## CASBEE筆岡






CASBEE静岡の重点項目の得点計算表
＂ふじのくに地球温暖化対策実行計画＂の推進（Global Warming）
【1】エネルギー対策 LR1 エネルギー
【2】資源・マテリアル対策 LR2／1．1．1 節水
【3】敷地外環境対策

得点 3.8
$\qquad$ $\times$ $\qquad$

| 1.3 |
| :---: |
| 1.2 |


| 4.0 |
| :--- |
| 3.4 |


| 0.33 |
| :--- |
| 0.34 |

【3】敷地外環境対策 LR3／1．地球温暖化への配慮 LR3／2．2 温熱環境悪化の改善

合計 $=$| 3.4 |
| :---: |
| 1.9 |
| 1.5 | $=$

| 3.7 |
| :--- |
| 3.0 |


|  | 0.50 |
| :--- | :--- |
|  | 0.50 |

## ＂災害に強いしずおか＂の形成（Disaster）

【1】サービス性能対策
Q2／2．1 耐震•免震 Q2／2．4 信頼性

得点

| 3.7 |
| :---: |
| 2.3 |
| 1.4 |


|  |  |
| ---: | :--- |
| $=$ | スコア |
| $=$ | 4.6 |


|  | 重み |
| :--- | :--- |
| $\times$ | 0.50 |
|  | 0.50 |

＂しずおかユニバーサルデザイン＂の推進（Universal Design）
【1】サービス性能対策

## 得点 2.6

$$
=\begin{aligned}
& \text { スコア } \\
& 2.2 \\
& \hline
\end{aligned}
$$

重み
【2】室外環境（敷地内）対策 Q3／3．1 地域性への配慮，快適性の向上 $1.5=3.0 \times 0.50$

【1】サービス性能対策 Q2／1．1．3 バリアフリー計画 Q2／3．1 空間のゆとり

$=$

| 1.0 |
| :--- |
| 3.4 | |  | 0.50 |
| ---: | ---: |
|  | 0.50 |

＂緑化及び自然景観＂の保全•回復（Nature）
【1】室外環境（敷地内）対策
【2】敷地外環境対策
LR3／2．2 温熱環境悪化の改善
【1】室外環境（敷地内）対管
Q3／1．生物環境の保全と創出 Q3／2．まちなみ景観への配慮 Q3／3．2 敷地内温熱環境の向上

$$
\begin{aligned}
& \text { 得点 } \begin{array}{r}
2.7 \\
\hline 1.2
\end{array}=\frac{\text { スコア }}{2.3} \times \frac{\text { 重み }}{}+0.50 \\
& \hline 1.5=0.0 \\
& \times 0.50
\end{aligned}
$$

| 合計＝ | 2.3 | $=$ |  | $\times$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 0.3 |  | 1.0 |  |  |
|  | 1.0 | $=$ | 3.0 |  | 0.33 |
|  | 1.0 | $=$ | 3.0 | $\times$ | 0.34 |

注意事項
1）Microsoft Excel 2003 は，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

2）その他，記載されている会社名，製品名はすべて各社の登録商標または商標です。

3）「CASBEE静岡 重点項目公表用ソフト」は，Microsoft Excel 2003 上で開発されたデータファイルです。これらの データファイルは，著作権法上の保護を受けています。開発•著者，企画•発行者の許諾を得ず，無断で複製，転載 （改造した場合も含む）することは禁止されております。

4）ただし，この評価ソフトを用いて，利用者の皆様が作成し た入力および出力結果を使用する場合はこの限りではあり ません。その場合，この評価ソフトを利用した旨を明記して ください。なお，パソコンの画面画像を使用する場合には，別途，Microsoft Corporationの許諾が必要になる場合があ りますのでご注意ください。

