## 䈏士見市防炎環境カルテ

西みずほ台3丁目町会 位置番号 43

## 搌 沉

西みずほ台3丁目町会は，瞫士見市の西部江位㿼し，町会全体が台地で形成されている。南柬㑬にみずほ台駅西通りが みずほ台駅えで通している。西側には，住宅都市整開公団み羊ほ台団地（集合住毛）が建設され，町会全体は住肎地とし て整倫されている。水害，地震災害の危険性は低いと予想さ える地域であるが，人口密度の高い集合住宅が地震災富によ って被害を受けた場合，この地域の住民の生命や財産の保全 に大きな影譻を与えることが予想されるため，多面的な防災対策を必要としている。
水害は，雨水，下水路や唐沢堀加らの溢水により，道路冠水及び地下室等への流入による被害が予想される。
－位置図


1．基硕指摽

| －面 皘 | 0.070 k ${ }^{\text {a }}$ |
| :---: | :---: |
| －人「（产成3年10片1ヨ畕在）景 | 825 人 |
| 女 | 777 人 |
| 計 | 1.602 人 |
| －人巨密度 | 22.885 .7 人／kẫ |
|  | 0 人 |
| －ひと | $1 \lambda$ |
| －世 帯数 | 546 世 䓴 |

－人口推移

－年命別入口（平成 3 年）


| •蕳住工混在率住居采 | $98.6 \%$ |
| ---: | ---: |
| 店謧采 | $1.1 \%$ |
| 工鄴采 | $0.3 \%$ |


西みずほ台3丁目町会 位浢意号 43

## 町会現況図


－用途地域図

－土地利用現況
11．17\％



## 2．建物指鼿

| 建 | 物 誱 | 数 | 1.062 榑 |
| ---: | ---: | ---: | ---: |
| 木 | 造 | 建 物 | 11 棵 |
| 非 木造建 物 | 1.051 裸 |  |  |


| －建 物 面 樍 |  | 0，449．79 m ${ }^{2}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| 木造 建 物 |  | $588.35 \mathrm{~m}^{2}$ |
| 非木造建物 |  | $9.861 .44 \mathrm{~m}^{2}$ |
| ※建物面積は 1 階の面積 |  |  |
| －住 宅 率 |  | $96.4 \%$ |
| －木造 率 | 1．0\％ | 11 楝） |


| －昭和34年以前の木造家屋実妳数 |  |  |  |  |  |  |  | 0 棟 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| －同 | 上 |  | 率 |  |  |  |  | $0 \%$ |
| －建物階層别現況（木造建物） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 階 | 階 | 11 槽 | 1 | 0 | 0．0\％ |
|  | 階 | 以 | 上 |  | 0 棵 |  |  | 0\％ |

## 建物用途別現況

|  | $0 \quad 5$ | 5010 |
| :---: | :---: | :---: |
| 業 務 施 設 |  |  |
| 商 業 施 設 |  |  |
| 宿 泊 施 設 |  |  |
| 娯 楽 施 設 |  |  |
| 遊 技 施 設 |  |  |
| 住 宅 | 7／172IIIIR | 87IIVIID |
| 共 同 住 宅 | ， |  |
| 店埔䄯用住宅 |  |  |
| 作業場併用住宅 |  |  |
| 官 公 庁 琏 設 |  |  |
| 文教厚生施設 |  |  |
| 電輸倉庫施設 |  |  |
| 重化学工業施設 |  |  |
| 軽 工 業 施 設 |  |  |
| サービス工業施設 |  |  |
| その他施設 |  |  |
| 家内工 業 施設 |  |  |

3．道路空地指構

| －道 路 雎 | 14 本 | 200.0 本／ $\mathrm{kn}^{3}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| －幹 線 道 路 率 | 3本 | 42，9本／ $\mathrm{ma}^{3}$ |
| －公 共 空 地 面 積 |  | $3.000 .0 \mathrm{~m}^{2}$ |
| －公 共 㒰 地 率 |  | $4.3 \%$ |
| －1 人あたり公共军地 |  | 1． $9 \mathrm{~m} /$ 人 |


| 名 | 称 | 面 | 積 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1. | 高 校 |  | $0 \mathrm{~m}^{2}$ |
| 2. | 中学校 |  | $0 \pi^{2}$ |
| 3. | 小学校 |  | $0 \mathrm{~m}^{2}$ |
| 4．唐沢公園 |  |  | $3.000 .0 \mathrm{~m}^{2}$ |

