


第1編共通編



出来形管理基準規格値（単位 mm ）


出来形管理基準規格値（単位 mm ）


出来形管理基漼規格値（単位 mm ）


## 第3節 土木工事共通編



出来形管理基準規格値（単位 mm ）

|  | 番 | 号 | 工 種 | 測定項目 | 規 格 値 | 測 定 基 準 | 測 定 箇 所 | 摘 | 要 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  第 <br> 1 第 <br> 1 3 <br> 章 節 <br> 盘 共 <br> 般 通 <br> 施 的 <br> 工 工 <br>  種 <br>   |  | 第  <br> 3 $1-3-24$ <br> 節  <br> 共  <br> 通  <br> 工的  <br> 種  | 伸縮装置工 (ゴムジョイント) | 据付け高さ | $\pm 3$ <br> 3 <br> $\substack{\text { 赙装面に対し } \\ -2 \sim 0}$ | 高さについては車道端部及び中央部付近の3点を測定。 <br> 表面の凸口は長手方向（橋軸直角方向）に3mの直線定規で測って凸凹が3m以下 |  |  |  |
|  |  | 1－3－24 | $\left\lvert\, \begin{aligned} & \text { 伸縮装置工 } \\ & \begin{array}{l} \left(\begin{array}{l} \text { 鋼製フィンガージョイ } \\ \text { ント) } \end{array}\right. \end{array} . \end{aligned}\right.$ |  | $\pm 3$ <br> 3 <br> 3 <br> 2 <br> $\pm 2$ <br> $\pm 5$ <br> 舗装面に対し <br> $-2 \sim 0$ | 高さについては車道端部，中央部 において橋軸方向に各 3 点計 9 点表面の凸口は長手方向（橋軸直角方向）に3mの直線定規で測って凸凹が 3 mm 以下 <br> 歯咬み合い部は車道端部，中央部 の計 3 点 |  |  |  |
|  |  | 1－3－24 | $\begin{aligned} & \text { 伸縮装置工 } \\ & \text { (埋設型ジョイント) } \end{aligned}$ | 表面の凹凹 | $\frac{3}{\substack{\text { 舗装面に対し } \\ 0 \sim+3}}$ | 高さについては車道端部及び中央部付近の3点を測定。表面の凹凸は長手方向（橋軸直角方向）に3mの直線定規で測って凹凸が 3 mm 以下 |  |  |  |
|  |  | 1－3－26 | 多自然型護岸工 <br> （巨石張り，巨石積み） | 基 準 高 <br> 法 長 $\ell$ <br> 延 長 L | $\pm 500$ -200 -200 | 施工延長 40 m （測点間隔 25 m の場合は 50 m ）につき 1 箇所，延長 40 m （又は 50 m ）以下のものは 1 施工箇所につき 2 ヶ所。 | y |  |  |
|  |  |  | 多自然型護岸工 （かごマット） | 法 長 $\ell$ <br> 厚 さ t <br> 延 長 L | -100 -0.2 t -200 |  |  |  |  |
|  |  | 1－3－27 | \|羽口工 | 法長 <br> $\ell$$\quad$$\ell<3 \mathrm{~m}$ <br>  <br> 厚 | $\begin{gathered} -50 \\ \hline-100 \\ \hline-50 \end{gathered}$ |  |  |  |  |
|  |  | 1－3－27 | $\text { 羽口工 } \quad \begin{aligned} & \text { (ふとんかご, かご枠) } \end{aligned}$ | 高 さ h <br> 延長 $\mathrm{L}_{1}$, $\mathrm{L}_{2}$ | $\begin{aligned} & -100 \\ & -200 \end{aligned}$ | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき 1 ヶ所，延長40 m （又は 50 m ）以下のものは 1 施工箇所につき 2 ヶ所。 <br> 1施工箇所毎 |  |  |  |
|  |  | 1－3－28 | $\left\lvert\, \begin{aligned} & \text { プレキャストカルバート } \\ & \text { 工. } \\ & \text { (プレキャストボックス } \\ & \text { I.) } \\ & \text { (プレキャストパイプエ) } \end{aligned}\right.$ | 基 準 高 $\nabla$ <br> ※ 幅  w <br> ※ 高 さ h <br> 延 長 L  | $\pm 30$ -50 -30 -200 |  <br> 1 施工箇所毎 |  |  |  |

