

## 中国工業化住宅の現状

李 昕 2014年10月28日


## 工業化住宅の概念

中国工業化住宅の㻴

誤った認語

の提言

## －工業化住宅の概念

## 大工業手段の大量生産方式で生産する住宅製品




第三段階

| 構造㑗体とインフィル |
| :--- |
| ほぼ全部にプレハブ |
| 部材を使用 |

鉄骨造組立式住宅－
コンクリートプレハブ式（ボックス）住宅

プレハブ率 $80 \%$ 以上可能

鉄骨造組立式住宅


部材の現場加工製作から工場内製造へ


施工現場の組立作業は機械で



## 工業化住宅の概念

＞工業化住宅の意義


建築施工の社会的効果•環境効果－
品質効果•経済効果の全面高度化を実現

工業化住宅の概

中国工業化住宅の現状

と問題点

目発展の提言

## 中国住宅工業化の現状＞発展史



4 多类型住宅结构工业化体系（左起：鿬块，大板，大模板，框架轻板）


国務院升公庁公布［1999］72号

## 『住宅産業近代化推進住宅品質向上に関する所見の通知』

2005 年までに住宅及び材料•部品の工業化と標準化生産シス テムを確立し，2010年までに一連の住宅建築システムを形成し て，住宅部品汎用化と生産•供給の社会化を実現する。

## 国務院升公庁公布〔2013〕1号

『発展改革委員会住宅都市農村建設部エコ建笨アクションプラ ンの配布に関する国務院并公庁の通知』

## 建市［2014］92号

『建築業発展と改革推進に関する住宅都市農村建設部の所見』
建築産業近代化推進に関する綱領的見解を提示。

## 中国住宅工業化の現状

## 中国住宅工業化の現状

＞工業化住宅の開発•生産•施工 が揃った国内の代表的ゼネコン

## ＞1999年に工業化住宅推進スタート

＞開発済みの組立式住宅 PJ が全国三大地区，十数都市をカバー
＞特に上海万科の組立式住宅PJは既に 60 数万平米引渡済み，建設中 PJ は 80 数万平米 ＞デベロッパー万科集団は中国の工業化住宅推进に絶対的リーダーの役割を果たした

## デベロッパー万科集団



## 遠大長沙藍色港洨

＞延べ面積： 45 万平米
＞建築階数：18－30階
$>$ 構造形式：現場打ち外掛耐力壁
ポイント：組立率 $40 \%$ 以上

瀋陽中南世紀城
$>$ 延べ面積： 22.6 万平米
$>$ 建築階数：8－23階
＞構造形式：組立ユニット式耐力壁
＞ポイント：組立率 $65 \%$ 以上


宇輝ハルピン新新怡園
$>$ 延べ面積： 3 万平米
＞建築階数： 28 階
＞構造形式：組立ユニット式耐力壁構造
＞ポイント：組立率 $70 \%$ 以上


## 中国住宅工業化の現状

〉 よく使われる工業化構造システム

1，組立式コンクリートシステム

## 現場打ち外掛システム

＞主要部材は現場打ち，外壁•充填壁はプレハ ブ，スラブは PCF または現場打ち。
$>$ 建築高さ制限は現場打ち構造と同じ。

## 残存型枠耐力壁（PCF）システム

－プレハブ外壁型枠と現場打ち耐力壁との PCF が耐カシステム全体を形成する。
＞建築高さ制限は現場打ち構造と同じ。

2，組立ユニット式フレーム構造システム


万科杭州勾庄 14 号棟


南京上坊保障性住宅


万科金色里程


3，組立ユニット式フレーム耐カ壁構造システム
－外壁（一部）プレハブ，内壁は現場打ち，スラブは現場打ちまたは PCF。
－建築高さ制限は 110 米以内。

4，組立ユニット式耐力壁構造 システム

柱プレハブ，梁・スラブは現場打ちまたは PCF，耐力壁は現場打ち。
－建築高さ制限は 120 米以内。



万科海上伝奇 $>$ 代表的な設計事務所


－中国住宅工業化の現状＞国家住宅工程中心华东部落户上海中森



技術ロードマップ縦軸上から，システム，分システム，サブシステム，主部品，サブ部品，パーツの7大分類。技術ロードマップ横軸左から，スペース，内装，構造，設備の4大部分。

## 中国住宅工業化の現状＞上海中森百年住宅モデルPJ

＞2012年 5月18日，中国房地産協会と日本日中建築住宅産業協議会は「中国百年住宅」モデル PJ 建設協力に合意。
＞モデルPJ 4 つが確定。
$>$ 上海中森は江蘇新城百年住宅PJの研究開発と設計を担当。現在PJ 進行中， モデルルームはすでに完成した。


