## 付属資料

公共測量標準図式 数値地形図データ取得分類基準表 ..... 235
公共測量標準図式 数値地形図データ取得分類コード表• ..... 323
公共測量標準図式 数値地形図データファイル仕様• ..... 327
公共測量標準図式 例 ..... 341

付属資料

公共測量標準図式 数値地形図データ取得分類基準表
図式の見方

図式の見方

| 分 | $コ$ 分類 |  | 名 | 称 | 地図情報しベル |  |  |  | 図 | 式 | データタイプ |  |  |  |  |  | 線 | 適 | 用 | $\begin{aligned} & \text { 端 } \\ & \text { 点 } \\ & \text { 致 } \end{aligned}$ |  | 考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 類 | L ¢ ヤ | 項デ |  |  | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |  |  | 取得方法 | 図 | デ | $\xrightarrow{\text { し }}$ | 方 | 属 性 数 値 | 号 |  |  |  |  |  |

（18）（19）（20）

苒畄鼻

交通施設

交通施設







交通施設

交通施設

交通施設

| $\left\lvert\, \begin{aligned} & \text { 大 } \\ & \text { 分 } \\ & \text { 類 } \end{aligned}\right.$ |  | $コ$ 分類 ${ }^{\text {a }}$ |  | 名 称 | 地図情報レベル |  |  |  | 図 式 | データタ | 1 プ |  |  |  |  | 線号 | 適 用 | $\left\|\begin{array}{c} \text { 端 } \\ \frac{\text { 点 }}{\text { 致 }} \end{array}\right\|$ | 備 | 考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 類 | $\begin{aligned} & レ \\ & \uparrow \\ & 巾 \end{aligned}$ | $\left\|\begin{array}{c} \text { 項デ } \\ 1 \\ \text { 目夕 } \end{array}\right\|$ |  | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |  | 取得方法 | $\begin{aligned} & \text { 図 } \\ & \text { 形 } \\ & \text { 区 } \\ & \text { 分 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { デ } \\ & \text { 1 } \\ & \text { タ } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { レ } \\ & \text { コ } \\ & \text { ド } \end{aligned}$ | 方 <br> 向 | $\begin{aligned} & \text { 属 } \\ & \text { 性 } \\ & \text { 数 } \end{aligned}$ |  |  |  |  |  |
| 效 <br> 通 <br> 施 <br> 設 |  | 22 | 41 | 道路情報板 |  | 路 |  |  | $2.0 \stackrel{\substack{\stackrel{1.5}{5}_{\leftrightarrows}^{\leftrightarrows} \\ \leftrightarrows}}{\square}$ | 脚の位曾の点情報と標識の向きを取得 |  | 方向 | E6 | 有 |  | 3 | 道路法に規定する道路情報板をいう。種類を示す注記を併記する。 |  |  |  |
|  |  |  | 42 | 導路標識 案 |  | 路） |  |  | $\stackrel{\overbrace{2}^{2.0}}{\stackrel{1.5}{\leftrightarrows}} \downarrow 0.5$ | 脚の位置の点情報と標識の向きを取得 |  | 方向 | E6 | 有 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 43 | \|道路標識 警 |  | 路） |  |  | $\begin{aligned} & 0.7 \\ & 0.7 \times 2.5 \\ & 0.7 \end{aligned}$ | 脚の位置の点情報と標識の向きを取得 $\stackrel{\wedge}{x}^{x}->y$ |  | 方向 | E6 | 有 |  | 3 | 道路管理者が設置する道路標識をいい，案内，警戒及び規制に区分する。「製品仕様書」による。 |  |  |  |
|  |  |  | 44 | \|導路標識 規 |  | 路） |  |  | $\stackrel{\downarrow}{1} \mathfrak{p}_{2.5}^{1}$ | 脚の位置の点情報と標識の向きを取得 $\underbrace{\wedge^{x}} \bigcirc->y$ |  | 方向 | E6 | 有 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 46 | 信号灯 |  | 路 |  |  |  |  |  | 方向 | E6 | 有 |  | 3 | 尃用ポールのある信号灯をいう。 |  |  |  |
|  |  |  | 47 | $\begin{aligned} & \text { 信号灯 } \\ & \text { 専韭ポールの } \\ & \text { ないもの } \end{aligned}$ |  | 路 |  |  |  | 信号機の位置と向きを取得 |  | 方向 | E6 | 有 |  | 3 | 電柱，横断歩道等に設置されている，専用ポールを持たな い信号灯をいう。 |  |  |  |
|  |  |  | 51 | 交通量観測所 |  | 路 |  |  | $\int_{1}^{1.5}$ | 位置の点情報を取得 |  | 点 | E5 |  |  | 3 | 交通量を常時権測している施設をいう。 |  |  |  |
|  |  |  | 52 | スノーポール |  | 路） |  |  | $\text { (S) }{ }^{2.0}$ | 位置の点情報を取得 |  | 点 | E5 |  |  | 3 | 積雪時に道路緑を確認できるように設置されているポール をいう。「製品仕様書」 による。 |  |  |  |
|  |  |  | 53 | カーブミラー |  | 路） |  |  | $2.01 \text { (C) }$ | 位置の点情報を取得 <br> （C） <br> 輔位置 |  | 点 | E5 |  |  | 3 | 交差点又は屈曲路等に設置されている確認鏡のうち公的な ものをいう。「製品仕様書」による。 |  |  |  |

