富士見市防炎㧼境力儿テ勝瀬西町会

但是晋号 25

1．基礎指標

| －面 皘 | 0.205 kmi |
| :---: | :---: |
| －人口（亚成3年10月1日琴在）男 | 350 人 |
| 文 | 332 人 |
| 計 | 682 人 |
| －人口密度 | 3，326．8人／koin |
| －浸 た き り老人娄 | 1 人 |
| －ひざ著し老人数 | 1 人 |
| －世 帯 数 | 204世帯 |

－人口推移

－年令別人口（平成 3 年）


| •商住工混在率住居系 | $90.1 \%$ |
| ---: | ---: |
| 后鍋采 | $3.2 \%$ |
| 工業采 | $6.7 \%$ |

町会現況図

－用途地域図

－土地利用現況


13． $28 \%$


富士見而防炎碃境カルテ
勝瀬西町会

## 3．道路空地指摽

| •道 | 路 |  | 率 | 58 本 | 282.9 本 $/ \mathrm{kmi}^{\circ}$ |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| •幹 | 線 | 道 | 路 | 率 | 0 本 |


| •公 共 空 地 面 樻 | $15.564 .0 \mathrm{~m}^{2}$ |
| ---: | ---: | ---: |
| •公 共 乫 地 率 | $7.6 \%$ |
| •1人あた引公共空地 | $5.5 \mathrm{~m}^{2} /$ 人 |



## 4．消防誩標

|  | 入間莫部地区消防縕合中央消防署大井分署 <br> 所沢市，川越地区消防組合， <br> 応援劦定 <br> 新座市，志木市各消防本部 |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 所暒消防署 |  |  |



5．危険物指摽

| －給油取扱所 | 0 加所 |
| :---: | :---: |
| －一般取扱所 | 0 加所 |
| －屋内•㡿外（タンク）貯蔵所 | 0 加所 |
| －地下タンク販蔵所 | 0 加所 |

6．既 往 災 害

| －家共浸水被害 |  |  | 床 下 | 床 上 | 道路冠水 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 昭和58年 | 7月（大 | 雨） | 8棟 | 0棟 | 加所 |
| 年 | 月 | ） | 楝 | 棟 | か所 |
| 年 | 月 | ） | 棟 | 粎 | 加所 |
| 年 | 月 | ） | 棟 | 棵 | か所 |
| 年 | 月 | ） | 棟 | 裸 | か所 |
| 年 | 月 | ） | 襕 | 䙢 | か所 |
| 年 | 月 ${ }^{\text {（ }}$ | ） | 楝 | 楝 | 力 所 |
| 年 | 月 $($ | ） | 袙 | 裸 | 加所 |


| •崖崩れ被害（ | 年 $\sim$ | 年） | 0 件 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| •火災出火件数 $($ | 年 $\sim$ | 年） | 0 件 |



## 7．防災基盤施設



## 8．危険展評侕

| －冈水災䇾危険度 | 1 ランク |
| :---: | :---: |
| 外水炎苇危険度 | 0ランク |
| －土砂炎曹后険底 | 1 テンク |
| 本造建物被害危険度 | 0 ランク |
| －木造建物出火价險度 | 0ランク |
| －木造建物徒樮危険度 | 0ランク |


※危険度評価ランク

| 危 险 | 度 | 無 | 微 | 小 | 中 | 大 |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $ラ$ | ラ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |



地籢は，台地で震度5（土）（強辰の強い方），㴗い谷で震度6（一）（烈震の弱い方）の地震が予想される。 しかし，この地域は地盤が硬いので地盤条件は良い。

## 10．問題点の整理

| 災 | 害 発 生 要 因 | 災 | 害 抑 止 要 因 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1．内水災害 | 少ない。 | 1．水防能力 | 水防施設は，設簖されていない。 |
| 2．外水災宫 | 無い。 | 2．防 災 組 䌜 | 無い。 |
| 3 ，倒壞危険 | 地盤条件が良いため，木造建物の倒㙹の危险性は無いとみてよい。 | 3．消防能力 | 周囲を大并时と接しているため大井町の消防水利を活用する。生活道路 が狭いため消防活動に注意を要する。 |
| 4．出火危険 | 出火の危険性は無いとみてよい。 | 4．防火能力 | 木造家屋密集地域の防火能力は低い。 |
| 5．延焼 危険 | 不燃項域率は， $100 \%$ と高いため延焼 の危換性は無い。 | 5．避䧺収容力 | 指定避難所は町会内に確保すること <br> 立大井小学校を共用する。 |
| 8．その他の災謩 | 無い。 |  |  |

## 11．解決の方向性

消防能力は，国道254号（川越街道）で東西に分断されているため，避難諼導や情報伝達などに難かしい面 があること加ら，防炎組織の育成を法かる必要がある。
生活道路は幅員が狭いため拉幅に努め，を応路上駐車等，交通障害要因の排除を行い，緊急車筩の通行，消防防災活動が円渭に行えるようにする。



