力を全国に発信することで，秋冬期の本県への旅行需要創出及び観光誘客を図る。
－キャンペーン期間中「蟹取県」「ウェルカニ」をキーワードに，テレビ，新聞，S N S など各メ ディアでの露出及び「鳥取県＝蟹取県」「カニの水揚げ量日本一」の認知拡大につなげた。
－今後も継続して「蟹取県」「ウェルカニ」を切り口とした取組を県内観光•水産関係者等と共に連携し情報発信していくことでメディア露出の機会を増やし，首都圏をはじめ全国からの継続的 な誘客促進につなげていく。

令和 4 年度一般会計当初予算説明資料
7 款 商工費 3 項 観光費 1 目 観光費

| 事 業 名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 財 |  | 内 訳 |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 国厙支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 |  |
| 「ぐるつと山陰」誘客促進事業 | 31， 375 | 40，500 | $\triangle 9,125$ |  |  |  | 31， 375 |  |
| トータルコスト | 33， 741 千円（前年度 42， 876 千円）［正職員： 0.3 人］ |  |  |  |  |  |  |  |
| 主な業務内容 | 補助金交付事務 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程表の政策内容 | 魅力ある観光地づくり戦略的観光情報の発信 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業内容の説明 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1 事業の目的，概要

団体旅行向けの施策として，本県への宿泊•周遊を伴うバスツアー造成に対する支援及び旅行商品造成支援を行 うとともに，県内での観光周遊性を高める観光パスポートの作成を支援する。（補助金交付先は公益財団法人鳥取県観光連盟）

## 2 主な事業内容

（1）バス旅行商品支援
鳥取県観光連盟のプロモーター（県外本部駐在）を活用し，県外旅行会社へのバス旅行商品造成を働きかける。

| 区分 | 内容 |
| :---: | :---: |
| 事業期間 | 令和 4 年 7 月 1 日から令和 5 年 3 月 3 1 日まで |
| 補助対象経費 | 支援条件を満たす旅行会社がツアー催行した場合の経費支援 <br> 【支援内容】 <br> - 宿泊あり：バス 1 台当たり 30 千円／泊 <br> - 宿泊なし：バス 1 台当たり 15 千円 <br> ※新型コロナウイルス感染症の状況に応じて補助金額を増額。 <br> 【支援条件】 <br> - 県内宿泊施設での平日宿泊又は平日周遊 <br> - 繁忙期は対象外 <br> - 県内の観光地を 2 㯺所以上訪問 <br> - 鳥取県観光連盟が指定する食事箇所又は県内旅館等で 1 回以上の食事利用 <br> ※新型コロナウイルス感染症の状況に応じ，変更する場合あり。 |
| 予算額 | 20， 000 千円（補助率：10／10（定額）） |

（2）旅行商品造成支援
鳥取県観光連盟のプロモーターを活用し，県外旅行会社への旅行商品造成を働きかける。

| 区分 | 内容 |
| :---: | :---: |
| 補助対象経費 | 旅行会社が支援条件を満たす旅行商品を造成した場合の経費支援 <br> なお，旅行商品の企画内容や催行実績に応じて段階的に助成金額を設定する。 （上限500千円／件） |
| 予算額 | 7，500千円（補助率：10／10（定額）） |

（3）観光パスポート「トリパス」作成支援
個人旅行者に対して訴求力の強い「トリパス」（対象施設の割引クーポンなど）を県外で積極的に配布できる環境を整えることで，個人旅行の需要を喚起する。

| 区分 |  |
| :---: | :---: |
| 補助対象 <br> 経費 | 観光パスポート「容 <br> 予算額 13,875 千円（補助率： $1 / 2$ ） |