交通施設

交通施設

交通施設

交通施設

交通施設

交通施設

幸岳聿

荎䊾聿事




建物等

贲䊾聿事



幸岳聿

建物等

幸岳聿

幸岳聿

建物等
建物等

建物等

建物等

建物等

建物等

＊$\ddagger$ 以休 $\ /$

半に种小

小物体

小物体

小物体





小物体

半に䊾， 1

小物体

小物体
小物体

小物体
小物体

半に种，$\sqrt{\prime}$

|  | \＃ <br> 揌 |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | 田 <br> 罥 |  |  |  |  |  |
| 億 吅 |  |  | $\cdots$ | $\sim$ | $\cdots$ | － |
| $n$$r$ | 迷等疑垉 |  |  |  |  |  |
|  | ※ 区 | ＋ |  | ［1／ |  |  |
|  | د п－－ | Ј | บ | Ш |  | บ |
|  | トトーめ | 愢 | 政 | 町 |  | 箬 |
|  | 匈抠凶保 |  | F |  |  |  |
|  | $\begin{aligned} & \text { 矔 } \\ & \text { 監 } \end{aligned}$ |  |  |  |  |  |
|  | Hi <br> 区 |  |  |  |  |  |
|  | $$ |  |  | 突 |  | 稂 |
|  | $\frac{8}{\circ}$ |  |  |  |  |  |
| 高 <br> ＊ |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { 照 } \\ & \text { 毗 } \\ & \text { 业 } \end{aligned}$ |
|  | $\begin{aligned} & \text { ir- 사- } \\ & \text { 笽 } \end{aligned}$ | ๕ |  |  |  | $\stackrel{8}{8}$ |
|  | دrf | \％ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

