Urbanization Effects on Flood Runoff and Inundation Characteristics in Uji River Basin (2)
—Ponding Storage and Pumping Capacities—

By Akihiro Nagai and Mutsumi Kadoya

Synopsis

The Uji river basin of 13.9 km² is mainly composed of mountains. The narrow and lower plain of 2.2 km² along the Uji river is used mostly as paddy fields and partly as urban areas. The urbanization is recently advancing mainly along the Uji river in spite of the dangerous topographical condition from flood. Several flood prevention works had been hurriedly carried out after severe disasters in 1975 and 1976.

This paper discusses the storage capacity of a retarding basin in relation to pumping capacity which are required for absorbing the effects of future urbanization on flood. A new method utilizing a functional expression for flood runoff hydrographs is introduced to find a quasi optimum capacity of drainage facilities before the detailed examination using a model for flood simulation. It is emphasized, as one of the results, that the urbanization of this area is undesirable because the enlargement of the ponding storage capacity is limited by the topographical condition.

1. まえがき

高知県内浦川下流部に所在する宇治川流域は，周辺の日下川・波曳川流域などとともに，内水災害帯をなしており，昭和50年8月台風5号，昭和51年9月台風17号に伴う豪雨によって大災害を被った。これにこの地域では，いくつかの治水事業が実施されたが，高知市に近いことあって，かなり都市化が進んでいる。

そこで前報1) では，宇治川流域を対象として，治水事業ならびに都市化に伴う内水災害危険度の変化を検討した。本報では，都市化に伴って必要とされる遊水池容量・ポンプ容量について検討したので，その結果を報告する。

2. 宇治川流域の概要

2.1 地形

宇治川流域は，Fig.1 に示すように，高知市に隣接する伊野町に所在し，仁淀川河口より9.8 km 地点で仁淀川に合流する宇治川を排水川とする，流域面積 13.9 km² の山地主体流域である。宇治川沿いに開けた平坦地は，ほぼ標高 20～25 m を下として，かなり急勾配の山地に接している。標高 20 m 以下の低平地は，わずか 2.2 km²（16％）であって，この地方特有の地質構造から，ほぼ東西方向に細長く伸び，その幅
は500〜400 mと狭い。この低地には、伊野町の中心市街地の一部が拡がってきているが、大部分は木田として利用されている。伊野町の古くからの中心市街地（0.3 km²）は、宇治川支流早稲田川の下流部両岸に拡がっている。

宇治川は、主河道5.1kmの小河川である。下流端より1.4km地点で早稲田川を合流し、河床勾配は、早稲田川合流点より下流で1/2000、上流で1/4000と緩勾配である。河道断面は、下流部で川幅30m・深さ3.5m前後の台形、早稲田川より上流では、Fig. 2に例示するように、川幅20〜10m・深さ3〜2mの台形状の、いわば農地排水路であった。また宇治川周辺の地盤標高は、Fig. 2にもみられるように、下流より中流部の方が低い中凹み状を呈している。

2.2 内水対策

従来、排水河川宇治川の下流端に集めた雨水の一部は、昭和38年竣工の、徑2.2m・標準水路形・勾配1/400・延長1040m・最大積水能力10 m³/sの放水トンネルによって、仁徳川河川筋下流に排水されるほかは、大部分は排水権門による自然排水方式によっていた。そこで、50年8月災害発生前の大公称放水10 m³/sのポンプ1号機が、51年7月に2号機が設置され、さらに3号機が52年8月に増設され、排水能力は現在30 m³/sになっている。

また、前記災害発生後、支流早稲田川の放水トンネル工事が実施され、57年に竣工した。これにより、宇治川山地流域面積の1/3、全流域面積の1/4に相当する山地流域、3.7 km²の出水がカットされることになった。さらに宇治川水路についても、従来狭帯路を形成していた上流域浸水の一要因と目されていった鉄道および国道33号線横断地点の変更・改良を含む、Fig. 3に例示するように、川幅を30〜37mに拡張する河道改修工

Fig. 3 Examples of the improved cross section of the Uji river.
事も、建設省直轄区間である仁淀川合流点から枝川合流点までの区間が完了している。Fig 4 に流域の水位-容量曲線を示すが、河道改修により流域の遊水可能量は大きく増加した。

2.3 都市化
この流域は、低い地を経て高知市に西接し、かつ国道33号線・国鉄土讃線本線や土佐電鉄などが通って交通の便に恵まれていることあって、昭和46年の都市計画決定以降、高知市に近い枝川合流点より都市化が進行し始め、昭和46年頃 600 戸程度であった伊野町宇治地区世帯数が、昭和50年には1400戸、55年には1500戸と2.5倍に増加している。