## 3 事業目標－取組状況－改善点

－事業目標として，県外からの宿泊•周遊を伴うバスツアーへの造成支援及びパンフレット等への旅行商品造成支援により，県外からの団体誘客及び商品露出の強化を図る。また，個人旅行者向けの観光パスポートにより，多 くの観光地の周遊と観光消費額の増加を図る
－バスツアー造成支援及び旅行商品造成支援により，県外旅行会社が継続して本県の旅行商品を造成している。 －コロナ禍において非接触や観光DXの取組が求められていることを背景に，観光パスポートは令和 3 年度からデジ
タル版の運用を開始，紙冊子とともに観光客に浸透し始めている。
－新型コロナ感染拡大により，バス需要を含む旅行需要が急激に落ち込んでいる。旅行需要の回復のためには継続的な需要喚起が必要となっている。

令和 4 年度一般会計当初予算説明資料
7 款 商工費
3 項 観光費
1 目 観光費
観光戦略課（内線：7237）
（単位：千円）


## 1 事業の目的•概要

鳥取県の認知度•好感度を向上させ，鳥取県への誘客につなげるため，マスメディアやインターネ ット広告を活用した情報発信に取り組む。

## 2 主な事業内容

|  | 区分 | 予算額 |
| :--- | :---: | ---: |
| 1 | マスコミ（テレビ・雑誌等）への情報提供や売込み活動，イベント参加 | 45,710 |
| 2 | マスコミの取材受入及び視聴者•読者向けプレゼント等 | 740 |
| 3 | とっとり観光親善大使の観光イベントへの参加等 | 100 |
| 合計 |  | 46,550 |

3 事業目標，取組状況，改善点
鳥取県の認知度•好感度を向上させ，鳥取県への誘客につなげるため，マスメディアやインター ネット広告を活用し，より効果的な情報発信を行い，県内への観光誘客を図る。
観光情報・キャンペーンなどの情報発信について，発信したい内容・エリア・年齢層，発信期間 などを踏まえて，広報媒体の特徴（発行部数，読者•購買者•利用者層など）に合わせて，より効果的な広報媒体を選択し発信している。

なお，掲載•放送の働き掛けや情報提供（パブリシティ）による予算の抑制的な執行，また，イ ンターネットの活用による拡散を心掛けている。

また，コロナ禍で積極的な誘客ができない中，開放的な鳥取県のイメージを情報発信するため，令和2年6月27日に読売新聞大阪本社版朝刊へ出稿した鳥取県観光PRイメージ広告が「第37回読売広告大賞」の「エリア賞」を受賞した。

1 目 観光費
（単位：千円）

| 事 業 名 | 本 年 度 前 年 度 | 比 較 | 財 源 |  | 内 訳 |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 |  |
| 温泉地等魅力向上事業 | 7，310 7，310 | 0 |  |  |  | 7，310 |  |
| トータルコスト | 15，985千円（前年度 15，231千円）［正職員：1．1人］ |  |  |  |  |  |  |
| 主な業務内容 | 補助金•負担金交付事務及び協議会への出席，助言等 |  |  |  |  |  |  |
| 工程表の政策内容 | 魅力ある観光地づくりと戦略的観光情報の発信 |  |  |  |  |  |  |
| 事業内容の説明 |  |  |  |  |  |  |  |

## 1 事業の目的•概要

国内外からの観光誘客のため，本県の重要な観光素材である「温泉」の魅力向上を図る。

## 2 主な事業内容

温泉地，観光施設及び市町等が連携して行う広報宣伝，催事等に対して助成する。
（単位：千円）

|  | 区分 | 予算額 | 内容 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | いなば温泉郷支援事業 ［総事業費 3，930］ | 1，310 | 入湯周遊チケット作成，ノベルティグッズ等の作成及 び提供，宿泊プラン造成，県内外でのPR，WEB• マスコミを活用した情報発信等 |
| 2 | 皆生温泉支援事業 ［総事業費 18，000］ | 6， 000 | 各種イベントでの P R ，インバウンド事業の推進，周辺観光地タイアップ事業の実施等 |
|  | 計 | 7，310 |  |