水部等

水部等

水部等

素缃》

水部等

素缃》

美浸》く

美賏》く

水部等

水部等

美目洣肝干

坡思洔旰干

土地利用等

土地利用等

土地利用等

土地利用等

土地利用等

土地利用等

土地利用等

土地利用等

土地利用等

土地利用等

土地利用等

土地利用等

土地利用等

地形等

地形等

地形等

地形等

地形等

地形等

地形等

地形等

地形等

地形等

地形等

地形等


注記


注記

| 大分類コ一 |  |  | 分 | 表示対象 | 字 大 |  |  |  | 字隔 | $\begin{aligned} & \text { データ } \\ & \text { タイプ } \end{aligned}$ |  | 注記法の区分 |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { 全角 } \\ & \text { 半角 } \end{aligned}$ | 備 考（記載例） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 分 |  | $\left\|\begin{array}{c\|c}  \\ \text { 項 } & 1 \\ \text { I } \\ \text { 臬 } \end{array}\right\|$ | 類 |  | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |  | デ । タ | L <br> $\cdots$ <br> 1 <br> ド | 小対象物 | 地域 <br> （I） | $\begin{gathered} \text { 地域 } \\ \text { (II) } \end{gathered}$ | 線状 |  |  |
|  |  |  |  | 市•東京都の区 | 6.0 | 5.0 |  |  | 1／2～7 | 注記 | E7 |  | $\bigcirc$ |  |  | 全角 |  |
|  |  |  |  | 町•村•指定都市の区 | 5.0 | 4.5 |  |  | 1／2～7 | 注記 | E7 |  | $\bigcirc$ |  |  | 全角 |  |
|  |  |  |  | 市町村の飛地 | 3.5 | 3.0 |  |  | 1／4～7 | 注記 | E7 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | O |  | 全角 |  |
|  |  | 13 |  | 大区域 | 4.5 | 4.0 |  |  | 1／4～5 | 注記 | E7 |  | $\bigcirc$ | O |  | 全角 | 大字の上に公称としてあるもの |
|  |  | 14 |  | 大字•町•丁目 | 4.5 | 3.5 |  |  | 1／4～3 | 注記 | E7 |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |  | 全角 | 町•丁目は大字に対応するもの |
|  |  | 15 |  | 小字•丁目 | 3.5 | 3.0 |  |  | 1／4～3 | 注記 | E7 |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | 全角 | 丁目は小字に対応するもの |
|  |  | 16 | 住 | 通り | 3.5 | 3.0 |  |  | 1／4～3 | 注記 | E7 |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | 全角 |  |
|  |  | 17 |  | その他の地名（大） | 5.0 | 3.5 |  |  | 1／4～3 | 注記 | E7 |  | $\bigcirc$ | O |  | 全角 |  |
|  |  | 18 |  | その他の地名（中） | 4.0 | 3.0 |  |  | 1／4～3 | 注記 | E7 |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | 全角 | 通称及び俗称等に用いる |
|  |  | 19 |  | その他の地名（小） | 3.0 |  |  |  | 1／4～3 | 注記 | E7 |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | 全角 |  |
|  |  | 21 |  | 道路の路線名 | 3.5 | 3.0 |  |  | 1／2～5 | 注記 | E7 |  |  |  | $\bigcirc$ | 全角 |  |
