状迨に虑じた対応応を考㝴めう
時間に10～20mm この程度の雨でも長く

激しい雨
強い雨
（1時間に20～30mm） （1時間に30～50mm）
 1時間に50～80m （1時間に50～80mm）
士石流が起こりやすく，

## 人大きた地甞が発生した場合

揺れがおさまったら，ため池のすぐ下流にお住まいの方や作業中の方は，高台やため池から離れた場所へ避

難しましょう。外への避蜼が困難な場合は，家の2階のため池とは反対側の部屋へ移動しましょう。

【自宅に留まることも選択肢の一つ浸水の中を避㐬することはとても危険です。浸水がすで に始まっている場合や，自宅がため池から離れており浸水被害が小さいと予想きれる場合は自宅に留まり，2階 －避蜼するということも選択胲の一つです。

家屋の浸水を軽減する方法
『ゴミ袋による簡牟水のう』
40 リットル程度の容量のジミ袋を二重に
して，中に半分程度の水を入れて闑めます。
これをタダンボール䌐に入れ，連結して使用します。
 38

- 過嚾をする時に注意するとと
- ため池決壊以外の災害も意識する

ため池が決壊するおそれがある状況では，周辺で右図のような災害も発生している可能性があることに注意して避溸しましょう。

## 危険な場所は避ける

できるだけ狭い道や塀きわ，川や水路の近くなどは避け，安全な広い道を選んで避蜼しましょう。

[^0]

## 災害用伝言ダイヤル 171

大規模な災害が発生したときの「声の伝言板」です。安桮確認にご利用ください。




## 

## 大池版

## —避難経路図

ご自身が避難する際の経路を記入してください
このマップでは，杣中地区にある大池が決壊し，全ての貯水量が流出する状況を想定しています。


## ため池様壊しここりで知ろう

〈ため池決壊の原因と起こり方


大池 服
【ため池ハザードマップについての説明】
ため池の水が満水状態で上流の弁天池も同時決壊し，全ての水が下流へ流 れてきた場合の想定最大浸水深を示しています。
－地震単独でのため池決壊を想定しており，大雨と重複した場合の想定はし

## ていません。

ため池の堤体が 2 辺あるため，直角に折れた中央部とその左右堤体の中央部の計3箇所それぞれで決壊した場合について解析し，それらの浸水範囲
を重ねて示しています
解析結果は，浸水範囲がやや大きくなる傾向があります。現地の地形条件等から，破線［ H ＂ H ］で示している範囲を地震時に想定される浸水区域と して示しています。ただし，大雨時には周辺の河川等が汇濫し，この青破線を超えて着色した範囲に浸水することも考えられるので留意が必要です。
－参考情報として大雨時に発生することが予想される土石流の危険区域（甲
賀市防災マップによる）を記載しています。大雨時には土石流が発生する
可能性がありますので，避難する場合には周辺状況に留意が必要です。
【ため池決壊時の被害軽減のポイント】
これまでに経験したことのない大きな地震があった場合は，浸水する場所 からすぐに避蜼する行動が重要です。
－非かんがい期には，ため池の水位を下げることも重要です。

| 浸水時の最大浸水深〔色の区分〕 |  |
| :---: | :---: |
|  | 5m以上浸水が少ない場所や外に |
| 2．0～5．0m末満 考えまし |  |
| － | 1．0～2．0m末満 歩ける水深の目安はび |
| $1{ }^{1}$ | 0．5～1．0m未満 ${ }^{\text {a }}$ 流れが速いとぎばは水深が |
| －｜｜ |  |
| 浸水到達時間 |  |
| ため池 | 卼険箇所•過去の被災箇所 |
|  | 住民の方から伺った地域の危険箇所や過去 に災害があった箇所 |
|  |  |
| ため池が決壊してから水が到達するまで の時間 <br> （地震が発生してからの時間ではありません） | 避難所 |
|  | －身近にある地域の集会所等で， まず最初に避難する施設 |
| 土砂災害危険区域 |  |
| 急頃斜地の崩壊 | 二次避難所 |
| 1 土石流（参考） | 必要な場合に開設される施設 |






[^0]:    －浸水し始めたら無理をしない
    歩ける水深の目安はひざくらいまでです。水深が浅くても流れ が速くなると大変危険なので，無理をしないようにしましょう。