出来形管理基準規格値（単位 mm ）


出来形管理基準規格値（単位 mm ）

























出来形管理基準規格値（単位 mm ）


出来形管理基準規格値（単位 mm ）


出来形管理基準規格値（単位 mm ）


出来形管理基準規格値（単位 mm ）

|  | 番 | 号 | 工 種 | 測定項目 | 規 格 値 | 測 定 基 準 | 測 定 箇 所 | 摘 | 要 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \hline \text { 第 } \\ & 6 \\ & \text { 章 } \\ & \text { 排 } \\ & \text { 水 } \\ & \text { 機 } \\ & \text { 場 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline \text { 第 } \\ & 4 \\ & 4 \\ & \text { 節 } \\ & \text { 機 } \\ & \text { 場 } \\ & \text { 本 } \\ & \text { 体 } \\ & \text { I } \end{aligned}$ | 6－4－7 | 排水機場 <br> 燃料貯油槽工 | 基 準 高 $\nabla$ <br> 厚 さ t  <br> 幅  w  <br> 高 さ h  <br> 延 長 L  <br>     | $\pm 30$ -20 -30 $\pm 30$ -50 | 図面の表示䝵所で測定 |  |  |  |
|  | $\begin{aligned} & \hline \text { 第 } \\ & 5 \\ & 5 \text { 節 } \\ & \text { 沈 } \\ & \text { 砂 } \\ & \text { 池 } \\ & \text { 工 } \end{aligned}$ | 6－5－7 | 排水機場 コンクリート床版工 | 基 準 高 $\nabla$ <br> 厚 さ t  <br> 幅  w  <br> 高 さ h  <br> 延 長 L  | $\pm 30$ -20 -30 $\pm 30$ -50 | 図面の表示㯺所で測定 |  |  |  |
| $\begin{array}{\|c\|} \hline \text { 第 } \\ 7 \\ \text { 章 } \\ \text { 床 } \\ \text { 止 } \\ \text { め } \\ \text { 床 } \\ \text { 固 } \\ \hline \end{array}$ | $\begin{aligned} & \hline \text { 第 } \\ & 4 \\ & \text { 節 } \\ & \text { 床 } \\ & \text { 止 } \\ & \text { 工 } \\ & \hline \end{aligned}$ | 7－4－6 | 本体工 <br> （床固め本体工） <br> 水叩工 |  | $\pm 30$ <br> -30 <br> -30 <br> -100 <br> $\pm 50$ <br>  <br> -30 <br> -100 <br> -100 | 図面に表示してある箇所で測定。 <br> 基準高，幅，延長は図面に表示し てある箇所で測定。 <br> 厚さは目地及びその中間点で測定。 |  |  |  |
|  | $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { 第 } \\ 5 \\ \text { 節 } \\ \text { 床 } \\ \text { 固 } \\ \text { め } \\ \hline \text { I } \end{array}$ | 7－5－6 | 側壁工 | 基 準 高 $\nabla$ $\nabla$ <br> 天 端 幅 w 1 <br> 堤 幅  w 2 <br> 長  d  L | $\begin{aligned} & \pm 30 \\ & \hline-30 \\ & \hline-30 \\ & \hline-100 \end{aligned}$ | 1．図面の寸法表示箇所を測定。 2．上記以外の測定箇所の標準は，天端幅•天端高で各測点及びジョイント毎に測定。 <br> 3．長さは，天端中心線の水平延長，又は，測点に直角な水平延長を測定。 |  |  |  |

