## 消 防 年 報

平成28年版


第1回気仙沼•南三陸フォトコンテスト 「組み立て中の大島架橋」 熊谷 敏 氏

気仙沼•本吉地域広域行政事務組合消防本部 （平成 29 年刊行）

## は し が き

この年報は，気仙沼•本吉地域広域行政事務組合の消防事情を広く紹介するとと

もに，今後の消防行政の資料として活用するために当組合の現勢並びに平成28年中の警防，予防，救急業務等の実態を収録したものです。

本書により消防の実態をご理解頂ければ幸いです。

平成29年8月

気仙沼•本吉地域広域行政事務組合消防本部
沿 革 ..... 1
圏域管内図，位置及び管内情勢 ..... 14
組合組織図 ..... 15
庁舎，待機宿舎の位置 ..... 16
総 ..... 務
予 算
平成 29 年度当初歳入歳出予算 ..... $18 \cdot 19$
平成 29 年度（当初）組合消防費にかかる性質別歳出の財源内訳 ..... 20
平成 29 年度（当初）構成市町の一般会計と消防予算 ..... 20
平成 28 年度（決算）構成市町負担金負担割合 ..... 20
決 算
平成 28 年度歳入歳出決算 ..... $21 \cdot 22$
職 員
配置状況 ..... 23
階級別勤続年数 ..... 24
階級別年齢 ..... 25
年齢構成図 ..... 26
学校等教育状況 ..... 27
資格取得状況 ..... 28
予 ..... 防
防 火対象物
消防法第 17 条対象物数 ..... 30
用途別消防用設備等の設置状況 ..... 31
用途別予防査察状況 ..... 32
用途別中高層建築物の現況 ..... 33
防火管理者を要する対象物 ..... 34
建築同意事務 ..... 35
危 険 物
危険物施設 ..... 36
危険物施設の予防査察実施状況 ..... 37
危険物事務処理件数 ..... 38
民間防火組織
危険物安全協会結成状況 ..... 39
防火管理者協会結成状況 ..... 39
幼年消防クラブ結成状況 ..... 40
少年消防クラブ結成状況 ..... 40
婦人防火クラブ結成状況 ..... 40
警 防
消 防 車 両
消防車両等の配置状況 ..... 42
消防車両等の配置現況 ..... 43
消防力の整備指針と現有
消防本部•署所の人員 ..... 44
署所及び動力消防ポンプの基準と現有 ..... 45
消 防 水 利
管内水利状況 ..... 46
通 ..... 信
通信施設の現況 ..... 48
119 番受信件数 ..... $49 \cdot 50$
通信系統図 ..... 51
気 象
気 象 統 計 ..... 52
気象情報等受信件数 ..... 53
管内消防団
組 織 機 構 図 ..... $55 \cdot 56$
組 織 ..... 57
階級別消防団員数 ..... 57
年齢別消防団員数 ..... 57
在職年数別消防団員数 ..... 58
消防団員報酬 ..... 58
消防施設の現況 ..... 58
火災•救急•救助統計
火災統計
火災件数及び損害額の推移 ..... 60
火災発生状況（暑所別） ..... 61
＂（覚知別） ..... 62
＂ （月 別） ..... $63 \cdot 64$
月別火災発生状況 ..... 65
曜日別火災発生状況 ..... 66
時間別火災発生状況 ..... 66
原因別火災発生状況•損害額 ..... 67
建物用途別火災発生状況（火元） ..... 68
救 急 統 計
救急概況 ..... 69
事故種別活動状況 ..... 70
署所別事故別活動状況 ..... 71
署所別救急活動状況 ..... 72
月別出場件数 ..... 73
時間別出場件数 ..... 74
曜日別搬送人員 ..... 75
年齢区分•傷病程度別搬送人員 ..... 76
年齢区分別搬送人員 ..... 77
医療機関別搬送人員 ..... 78
覚知別出場状況，不搬送理由，診療科目別搬送状況，その他の統計（車院搬送） ..... 79
救急活動の推移 ..... 80
救 助 統 計
事故種別救助活動状況 ..... 81
救助活動の推移 ..... 82
防災センター
防災センターの概要 ..... 84
月別•地域別利用状況 ..... 85
月別•曜日別利用状況 ..... 86
利用者別状況 ..... 87
主な備蓄品 ..... 87

## 沿 <br> 革

昭和46年 7月21日
8月 2日
昭和47年 4月1日
＂
＂

4月10日
4月15日
8月4日
12月1日
12月4日
12月20日
12月25日
昭和48年1月7日
1月18日
1月24日
1月25日
1月30日
1月31日
3月15日
3月 23 日
3月25日
4月 2日
4月24日
6月20日
7月19日
8月 2日
8月23日
10月1日
昭和49年 3月 2日
3月31日
4月4日
4月16日
＂
7月30日

宮城県知事から広域市町村圏の指定受ける。
気仙沼•本吉地域広域行政事務組合設立。
気仙沼•本吉地域広域行政事務組合消防本部発足。初代消防長に加藤留七就任。広域消防職員として前気仙沼市消防本部職員 55 人を任用， 18 人新規採用。（消防職員定数 155 人）宮城県より危険物規制事務を引き継ぐ。消防常備化市町村の指定（郡内 5 町）を受ける。消防職員 16 人を採用。広域消防の業務開始。（1 本部，2消防署，1分署，4出張所）消防職員 15 人を採用。志津川消防署庁舎落成。志津川消防署津山出張所庁舎落成。気仙沼消防署本吉分署庁舎落成。志津川消防署歌津出張所庁舎落成。広域消防間の相互応援協定締結。（石巻，塩釜，登米，大崎の各広域消防本部）気仙沼消防署唐桑出張所庁舎落成。管内各消防無線固定局開局。広域消防開庁祝賀会。気仙沼消防署に救急自動車 1 台配置。広域消防間の相互応援協定締結。（岩手県両磐地区，陸前高田市の各消防本部） （財）日本自動車工業会から救急自動車の寄贈を受け，気仙沼消防署に配置。消防職員 21 人を採用。気仙沼本吉地区危険物安全協会結成。救急業務市町村の指定（郡内 5 町）を受ける。干害対策本部を設置。消防職員 14 人を採用。志津川消防署に消防ポンプ自動車 1 台を配置。気仙沼海上保安署と業務協定締結。

消防職員（船舶職員）3人を採用。気仙沼消防署「望楼」勤務を廃止。（昭和 12 年建設，昭和 60 年撤去）消防職員 10 人を採用。気仙沼消防署臨港出張所落成。消防艇「あさぎり」配置。第1回消防職員技術大会実施。（以後毎年実施）

