## 富士見市防炎環境カルテ鹤梚楽1丁目町会 <br> 位置番号 15

－檘 況
鶴瀨菓1丁目町会は，畐士見市の西部に位置し，権平川に沿って裹加ら関北方向に向って层入高る洼い谷（浸食凹地） とその淺い谷で3等分された台地（台地段丘）で形成されて いる。町会を囲をように，東側に県道大井•朝霞線，西例に蕒武東上線，南側に県道三芳•葛士見線，北側に鹤瀨㥂車場縟が通っている。東武東上線には篗瀬験があり，富士見市の交通の要となり，浽い谷汒盛土されて住宅地となっている。
田中央病院などの業務施設，更武ストアーなどの啇業施設， きして商店簓があり，晋業地特有の賑わいをみせている。水寒は，かつては樴平川沿いでみられたが河川改修によりほと んどなくなった。一部駅前通り沿いで集中家雨時に排水しき えない雨水により，道路冠水や店蜅の㕅面への漫水がみらむ る。地震災害は，木造建物密集地で火災が発生した場合，延㾌の危険性がやや高いと予想される。
－位惪图


1．喪礩指標

| －面 積 | $0.123 \mathrm{~km}^{2}$ |
| :---: | :---: |
| －人厂（互成3年10月1习玩在）男 | 735 人 |
| 㚣 | 686 人 |
| 計 | 1，421人 |
| －人巨密度 | 11.552 .8 人／ $\mathrm{mm}^{2}$ |
| －霖 た き り老人数 | 1 人 |
|  | 10 人 |
|  | 604世帯 |

人口推移

－年令別人口（平成 3 年）


| －簡住工混在關住居采 | $79.0 \%$ |
| :---: | :---: |
| 店舗采 | $16.2 \%$ |
| 工䓖采 | $4.8 \%$ |

## 町会現況図


－用途地域図

－土地利用現況


## 宾さ見雨防奖環境カル $=$

鶴瀬東1丁目町会
位置亲品 15

2．建物指標

| －建 物 棵 颣 | 492 校 |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 木造 建 物 | 285 棟 |  |
| 非木造建物 | 207 粄 |  |
|  |  |  |
| ．建 物 面 程 | $30,705.88 \mathrm{~m}^{7}$ |  |
| 末 造 建 物 | $14,868.90 \mathrm{~m}^{2}$ |  |
| 非木造 建物 | $15,836.98 \mathrm{~m}^{2}$ |  |
| ※建物面䝷は1階の面積 |  |  |
| －住 亚 率 | $70.1 \%$ |  |
| －木 造 鹤 | $57.9 \%$ | （ 285 楝） |


| －昭和34年以前の木造家屋実楾数 | 52 褔 |
| :--- | ---: |
| •同 上 率 | I $8.2 \%$ |


| －建物陀㞟洜現呮（木造起物） |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 |  |  | 階 | 145 練 |  | 0．9\％ |
| 2 | 階 | 以 | 上 | 140 楼 |  | 9．2\％ |

## 建物用途別現況



## 3．道路空地指標

| －道 |  | 路 |  | 17 本 |  | 38．2本／kail |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| －幹 | 線 | 道 |  | 4 本 |  | 32．5本／kmi |
| －公共 空地面積 |  |  |  |  |  | $0 \mathrm{~m}^{2}$ |
| －公 共 空 地 率 |  |  |  |  |  | 0\％ |
| －1人あたり公共空地 |  |  |  |  |  | $0 \mathrm{~m} /$ 人 |


| 名 | 称 | 面 | 積 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1. | 高 校 |  | $0 \mathrm{~m}^{2}$ |
| 2. | 中学校 |  | $0 \mathrm{~m}^{2}$ |
| 3. | 小学校 |  | $0 \mathrm{~m}^{2}$ |
| 4. | 公 圆 |  | $0 \mathrm{~m}^{2}$ |

## 4．消防指橓

|  | 入間東部地区消防組合箇士見消防署 |
| :---: | :---: |
| 所暒消防署 | 所沢市，川越地区消防租合， <br> 応援䎟定 <br> 新座市，志木市各消防本部 |



5．危険物指鼿

| －給油取玔所 | 0 か所 |
| :---: | :---: |
| －一般取扱所 | 2 か所 |
| －屋内－剭外（タンク）販蔵所 | 0 か所 |
| －地下タンク賏蔵所 | 0 加所 |