※負担割合 県 $1 / 3$ ，市町 $1 / 3$ ，旅館組合等の地元 $1 / 3$

## 3 事業目標•取組状況•改善点

－温泉地の魅力を向上させることにより，リピーターの獲得，知名度向上を図る。
チケットクーポン作成やWEBを活用した情報発信等のほか，旅行ニーズの多様化•旅行形態の変化に応じた取組を支援している。
－新型コロナウイルス感染症により，旅行形態が団体から個人旅行へ変化しておりターゲット を明確にした宿泊プランの造成•情報発信が必要となっている。


事業内容の説明【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

1 事業の目的•概要
「瑞風」「銀可」「あめつち」「昭和•八頭•若桜号」といつた観光列車をはじめ，鉄道沿線に広がる農山漁村 ，懐かしさを感じる駅舎などを鉄道で巡る旅「鳥鉄の旅」の取組を推進し，本県への観光誘客を図る。

2 主な事業内容
（単位：千円）

| 区分 | 予算額 | 内容 |
| :---: | :---: | :---: |
| （1）鳥鉄の旅ツアー創造支援事業 | 7，000 |  |
| 雑誌等を使った P R 及び鳥取全路線旅創造 | 5， 000 | 駅•街頭等でのイベント出展，観光列車「あめつち」や「昭和•八頭•若桜号」「あまつぼし」を使った鉄道の旅の雑誌広告•記事掲載，S N S 等を使ったネット広告による情報発信を行う。 <br> 駅の御朱印「鳥鐵駅印」及び鳥鐵駅印帳を作成し，県内のレト ロやノスタルジック溢れる車両，駅舎等を情報発信するととも に，鳥取全路線旅を創造する。 |
| JR西日本と連携した観光イベント の開催等 | 2， 000 | J R 西日本と連携した駅頭観光誘客イベントの開催，J R 西日本月刊情報誌「西 N A V I 」等への記事掲載など情報発信を行う。 |
| （2）（新）J R 西日本と連携した誘客•鉄道利用の促進 | 10，000 | J R 西日本と連携し，「銀河」「あめつち」等の鉄道を利用した ツアー造成，限定ノベルティ作成等に取り組む。 |
| （3）鳥鉄の旅魅力造成支援事業 | 2， 600 | 鉄道沿線おもてなしや，県内の J R ，若桜鉄道，智頭急行等に関連した鉄道観光メニューの造成，観光素材の磨き上げを行い，鳥取県内ならではの鉄道の旅を楽しむ魅力づくりを支援する。 <br> （取 組 例）観光ガイド育成，停車駅等での郷土芸能披露，沿線の景観整備など <br> （補助概要）補助対象者：県内鉄道事業者，観光事業者，市町村補助上限：500千円（補助率 $1 / 2$ ） |
| （4）観光列車運行対策事業 | 2，267 |  |
| 島根県，JR西日本と連携したおも てな取組 てなしの取組 | 1，000 | J R 西日本の長距離列車「WEST EXPRESS 銀河」の再度の山陰方面への運行に合わせて，島根県•J R 西日本と連携したおもてなし の取組を推進する。 |
| 東浜駅周辺環境整備に係る補助金 ※平成28年度に債務負担行為設定済 | 1，267 | 東浜駅周辺トイレ，レストラン等の環境整備に係る町実質負担 に対して支援する（支援対象：岩美町）。 |
| 合 計 | 21，867 |  |

## 3 事業目標•取組状況•改善点

「瑞風」「銀河」「あめつち」「昭和•八頭•若桜号」といつた観光列車をはじめ，鉄道沿線に広がる農山漁村，懐かしさを感じる駅舎などを鉄道で巡る旅「鳥鉄の旅」の取組を推進し，本県への観光誘客を図る。