昭和49年12月5日昭和50年 3月14日

6月 2日
6月10日
7月1日
9月11日
10月1日
11月13日
昭和51年 3月23日
6月 8日
8月20日
12月2日
12月10日
12月18日
昭和52年 2月 1日
3月11日
3月19日
3月30日
4月11日
10月28日
11月2日
11月12日
11月19日
昭和53年 4月 1日
4月 3日
6月12日
7月27日

12月1日
昭和54年 3月20日

4月 6日
4月20日
4月26日
6月16日
12月13日
12月25日
12月26日

志津川町防火管理者協会結成。
気仙沼市で市民消防学校を開催。
消防職員 1 人を採用。
昭和 50 年度宮城県総合防災訓練を気仙沼市内の脇地区において実施。消防職員 1 人を採用。 （財）日本損害保険協会から消防ポンプ自動車の寄贈を受け，気仙沼消防署に配置。第2代消防長に村上栄就任。
「第 8 なか丸」歌津沖で転覆事故。気仙沼港に曳航，人命捜索救助活動を行う。志津川町で町民消防学校を開催。

消防本部庁舎増築落成。
本吉町防火管理者協会結成。
気仙沼市大島地区に駐在員 2 人を派遣。
本吉町で町民消防学校を開催。
唐桑町で町民消防学校を開催。
消防音楽隊を結成。（隊員 25 人）
歌津町で町民消防学校を開催。
津山町で町民消防学校を開催。
気仙沼信用金庫から救助工作車の寄贈を受け，気仙沼消防署に配置。
津山町防火管理者協会結成。
気仙沼消防署と志津川消防署に作業車を更新配置。
気仙沼消防署に指令車を更新配置。
唐桑町防火管理者協会結成。
気仙沼市大島地区で市民消防学校を開催。消防職員3人を採用。
消防本部と志津川消防署の消防救急通信指令装置が完成。
宮城県沖地震。
第7回全国消防救助技術大会（千葉市）において水中検索の部に高崎秀敏消防士出場。

広域行政事務組合が理事制に移行。本吉町で同時大規模林野火災発生。（12ha•5ha）管内消防団，登米広域消防本部及び両磐広域消防本部の応援を受ける。気仙沼消防署大島出張所庁舎落成。消防本部指令車を更新配置。昭和 54 年度宮城県林野火災防ぎよ訓練を歌津町田束山において実施。唐桑町で少年消防クラブ結成。気仙沼•本吉地域広域行政事務組合職員互助会発足。 （有）気仙沼モータースから人員搬送車の寄贈を受け，消防本部に配置。気仙沼消防署に消防ポンプ自動車を更新配置。

昭和54年12月26日昭和55年 5月29日

6月1日 6月10日

8月28日
9月 1日 9月18日

10月1日
11月21日
12月19日
12月27日
昭和56年1月10日
4月 1日
6月 4日
8月11日
11月30日
12月14日
昭和57年 2月25日
3月17日 3月19日
4月1日
＂
4月11日

6月10日
7月12日
7月30日
8月24日
9月 9日
12月1日
昭和58年1月30日
3月 9日

気仙沼消防署に屈折梯子車を配置。
第3回全国消防職員意見発表大会（東京都）において錦部照夫消防士長最優秀賞を受賞。

志津川町，歌津町及び津山町の消防職員待機宿舎完成。
消防本部に査察車を更新配置。
（則）日本船舶振興会から救急自動車の寄贈を受け，気仙沼消防署に配置。昭和 55 年度宮城県総合防災訓練を気仙沼市舘山地区で実施。気仙沼消防署唐桑出張所，志津川消防署歌津出張所及び津山出張所に防火広報車を配置。

第3代消防長に畠山誠就任。
歌津町防火管理者協会結成。
気仙沼消防署南出張所に消防ポンプ自動車を更新配置。宮城県知事から空中消火用資機材の保管を委託され，志津川消防署で管理。 （財）日本船舶振興会から防火広報車の寄贈を受け，消防本部に配置。消防職員 4 人を採用。

歌津町で幼年消防クラブ結成。
気仙沼本吉地区婦人防火クラブ連合会結成。（1市5町）
気仙沼消防署本吉分署に査察車，志津川消防署に指令車を更新配置。 （社）日本損害保険協会から救急自動車の寄贈を受け，志津川消防署津山出張所に配置。唐桑町の消防職員待機宿舎完成。

気仙沼消防署本吉分署に救急自動車を更新配置。
気仙沼消防署に消防ポンプ自動車を配置。
第 4 代消防長に川合昭伍就任。
消防職員 3 人を採用。
気仙沼市魚市場に係留中の「第 11 豊洋号」（プンヤン号）においてアンモニアガス噴出事故発生。死者 8 人，負傷者 6 人。 この救助活動に従事した職員及び団体の功績に対し，（財）宮城県消防協会長から「功労章」，（財）日本消防協会長現場功労章」，宮城県知事顕彰状」，消防庁長官から「功績章」が授与され，内閣総理大臣から当消防本部に対して昭和 58 年度「防災功労章」が授与された。

気仙沼市で幼年消防クラブ結成。
津山町で幼年消防クラブ結成。
第25回宮城県消防操法大会を気仙沼市で開催。財）日本消防協会から緊急用ろ水器が寄贈され，気仙沼消防署と志津川消防署に配置。「救急の日」制定。
気仙沼消防署に照明電源車を配置。志津川消防署に救急自動車を更新配置。志津川町で幼年消防クラブ結成。

昭和58年 3月30日
4月 1日
6月 2日
昭和59年 3月16日
4月1日
7月10日
7月20日
12月4日
昭和60年2月8日
2月15日
3月12日
4月1日
6月1日
8月 1日
8月19日
8月23日

8月26日
10月 8日
11月25日
11月27日
12月18日
昭和61年1月6日
3月 8日
3月10日
3月27日
4月1日
8月 5日
10月16日
11月27日
＂
昭和62年 3月18日
3月26日
5月15日
5月28日
8月 1日
8月12日
9月 1日

本吉町の消防職員待機宿舎落成。
警防課に通信担当者2名を配置。
第6回全国消防職員意見発表大会（京都府）において芳賀保宏消防士優秀賞を受賞。宮城県知事から「林野火災特別地域」の指定を受ける。
消防職員 3 人を採用。
宮城県防災気仙沼消防無線局を開局。
本吉町で少年消防クラブ結成。
本吉町で幼年消防クラブ結成。
志津川消防署に水槽付消防ポンプ自動車を配置。
異常気象（厳冬による消防水利確保困難）のため「火災警報」を発令。気仙沼消防署本吉分署に水槽付消防ポンプ自動車を配置。
消防職員 3 人を採用。
宮城県防災気仙沼消防無線局にファクシミリ開通。
消防衛生管理規程を制定。
異常渇水のため消防対策本部を設置。（9月2日まで継続）第14回全国消防救助技術大会（広島市）において伊藤大志消防士「ロープ登はんの部」で入賞。
（財）日本損害保険協会から化学消防ポンプ自動車の寄贈を受け，気仙沼消防署に配置。第32回全国消防長会警防委員会を気仙沼市で開催。