出来形管理基準規格値（ mm ）


出来形管理基準規格値（mm）

|  | 番 | 号 | 工 種 | 測定項目 | 規 格 値 | 測 定 基 準 | 測 定 箇 所 | 摘要 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \hline \text { 第 } \\ & 1 \\ & \text { 章 } \\ & \text { 砂 } \\ & \text { 防 } \\ & \text { 堰 } \\ & \text { 堤 } \end{aligned}$ | 第 9 節 鋼 製 堰 堤 工 | 1－9－6 | 鋼製側壁工 |  | $\pm 50$ $\pm 100$ $\pm 50$ $\pm \mathrm{H} / 500$ -50 -100 | 1．図面に表示してある箇所で測定。 <br> 2．ダブルウォール構造の場合 は，堤高，幅，袖高は＋の規格値 は適用しない。 |  |  |
| $\begin{aligned} & \text { 第 } \\ & 2 \\ & 2 \text { 章 } \\ & \text { 流 } \\ & \text { 路 } \end{aligned}$ | 第 5 節 床 固 め 工 | 2－5－8 | 魚道工 | 基 準 高 $\nabla$ <br> 幅   w <br> 高さ h 1， h 2  <br> 厚 さ t 1， t 2  <br> 延 長 L  | $\pm 30$ -30 -30 -20 -200 | 施工延長 40 m （測点間隔 25 m の場合は 50 m ）につき 1 ヶ所，延長 40 m （また は 50 m ）以下のものは 1 施工箇所につ き2ヶ所。 <br> なお，製品使用の場合は，製品小法に ついては，規格証明書等による。 |  |  |
|  <br> 第 <br> 3 <br> 3 <br> 章 <br> 斜 <br> 面 <br> 対 <br> 策 | 第 6 節 山 腹 水 路 工 | 3－6－4 | 山腹明暗渠工 |  | $\pm 30$ -20 -30 -50 -30 -30 -200 | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は 50 m ）につき 1 ヶ所，延長 40 m （また は 50 m ）以下の C のは 1 施工箇所につ き $2 ヶ$ 所。 |  |  |
|  |  <br> 第 <br> 7 <br> 節 <br> 地 <br> 下 <br> 水 <br> 排 <br> 除 <br> 工 | 3－7－4 | 集排水ボーリング工 | 削 孔 深 さ $\ell$ <br> 配 置 誤 差 d <br> せん孔方向 $\theta$ | 設計値以上 100 $\pm 2.5$ 度 | 全数 |  |  |
|  |  | 3－7－5 | 集水井工 | 基 準 高 $\nabla$ <br> 偏 心 量 d <br> 長 さ L  <br> 巻 立 て幅 w  <br> 巻立て厚さ t   | $\pm 50$ 150 -100 -50 -30 | 全数測定。 <br> 偏心量は，杭頭と底面の差を測定。 |  |  |
|  | $\begin{array}{\|r\|} \hline \text { 此第 } \\ \text { 杭 } 9 \\ \text { 工節 } \\ \text { 抑 } \end{array}$ | 3－9－6 | 合成杭工 | 基 準 高 $\nabla$ <br> 偏 心 量 $d$ | $\frac{ \pm 50}{\mathrm{D} / 4 \text { 以内 }} \begin{gathered} \text { かつ } 100 \text { 以内 } \end{gathered}$ | 全数測定。 |  |  |