J R 西日本，第三セクター鉄道会社（智頭急行，若桜鉄道）と連携した情報発信や J R 西日本の新た な長距離列車「WEST EXPRESS 銀河」を用いた広報などにより「鳥鉄の旅」の認知が高まってきたとこ ろであり，今後さらに関係者間の連携を強化しながら，地域をあげての観光列車へのおもてなし機運の醸成や鉄道施設•沿線周辺の観光素材の磨き上げを行い，鉄道をテーマとした鳥取ならではの旅の創造 による誘客を促進する。

| 3 項 観光費 |  |  | 観光戦略課（内線：7 2 3 9） |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 目 観光費 |  |  | （単位：千円） |  |  |  |  |
| 事 業 名 | 本 年 度 前 年 度 | 比較 | 財 | 源 | 内 | 訳 | 備考 |
|  |  |  | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 |  |
| サイクリストの聖地鳥取県整備事業（サイクルツーリ ズム推准事業） | 46， 401 33，876 | 12，525 | 41，151 |  |  | 5，250 |  |
| トータルコスト | 53，498千円（前年度 41， 005 千円）［正職員：0．9人］ |  |  |  |  |  |  |
| 主な業務内容 | 関係機関等との連絡調整 |  |  |  |  |  |  |
| 工程表の政策内容 | 魅力ある観光地づくりと戦略的観光情報の発信，外国人観光客の受入環境の整備 |  |  |  |  |  |  |
| 事業内容の説明 【 | 【新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」，「地方創生推進交付金」充当事業】 |  |  |  |  |  |  |

## 1 事業の目的•概要

県内外のサイクリストに安心快適にサイクルツーリズムを楽しんでいただくとともに，県内サイクリング ルートのナショナルサイクルルート（ N C R ）指定を目指すため，候補ルートの走行環境及びサイクリスト受入環境の整備を行う。
また，鳥取うみなみロード等サイクリングルートの観光活用，サイクルツーリズム推進の気運醸成を図る ため，県内サイクリングルート，サイクリスト支援体制等の情報発信を行うとともに，サイクリングイベン トを実施する。
※ナショナルサイクルルート：走行環境，受入環境等に係る国が定める要件を満たし，日本を代表し，世界に誇りうるサイクリングルート。

## 2 主な事業内容

（単位：千円）

|  | 区分 | 内容 | 予算額 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | $\begin{aligned} & \text { ナショナルサイ } \\ & \text { クルルート指定 } \\ & \text { に向けた取組 } \end{aligned}$ | 安全•快適に走行するための路面標示等の整備計画を策定し，走行環境の整備を進める。 <br> また，コンビニエンスストア，飲食店へのバイクスタンド，修理工具等の設置，自転車の屋内保管等サイクリスト向けサービ スを提供する鳥取県版サイクリストに優しい宿の認定を行うと ともに，多様な交通手段に対応したゲートウェイ整備に向けた支援，地域の魅力を紹介するサイクリングガイドの養成を行い，受入環境の整備充実を図る。 <br> さらに，県内サイクリングルートを活用したイベントを実施 し，魅力を広く発信する。 | 25， 024 |
| 2 | サイクルツーリ ズムの全県展開 | サイクリングイベントでのレンタサイクル調達に係る経費に対する支援（補助率 $1 / 2$ ：上限 $200 千 円$ ），レンタサイクル拠点の整備に係る経費に対する支援（補助率 $1 / 2$ ：上限 1,000 千円）を行 うとともに，交通機関と自転車が連携した新たな取組を支援す る。 <br> また，鳥取河原自転車道及び倉吉東郷自転車道の修繕により，安全•快適な走行環境を整備する。 | 17， 877 |
| 3 | 広域連携•情報発信 | 中国地方が魅力的なサイクリングエリアとなることを目指し，中 国5 5 県が連携して受入環境の整備等に取り組むとともに，近県 サイクリン取り組む。 | 3， 500 |
|  |  | 合計 | 46， 401 |