|  |  | 22 |  | 道路施設，坂，峠，インターチェンジ等 | 3.0 | 2.5 |  |  | 1／4～1 | 注記 | E7 | 0 | 0 | O | $\bigcirc$ | 全角 |  |
|  |  | 23 | 交㑒金 | 鉄道の路線名 | 3.5 | 3.0 |  |  | 1／2～5 | 注記 | E7 |  |  |  | $\bigcirc$ | 全角 |  |
|  |  | 24 | 施設 | 鉄道施設 <br> 駅，操車場，信号所 | 3.0 | 2.5 |  |  | 1／4～3 | 注記 | E7 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | O | O | 全角 |  |
|  |  | 25 |  | 橋 | 3.0 |  | 2.5 |  | 1／4～5 | 注記 | E7 | $\bigcirc$ |  |  | $\bigcirc$ | 全角 |  |
|  |  | 26 |  | トンネル | 3.0 |  | 2.5 |  | 1／4～5 | 注記 | E7 | $\bigcirc$ |  |  | $\bigcirc$ | 全角 |  |
|  |  | 31 | 建 | 建物の名称 | 3.0 |  | 2.5 |  | 1／4～3 | 注記 | E7 | 0 | 0 | $\bigcirc$ |  | 全角 |  |
|  |  | 34 | 建 | 建物の付属物 | 3.0 | 2.5 |  |  | 1／4 | 注記 | E7 | $\bigcirc$ |  |  |  | 全角 |  |
| 注 |  | 40 |  | マンホール | 2.0 |  |  |  | 1／4 | 注記 | E7 | $\bigcirc$ |  |  |  | 全角 |  |
|  |  | 41 | 物電 | 電 柱 | 2.0 |  |  |  | 1／4 | 注記 | E7 | $\bigcirc$ |  |  |  | 全角 |  |
|  |  | 42 |  | その他の小物体 | 3.0 | 2.5 |  |  | 1／4 | 注記 | E7 | $\bigcirc$ |  |  |  | 全角 | 輸送管は線状対象物の注記法 |
|  |  | 51 |  | 河川，内湾，港 | 4.0 | 3.0 | 3.5 |  | 1／4～5 | 注記 | E7 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | O | 0 | 全角 |  |
|  |  |  |  | －条河川 |  |  | 2.5 |  | 1／4～5 | 注記 | E7 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |  | $\bigcirc$ | 全角 |  |
|  |  |  |  | 湖 池 |  |  | 3.0 |  | 1／4～5 | 注記 | E7 |  |  |  |  | 全角 |  |
|  |  |  |  |  | 3.0 | 2.5 |  |  | 1／4～5 | 注記 | E7 | 0 | $\bigcirc$ | O |  | 全角 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  | 1／4～1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 河岸，河原，洲，滝，浜，磯 | 3.5 | 3.0 |  |  | 1／4～5 | 注記 | E7 | 0 | 0 |  | $\bigcirc$ | 全角 |  |
|  |  |  |  | 山，島 | 3.5 | 3.0 |  |  | 1／4～5 | 注記 | E7 | 0 | $\bigcirc$ | O |  | 全角 |  |
|  |  | 52 |  | 水部施設，ダム | 3.0 | 2.5 |  |  | 1／4～1 | 注記 | E7 | $\bigcirc$ | 0 | O | 0 | 全角 | 羽村堰岩淵水門 |
|  |  |  |  | せき，水門，渡船発着所 |  |  | 2.5 |  | 1／4～1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 堤防 |  |  | 2.5 |  | 1／4～5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 53 |  | 地下水部 | 4.0 | 3.0 |  |  | 1／4～5 | 注記 | E7 |  |  |  | 0 | 全角 |  |



