

# 液状化対策をしないと，どんなリスクがあるの？ 

## 建物被害



沈下及び一体傾斜（左），変形傾斜（右）など

## 建物以外の被害



傾斜や噴砂による埋没（左），敷地内の排水管やガス管 などの破損•詰まり，マンホールの浮き上がり（右）など


## 沈下•傾斜した建物の復旧方法は？

沈下•傾斜した建物の主な復旧方法は4つあります。
※建物の構造や地盤により使える工法が異なるため，建築士など専門家に相談してください。
復旧に
かかる費用

## 200万円～ 1,000 万円

 ※木造2階建て （建坪15～20坪）を想定
## 1 ポイントジャツキ工法

基礎天端と建物土台の間に
ジャツキを挿入し，建物土台を持ち上げる


## 2薬液等注入工法

基礎底版の下に薬液などを注入 して膨張圧により基礎から持ち上げる リフトア
支持材


## 3 耐圧版工法

基礎底版の下を掘削して，安定した地盤面に耐圧版を設置し，ジャツキで基礎から持ち上げる


## 4 鋼管圧入工法（アンダーピニング工法）

基礎底版の下を掘削して，鋼管杭を安定した地盤まで圧入し，ジャッキで基礎から持ち上げる


地盤の改良や建物の基礎を工夫して液状化に備える


例：砂杭や丸太で地盤を締固める工法 など


例：小口径鋼管杭，柱状地盤改良，浅層地盤改良（流動化処理工法を含む）など

宅地だけでなく道路も含めて対策することで，液状化被害リスクは軽減できます。

住宅地において，宅地と道路を一体的に対策を行うことで，地区単位で液状化の発生や被害を軽減できます。地方公共団体等が対策事業を行う場合は，国が宅地液状化防止事業として支援しています。

## CHECK！

復旧•対策について詳しくは日本建築学会住まい・まちづくり支援建築会議『液状化被害 の基礎知識』からも確認できます。



C）宅地液状化防止事業とは

## ソフト的対策！



地震保険で，液状化により沈下•傾斜した建物の復旧にかかる費用が補償される場合もあります。 ただし，室外機の傾斜や敷地内の排水管の破損 など，建物以外の被害は保険の対象外となります。

液状化対策の主なエ法と費用感

| 液状化対策の工法等 |  | 新築における費用感 （坪単価） | 対応可能な住宅 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 新築 | 既存住宅 |
| ハード対策 | 締固め工法 <br> （例：丸太による密度增大工法） |  | 5～12万円／坪 程度 | $\bigcirc$ | X |
|  | 小口径鋼管杭 | 5～7万円／坪 程度 | $\bigcirc$ | O |
|  | 柱状地盤改良 | 4～5万円／坪 程度 | $\bigcirc$ | X |
|  | 浅層地盤改良 （流動化処理工法を含む） | 2～3万円／坪 程度 | O | $\bigcirc$ |
| ソフト対策 | 地震保険 | 火災保険の契約金額の $30 ~ 50 \%$ 程度 | O | ， |

## 液状化対策の相談は，どこにすればいいの？



液状化被害のリスクがある土地の場合，住宅を購入する際や建築前に，住宅メーカーや販売会社等に対して，どのような対策をすべきか十分確認することが重要です。
また，液状化に関する相談や液状化対策等については，各市区町村の建築指導や都市計画の部署などが窓口になってい ることが一般的です。お住まいの市区町村（これから住まお うとしている市区町村）に相談してください。

## 液状化被害をうけたときに，支援策はあるの？

地震保険に加入されている場合は，まずは保険会社に保険内容等を確認して ください。その他の支援策としては，例えば下記のようなものがあります。

お住まいの市区町村の窓口

## 被災者生活再建支援金（内閣府）

全壊住宅を再建した場合，
併せて最大 300 万円支給

- 被害住宅の程度に応じて支給「基礎支援金」
- 住宅再建方法に応じて支給「加算支援金」

住宅金融支援機構
災害復興住宅融資
り災証明書の交付を受けた方が住宅復旧するために建設や購入


等を行う資金に対する融資
その他 お住まいの市区町村にご確認ください。

## ㄷ）国土交通省『宅地防災』

液状化に関する各種手引きや液状化対策の取組み等が幅広〈紹介されて います。

## ㄷ 日本建築学会

住まい・まちづくり支援建築会議
『液状化被害の基礎知識』液状化の基礎知識から専門的な内容 までさまざまな情報が紹介されています。


## ᄃ）都道府県の液状化対策

日本建築防災協会のWEBサイトで，都道府県の液状化対策に関する情報等を紹介しています。

東京都『建物における液状化対策 ポータルサイト』では，液状化への備 え等がわかりやすく紹介されています。


[^0]
[^0]:    本パンフレットは，本協会に設置した有識者•行政関係者•国土交通省で構成する「小規模建築物の液状化対策タスクグルーブ」において検討を行ったものです。
    写真提供：時松孝次 東京工業大学名誉教授（（株）東京ソイルリサーチ）
    協 力：国土交通省住宅局参事官（建築企画担当）付，住宅生產課国土交通省都市局都市安全課
    編集協力：株式会社アルテップ
    発 行：一般財団法人日本建築防災協会