産業医（猪苗代勇医師）を嘱託。
第1回「火災予防キャンペーン」実施。（以後毎年実施）
国道 45 号線安波山トンネル開通に伴う関係機関合同総合訓練。（以後隔年実施）消防出初式に「梯子乗り」登場。
「消防表彰式」を創設。（以後毎年実施）
（財）日本自動車工業会から救急自動車の寄贈を受け，気仙沼消防署に配置。志津川消防署歌津出張所，津山出張所に消防ポンプ自動車を更新配置。消防職員 2 人を採用。台風10号くずれの低気圧により宮城県全域で大雨洪水による被害多発。気仙沼市で「幼年消防フェアー」を開催。気仙沼消防署唐桑出張所，志津川消防署歌津出張所に広報車を更新配置。広域組合消防計画書を策定。

気仙沼消防署に指令車更新配置。
「火災警報」を発令。
異常渇水のため消防対策本部を設置。
第10回全国消防職員意見発表大会（横浜市）において佐藤武敏消防士長優秀賞受賞。広域組合消防安全管理規程を制定。第30回宮城県消防操法大会を志津川町で開催。 （財）日本船舶振興会から救急自動車の寄贈を受け，気仙沼消防署に配置。

昭和62年10月23日
11月 9日
11月17日
12月19日
昭和63年 4月 1日
6月4日
8月19日

10月7日
平成元年1月29日
2月21日
4月18日
8月 8日
12月25日
平成 2年 2月21日
3月29日
3月31日
4月 1日
4月26日

5月17日
7月 6日
8月24日

9月 1日
平成 3年 2月25日
＂
3月31日
4月 1日
＂
＂
8月28日

9月 9日
10月1日
＂
12月 9日

気仙沼消防署，志津川消防署に作業車を更新配置。
「119番の日」制定。
（株）アーバンから防災指揮車の寄贈を受け，消防本部に配置。
危険物安全協会創立 30 周年記念式典の開催。
東京消防庁への研修派遣制度導入。（計 8 人研修）
気仙沼市で少年消防クラブ結成。
第17回全国消防救助技術大会（横浜市）において伊藤大志消防士「ロープブリッジ渡過の部」で入賞。

志津川消防署津山出張所に広報車を更新配置。
4週6休実施。
宮城県共済農業協同組合連合会から救急自動車の寄贈を受け，気仙沼消防署に配置。平成元年度宮城県林野火災防ぎょ訓練を気仙沼市太田放牧地において実施。
（有）気仙沼モータースへの車両整備技術取得研修派遣制度導入。（8名研修）
唐桑町で幼年消防クラブ結成。
広域組合の休日を定める条例を制定。
消防訓練塔落成。
消防職員高齢化対策で職員 2 人退職。（ 4 月 1 日付で気仙沼市へ身分移管）
消防職員3人を採用。
第 13 回全国消防長会東北支部意見発表大会（新潟市）において森淳一消防士長優秀賞を受賞。

第41回全国消防長会警防委員会を気仙沼市で開催。
第15回宮城県消防救助技術指導会を気仙沼市で開催。
第19回全国消防救助技術大会（広島市）において志津川消防署隊「ロープブリッジ救出の部」で入賞。
9．1宮城県総合防災訓練を志津川町で開催。
消防本部に人員輸送車配置。
人員輸送車運行管理要綱制定。
消防職員高齢化対策で職員 1 人退職。（ 4 月 1 日付で気仙沼市へ身分移管）
第 5 代消防長に若杉市郎就任。
消防職員2人を採用。
（財）日本消防協会へ 1 人を研修派遣。
第20回全国消防救助技術大会（大阪府）において伊藤大志消防士「ロープブリッジ渡過の部」で入賞。

カメイ（株）ら広報車の寄贈を受け，消防本部に配置。
消防職員高齢化対策で職員 1 人を広域組合に研修派遣。
宮城県防災航空隊に職員 1 名派遣。
気仙沼消防署•本吉分署•志津川消防署•津山出張所に救急応急処置範囲の拡大に伴う 9 点セットを配置。

平成 4年 3月21日

3月31日
＂

4月 1日
＂

8月28日

9月 4日
10月21日
10月30日

平成 5年 2月1日
2月 8日

3月31日
4月 1日
／
4月18日
10月1日
10月26日
平成 6年 1月31日
2月 1日
＂
＂
＂
＂
2月28日
3月23日
3月29日
4月 1日
＂
＂
4月17日

岩手県東磐井郡室根村地内の大川にタンクローリー仰転，重油流出により「大川油流出事故対策本部」を設置，消防職•団員及び自衛隊（第 22 普通科連隊）が災害復旧活動に従事。（4月14日対策本部解散） また， 3 月 24 日から 3 日間，広域消防相互応援協定に基づき，大崎広域消防本部•塩釜地区消防本部•両磐地区消防本部からのタンク車による応援を受けた。志津川消防署，気仙沼消防署本吉分署に指令車と查察車を更新配置。消防職員高齢化対策で職員 4 人退職。（ 4 月 1 日付で広域組合•唐桑町•本吉町•津山町～身分移管）

消防職員 4 人を採用。
宮城県広域航空消防応援協定締結。
第21回全国消防救助技術大会（千葉市）において伊藤大志消防士「ロープブリッジ渡過の部」で入賞。
（財）日本防火協会より防火広報車の寄贈を受け，消防本部に配置。
第8回全国婦人消防操法大会（横浜市）において津山町婦人消防隊が準優勝。
「広域組合設立•広域消防発足 20 周年記念式典」を開催。浅野大三郎消防庁長官が記念講演。

4週8休実施。
気仙沼三菱自動車販売（森より連絡広報車の寄贈を受け，気仙沼消防署大島出張所に配置。

消防職員高齢化対策で職員 1 人退職。（4月1日付で志津川町へ身分移管）消防職員1人を採用。
消防職員定数を 187 人に改正。
津山町で大規模林野火災発生（10ha 焼失）管内消防団の応援を受ける。
気仙沼消防署唐桑出張所に救急自動車（2 B 型）を配置。
消防本部•気仙沼消防署•広域防災センター新庁舎落成。
気仙沼消防署南出張所廃止。
消防本部•気仙沼消防署新庁舎で業務開始。
消防緊急通信指令施設開通式（119 番統合）。
気仙沼•本吉広域防災センター条例施行。
気仙沼•本吉広域防災センター職員辞令交付（全員併任発令）。
気仙沼消防署南町出張所設置（臨港出張所併合）職員 8 人配置。消防緊急通信指令施設（II型）完成。