百年住宅中核システムの 4 テーマが，工業化住宅の意義を全てカバ一し， かつ住宅の全耐用期間に拡大した。


## 工業化住宅概念

中国工業化住

## 誤った認識と問題点

## の提言

## 誤った認識と問題点

誤った認識＞中国の住宅工業化建設はまだ初期段階なのか？

いいえ，すでに科学的発展段階に入っている。
？
＞単に規模の大小のみでは測れない。
＞1950－70 年代に，中国は発展初期の大躍進を経験した。
＞原動力は，単に大規模建設の需要だけではなくなり，資源節約•環境負荷•品質向上•労働力解放など総合経済指標 の最適化である。
＞イデオロギー・経済基盤•技術システムが相対的に整った。
＞海外の先進理念•技術•管理方式を吸収し，世界とリンクし ている。

## ＞1960－70年代の組立式建築と現在の組立式建築は同じか？



|  | 在来PC板組立建築 | 現在の組立式建築 |
| :---: | :---: | :---: |
| 安全 | 配筇少なく，連結強度不均等， モルタル強度ふつう。 | 配筋多く，連結強度均等， <br> 高強度充填材 $(85 \mathrm{MPa}$ ） |
| 防水 | 継ぎ目のモルタルにクラックが出やすく，漏水の可能性あり。 | 防水措置さまざまあり，効果良好。 |
| 断熱 | 断熱性なし或いは低しべル。 | 規定条件クリア，断熱性良好。 |
| 遮音 | スラブと内壁はPC パネル，遮音性よくない。 | スラブは PCF，内壁材は種々 あり，遮音性良好。 |
| 間取り変化 | 間取り単一。 | 間取り豊富。 |
| 連結 <br> 材料 | 一般モルタル（収棭しやすい），鉄筋少なく，溶接強度不安定。 | 高強度勮張充填材，鉄筋連結強度均等。 |
| 建築品質 | 保証不可。 | 品質向上。 |

## 誤った認識と問題点

哭った認浬
## ＞「工業化」とはPC技術であると単純に理解されている



PC技術は工業化の一部に過ぎない。内装付住宅提唱を前提に，適正な政策誘導により，土地柄に合わせ合理的ト一タルソリユーションを定め，科学的安定的に工業化住宅を開発する。


## 政策支援が弱い

地価変わらず，住宅価格が限定され，建設コストは増すため，
デベロッパーは利益が減るので，取り組みに消極的。

## 標準システムが不十分

建設システムは玉石混交で，技術測定手段の整備が追い付
かず，参入許可制度と統一認証制度が未整備。
産業チェーン構築が未成熟
設計•実施設計•製作•部品と施工•監理•検収及び将来の保守いずれも不完全。

スケールメリットが不充分
普及初期の建設コスト高く，工業化率が低すぎるため，PJ の
スケールでは PJ 総コストに吸収しきれない。
意識変革が不徹底
開発の主導的意識が未だ旧来の方式から工業化製造方式 に転換できていない。「個人オーダーメイド」が一般的で，個性的製品は PK 標準化製造である。あるPJは工場で金型 を加エして 2－3 回しか使わず，新たな資源浪費になった。

工業化住宅概念

中国工業化住

誤った認

業界発展の提言

## 業界発展の提言

| 中核技術の研究と応用 | 対応技術の制御シスナム | 品質の安全性監督制度 |
| :---: | :---: | :---: |
| ＞近代的な情報拠点を構築 | ＞標準化・モジュール化規範シ ステムを確立 | ＞建設市場参入許可制度を実施 |
| 地を設立 | ＞技術製品参入許可制度を確立 | ＞施エ OJT 制度を実施 |
|  | ＞部品目録制度を確立 | 評価システムを確立 |
| 開発刺激政策の制定 | 業界育成し産業連盟へ | 大 |
| ＞面積報奖政策を制定 | －産業チェーン资源を統合 | ﾃテストケースやモデル事業をもとに 効果の長い成 |
| ＞エコ建築助成政策を制定 | •大型インダストリーコンプ | 長メカニズムを確立 |
| ＞加工建設中間課税の減免政策を制定 | －大型産業基地を創出 |  |

## おわりに

産業チェーン整備は工業化住宅普及の鍵である
設計は産業チェーンの川上にあり，産業成長の核でもある
住宅工業化へ率引することは業界全員で共に担う責任である

## 鉄は熱いうちに打て

工業化住宅推進こそ建築業構造転換と高度化の通り道