注1 字隔は，対象物の大小，字数の多少及び資格等を考慮して表の範囲で選択する。ただし，小対象物の注記法による場合の字隔は，
すべて1／4とする。
2 対象物の面積及び長さにより規定の字大の適用が困難な場合，又は不適切な場合は，字大を 0.5 mm 小さくすることができる。
3 本表に記載されていないものは，表中の類似物の注記規定による
4 各字大における文字の線の太さは，次の線号を標準とする。

| 字 大 | 2.0 mm | $2.5 \sim 3.0 \mathrm{~mm}$ | $3.5 \sim 4.0 \mathrm{~mm}$ | $4.5 \sim 5.0 \mathrm{~mm}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 線の太さ | 0.15 mm | 0.20 mm | 0.25 mm | 0.35 mm |
| 三角点，水準点，多角点，現地測定による標高点及び図化機により測定し |  |  |  |  |
| た標高点，等高線数値の線の太さは， 0.20 mm とする。 |  |  |  |  |

## 付属資料

公共測量標準図式 数値地形図データ取得分類コード表



| コード | 項目 | コード | 項目 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 81 XX | 注記 | 2511 | 多角点名称 |
| 8100 | 末分類 | 2512 | 引照 |
| 8110 | 市•東京都の区 | 34 XX | 建物の付属物 |
| 8111 | 町•村•指定都市の区 | 3404 | プール |
| 8112 | 市町村の飛地 |  |  |
| 8113 | 大区域 | 52 XX | 水部に関する構造物等 |
| 8114 | 大字•町•丁目 | 5213 | 護岸杭（消波ブロック） |
| 8115 | 小字•丁目 | 5214 | 護岸捨石 |
| 8116 | 通り |  |  |
| 8117 | その他の地名（大） | 5222 | 船揚場 |
| 8118 | その他の地名（中） |  |  |
| 8119 | その他の地名（小） | 5235 | 根固 |
| 8121 | 道路の路線名 | 5236 | 床固 陸部 |
| 8122 | 道路施設，坂，峠，インターチェンジ年 | 5237 | 床固 水面下 |
| 8123 | 鉄道の路線名 | 5238 | ジャカゴ |
| 8124 | 鉄道施設，駅，操車場，信号所 |  |  |
| 8125 | 橋 | 65 XX | 用地測量 |
| 8126 | トンネル | 6501 | 中心杭番号 |
| 8131 | 建物の名称 | 6502 | 用地杭名称 |
| 8134 | 建物の付属物 | 6521 | 境界点名称 |
| 8140 | マンホール |  |  |
| 8141 | 電柱 | 71 XX | 等高線 |
| 8142 | その他の小物体 | 7101 | 等高線（計曲線） |
| 8151 | 水部 | 7102 | 等高線（ 主曲線） |
| 8152 | 水部施設 | 7103 | 等高線（補助曲線） |
| 8153 | 地下水部 | 7104 | 等高線（特殊補助曲線） |
| 8161 | 法面，構囲 | 7105 | 凹地（計曲線） |
| 8162 | 諸地，場地 | 7106 | 凹地（主曲線） |
| 8163 | 植生 | 7107 | 凹地（補助曲線） |
| 8171 | 山地 | 7108 | 凹地（特殊補助曲線） |
| 8173 | 標高注記 |  |  |
| 8181 | 説明注記 | 73 XX | 基準点 |
| 8199 | 指示点 | 7301 | 三角点 |
|  |  | 7302 | 水準点 |
| 82 XX | 測量記録等 | 7303 | 多角点 |
| 820 X | 応用測量整飾 | 7304 | 公共基準点（三角点） |
| 8201 | 図面タイトル | 7305 | 公共基準点（水準点） |
| 8202 | 図面縮尺 | 7306 | 公共基準点（多角点） |
| 8203 | 地区名 | 7307 | その他基準点 |
| 8204 | 計画機関名 | 7308 | 電子基準点 |
| 8205 | 作業機関名 | 7309 | 公共電子基準点 |
| 8206 | 作成年月日 |  |  |
| 8207 | タイトル（文字） | 7311 | 標石を有しない標高点 |
| 8208 | 凡例（文字） | 7312 | 図化標高点 |
| 8209 | 作表（文字） |  |  |
| 8211 | 方眼座標値 |  |  |
| 8212 | 方位 |  |  |
| 822 X | 基準点網図 |  |  |
| 8221 | 測点名称 |  |  |
| 8222 | 電算番号 |  |  |
| 8223 | セツション名 |  |  |
| 823 X | 簡易水漼測量 |  | 助字 |
| 8231 | 測点名称 |  | ふり仮名 |
| 8232 | 観測路線番号 |  |  |
| 824 X | 空中写真資料 |  |  |
| 8241 | 写真番号 |  |  |
| 8242 | 使用カメラ |  |  |
| 8243 | 画面距離 |  |  |
| 8244 | 撮影高度 |  |  |
| 826 X | 用地測量 |  |  |
| 8261 | 点間の距離 |  |  |
| 8262 | 地番 |  |  |
| 8263 | 地目有者等の氏名 |  |  |
| 8264 | 所有者等の氏名 |  |  |
| 8265 | 不動産番号 |  |  |
| 8266 | 座標系 |  |  |
| 22 XX | 道路施設 |  |  |
| 2255 | 距離檟（Km） |  |  |
| 2256 | 距離標（m） |  |  |
| 25 XX | 線形 |  |  |
| 2501 | IP（IP杭） |  |  |
| 2503 | 主要点（役杭） |  |  |
| 2504 | 中心点（中心杭） |  |  |
| 2507 | 役杭引出要素 |  |  |