気仙沼消防署に高規格救急自動車配置。
消防本部•気仙沼消防署•広域防災センター新庁舎落成式。
消防職員 7 人を採用。
警防課内に通信指令室勤務 6 名を配置，2部制とした。
「気仙沼•本吉広域防災センター」オープン。
唐桑町漁火パーク「登山リフトカー」暴走事故。負傷者 31 名

平成 6 年 5 月 25 日
8月12日 9月30日

10月27日
11月13日
平成 7年 2月1日
3月20日
4月1日
＂
5月 9日
7月14日
8月22日
8月25日

12月1日
12月15日
平成 8年 4月1日
＂
5月26日
10月11日
12月11日
12月19日
平成 9年1月8日
2月 3日
2月16日
2月28日
4月1日
＂
＂
7月25日
平成10年2月 8日
3月1日
3月16日
4月1日
＂
6月15日
12月7日

救急救命士国家試験（1人）合格。（以降毎年度養成）異常渴水による消防対策本部設置（8月22日まで）。 （財）日本損害保険協会から救助工作車の寄贈を受け，気仙沼消防署に配置。第50回全国消防長会警防委員会を気仙沼市で開催。広域防災センター入館者 10,000 人達成。地震津波災害警防計画を作成。気仙沼消防署南町出張所に消防ポンプ自動車を更新配置。消防本部に通信指令室を設け室長及び通信情報係•通信管理係を置き，消防署に救急係•救助係を配置し，分署に警防係•予防係を配置。消防職員 8 人採用。旅客船「くろさき」岸壁衝突事故。負傷者 149 人。広域防災センター入館者 20,000 人達成。当消防本部が緊急援助隊救急部隊に登録される。第 24 回全国消防救助技術大会（北九州市）において，志津川消防署「引揚救助の部」 で入賞。
宮城県共済農業協同組合連合会から救急自動車の寄贈を受け，歌津出張所に配置。気仙沼消防署大島出張所に消防ポンプ自動車を更新配置。
第6代消防長に熊谷昭一就任。消防職員 7 人採用。

広域防災センター入館者 30， 000 人達成。消防職員委員会規則公布。第1回消防職員委員会開催。（以後每年開催）第1回緊急消防援助隊北海道•東北ブロック合同訓練に参加。（仙台市20日まで）志津川消防署に災害対応特殊救急自動車配置。
気仙沼消防署待機宿舎移転落成。広域防災センター入館者 40，000 人達成。気仙沼消防署臨港出張所発止。第 7 代消防長に藤原博就任。消防職員 6 人採用。給与振込開始。志津川消防署歌津出張所の広報車を更新，多機能型広報車を配置。広域防災センター入館者 50,000 人達成。自動車電話•携帯電話 119 番受付業務を開始。気仙沼消防署に小型動力ポンプ付水槽車を配置。消防職員 6 人採用。通信指令室に 9 名を配置。志津川消防署津山出張所に多機能型消防広報車配置。広域防災センター入館者 60,000 人達成。

平成10年12月22日平成11年 1月25日

4月 1日
＂
5月13日
11月12日
12月10日
12月31日
平成12年2月1日
3月10日
3月15日
3月23日
4月 1日
＂

4月27日
7月7日
7月25日
平成13年 3月31日
4月 1日
＂
＂
4月1日
9月20日
11月21日

12月18日
平成14年 4月 1日 ＂

4月17日
5月 8日
10月1日
10月 9日
12月10日
12月13日
I
平成15年 2月26日
3月11日

気仙沼消防署大島出張所に救急自動車（2 B 型）配置。気仙沼消防署に消防ポンプ自動車（CD—I型）配置。消防職員 5 人採用。消防職員定数を 197 人に改正。第59 回全国消防長会警防委員会を気仙沼市で開催。志津川消防署に資機材搬送車配置。志津川消防署津山出張所に高規格救急自動車配置。 コンピュータ西暦2000年問題に伴ら警戒。年間訓練計画に基づく水難救助訓練を開始。高速消防救急艇「あさぎり」就航（19t）。志津川消防署歌津出張所新庁舎落成。広域防災センター入館者 70,000 人達成。消防職員 5 人採用。

権限移譲事務の開始。（煙火消費の許可事務，建設用びょう打ち銃用空砲許可事務，液化石油ガスの設備工事に関する事務）気仙沼消防署本吉分署に高規格救急自動車配置。気仙沼消防署唐桑出張所に消防ポンプ自動車（CD－I 型）配置。第41回宮城県消防操法大会を歌津町で開催。広域防災センター入館者 80,000 人達成。消防職員 6 人採用。宮城県内航空消防応援協定締結。防災•消防ヘリコプター 24 時間運航開始。広域消防水難救助隊発足。（潜水士資格者 18 名）「宮城県沖地震長期評価」の発表に伴い，地震•津波対策検討委員会の設置。気仙沼•本吉地域広域テロ対策特別本部の設置。化学防護服を気仙沼消防署，本吉分署，志津川消防署に配備。気仙沼消防署南町出張所に高規格救急車配置。第 8 代消防長に菊田清一就任。消防職員 5 人採用。平成 14 年度宮城県林野火災防ぎょ訓練を本吉町小泉地区において実施。広域防災センター入館者 90 ， 000 人達成。高速消防救急艇あさぎり大島係留業務開始。組合設立及び広域消防発足 30 周年記念式典。志津川消防署歌津出張所に消防ポンプ自動車（CD－I型）配置。志津川消防署に水槽付消防ポンプ自動車（I－A 型）配置。気仙沼消防署本吉分署に水槽付消防ポンプ自動車（I－A 型）配置。 （社）気仙沼市シルバー人材センターから指揮車の寄贈を受け，消防本部に配置。気仙沼地域メディカルコントロール協議会を設立。