地形区や住宅地図を計画した昭和55年時点の都市化は、区画整理の地区を含めて、1.28 km² であるが、都市計画上の市街化区域がすべて市街地になったとすると、2.10 km² と約2倍に膨れ上ることになる。水研究では、前報7と同じくポンプ容量 30 m³/s、早稲田放水トンネル完成、河道改修完了を前提として、昭和55年時点の土地利用を現状、都市計画上のそれを将来 1 とする。さらに近い将来においては、国道沿いの低平地 0.44 km² も都市化しないとは限らない。よってこれを極限状態とみなし、将来 II として、その影響を調えておくことにする。将来 II の残存農地はわずか 0.28 km² となる。

3. 検討方針
3.1 内水制御方式
低平地域の氾濫災害をひき起こす低平都市化域の水害を軽減するための対策としては次のようない案が考えられる。
a. 河道改修  b. 放水トンネル新設
c. ポンプ増設  d. 遊水池新設
e. 建物等の防潮化  f. 都市化抑制

上記の指標のうち、宇治川流域では都市計画上すでに市街化区域が設定されていること、放水トンネルの新設は地質的に制約のあること、現在の河道改修断面は過大すぎることなどから考察すると、c e 案のいずれか、あるいは併合案が考えられる。このうち e 案については、都市化が進んでも流域の水位容量関係はほとんど変化しないはずであるから、特別の計算は不要である。そこで、ここでは c e 案を念頭におきつつも、c d の 2 案を中心に考察する。

都市化に伴って必要とされる遊水池容量・ポンプ容量を推定する問題はシミュレーション的に検討するのがよいか、考えるべきケースが非常に多くなるという観点がある。そこでここでは、まず河道への流入量の関数表示を考慮に入れ、これを利用して施設の概略規模を推定した後、細部についていくつかのケースをシミュレーション的に調べるという方針で進められる。

3.2 外力条件
外力条件の設定は、すべて前報に準じる。すなわち、降雨条件については、高知気象台の昭和51年までの72年間の年最大24時間雨量資料によって、まず確率24時間雨量を推定し、次に昭和50年 8 月豪雨時の24時間最大雨量に対するハイエンドグラフを原形として、比例引伸法によって確率24時間雨量に対するハイエンドグラフを作成し、その前後の時間帯には昭和50年 8 月豪雨の値をそのまま採用した。また外水位については、23年間の仁淀川伊野低地点ピーケー水位（水深）についての確率値を求めた後、やはり昭和50年 8 月出水時の水位ハイエンドグラフを原型とした比例引伸法を採用することにした。

3.3 河道流入量
河道への流入量は、前報7と同様の方法すなわち、流域全体をあらかじめ計算領域とみなし、kinematic流出モデルを適用して得られる流域下流流量とする。このときの有効降雨推定のための雨水保留量線は、市街地・水田については、わゆる市街地で検討しているものiを使用し、山地地域については、Fig 4 の水位-容量曲線を利用して検討した水収支の結果から、市街地・水田の保留量を差引いて推定したものを利用した。
3.4 地盤標高

低平地の都市化は、そこに特別の規制を加えない限り、ほとんど低平農地の堆積土によって進行するのが普通である。このことはこの地域でも例外ではないはずである。したがって、地形条件の良いなこの地域では、こうに新市街地の地盤標高の増加が重要になる。ここでは、前報と同様に、浅井川改修後の河川構造
地盤標高より下流側では、伊野町旧市街地の最低標高 13.22 m までの現土（1～2.4 m）を、また上流側は、横
断地点付近の宇治川計画堤防高 14.55 m までの現土（2 m 以上）を想定することにした。これに伴い、上流
枝川合流点付近の既成市街地の一部で 2 m 前後の現土再開発が必然となる所があって多少問題ではあるが、
止むを得ないと考えた。

4. 河道流れの関数形

河道への流れハイドログラフを表す関数形として、単峰波形を呈する次式を採用する。

\[ Q(t) = \frac{t}{a_2 + d(t - t_2)} \]  \hspace{1cm} (1)

ここに、\( Q \): 流量，\( t \): 時間，\( a_2, d, t_2 \): 定数。

この関数はピアソン系分布関数の微分方程式に類似し、次のような特徴をもっている。

(1) 積分が可能である。

(2) ピーク流出量発生時刻 \( t_p \) は、次式で求まる。

\[ t_p = \frac{1}{a_2} + \frac{d}{a_2} \]  \hspace{1cm} (2)