5）この評価ソフトおよび操作マニュアルを運用した結果の影響については，いっさい責任を負いかねますのでご了承 ください。

6）この評価ソフトの仕様および操作マニュアルの記載事項 は，将来予告なしに変更することがあります。

7）この評価ソフトは Microsoft Excel 2003 で作成されたも のであり，全てのコンピューター上での動作を保障するもの ではありません。

建築環境総合性能評価システム CASBEE静岡 重点項目公表用ソフト 2016年版
Microsoft Excel 2003版

CASBEE静岡 企画•発行 静岡県くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課 建築確認検査室

ソフトの内容等に関する問い合わせ
本ソフトの内容に関するご質問は，下記連絡先までE－maillこてお送りください。
なお，回答までに日数を要する場合がありますので，予めご了承ください。
また，Microsoft Windows，Microsoft Excel 2003 等の操作に関しては，
それぞれの操作マニュアルをご覧ください。
静岡県〈らし・環境部建築住宅局建築安全推進課 建築確認検査室
〒420－8601
静岡県静岡市葵区追手町9番6号
TEL 054－221－3075
Copyright ©2017 静岡県

##  <br> ■使用評価マニュアル：CASBEE－建築（新築）2016年版｜使用評価ソフト：CASBEE－BD＿NC＿2016（v2．1）

| 1－1 建㗢 |  |  |  | 1－2 外観 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 建物名称 |  | 階数 | 地上2F |  |
| 建設地 | 静岡県磐田市富丘677番1 | 構造 | RC 造 |  |
| 用途地域 | 市街化区域，法第22条区域 | 平均居住人員 | 191 人 |  |
| 地域区分 | 6 地域 | 年間使用時間 | 3,564 時間／年（想定值） |  |
| 建物用途 | 学校，病院， | 評価の段階 | 実施設計段階評価 |  |
| 竣工年 | 2020年3月 予定 | 評価の実施日 | 2019年6月6日 |  |
| 敷地面積 | 4，701 m ${ }^{2}$ | 作成者 | 株式会社 公共設計関戸敏訓 |  |
| 建築面積 | 1，625 m ${ }^{2}$ | 磼認日 |  |  |
| 延床面積 | 2，746 m ${ }^{2}$ | 碓認者 |  |  |



| 3 設計上の部虑事項 |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 舲合 |  | その他 |
| 昼光利用設備を積極的採用することにより，室内を明るく演出し，ブラインドや庇などの設置により必要に応じて グレアの調整もでき，快適な室内環境の演出を図っている。 また，高い耐震性により安全な保育園での生活を送れる設計となっている。 ※CASBEE静岡2016年版による評価結果 |  | 特になし |
|  | Q2 サービス椎能 |  |
| 高い外皮性能やFヶみみ的を全面的に採用することにより室内環境の向上を図っている。 | 高い耐震性を有し，内装仕上げ材や給排水管に長い更新間隔にすることにより維持管理へ配慮した計画となって いる。 | 敷地の外周に植栽をすることにより景観に配慮した計画 となっている。 |
| LR1 エネルギー | LR2难8浱－マテリアル | LR3 傎地気紜摬 |
| 適した断熱材の厚みにすることにより外皮の熱負荷抑制 を図り，LED照明の採用などにより省エネルギー化を図っている。 | 自動水栓，節水型便器の採用により水資源保護に貢献し ている。 | 周辺環境への影響を考慮し，照明設備設置の是非，設定照度を設定している。 |

[^0]
[^0]:    －CASBEE：Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency（建築環境総合性能評価システム）
    ■Q：Quality（建築物の環境品質），L：Load（建築物の環境負荷），LR：Load Reduction（建築物の環境負荷低減性），BEE：Built Environment Efficiency（建築物の環境効率）
    『「ライフサイクル $\mathrm{CO}_{2}$ 」とは，建築物の部材生産•建設から運用，改修，解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を，建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと
    ■評価対象のライフサイクルCO2 排出量は，Q2，LR1，LR2中の建築物の寿命，省エネルギー，省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