平成15年 3月26日
4月 1日
＂
5月14日
5月26日
6月4日
7月26日

8月26日

10月1日
10月23日
11月19日
12月 8日
平成16年 4月 1日
4月28日

9月 1日
＂
9月30日
平成17年 2月23日
3月31日

4月1日
5月28日

8月16日
10月1日

12月 2日
平成18年 2月 8日
2月13日
3月1日
3月 3日
3月31日
4月1日
9月24日

気仙沼消防署唐桑出張所に高規格救急車配置。消防職員 3 人採用。通信指令室を通信指令課に改め 3 部体制（職員 10 名）とした。広域防災センター入館者 100,000 人達成。三陸南地震。管内で震度 5 強を観測。
地震津波災害活動計画を作成。
宮城県北部連続地震。
7 月 28 日から2日間，延べ人員 6 名を鹿島台町に派遣し，タンク車による応援活動 を行った。
この応援活動に対し，消防庁長官から当消防本部に「功労章」が授与された。宮城県消防協会本吉支部の事務局所在地及び業務が，宮城県気仙沼地方振興センタ ーから消防本部へ移管された。
地震津波安全対策担当を配置。
第68回全国消防長会警防委員会を気仙沼市で開催。
気仙沼消防署に消防ポンプ自動車（BD－I 型）配置。
志津川消防署津山出張所に消防ポンプ自動車（CD－I 型）配置。
消防職員 3 人採用。
第27回全国消防長会東北支部意見発表大会（新潟市）において阿部利彦消防士が優秀賞を受賞。
平成 16 年度 9 ． 1 宮城県総合防災訓練を気仙沼市階上地区において実施。緊急通報FAX受信運用開始。

広域防災センター入館者 110,000 人達成。
当消防本部初の「気管挿管認定」救急救命士誕生。
登米市（4月1日）～の身分移管に伴ら職員 10 名退職。広域市町村合併に伴ら志津川消防署津山出張所の消防業務事務引継及び閉庁式を実施。
津山町が組合を脱退し，1市4町で組合再編
気仙沼港において塩釜海上保安部「巡視船くりこま」潜水隊との合同潜水訓練を実施。
8． 16 宮城県沖地震。管内で震度 5 弱を観測。志津川町•歌津町が合併し「南三陸町」となり，1市3町で組合再編。志津川消防署から南三陸消防署へ名称変更。
南三陸消防署歌津出張所に高規格救急車配置。
南三陸消防署に消防ポンプ自動車（CD－I 型）配置。
広域防災センター入館者 120,000 人達成。谷村明信氏から潜水用資機材 7 式の寄贈を受けた。気仙沼消防署に災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車配置。気仙沼市•唐桑町が合併し「気仙沼市」となり，1市2町で組合再編。消防職員 8 人採用。気仙沼湾に係留中のカツ才船（F R P 製）から火災が発生し，約 12 時間にわたる消火活動が行われた。

平成18年10月6日

10月17日
11月1日

12月26日
平成19年 1月24日
3月28日
4月 1日
＂

5月23日

7月 3日
平成20年 2月 6日
4月 1日
I
＂
5月22日
6月14日

7月24日
7月28日
7月29日
11月10日
平成21年 1月 9日
3月24日
4月 1日
＂
4月28日
9月 1日

12月28日
平成22年 3月24日
4月 1日
＂
4月30日
6月 9日

宮城県消防職員野球大会決勝大会が南三陸町歌津「平成の森」で行われ，当消防本部が優勝。

当広域管内初の「薬剤（エピネフリン）投与の実施に係る認定」救急救命士誕生。気仙沼ライオンズクラブから自動体外式除細動器（AED）1台の寄贈を受け，防災センターに配置。気仙沼消防署に水難救助車を配置。気仙沼消防署本吉分署に消防ポンプ自動車（CD—I型）配置。宮城県防潮水門遠隔操作システムの操作装置が南三陸消防署に設置され運用開始。第 9 代消防長に菅原武人就任。

消防職員 7 人採用。初の女性消防士誕生。
平成 19 年度大規模津波防災総合訓練（国土交通省主催）が気仙沼市をメイン会場に実施された。

広域防災センター入館者 130,000 人達成。
毎年4月15日から5月14日までを行楽期の火災予防月間とした。
第10代消防長に齋藤一善就任。
消防職員 4 人採用。
各署所に地震津波安全対策担当を配置。
第7回全国消防長会警防防災委員会を気仙沼市で開催。
平成 20 年岩手•宮城内陸地震。
宮城県広域消防相互応援協定に基づく応援要請により，6月15日から6月23日ま で 9 日間，延べ人員 63 名を栗原市に派遣した。
岩手県沿岸北部を震源とする地震。管内で震度 5 強を観測。
気仙沼消防署に資機材搬送車を配置。
南三陸消防署に指令車，気仙沼消防署本吉分署に査察車を配置。
災害情報等の電子メールでの配信を開始。
広域防災センター入館者 140,000 人達成。
宮城県防潮水門遠隔操作システムの操作装置が防災センターに設置され運用開始。
第11代消防長に千葉章一就任。
消防職員 9 人採用。（らち救急救命士 1 人）
救急救命士国家試験に 2 人合格。 34 名。
気仙沼市•本吉町が合併し「気仙沼市」となり，1市1町で組合再編。事務組合規約を変更，理事会制から管理者制へ移行。気仙沼消防署及び南三陸消防署の高規格救急自動車を更新配置。
新人職員人材育成実施計画を作成。
出張所に係を配置。
消防職員 7 人採用。
救急救命士国家試験に 2 人合格。 36 名。広域防災センター入館者 150,000 人達成。

平成22年12月 8日平成23年 3月11日

4月1日 ／ 4月12日 9月25日 11月 9日平成24年2月28日 ＂ 3月21日
／
4月 1日
＂
4月10日 6月23日 9月 1日

平成25年 2月18日

3月18日

3月27日
4月 1日
＂
＂
＂
＂
4月 8日
7月1日
6月26日

12月21日

気仙沼消防署に災害対応特殊化学消防ポンプ自動車I型を配置。
東北地方太平洋沖地震 管内で震度 6 弱を観測 マグニチュード 9.0
国内観測史上最大級の地震 名称は「東日本大震災」。消防職員 10 名殉職

庁舎被害 ：津波により全壊（南三陸消防署•歌津出張所）•全損（南町出張所）地震による庁舎敷地地盤の沈下•擁壁亀裂（唐桑出張所）
車両等被害 ：火災及び津波により被災（消防艇 1 艇•指揮車 2 台•資機材搬送車 1 台）緊急援助隊応援部隊数：1，141 部隊，4，317名。

消防職員 13 人採用。
嘱託員制度を導入。（4人）
救急救命士国家試験に 2 人合格。 35 名。
東日本大震災 組合消防職員殉職者合同慰霊祭を実施。
東日本大震災の活動に従事した功績に対し，総務大臣表彰が授与された。気仙沼消防署南町出張所に消防ポンプ自動車（CD－I型）を配置。台湾 洪氏から消防ポンプ自動車（CD－I 型）の寄贈を受け，南三陸消防署に配置。気仙沼消防署大島出張所に広報車を配置。南三陸消防署に指揮車及び資機材搬送車を配置。