付属資料

## 公共測量標準図式 数値地形図データファイル仕様

数値地形図データファイル仕様


[^0]数値地形図データファイル仕様

図郭識別番号………地域内に含まれる全図郭番号（英数字，図郭識別番号しコード数分繰り返し）


[^1] ※（b）（c）は各々，（a）の図郭識別番号レコード数及び取得分類数だけ繰り返される。
数値地形図データファイル仕様


> 地龱情報々ベル…………作業規程の準則第4編第章第80条1V従う。
> 修正回数•••••••••••••図郭の修正作業を行つた回数, 新規作成時は修正回

（2）図郭レコード（b）

| 図郭座標（1） |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { 空 } \\ & \text { 謒 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 要 } \\ & \text { 薮 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { L } \\ & \text { I } \\ & \text { u } \\ & \text { 数 } \end{aligned}$ |  | 図郭座標（2） |  |  |  | 空き領域 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 左下図郭座標 |  | 右上図郭座標 |  |  |  |  |  | 左上図郭座標 |  | 右下図郭座標 |  |  |
| $\times \quad(\mathrm{m})$ | Y（m） | $\times \quad(\mathrm{m})$ | Y（m） |  |  |  |  | $\times \quad(\mathrm{m})$ | Y（m） | $\times \quad(\mathrm{m})$ | Y（m） |  |
| $111^{17} \mid 11$ | $\left\|\left\|\left.\right\|^{17}\right\| ل\right\|$ | $\left\|\|1\|^{17}\right\|\|\mid$ | ｜1117｜1 ${ }^{17}$ | $\\|^{13}$ | －ل16｜${ }^{16}$ | ｜｜｜｜1｜${ }^{17}$ | $\stackrel{13}{13}$ | $\|1\|^{17} \mid$－${ }^{\text {a }}$ | ｜ل｜${ }^{17} \mid$ | ｜$\left.1\right\|^{17}\|1\|$ | $\left\|\left\|\left.\right\|^{17}\right\|\right.$｜l｜ |  |

図郭座標（ $1 . \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots$ 当該図郭の左下隅及び右上隅の， X ， Y 座標で，単位はメートル
要素数 $\cdot \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots$ 当該図郭に含まれる全要素数
座標値の単位 $\cdots \cdots \cdots \cdots \cdots$ 坐標データの単位を記述する。
座標値の単位•

数値地形図データファイル仕様



作成年月………位置データを作成した年月，西暦の下2桁及び月で表現（未入力は＂0000＂）
現地調査年月……現地調査を行った年月，西暦の下 2 桁及び月で表現（未入かは＂ 0000 ＂）

人コード数………撮影コースレコート（f）の数。し
入力機器名………立置データを入力した機器名

世界測地系で作成
日本測地系から世界測地系へ変換
図郭識別コード……図郭が切り直された場合
変換手法識別コード…図郭代表点を座標变換

上記以外の座标票挨
それ以外
※日本測地系とは，測量法（昭和24年）に定められた測量の基準，世界測地系とは，測量法（平成14年4月1日施行）に定められた測量の基準
数値地形図データファイル仕様

作業機関名………数値地図作成作業を実施した機関名
左下図郭座標………左下図郭座標のメートル未満の端数数値を記述する。
右上図郭座標………右上図郭座標のメートル未満の端数数値を記速する。
右下図郭座標………右下図郭座標のメートル未満の端数数値を記䢡する。
数値地形図データファイル仕様


要素識別番号 $\cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots$ 個々の要素を識別するためのもので，一図郭内の分類コード別に，1 1 から4桁の一連番号， 10,000 思超える場合は