3 事業目標•取組状況•改善点
－県内外のサイクリストに安心快適にサイクリングを楽しんでもらえるよう，サイクリスト支援体制の整備を進めるとともに，県内サイクリングルートの利用促進に向け，鳥取うみなみロードを活用したサイクリングイベントを開催する。
－県西部地域においては，歴史あるサイクリング関連イベントが複数開催されているほか，サイク リングルートへの案内標示や休咊スポットの整備など，東•中部に先行してサイクルツーリズムの取組が進められてきた。
－鳥取うみなみロードの整備により，西部地域でのサイクリング振興の機運を中部，東部地域へ拡 げていく流れが加速し，サイクリスト目線での更なる受入環境の充実を進めてサイクルツーリズム の全県展開を推し進めていくとともに，中国地方5県による広域連携でのサイクルツーリズムの推進の取組も活用し，近隣地域とも連携したサイクリスト相互誘客を図る。

## 令和 4 年度一般会計当初予算説明資料

7 款 商工費
3 項 観光費
観光戦略課（内線：7 2 3 8）
1 目 観光費
（単位：千円）

| 事 業 名 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 | 源 | 内 | 訳 | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 |  |
| 外国人観光客受入環境整備事業 | 20，850 | 22， 450 | $\triangle 1,600$ |  |  |  | 20，850 |  |
| トータルコスト | 24， 004 千円（前年度 25,618 千円）［正職員： 0.4 人］ |  |  |  |  |  |  |  |
| 主な業務内容 | 関係機関との連絡調整，広報，補助金•負担金交付業務 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程表の政策内容 | 外国人観光客の受入環境の整備 |  |  |  |  |  |  |  |

## 事業内容の説明

## 1 事業の目的•概要

本県が国際的な観光地としての魅力を高め，国内外から多くの観光客が訪れる国際リゾート地として発展することを目的に，アフターコロナを見据えながら，訪れる外国人観光客の利便性を図るとともに官民が一体となって県内の『おもてなし』機運を醸成して受入環境整備を図る。

2 主な事業内容
（単位：千円）

| 区 分 | 予算額 | 内 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| （1）外国人観光客倍増促進補助金 | 12， 000 | 県内宿泊施設，観光施設等における外国人観光客の受入環境整備に対する取組を支援する。 |  |
|  |  | 補助金名 | 鳥取県外国人観光客倍増促進補助金 |
|  |  | 補 助対象者 | 市町村•広域連合，県内民間事業者（市町村•広域連合 は案内看板の多言語化のみ対象） |
|  |  | 補助率 | 1／2（上限1，000千円） |
|  |  | 補助 対象 経費 | - 外国人観光客受入のための研修会開催 <br> - 案内ツール（H P ・パンフレット等）の多言語化 <br> - 外国語表記看板，電子マネー等のキヤッシュレス決済対応機器，音声翻訳を行うためのタブレット端末等の設置 <br> - Wi－Fi環境整備 <br> - 消費税免税店舗の開設等に要する経費（パスポートリ ーダー等の物品購入費等） <br> - ムスリム観光客のための環境整備 <br> - 両替及びモバイルサービス等導入 <br> - 災害時における外国人観光客対応（多言語案内ツール の作成，対応訓練，非常用電源の設置等） |
| （2）観光施設等の多言語対応の充実•利便性の向上 | 850 | 多言語電話通訳サービスを提供する。（通年） |  |