(3) 流量がある所定の値になる時刻は、2次方程式の根として容易に求まる。

河道流量の一例を Fig. 5 に示す。図中の実線および破線は前述の kinematic 流出モデルによる計算流量を表している。この流入量は、\( t < 14 \)時の前半部と \( t \geq 14 \) 時の後半部に分けてある。図には、現状の河道流量に水壩を設ける場合を4.2.1節の式をあてはめた結果も例示している。この場合の定数は、計算年 \( T \) を year, \( Q \) を m³/s, \( t \) を h (時間) 単位にとると、次のように得られる。

\[ a = 0.977, \hspace{0.5cm} t_1 = 17, \hspace{0.5cm} d = 0.4 T^{-0.34} \]

前半部についても同様に (1) 式をあてはめれば、全体の流量を精度良く近似できるはずであるが、ここで
は取扱いを簡単にするために、\( t = 5 \sim 6 \) 時間に橋
門が閉鎖することを考慮して、\( t \leq 14 \) 時の流量が、この間の総流出量に等しくなるような次の一定流量
で近似した。

\[ Q(t) = \text{const.} = 43 T^{0.34}, \hspace{1cm} 5 \leq t < 14 \]  \hspace{1cm} (4)

また将来の河道流量は、現状の流入量 \( Q \) に都市化の影響が加わったものとして次式で表す。

\[ Q_F(t) = Q(t) + \frac{A(t)}{0.5} \]  \hspace{1cm} (5)

ここに、\( Q_F \): 将来の河道流量 (m³/s), \( A(t) \): 都市化分面積 (km²), \( q \): 都市化単位面積当たりの流出高変化
量 (mm/h)。

この \( q(t) \) も関数表示することがなるが、\( q \) の時間的変化が激しいため、まず \( q(t) \) の積分値 \( n(t) \) を次
ように関数近似した。

\[ v(t) = \int q(t) dt = \int (q_a - q_s) dt = \left\{ \begin{array}{ll}
  c_0 + c_1 t + c_2 t^2 + c_3 t^3, & t < t_0 \\
  \nu \exp(-\alpha(t-t_0)) + \beta, & t \geq t_0
\end{array} \right. \]  

………………………………………………(6)

ここで、\( q_a, q_s \): 市都域、農地の単位面積当たり流出量、\( \alpha, \beta, \gamma \): 定数であり、\( \alpha = 0.24 \text{ h}^{-1}, \beta = 50 \text{ mm}, \gamma = 95 T^{-0.115} \)。他の定数、\( t_0 (17.2 \sim 17.6 \text{ h}), c_0, c_1, c_2, c_3 \) は発見年 \( T \) の関数である（Table 1）。

このようにすると、\( q \) の瞬間値は \( dv/dt \) から求まるが、ここでは \( q(t) dt = v(t) - v(t-1) \) より \( q(t) \) を求めた。

現状の河川流入量を(1)式、将来のそれを(5)式で関数近似した一例を Fig. 5 に併示している。20時以降の頃水部では関数近似流量は kinematic 流出モデルによる値よりも大きくなっているが、解析の主対象となる14時から20時については良好近似できている。

### 5. 都市化的影響に見合う遊水池容量とポンプ容量

都市化の影響を遊水池のみで対処するときの必要増設量 \( \Delta V_E (\text{m}^3) \) は、縦閉鎖時刻から水位ピーク時刻までの流量増分累加量 \( V_Q \) と、目標水位までの基準量 \( V_B \) の和であって、次式で表される。

\[ \Delta V_E = V_E + V_B \]  

………………………………………………(7)

また、都市化の影響をポンプのみでカバーするときのポンプ増設量 \( P (\text{m}^3/s) \) は、流出量増に見合う増設量 \( P_Q \)、および盛水に対する増設量 \( P_V \) の和であって、次式となる。

\[ P = P_Q + P_V = V_Q - t_Q + V_E - t_E \]  

………………………………………………(8)