数值化区分…………当該グループが主にどのような手法にようて数値化されたかを示す区分（精度区分の上位桁）
数値地形図データファイル仕様


## レコードタイプ…．．．．．．．．．．．．．．データタイプによって区分される

$$
\begin{aligned}
& \text { 父分類コード } \cdot \cdots \cdots \cdots \cdots \text { 数値地形図の情報体系コード } \\
& \text { 分類コード・•••••取得分類基準表に基づ分類コード }
\end{aligned}
$$


要素識別番号………（3）グループヘッダレコードを参照
喈層しベル… $\cdots \cdots \cdots \cdots \cdots$ 当該レコードの階層上の位置出力上必
実データ区分…………直後に来る実データレコードの区分
精度区分 $\cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots$ 要素 $=$ との
転位区分 $\cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots$ ．転位処理フラグが1のとき，図面出力において適用される区分
n ：転位されない。效して方向に対して側に転位する。 $(1 \leqq n \leqq 9)$
平准アリ＂•＇
取得分類コードに応じて優先順位の高いものから1，2，$\cdots, n$ nと記述
テータタイブによって記还が異なる。 E8：属性数
該要素が持つ実データレコード代数とな点，記号や注記の指示座標
：データ数がoのとき，その点の座標値
：始点座标（横書きでは最初の文字の左下座標，縦書きでは最初の文字の左上座標）
图形の代表となる数値，等高線や基準点の標高で，mm単位で記述
利用者が独自に設け区分で，別途属性レモ分表にて解說


数値地形図データファイル仕様



[^2]数値地形図データファイル仕様

| 座 標 值 |  |  | 座 標 值 |  |  | 座 標 值 |  |  | 座 標 值 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| x | Y | z | x | Y | z | x | Y | z | x | Y | z |
| $+\left\|\\|^{17}\right\|\|ل\|$ | $\left\|\left\|\left\|\left.\right\|^{17}\right\|\right\| 1\right.$ |  | $\|1\|_{\|c\| \mid}^{17} \mid$ | $\left\|\left\|\left.\right\|^{17}\right\|\right\|$ | $\left\|\left\|\left\|\left.\right\|^{17}\right\|\right\|\right.$ | $\left.\|1\|\right\|^{17}\|+\|$ |  | $\left\|\left\|\|1\|^{17}\right\|\right\| \mid$ | $\left\|\left\|\left.\right\|^{17}\right\|\right\| \mid$ | $1\left\|{ }^{17}\right\| 1 \mid$ | $1\left\|\left.\right\|^{17}\right\|$｜ |

z値………．．．．．．座標列の一部に値が存在しない場合は，「m」単位では－999，「cm」単位では－99900，「mm」単位では－999000を与える。

数値地形図データファイル仕様


$$
\begin{gathered}
\text { 縱横区分 } \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \text { 文字列の並びが縦か横かの区分 } \\
0: \text { 横書き }
\end{gathered}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 線号 } \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \text { 字の太さ 線号の号数を記述する } \\
& \text { 注記データたは字データ (JIS第1及び第2水準) 複数しコードにまたがり, レコードの区切りに全角文字がきた場合には, バイトに分割して格納する。 }
\end{aligned}
$$

$$
\text { ※ 要素レコードのデータ数が, 漢字の場合33以上, 英数字の場合 } 65 \text { 以上の場合は, 注記レコードが, 複数連続する。 }
$$


属性データ……．．．．．．．．．．ーザーが利用する属性データ，書式は要素しコードに記述された「属性データの書式」による。
※ 要素レコードのデータ数が 2 以上の場合，複数しコード連続する。
数値地形図データファイル仕様

数値……．．．．．．．．．．各格子点の数値，数值地形モデルのグリッドデータを記述する場合は，座標値の単位に従つて記述する。
※ 全グリッドポイントを記述するまで連続する，データは原点（左下）から右上へ，連続して記述する。グリツトポイントが存在しない場合は，「m」単位ではー－999，「 rm 」 単位では－99900，「mm」単位では－999000を与える。