消防職員 14 人採用。（うち女性 1 人）再任用制度を導入。（6 人再任用）
救急救命士国家試験に 1 人合格。 35 名。広域防災センター入館者 160,000 人達成。東日本大震災の活動に従事した功績に対し，防災功労者内閣総理大臣表彰が授与さ れた。

J A南三陸•JA共済連宮城「地域の安全•安心プロジェクト」により，高規格救急自動車の寄贈を受け，気仙沼消防署本吉分署に配置。前田道路株式会社から消防ポンプ自動車（CD—I型）の寄贈を受け，気仙沼消防署南町出張所に配置。消防救急艇「あさぎり」竣工式。第12代消防長に及川淳之助就任。消防職員 10 人採用。消防職員 6 人再任用。消防指令センター及び消防救急デジタル・アナログ無線施設運用開始。南三陸消防署及び南三陸消防署歌津出張所仮設庁舎開庁式。救急救命士国家試験に 2 人合格。 36 名。人事評価制度開始。第 36 回全国消防職員意見発表の一環として，三浦勝郎司令補が東日本大震災被災地消防本部職員意見発表を行った。広域防災センター入館者 170,000 人達成。


| 平成28年8月31日 | 台風第10号に伴う大雨災害により広域消防初の緊急消防援助隊が出動。 8月31日から9月9日までの10日間，延べ5隊（救助小隊•消火小隊） 25 名を岩手県岩泉町に派遣し，安否確認及び捜索活動を行った。 |
| :---: | :---: |
| 12月21日 | 気仙沼消防署唐桑出張所の高規格救急自動車を更新配置。 |
| 平成29年1月1日 | 平成 28 年の火災件数が広域消防発足以降，最小件数を更新。（16件） |
| 2月8日 | 台風第 10 号に伴う大雨災害に緊急消防援助隊を派遣し，活動に従事した功績に対し消防庁長官より賞状が授与された。 |
| 3月29日 | 気仙沼消防署に消防ポンプ自動車（CD－I型）を配置。 |
| 3月31日 | 救急救命士国家試験に 1 人合格。 45 名。 |
| 4月1日 | 消防職員 3 人採用。 |
| 4月17日 | 南三陸消防署歌津出張所落成式。（5月1日より業務開始） |
| 5月18日 | 第25回全国消防長会警防防災委員会を気仙沼市で開催。 |

## 圏域管内図



## 位 置 及び 管 内 情 勢

気仙沼•本吉地域は，気仙沼市と南三陸町の1市1町で構成され，宮城県の最北端に位置し，東は雄大な太平洋に面し，西は北上山系の支脈の稜線で，岩手県 や宮城県の内陸市町村と接しています。また，太平洋側は，変化に富んだ美しい リアス式海岸で，気仙沼市が三陸復興国立公園に，南三陸町を含む一帯が南三陸金華山国定公園に指定され，多くの観光客が訪れています。
（平成29年4月1日現在）

| 市 町 名 | 面 | 積（kiii） | 世 帯 数（世帯） | 人（人） |
| :---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 気 仙 沼 市 | 332.44 | 26,099 | 65,055 |  |
| 南 三 陸 町 | 163.40 | 4,479 | 13,290 |  |
| 合 | 計 | 495.84 | 30,578 | 78,345 |



## 庁 舎 位 置

（平成29年4月1日現在）

| 本部－署 所 | 所 在 地 | 敷地面積（ $\mathrm{m}^{2}$ ） | 構 造 | 面 積（m2） | 竣 工 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 消 防 本 部気 仙 沼 消防署防災センター | $\bar{〒} 988-0104$ <br> 気仙沼市赤岩五駄鱈 43 番地 2 | 6255.00 | 鉄筋コンクリート 3 階建 | $\begin{aligned} & \text { 建 } 1,700.3 \\ & \text { 延 } 2,981.4 \end{aligned}$ | 平 5.10 |
| 気仙沼消防署本 吉 分 署 | $\bar{〒} 988-0309$ <br> 気仙沼市本吉町津谷松尾1番地1 | 700.80 | $\begin{array}{r} \text { 鉄筋コンクリート } \\ 2 \text { 階建 } \end{array}$ | $\begin{array}{ll} \text { 建 } & 208.25 \\ \text { 延 } & 314.50 \end{array}$ | 昭48． 1 |
| 気仙沼消防署唐 桑 出 張 所 | 〒988-0524 <br> 気仙沼市唐桑町只越346番地 13 | 1760． 03 | 鉄筋コンクリート平屋建 | $\begin{array}{ll} \text { 建 } & 451.47 \\ \text { 延 } & 425.25 \end{array}$ | 平28．5 |
| 気仙沼消防署古 町 出 張 所 | 〒988-0077 <br> 気仙沼市古町1丁目6番17号 | 1145.67 | 鉄筋コンクリート | $\begin{array}{ll} \text { 建 } & 309.47 \\ \text { 延 } & 580.50 \end{array}$ | 平26． 7 |
| 気仙沼消防署大 島 出 張 所 | 〒988-0604 <br> 気仙沼市廻舘113番地1 | 429． 40 | 軽量鉄骨造一部木造平屋建 | $\begin{array}{ll} \text { 建 } & 153.7 \\ \text { 延 } & 150.9 \end{array}$ | $\begin{gathered} \text { 昭 } 54.3 \\ \text { 平14. } 10 \text { 増 } \end{gathered}$ |
| 南三陸消防署 | 〒986－0725 <br> 南三陸町志津川字沼田100番地61 <br> （仮設庁舎） | 1751.00 | 軽量鉄骨造一部 <br> 2 階建 | $\begin{array}{ll} \text { 建 } & 365.14 \\ \text { 延 } & 528.94 \end{array}$ | 平25．3 |
| 南三陸消防署歌 津 出 張 所 | 〒 988-0423 <br> 南三陸町歌津字枡沢 28 番地 1 | 1684． 97 | 鉄筋コンクリート平屋建 | $\begin{array}{ll} \text { 建 } & 460.97 \\ \text { 延 } & 433.80 \end{array}$ | 平29．3 |

## 待 機 宿 舎 位 置

（平成29年4月1日現在）

| 所 在 地 | 室 数 | 構 造 | 面積（m²） | 竣 工 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 〒988－0171 <br> 気仙沼市赤岩牧沢 44 番地 114 | 単身用 4 室 | 木 造 1 階 建 | 115.93 | 平 9.3 |
| 〒988-0535 <br> 気仙沼市唐桑町馬場 189 番地 7 | 世帯用 2 室 | 鉄骨耐火構造 1 階建 | 99． 84 | 昭57． 2 |
| 〒988-0309 <br> 気仙沼市本吉町津谷松尾 68 番地 9 | 世帯用 2 室 | 鉄骨耐火構造 1 階建 | 100.00 | 昭58． 3 |
| 〒986－0776 <br> 南三陸町志津川字竹川原47番地4 | 世帯用 6 室 | 鉄骨耐火構造 2 階建 | 297.61 | 昭55．3 |
| 〒988－0455 <br> 南三陸町歌津字吉野沢61番地162 | 世帯用 2 室 | 鉄骨耐火構造 1 階建 | 99． 84 | 昭55．3 |