| 区 分 | 予算額 | 内 容 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| （3）宿泊施設魅力アップ事業補助金 | 8， 000 | 補助金名 | 鳥取県宿泊施設魅力アップ事業補助金 |  |
|  |  | 補助対象者 | 県内旅館・ホテル等の宿泊施設（温泉旅館組合・ホテ ル旅館組合は観光客受入のための研修会開催のみ） |  |
|  |  | 補助率 | $1 / 2$ ※和式トイレの洋式化のみ $1 / 3$ <br> （上限1，000千円） |  |
|  |  |  | ユニバーサ <br> ル化事業 | －客室，食事処等を誰もが使いやすい環境へ整備するための経費（和室への ベッドの整備，食事処への机，椅子の整備等） <br> －テレビの字幕•手話放送，外国語放送導入に要する経費 <br> －和式トイレの洋式化 |
|  |  | 補助対 | 魅力向上事業 | －体験メニュー造成に要する経費（着物体験メニュー造成など） <br> －観光客受入のための研修会開催等に要する経費 |
|  |  |  | ペット宿泊推進事業 | －客室でペットが一緒に宿泊するため の整備に要する経費 |
|  |  |  | サイクリス トの聖地推進事業 | －自転車を館内（玄関口など）に駐輪す る等の整備に要する経費 |
|  |  |  | $\begin{aligned} & \text { (新) サウ } \\ & \text { ナツーリズ } \\ & \text { ム推進事業 } \end{aligned}$ | －サウナ施設の整備（新設及び改修）に要する経費 |
| 計 | 20， 850 |  |  |  |

## 3 事業目標•取組状況•改善点

外国人観光客の受入環境の整備や海外に向けた誘客活動を促進することにより，国際リゾートと しての本県の魅力向上と世界への情報発信を図り，本県を訪れる外国人観光客を増加させることを目標とし，県内宿泊施設をはじめ，観光施設等のWi－Fi環境整備，ホームページの多言語化，外国語表記看板等に対する支援のほか，多言語電話通訳サービスの提供等を行っている。

また，外国人に加え，高齢者や障がいのある方にも旅行を楽しんでいただけるように，宿泊施設の魅力向上に向けた取組（ユニバーサル化やトイレの洋式化，ペットとの宿泊やサイクリスト向けの環境整備等）にサウナツーリズム推進事業を加えて，あらゆる観光客が快適に宿泊できる施設の充実を図る。

令和 4 年度一般会計当初予算説明資料
7 款 商工費
3 項 観光費
観光戦略課（内線：7239）
1 目 観光費


事業内容の説明

## 1 事業の目的•概要

旅行形態の団体旅行から個人旅行への変化を踏まえ，個人旅行者の利便性向上と本県旅行商品の魅力アップによる本県への誘客を図るため，空港や港といった基幹交通拠点等を出発地として観光地を巡るプランの充実等を図る。

また，クルーズ客船の鳥取港，境港から周辺施設への周遊を促進する。

## 2 主な事業内容

（1）県内に発着又は宿泊する旅行者向けに主要観光地等を周遊するタクシー等の運行及び広報支援【19，594千円】

| 補助対象者 | 民間事業者等 |
| :--- | :--- |
| 補助率 | $1 / 2$ |
| 補助対象経費 | 運行経費から運行収入を除いた額及び広報に必要な経費 |

（2）空港や駅から主要観光地を周遊するバス等の運行及び広報支援【 1,035 千円】

| 補助対象者 | 浦富海岸•鳥取砂丘エリア観光二次交通運行協議会，鳥取 <br> 市観光コンベンション協会 |
| :--- | :--- |
| 補助率 | $1 / 3$ |
| 補助対象経費 | 運行経費から運行収入を除いた額及び広報に必要な経費 |

（3）港から周辺施設等への周遊バスの運行支援【700千円】

| 補助対象者 | 市町村，観光関係団体等 |
| :--- | :--- |
| 補助率 | $1 / 2$ |
| 補助対象経費 | 運行経費から運賃収入を除いた経費 |

（4）ガイドマップ「とつとりのりもの総合案内」作成【66千円】
観光客に対して県内の観光二次交通情報をわかりやすく情報提供するため，東部，中部，西部のエリア別に観光二次交通と観光情報をまとめたガイドマップを作成する。