出来形管理基準規格値（mm）

| 番 | 号 | 工 種 | 測定項目 | 規 格 値 | 測 定 基 準 | 測 定 箇 所 | 摘要 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1－4 | $\begin{array}{\|l} \text { コンクリートダム工 } \\ \text { (本体) } \end{array}$ |  | $\pm 20$ $\pm 20$ $\pm 30$ $\pm 50$ $-30, \quad+50$ -100 |  | （注）1．j ：ジョ・イント |  |
|  |  | $\begin{array}{\|l} \text { コンクリートダム工 } \\ \text { (水枚) } \end{array}$ | 天 端 高 <br> ジョイント間隔   <br> 幅   <br> 長   | $\pm 20$ $\pm 30$ $\pm 40$ $-100, \quad+60$ | 1．図面の寸法表示䓢所で測定。 2．上記以外の測定箇所は，下記 を標準とする。 <br> （1）天端高（敷高），ジョイント間 は各ジョイント，各測点の交点部 を測定。 <br> （2）長さは，各ジョイントごとに測定。 <br> （3）幅は，各測点ごとに測定。 3．水吅の平坦性の測定は監督員 の指示による。 |  |  |
|  |  | $\begin{array}{\|l} \text { コンクリートダム工 } \\ \text { (副ダム) } \end{array}$ | 天 端 高 $\nabla$ <br> ジョイント間隔    <br> リ フ ト 高 <br> 堤   幅 <br> 隄   長 | $\pm 20$ $\pm 30$ $\pm 50$ $-30,+50$ $\pm 40$ |  |  |  |

出来形管理基準規格値（ mm ）


出来形管理基準規格値（ mm ）


出来形管理基漼規格値（単位 mm ）


出束形管理基準規格値（mm）


出束形管理基準規格値（ mm ）


出来形管理基準規格値（ mm ）


出来形管理基準規格値（ mm ）


出束形管理基準規格値（mm）


出柬形管理基準規格値（ mm ）


出来形管理基準規格値（ mm ）


出来形管理基準規格値（ mm ）


出来形管理基淮規格値（mm）

|  |  |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 番 |  | 工 種 | 測定項目 | 個々の  <br> 測定値 則定値の平 <br> （㕷 <br> $(\mathrm{X})$ <br> $\left(\mathrm{X}_{10}\right)$  | 測 定 基 準 | 測 定 箇 所 | 摘 要 |
| $\begin{array}{\|c\|} \hline \text { 第 } \\ 1 \\ 4 \\ \text { 章 } \end{array}$ | 第 <br> 3 <br> 節 <br> 舖 <br> 装 <br> 工 | 14－3－5 | 切削オーバーレイエ | 厚さ t （切削）   <br> 厚さ t （オーバーレイ）   <br> 幅  w <br> 延 長 L <br>    <br>    <br>    <br> 平   <br>  坦 性 |  | 厚さは 40 m 毎に「現舗装高さと切削後の基準高の差」「切削後の基準高とオーバーレイ後の基準高の差」で算出する。測定点は車道中心線，車道端及び その中心とする。 <br> 幅は，延長 80 m 毎に1ヶ所の割と し，延長 40 m 未満の場合は， 2 ヶ所／施工箇所とする。断面状況で，間隔，測点数，厚さ を変えることが出来る。 <br> 「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」の規定による測点の管理方法を用いることができ る。 | 維持工事におろいては，平坦性の項目を省略す ることができる。 |  |
|  |  | 14－3－5 | 切削オーバーレイエ <br> （面管理の場合） <br> 厚さtまたは標高較差 （切削）のみ |  |  | 1 ．「 3 次元計測技術を用いた出 来形管理要領（案）」に基づき出来形管理を実施する場合に適用す る。 <br> 2．計測は切削面の全面とし，す ごての点で設計面との厚さ t また は標高較差（切削）を算出する。計測密度は 1 点 $/ \mathrm{m} 2$（平面投影面積当たり）以上とする。 <br> 3．厚さ t または標高較差（切削）は，現舖装高と切削後の基淮高との差で算出する。 <br> 4．厚さ（オーバーレイ）は40m毎に「切削後の基準高とオーバーレイ後の基淮高の差」で算出する。測定点は車道中心線，車道端及び その中心とする。 <br> 5．幅は，延長 80 m 每に 1 ヶ所の割合とし，延長 80 m 末満の場合 は，2ヶ所／施工箇所とする。断面状況で，間隔，測点数を変え ることが出来る。 | 維持工事においては，平坦性の項目を省略す ることができる。 |  |
|  |  | 14－3－7 | 路上再生工 |  | -30 -50 -100 | 幅は延長 80 m 毎に 1 ヶ所の割で測定。厚さは，各車線 200 m 毎に左右両端及び中央の 3 点を掘り起こ して測定。 |  |  |