座标値………括弧内に示す順番は，特定の不整三角網しコードの事例である。

座標㑑及び三角形の倳録する順番は規定しない。





| 精度区分 |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 上位析 | 下 位 标 |
|  | 数値化区分 | 地図情報しベル区分 |
| 1 | 基準点測量成果を用いる方法 | 1～ 50 |
| 2 | TS等を用いた数值実測 | $\sim 100$ |
| 3 |  | $\sim 250$ |
| 4 |  | $\sim 500$ |
| 5 | 既成図数值化（伸縮図面を使用）＊ | $\sim 1000$ |
| 6 | 航空しーザ測量成果を用いる方法 | $\sim 2500$ |
| 7 |  | $\sim 5000$ |
| 8 |  | $\sim 10000$ |
| 9 | その他 | その他 |

## 付属資料

公共測量標準図式 例
総合現況図


## 地区界測量図（例）



## 一筆地実測図（例）

○○地区一筆地実測図
縮尺 1：500 全○葉の○


一筆地実測図図式


## 街区確定測量図（例）



街区確定測量原図図式

| 区分 | 種 別 | 図 式 | 説 明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { 道 } \\ & \text { 路 } \\ & \text { に } \\ & \text { 関 } \\ & \text { す } \\ & \text { る } \\ & \text { も } \end{aligned}$ | 中 心 線 |  | 0.15 mm 一点鎖線 |
|  | 中 心 点 | ， 34 | 径1．5mm 0.2 mm 線円 |
|  | 中心点番号 | $10^{23} 60^{80}$ | 字大 3 mm |
|  | 数 値 |  | 巾員字大 3 mm <br> 巾員距離，中心線方向角距離共に字大 2 mm 各中央 |
|  | 辺 | $\qquad$ <br> （7） <br> 871． $84 \mathrm{~m}^{\circ}$ | 0.3 mm 実線 |
|  | 街区点（折点） |  | 径1．5mm 0.2 mm 線円 |
|  | 街区 番 号 |  | 街区中央 径 8 mm 0．2mm 線円内 |
|  | 数 値 |  | 辺長（隅切長）字大 2 mm各辺中央 <br> 面積番号下 字大 3 mm |
| 地 | 区 界 点 | 総合現況図に準ずる |  |
| 縦 | 横 線 | 同 上 |  |

## 画地確定測量原図（例）



画地確定測量原図図式


## 街区出来形確認測量原図（例）



街区出来形確認測量原図図式


## 画地出来形確認測量原図（例）

○○地区画地出来形確認測量原図 縮尺 1：500 全○葉の○


画地出来形確認測量原図図式



[^0]:    コードタイプ……．．．．「I I 」に固定（ $\mathrm{\Delta}$ はスペースを
    座標系 $\quad . . . \cdots \cdots \cdots$ 平面直角座標系の系番号
    計画機関名 $\cdot \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots$ 数値地形図データの作成•更新を計画した機関名
    図郭数 $\quad \cdots \cdots \cdots$ 地域内に含まれる㤽区報区数
    図郭敦識別番号しコード・•地域内敦喑別番号しコード数
    使用分類コード数……当該データで使用している分類コード数（対応テーブルのレコード数）
    ：転位処理を設定していない
    ：転位処理を設定している
    1 ：転位処理を設定している
    間断処理フラグ……．．．当該ブータファイルで間断区分を設定しているか否か
    
    $\begin{array}{ll}\text { 西㯲年号 } \cdot \cdots \cdots \cdots \text { 作業規程が施行された西暦年 例．} 2008 \\ \text { 作業規程名 } \cdots \cdots \cdots \text { 使用した作業規程名 } & \text { 例．国土交通省公共測量作業規程 }\end{array}$
    
    0 0利用していない。
    $\mathrm{n}:$ 利用している $(1 \leqq n \leqq 9)$ 。 $n$ の値はユーザーで管理する番号

[^1]:    

[^2]:    