南三陸消防署歌津出張所（平成29年3月竣工）

## 平成 29 年 度 当 初 歳入予算


（単位：千円）

| 科 目 | 平成29年度予算額 | 平成28年度当初予算額 | 比 較 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 分担金及び負担金 | 1，669， 863 | 1，630， 890 | 38，973 |
| 使用 料及び手 数 料 | 4，737 | 6， 152 | $\triangle 1,415$ |
| 国 庫 支 出 金 | 14，807 | 2， 013 | 12，794 |
| 県 支 出 金 | 11，566 | 8，575 | 2，991 |
| 財 産 収 入 | 85 | 222 | $\triangle 137$ |
| 繰 入 金 | 69，336 | 60，255 | 9， 081 |
| 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 |
| 諸 収 入 | 1，776 | 1，652 | 124 |
| 組 合 債 | 48， 100 | 57， 200 | $\triangle 9,100$ |
| 合 計 | 1，820， 271 | 1，766， 960 | 53，311 |

## 平成 29 年 度 当 初 歳 出予算


（単位：千円）

| 科 |  | 目 | 平成29年度予算額 | 平成28年度当初予算額 | 比 |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 議 | 会 | 費 | 1,183 | 1,170 | 13 |
| 総 | 務 | 費 | 86,611 | 78,617 | 7,994 |
| 消 | 防 | 費 | $1,568,681$ | $1,542,373$ | 26,308 |
| 教 | 育 | 費 | 92,516 | 84,138 | 8,378 |
| 公 | 債 | 費 | 70,780 | 60,162 | 10,618 |
| 予 | 備 | 費 | 500 | 500 | 0 |
|  | 合 |  | 計 |  | $1,820,271$ |

平成29年度（当初）組合消防費にかかる性質別歳出の財源内訳
（単位：千円）

| 区 分 | 予 算 額 | 財 源 |  | 内 | 訳 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 負 担 金 | 国•県支出金 | 組 合 債 | その 他 |
| 人 件 費 | 1，289， 893 | 1，256，436 | 11，566 |  | 21，891 |
| 扶 助 費 | 19，615 | 19，615 |  |  |  |
| 物 件 費 | 135， 128 | 134， 863 |  |  | 265 |
| 補 助 費 等 | 8， 024 | 8， 024 |  |  |  |
| 維持 補 修 費 | 6， 826 | 3， 530 |  |  | 3，296 |
| 普通建設事業費 | 75，803 | 12，896 | 14， 807 | 48， 100 | 0 |
| 災害復旧事業費 | 33， 390 | 25，677 |  |  | 7， 713 |
| 公 債 費 | 70， 780 | 70， 780 |  |  |  |
| 積 立 金 | 2 |  |  |  | 2 |
| 予 備 費 | 500 | 500 |  |  |  |
| 合 計 | 1，639， 961 | 1，532， 321 | 26， 373 | 48， 100 | 33， 167 |

平成29年度（当初）構成市町の一般会計と消防予算
（単位：千円）

| 区 分 | 一 般 会 計 A | 消 防 費 B | 内 訳 |  |  | $\begin{gathered} \text { 割 合 } \\ \text { B / } \mathrm{A} \\ (\%) \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 常 備 | 非 常 備 | その他 |  |
| 気 仙 沼市 | 85，989， 346 | 1，454， 275 | 1，147， 720 | 192， 806 | 113， 749 | 1.69 |
| 南三陸町 | 31，750， 000 | 575， 540 | 384， 601 | 41，475 | 149， 464 | 1.81 |
| 合 計 | 117，739， 346 | 2，029， 815 | 1，532， 321 | 234， 281 | 263， 213 | 1． 72 |

平成28年度（決算）構成市町負担金負担割合
（単位：千円）

| 区 | 分 | 消 防 費 基 準財 政 需 要 額 |  | 消 防 費 | 負 担 金 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 金 額 <br> （千円） | 構 成 比 | 金 額 <br> （千円） | $\begin{array}{ll} \text { 構 成 比 } \\ (\%) \end{array}$ |
| 気 仙 | 沼 市 | 980， 320 | 76.88 | 1，110， 765 | 72.14 |
| 南 三 | 陸 町 | 294， 840 | 23.12 | 428， 954 | 27.86 |
| 合 | 計 | 1，275， 160 | 100.00 | 1，539， 719 | 100.00 |

## 平成 28 年 度 歳 入 決 算


（単位：千円）

| 科 目 | 平成28年度予算額（最終） | 平成28年度決算額 | 比 較 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 分担金及び負担金 | 1，667， 270 | 1，667， 270 | 0 |
| 使用 料及び手 数 料 | 6，152 | 6，596 | 444 |
| 国 庫 支 出 金 | 239， 441 | 239， 441 | 0 |
| 県 支 出 金 | 9， 368 | 9， 371 | 3 |
| 財 産 収 入 | 222 | 61 | $\triangle 161$ |
| 繰 入 金 | 59， 452 | 58， 589 | $\triangle 863$ |
| 繰 越 金 | 38， 992 | 38， 992 | 0 |
| 諸 収 入 | 3，133 | 3， 342 | 209 |
| 組 合 債 | 115， 700 | 115， 700 | 0 |
| 寄 附 金 | 25 | 25 | 0 |
| 合 計 | 2，139， 755 | 2，139， 387 | $\triangle 368$ |

## 平成 28 年 度 歳 出 決 算


（単位：千円）

| 科 |  | 目 | 平成28年度予算額（最終） | 平成28年度決算額 | 比 | 較 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 議 | 会 | 費 | 1， 054 | 1， 011 |  | 43 |
| 総 | 務 | 費 | 78， 092 | 75，930 |  | 2， 162 |
| 消 | 防 | 費 | 1，906， 753 | 1，885， 632 |  | 21，121 |
| 教 | 育 | 費 | 93，594 | 89， 821 |  | 3，773 |
| 公 | 債 | 費 | 59， 762 | 59，552 |  | 210 |
| 予 | 備 | 費 | 500 | 0 |  | 500 |
| 合 |  | 計 | 2，139， 755 | 2，111，946 |  | 27，809 |