出来形管理基準規格値（ mm ）



出来形管理基準規格値（ mm ）




|  | 番 | 号 | 工 種 | 測定項目 | 規 格 値 | 測 定 基 準 | 測 | 定 | 箇 | 所 | 摘 | 要 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 第 <br> 9 <br> 9 <br> 編 <br> 公 <br> 園 <br> 緑 <br> 地 <br> 編 | $\begin{array}{\|l\|l} \hline \text { 第 } \\ 2 \\ \text { 章 } \\ \text { 植 } \\ \text { 戒 } \\ \hline \end{array}$ | 9－2－1 | $\begin{aligned} & \text { 植栽工 } \\ & \text { 各土土 } \end{aligned}$ | $\mathrm{pH}\left(\mathrm{H}_{2} \mathrm{O}\right)$ | 4． $5 \sim 8.0$ | 各採取地每 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | $\left\|\begin{array}{l} \text { 麗気伝遒度 } \\ (\mathrm{EC} \times- \text { タ } \end{array}\right\|$ | $0.1 \sim 1.0 \mathrm{mS} / \mathrm{cm}$ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9－2－2 | $\begin{aligned} & \text { 植栽工 } \\ & \text { 高木 (H=3. } 0 \mathrm{~m} \text { 以上) } \end{aligned}$ | 本 数 | 設計値以上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 噺 高（ I ） | 設計値 $\leq$ H |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 幹周（ C ） | $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { 設計値 } \leq \mathrm{C}<\text { 上位階 } \\ \text { 級の寸法値 } \end{array}$ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 枝 張（ W ） | 設計値 $\leq \mathrm{W}$ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9－2－3 | 植栽工中低木（ $\mathrm{H}=3.0 \mathrm{~m}$ 末満） | 本 数 | 設計値以上 | 棈種別，規格別に各設計数量の $10 \%$ を計測する。 <br> ※規格値については生産地によりばら つきがあり，これにより支障が生じる場合には監督員との協議により決定す る。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 庪 張（W） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9－2－4 | 植栽工特殊榯木 | 本 数 | 設計値以上 | 樹種別，規格別に各設計数量の $10 \%$ を計測守る。 <br> ※規格値については生産地によりばら つきがあり，これにより支障が生じる る。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 缶高（ H ） | 設計値 $\leq$ H |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 幹周（ C ） | $\text { 設計値 } \leqq C<\text { 上位 }$階級の寸法値 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 枝 張（ W ） | 設計値 $\leq$ W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9－2－5 | $\begin{array}{\|l\|l\|} \hline \text { 植截工 } \\ \text { 被類 } \end{array}$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 㶪長（ L ） | 設計值 $\leq$ L |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 芽 立 5 | 設計値 $\leq$ 芽立数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |








|  | 番 | 号 | 工 種 | 測定項目 | 規 格 值 | 測 定 基 準 | 測 定 箇 所 | 摘 | 要 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{array}{\|c\|} \hline \text { 第 } \\ 1 \\ 2 \\ 2 \\ \text { 編 } \\ \text { 土 } \\ \text { 地 } \\ \text { 改 } \\ \text { 良 } \\ \text { 稨 } \end{array}$ |  | 12－26 |  | 測定項目は，出来形管理基準の第 1 編共通編及び第 1 <br> 2 編土地改良編（12－1～12－ 25）に定められたものとす る。 <br> 厚さについては標高較差の算定 により管理するものとし，「厚 さ」を「標高較差」に名称変更 する。 |  |  | 掘削，盛士，管水路，開水路の出来形測定対象点は下図のとおりとし，ほ場整備工事及び図示がない工種は，第1糄共通編及び第 12 綟土地改良編（12－ ～12－25）に定められた測定箇所とす <br>  |  |  |

注）上記施工管理基证に記載のない工種については，第 1 編第 1 章 $1-1-27$ 施工管理の規定に従う。