4．消防指標

| 入間東部圷 <br> 所曙消防署 <br> 応援㙝定 | 入間東部地区消防組合富士見消防署応援㙝定所沢市，川越地区消防組合，新座市，志木市各消防本部 |
| :---: | :---: |
| －消 火 检 本 数 | 9 本 |
| － 1 消火栓あたり世帯数 | 60．7世帯／本 |
| －消防水利販水施設数 | 9 （ 5）か 所 |
| （ ）内は | 容量40トン以上の施設数 |
| －消防団機械器具置場 | 0 |

## 5．危険物指標

| －給油取玔所 | 0 分所 |
| :---: | :---: |
| －一般取扱所 | Oか所 |
| －屋内•屋外（タンク）貯登所 | 0 か所 |
| －地下タンク貯蔵所 | 0 か所 |

憲士見市防炎䍗琴カルテ西みすほ台3丁目町会 位趇号 43

## 6．既 往 災 害

| －家晊浸水被室 |  |  |  | 床 | 下 | 床 | 上 | 道路辰水 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 昭和 | 年 | 月 | ） |  | 梩 |  | 襕 | 效所 |
|  | 年 | 月 | ） |  | 裸 |  | 植 | 加斥 |
|  | 年 | 月 | ） |  | 棟 |  | 巣 | か所 |
|  | 年 | 月 | ） |  | 棟 |  | 裸 | か所 |
|  | 年 | 月 | ） |  | 棟 |  | 樓 | か所 |
|  | 年 | 月 1 | ） |  | 梀 |  | 棵 | か 所 |
|  | 年 | 月 | ） |  | 棟 |  | 粎 | か所 |
|  | 年 | 月 | ） |  | 裸 |  | 棟 | 加所 |


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


| 1923閔杳大地震被哣 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 屋 全 | 嬛 | $0 \bar{F}$ |
|  | 屋 半 | 㙹 | 0戸 |
| 被 | 害 | 雎 | 0\％ |

7．防㜽基盤施設

| 消 防 | 0 か所 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 病 院 | 1 か所 | 恵愛病院 |  |
| 医 院 | 0か所 |  |  |
| 來日診哓所 | 0 加所 |  |  |
| 警 察 | 0 办所 | 警察署 | 派出所 |
| 水防施設 その他の施設 | 0 か 所 |  |  |


| －自主防災組緎（数） | 0 |
| :---: | :---: |
| －目主防災縕織診加世带军 | 0\％ |
| －饮用 共 戸 本 数 | 0本 |

8．危険㫳証価

| －内水災害危険娦 | 0 ランク |
| :---: | :---: |
| －外水焱言危険度 | 0ランク |
| －士砂棪喜危険度 | 0ランク |
| －太造建物裉害危険度 | $1 ラ ン ク$ |
| －木造建物出火危险度 | 1 ランク |
| －木造釒物延焼危険医 | 1 ランク |
|  | 1 ランク |
|  危険度 液 状 <br> 华 化   <br> 険    | 0 ランク |

## ※ 危険度評価ランク

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



木造建物延娈危険度
木造建物出火危険店

9．地 艧 条 件


## 10．問題点の整琾

| 災 | 容 発 圱 要 因 | 災 | 害 抑 歨 俥要 因 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1．内水 災 言 | 低い。 | 1．水防能力 | 水防施設性無い。 |
| 2．外 水 炎 害 | 無い。 | 2．防 災 組 織 | 無い。 |
| 3．倒壊危険 | 地瞥条件が良いので倒壊の危険性は低いと予想される。 | 3．消防能力 | 消火检な，世帯数と比較して少ない。消防水利貯水施設は十分と思われる。 |
| 4．出火危険 | 出火の危険性は低いと予想される。 | 4．防火能力 | 町会三体の建物は不燃化が促造され ているため，防火能力は高い。不然領域率は $100 \%$ と見込むれる。 |
| 5．延 䎝 危 险 | 延娃の危険性な低いと予想さむる。 | 5．避䒨収容力 | 西虫学校の避難収容力は，西みずほ台1丁目南町会，西み ゙ ほ台2丁目町会と共用するが，これらの町会は地震火災の危険性が低いと予想され |
| 6．その䛧の災雲 | 無い。 |  | るため，収容力は十分と思われる。 1人あたりの公共空地は1．9m3／人と見込まれる。 |

## 1．解決の方向性

避難可能な道路の幅員は広く，また，道路沿いにある倒噮物，転倒物による道路の狭瞈化の危険侳は低いを予
 やあるので，これら倒罣物，配倒物の予防対策の指導が望亡しい。
人口密度が高い集合住宅の防火対垩，地震対策は，（1）非常時のバニックの防止（2）延烧防止と避難路の確保 （3）防災畒報（火元の感知，通報，避難誘遵など）の一元管理（4）居住者，管理者への防災知識の普及（5）住民相官のユミュニティ（6）住民の自主防災組織等の対策指遵がなれる。