## 3 事業目標•取組状況•改善点

個人旅行者に対する利便性•周遊性の向上及び本県旅行商品の魅力アップにつなげることを目標 とし，県内の観光二次交通の整備を進めている。また，クルーズ客船寄港時の周遊バス運行支援 （港から周辺施設等へのアクセス・利便性向上）により，ツアーに参加しないフリー客の県内誘客促進に取り組んでいる。

今後も，新たな周遊コースを加えるなど滞在時間の延長及び県内滞在の促進，県内観光地等の魅力発信を推進する。

| 事 業 名 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 |  | 内 | 訳 | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 |  |
| 広域観光連携推進事業 | 8，915 | 8，915 | 0 |  |  |  | 8，915 |  |
| トータルコスト | 16，801千円（前年度16，836千円）［正職員：1．0人］ |  |  |  |  |  |  |  |
| 主な業務内容 | 広域的な観光客誘致活動，連絡調整等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程表の政策内容 | 魅力ある観光地づくりと戦略的観光情報の発信 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業内容の説明 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1 事業の目的•概要

県内外の観光関係団体•関連事業者等と連携協力して，スケールメリットを活かした広域情報発信，共同プロモーション等効果的な観光誘客を図る。

2 主な事業内容
（単位：千円）

|  | 区 分 | 予算額 | 内 容 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | $\begin{aligned} & \text { ひょうご・とっとりツ } \\ & \text { ーリズムバス事業 } \end{aligned}$ | 600 | 鳥取県及び兵庫県以外の居住者が団体で貸切バスを使用して所定の観光施設を訪れる場合，バス借上料の一部を助成する。 |
| 2 | 鳥取•岡山観光連携事業 | 1，000 | 広域観光地図の改訂，両県連携による情報発信，宣伝活動，旅行会社への商品造成の働きかけ等を実施する。 <br> 総事業費2，000千円（本県負担：1，000千円） |
| 3 | 「ディスカバーウェ スト」中国五県連携観光振興事業 | 5，250 | 首都圏をはじめとする大都市圏から中国地方への観光誘客を図るため，中国五県と J R 西日本で組織する「D I S C O V E R WEST連携協議会」を通して，観光情報の発信等を行う。 |
| 4 | 鳥取自動車道活性化協議会事業 | 900 | 鳥取自動車道沿線市町•民間が連携して行う沿線地域の観光魅力発信，沿線を周遊する観光ルートの提案などの観光誘客事業を行う。 総事業費2，150千円（本県負担：900千円） |
| 5 | NEXCO西日本と連携した観光キャン ペーン連携事業 | 450 | NEXCO西日本と西日本の各府県が共同で実施するカード ラリー「お国じまんカードラリー」に参加し，高速道路を活用 した情報発信と観光誘客に取り組む。 |
| 6 | J A F と連携した観光キャンペーン連携事業 | 715 | J A F（（一社）日本自動車連盟）が実施するデジタルスタンプ ラリーに参加し，鳥取県の観光周遊コースを作成し，県外から の自動車利用の観光誘客及び県内周遊観光を促進する。 |
|  | 計 | 8，915 |  |

## 3 事業目標•取組状況•改善点

隣県や広域の連携による情報発信，旅行会社への商品造成の働きかけ，デジタルスタンプラリーの実施などにより観光誘客を図る。観光客の行動範囲が広域化し，市町村単位，県単位を越えた連携が必要 であり，今後さらに隣接する地域と観光魅力を相互に補完することによって観光魅力を向上させ誘客を促進する。


[^0]:    ※熱波師とは，熱せられたサウナストーンにアロマ水などをかけて蒸気を発生させ（この行為をロウリュと いう），タオルなどを駆使して立ち昇った蒸気を仰いで熱風を浴びせる行為（この行為をアウフグースとい ら）を行う人のこと。アウフグース（ドイツ語 aufguss）は，ドイツ発祥のサウナの入浴方法の一つであ り，熱波師をアウフギーサーともいう。