ここに、\( t_Q, t_E \): ポンプ稼動時間。

いま、目標水位を下流市街地最低基準の \( 13.22 \text{ m} \)、内水位ピーク発生時刻を \( t = 20 \text{ 時} \) とし、\( t_Q \) を縦閉鎖時刻の \( t = 5 \text{ 時} \) から \( t = 20 \text{ 時} \) までの15時間 \( t_E \) を都市化前農地に河川から越水氾濫の始まる時刻の \( t = 14 \text{ 時} \) から \( t = 20 \text{ 時} \) の6時間として、(6)式から \( V_Q \) を、Fig. 4 の水位-容量曲線から \( V_E \) を求めることで、このようにして求めた遊水池増設量は、将来 I (\( \Delta U = 0.82 \text{ km}^2 \)) では \( \Delta V_E = 0.20 \times 10^4 \text{ m}^3 \)、将来 II (\( \Delta U = 1.26 \text{ km}^2 \)) では \( \Delta V_E = 0.41 \times 10^4 \text{ m}^3 \) となる。これを \( V_E \) と \( V_Q \) の比でみると、将来 I では \( V_E = 1.6 V_Q \)、将来 II では \( V_E = 2.6 V_Q \) となる。すなわち必要遊水池増設量は、都市化に伴う流出量増加よりも盛水量に大きく左右されることが分かる。またポンプ増設量をみてみると、将来 I では、\( T = 10 \sim 100 \text{年} \) で \( P_Q = 1.4 \sim 1.3 \text{ m}^3/s, P_V = 5.8 \text{ m}^3/s \) であり、合計 \( 7.2 \text{ m}^3/s \)、将来 II では、\( P_Q = 2.8 \sim 2.0 \text{ m}^3/s, P_V = 14.0 \text{ m}^3/s \)、合計 \( 16.2 \text{ m}^3/s \) の増設がそれぞれ必要となる。すなわちポンプ増設量の80%以上は盛水に伴う遊水池容量増加を補うためのものとなっている。

以上のことから、都市化に伴う盛水は極力避けはすべきであり、このまま都市化を容認するとすれば、ビロティ形式にせざるを得ないと判断される。
6. 遊水池容量とポンプ容量

6.1 概算方式

固定形式の越流堤を考え、そこでからの総越流量を求めるべき遊水池容量とする。このときの越流量は三角形ハイドログラフで近似できるものとして、遊水池容量 \( V_R \) を次式で推定する。

\[
V_R = \frac{1}{2} (t_2 - t_1) q_0 L (V_R - V_1)
\]

(9)

ここに、\( q_0 \)：単位幅当たり越流量 \( q \) のピーク値、\( L \)：越流堤長、\( V_0, V_1 \)：目標水位 \( H_S \)、越流堤高 \( Z_0 \) の水位に対する流域の貯留容量 (Fig. 6)。

越流開始時間 \( t_1 \) は、河道貯留流入量 \( \int Q dt \) の積分 \( V_1 \) となる時刻として、越流終了時間 \( t_2 \) は、河道流入量がポンプ排水量に等しくなる時刻として推定する (Fig. 6)。

ピーク越流量 \( q_0 L \) の推定は、流域を単一の貯水池に見立てた場合のピーク水位発生条件に基づいて行う。すなわち、\( V \) を流域貯留量、\( P \) をポンプ容量とすると、連続式は次式となる。

\[
\frac{dV}{dt} = Q - (P + qL)
\]

(10)

内水位ピーク時には \( dV/dt = 0 \) となるが、このときの \( Q \) を河道流入量ピーク値 \( Q_0 \) で代用して、\( L, q_0 \) を次式から推定する。

\[
L = \frac{Q_0 - P}{q_0}, \quad q_0 = K(H_S - Z_0)^{1/3}
\]

(11)

ここに、\( K \) は越流係数で、ここでは \( K = 1.55 (m^2 \text{秒}) \) とし\( t_0 \)。

上述の方式で推定した遊水池容量 \( V_R \) と前報の低平地タンクモデル21のシミュレーションから求まる遊水池容量 \( V_{RS} \) を Fig. 7 に対比する。ポンプ容量 \( P \) が小でかつ \( T = 100 \)秒での推定値は過大となるが、\( V_R > 2 \times 10^4 \text{m}^3 \) の範囲では、(9)式で遊水池容量の概算ができそうである。また越流堤長 \( L \) については、最大越流水深が 0.2 m 以下と小さいときは \( L \) が過大に推定されたが、他の場合は(11)式で概略値が推定できることが確かめられた。

