熊本駅周辺地域エリア防災計画について

## 熊本駅周辺地域エリア防災計画について

平成28年（2016年）熊本地震 を経験し，これまでの防災意識や防災•減災対策の抜本的な見直しが必要となった「熊本の新しいニつの顔，防減災プロジェクト会議」を立ちあげ，広域交通拠点である桜町•花畑地区，熊本駅周辺地区において防災•減災面の機能強化を図ることとした

## エリア防災計画

－地域の滞在者等（主に帰宅困難者）の安全確保と事業者の事業継続を図ることを目的に策定
熊本駅周辺は広域交通拠点であることから，災害時に帰宅困難者が多数発生することが想定される
そのため，校区防災連絡会に加え，エリア防災計画が必要
$\rightarrow$ 災害時に迅速な避難所の開設•運営ができるよう，小学校区ごとに設置し，防災体制を強化することを目的に設置 $\Rightarrow$ 地域の特性に合わせた校区ごとの避難計画


## －計画の策定に向けて

－ソフト対策
駅周辺における防災•減災機能の強化を行うため，エリア防災計画を策定…（1）
－ハード対策
熊本駅白川口駅前広場に防災施設を整備…（2）

| スケジュール（案） | R1年度 | R2年度 |  |  |
| ---: | :---: | :--- | :---: | :---: |
|  | 3月 | 4月 | 10月 | 3月 |
| エリア防災計画策定 |  |  |  | －策定 |
| 諸条件の整理 |  |  |  |  |
| 周辺企業との協議•調整 |  |  |  |  |
| 駅広施設整備 |  |  |  |  |

## 熊本駅周辺地域エリア防災計画について

## （1）エリア防災計画の策定

－取り組み内容と発災から帰宅困難者解消までのシナリオ（案）


## ②熊本駅白川口駅前広場における防災施設整備