## 6．既 往 災 传

| －家屋浸水被害 |  |  |  | 压 | F | 床 | 上 | 道路冠水 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 昭和 | 年 | 月（ | ） |  | 裸 |  | 裸 | か所 |
|  | 年 | 月 $($ | ） |  | 棵 |  | 棟 | か所 |
|  | 年 | 月 | ） |  | 楝 |  | 棟 | 加所 |
|  | 年 | 月（ | ） |  | 枝 |  | 棵 | 加所 |
|  | 年 | 月（ | ） |  | 棟 |  | 婐 | 加所 |
|  | 年 | 月 | ） |  | 棵 |  | 裸 | 加所 |
|  | 年 | 月 $($ | ） |  | 裇 |  | 棵 | 加所 |
|  | 年 | 月 | ） |  | 樌 |  | 裸 | か所 |


| －崖崩れ被害（ | 年 | $\sim$ | 年） | 0 件 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| －火災出火件数（ | 年 | $\sim$ | 年） | 0 件 |
| －1923関東大地震被害 |  |  |  |  |
| 家 屋 全 壊 |  |  |  | 0戸 |
| 家 屋 半 噮 |  |  |  | 0戸 |
| 被 詈 率 |  |  |  | 0\％ |

## 7．防災基盤施設

| 消 防 | 0 か所 |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 病 院 | 1 办所 | 篠田中央病院 |
| 医 院 | 6 办所 | 人科，小川歯科，池田クリニッ ク，竹内歯科，つるせ歯科，家田整形外科，皮慮科クリニック |
| 休日晾療所 | 0 か所 |  |
| 警 察 | 0 か所 | 警察署 派出所 |
| 水 防 施 設 その他の施設 | 0 か所 |  |


| －自主防災組織（数） | 0 |
| :---: | :---: |
| －自三防災組織参加世帯匋 | $0 \%$ |
| －飲用井戸本数 | 0本 |

$$
-84-
$$

8．卮険屋評価

| ，肉水災晝危険娦 | 0ランク |
| :---: | :---: |
| ，歼水災害危険层 | 0ランク |
| ，士砂災素危俛度 | 0ランク |
| －本造建物被管危険娦 | 1ランク |
| －木造建物出火危险度 | 0ランク |
| －木造建物延焼危険度 | 3 ランク |


※卼険度評価ランタ

| 危険 辰 | 無 | 微 | 小 | 中 | 大 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $ラ ン ン ク$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

液状化危険度


木造建物被害厄倹度

木造延物延焼危検度
木造建物出火危険度

9．地盤条件
客士見市防災理境カルニ鶴瀬東1丁目町会 位胥害号15

 かい。台地部で震度5（＋）（強霞の強い方），浅い谷で震度 $6(-)$（烈震の弱い方）の地震加予想される。

## 10．問題点の整理

| 災 | 書 発 生 要 因 | 災 | 書 抑 止 要 因 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1．内水災害 | 少ない。 | 1．水防能力 | 水防施設は無い。 |
| 2．外 水災䛚 | 無い。 | 2．防 災 組 緎 | 無い。 |
| 3．倒緟危倹 | 台地では地盤条件が良いので倒壊の危険性は低い。しかし，権平川沿い の古い木造建物は倒壊の恐れがある ため注意を要する。 | 3．消防能力 | 世芇数と比較して消火栓数が少ない。 |
| 4．出火危険 | 出火の危険性は低い。 | 4．防 火能力 | 鶴潄駅東口の商業地は不燃化が促進 されているので防火能力は高い。木造建物密集地域の防火能力は低い。 |
| 5．延暁 危险 | 不撚頜城率が $50 \%$～ $70 \%$ と見込まれ るため木造冢屋密集地域で火災が発生した場合，延俨の危険性がやや高 いと予想される。 | 5．避難収容力 | 町会肉には指定避難所がため富士見台中学校（誮訪 2 丁目町会）を共用 するが，收容力は低い。 |
| 8．その他の災言 | 無い。 |  |  |

## 11．解決の方向性

権平川沿いの木造建物密集地で火炎が発生した場合，延矮の危険性がやや高いと予想されるので，この地域の消火检の増設が望まれる。
避離可能な道路沿い（鶴類駅東口陏店街を通過する）では，商業施設の広告塔，看板の落下により幅員の広い道路を狭膉化する危険性が予想されるので，これら㹧隘化の予防対策が望まれる。


|  | 凡 例 |
| :---: | :---: |
| － | 給 油 取 极 所 |
| － | －般 取 扱 所 |
| （1） | 发険物屋内タンク貯蔵所 |
| （1） | 危険物层外タンク貯蔵所 |
| $\square$ | 危剣物地下タンク枵蔵所 |
| 4 | L P G 克 填 所 |
| $\triangle$ | 踦 梁 |
| $\nabla$ | 横 断 歩 道 橋 |
| $\triangle$ | 立 休 交 差 |
|  | 木造家屋密集地域 |
|  | 河 川 • 水 面 |
| 人（色） |  |
|  | 砻 士 |
|  | 浅い谷•低地（谷底平野） |

既往浸水城（平成 3 年台風 18 号）
$\square$
$\square$田の被害区域
$\square$畑の被害区域
$\square$休上浸水地域

床下浸水地域
$D^{n}$