6.2 結果例

目標ピーク水位 \( H_S \) を伊野町旧市街地最低標高の 13.22 m、越流堤高 \( Z_0 \) をとりあえず 12.5 m として、ポンプ容量 \( P \) をいろいろ変える場合の遊水池容量を(9)式で求めると、Fig. 8 が得られる。同図には流域下流域ポンプ場付近の水田を遊水池に利用した場合の遊水池の水位-容量曲線も、揚水揚程 \( D \) をパラメータとして併示して
いる。同図から、$T=100$年、$P=30$ m$^3$/s では、河床標高以下の掘下げ ($D=5$ m 以上) が必要であり、この遊水池だけでは対処しきれないことがわかる。また $T=30$年、$P=30$ m$^3$/s での遊水池規模は、現状で $V_R = 0.35 \times 10^8$ m$^3$、将来 I、II ではそれぞれ $V_R = 0.55 \times 10^8$ m$^3$, $0.7 \times 10^8$ m$^3$ と想像され、遊水池を約 3 m 掘下げれば、$T=30$年での市街地浸水は免れそうである。このときの越流堤長は約 130 m である。また遊水池規模を現状での必要容量に抑えた場合のポンプ増設量は、将来 I、II に対して 7 m$^3$/s, 15 m$^3$/s と推定される。

6.3 シミュレーションによる確認

上述の概略値を検証するため、この値に近傍のいくつかのケースについて流出氾濫計算を行ってみた。ただしポンプの強化は、ポンプの稼動時間が短く、経済的に障害であるので、ポンプ容量は現状の30 m$^3$/s のままとした。その結果、越流堤高 $Z_s = 12.7$ m、越流堤長 $L = 300$ m の案が良いと判断された。これは次の条件を満足するように選んだものである。

1. 30年確率では、現状、将来 I・IIについて、下流市街地の浸水はない。  
2. 10年確率の現状では遊水池への流入はなく、かつ上流枝川合流点付近の新築住宅用地の浸水もない。

このときの必要遊水池容量は、30年確率の将来 II に対して、$V_{R2} = 0.81 \times 10^8$ m$^3$ である。この容量を確保するには、下流端水田を現状よりも平均 3.1 m 掘下げればよく、遊水池底は周辺の河床よりも約 2 m 高くなる。このため、遊水池内の雨水を河川に自然排水することが可能であり、常時は遊水池を水田や公園として積極的に利用することも考えられる。

しかしながら、基本的には、この地域の都市化は好ましいことではない。すでに都市計画決定・用途地域指定のなされている現在では、将来 I の都市化は止むを得ないかもしれないが、遊水機能の期待できる低平農地が全流域面積の10％にすぎないこの流域においては、内水対策の自由度も小さく、将来 I の都市化全体が極限形態と考えるべきであるように思われる。

7. むすび

仁淀川下流部に所在する宇治川流域を事例研究流域として、都市化に伴って必要とされる遊水池容量・ポンプ容量を検討した。この種の問題をシミュレーション的に扱うと検討すべきケースが非常に多くなってしまうことから、まず河川への流入量を簡単な関数形で近似した上で、遊水池への越流量、越流堤長、遊水池容量をポンプ容量と関連づけて推算した後、細部についていくつかのケースをシミュレーション的に調べて、望まれる遊水池容量を検討した。

この結果によると、流域中心部を貫通する国道沿いの低平地の全てが都市化するとした状態（将来 II）では、ポンプ容量を現状の30 m$^3$/s のままとしても、流域下流未端の残存農地を現状より約 3.1 m 掘下げて遊水池にすれば、30年確率の豪雨に対処することになる。しかし、この低平地域の排水上の労悪な地形的条件を考慮すると、都市化の進行は極大避けるべきことが必要のように思われる。

本研究に際し、建設省高知工事事務所、高知県土木部、伊野町役場から貴重な資料の提供を受け、また高知大学農学部松田秀雄教授に種々援助を頂いたことを付記し、深謝の意を表する。なお本報告は、文部省
科学研究費（自然災害）による研究成果の一部であり、計算には岡山大学農学部 M8-50 を使用したことを付記する。

参考文献

1) 矢野勝正（他）：昭和50年8月風水害に関する調査研究，昭和50年度科研費（自然災害）報告書，1976，pp. 93-171。
2) 中島暢太郎（他）：昭和51年9月台風17号による災害の調査研究，昭和51年度科研費（自然災害）報告書，1977，pp. 61-87。
3) 角屋 隆・永井明博・中村敬之：宇治川流域の都市化と内水，京大防災研年報，第27号B-2，1984，pp. 487-495。
4) 上野千秋：大河川における洪水災害危険度——仁淀川における事例研究，高橋 裕（他）洪水災害危険度の評価法に関する研究，自然災害特別研究成果A -57-2，1982，pp. 59-67。
5) 角屋 隆・早瀬吉雄・西村昌之：巨椋低平流域の都市化と内水(2)——現状と将来——，京大防災研究所年報，第23号B-2，1980，pp. 263-277。