## 消 防 職 員 配 置 状 況

（平成29年4月1日現在）

※ 総務課には，宮城県消防学校派遣1名及び宮城県防災航空隊派遣 1 名，宮城県消防学校初氏総合教育入校者3名を含む。
（平成29年4月1日現在）

（平成29年4月1日現在）

| 階級 <br> 年齢 | 合 計 | 消防監 | 消 防司令長 | 消防司令 | 消 防司令補 | 消防士長 | 消防士 | 事務吏員 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 平 均 年 齢 | 32.5 | 57.0 | 52.9 | 43.3 | 38.0 | 31.2 | 23.1 | 31.0 |
| 合 計 | 183 | 1 | 12 | 18 | 41 | 43 | 67 | 1 |
| 18 歳 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 19 歳 | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 20 歳 | 7 |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 21 歳 | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 22 歳 | 8 |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 23 歳 | 11 |  |  |  |  |  | 11 |  |
| 24 歳 | 11 |  |  |  |  |  | 11 |  |
| 25 歳 | 9 |  |  |  |  | 1 | 8 |  |
| 26 歳 | 11 |  |  |  |  | 5 | 6 |  |
| 27 歳 | 10 |  |  |  |  | 7 | 3 |  |
| 28 歳 | 6 |  |  |  | 1 | 4 | 1 |  |
| 29 歳 | 7 |  |  |  | 1 | 5 | 1 |  |
| 30 歳 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 31 歳 | 4 |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 |
| 32 歳 | 4 |  |  |  | 1 | 3 |  |  |
| 33 歳 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 34 歳 | 6 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |
| 35 歳 | 5 |  |  |  | 2 | 3 |  |  |
| 36 歳 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 37 歳 | 3 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |
| 38 歳 | 6 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |
| 39 歳 | 7 |  |  |  | 6 | 1 |  |  |
| 40 歳 | 7 |  |  |  | 6 | 1 |  |  |
| 41 歳 | 12 |  |  | 8 | 3 | 1 |  |  |
| 42 歳 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 43 歳 | 7 |  |  | 5 | 2 |  |  |  |
| 44 歳 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 45 歳 | 3 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |
| 46 歳 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 47 歳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 歳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 歳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 歳 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 51 歳 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 52 歳 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 53 歳 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 54 歳 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 55 歳 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 56 歳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 歳 | 3 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 58 歳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 歳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 歳 |  |  |  |  |  |  |  |  |

消防職員年齢構成図
（平成28年4月1日現在）


## 学 校 等 教 育 状 況

（過去10年）


## 職員資格取得状況

（平成29年4月1日現在）


## 予 <br> 防



# 防 火 対 象 

（平成29年3月31日現在）

|  |  |  | 合 <br> 計 |  | 気 |  | 市 |  | 南三陸町 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 途 別 | 署 所 別 |  | $\begin{aligned} & \text { 気 } \\ & \text { 仙 } \\ & \text { 沼 } \\ & \text { 消 } \\ & \text { 薯 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 本 } \\ & \text { 吉 } \\ & \text { 分 } \\ & \text { 署 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline \text { 唐 } \\ & \text { 桑 } \\ & \text { 出 } \\ & \text { 張 } \\ & \text { 所 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 古 } \\ & \text { 町 } \\ & \text { 出 } \\ & \text { 張 } \\ & \text { 所 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline \text { 大 } \\ & \text { 島 } \\ & \text { 出 } \\ & \text { 張 } \\ & \text { 所 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 南 } \\ & \stackrel{\text { 陸 }}{ } \\ & \text { 消 } \\ & \text { 防 } \\ & \text { 署 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 歌 } \\ & \text { 津 } \\ & \text { 出 } \\ & \text { 張 } \\ & \text { 所 } \end{aligned}$ |
| 1 | イ | 劇場•映画館•演芸場等 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 口 | 公 会 堂－集 会 場 | 125 | 22 | 31 | 16 | 11 | 5 | 32 | 8 |
| 2 | イ | キャバレー・カフェー・ナイトクラブ等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ロ | 遊技場・ダンスホール | 11 | 6 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 八 | 性風俗関連特殊営業店舗等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二 | カラオケボックス等 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | イ | 待 合－料 理 店 等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 口 | 飲 食 店 | 44 | 17 | 6 | 3 | 11 | 2 | 4 | 1 |
| 4 | 百貨店・マーケット・店舗等 |  | 141 | 66 | 11 | 5 | 39 | 2 | 15 | 3 |
| 5 | イ | 旅館・ホテル・宿泊所等 | 95 | 11 | 2 | 13 | 16 | 25 | 17 | 11 |
|  | 口 | 寄宿舎•下宿•共同住宅 | 374 | 167 | 24 | 7 | 102 | 2 | 52 | 20 |
| 6 | 1 | 病 院 等 | 6 | 4 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 診 療 所 等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 助産所等（入所施設有） |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 助産所等（入所施設無） |  | 12 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 |  |
|  | 口 | 養護老人ホーム等 | 32 | 7 | 5 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 |
|  |  | 救 護 施 設 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 乳 児 院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 障害児入所施設 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 障 害 者 支 援 施設等 | 8 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  | 八 ${ }^{\text {（1）}}$（1） | 老人デイサービスセンター等 | 28 | 11 | 6 | 2 | 5 |  | 2 | 2 |
|  |  | 更 生 施 設 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 助 産 施設－保 育 所 等 | 33 | 9 | 2 | 3 | 13 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 児童発達支援センター等 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 身体障害者福祉センター等 | 10 |  | 1 | 7 |  |  | 1 | 1 |
|  | 二 | 幼稚園•特別支援学校 | 17 | 5 | 4 | ， | 4 |  | 2 |  |
| 7 | 学 校 | －各 種 学 校 等 | 115 | 42 | 22 | 8 | 20 | 4 | 13 | 6 |
| 8 | 図 書 館－博物館－美術館等 |  | 7 | 1 |  | 3 | 1 |  | 1 | 1 |
| 9 | イ | 蒸気浴場•熱気浴場等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 口 | イに掲げる以外の公衆浴場 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 | 車 両 | の 停 車 場 等 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 11 | 神 社 | －寺 院－教 会 等 | 54 | 10 | 10 | 5 | 15 | 3 | 9 | 2 |
| 12 | イ | 工 場 • 作 業 場 | 406 | 138 | 44 | 28 | 104 | 3 | 56 | 33 |
|  | 口 | 映画スタジオ・テレビスタジオ | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 | イ | 自動車車庫－駐車場 | 11 | 1 |  |  | 8 |  | 1 | 1 |
|  | ロ | 飛行機などの格納庫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 倉俥 |  | 261 | 122 | 24 | 12 | 47 | 1 | 43 | 12 |
| 15 | 前 各 項 | に該当しない事業場 | 279 | 111 | 22 | 17 | 74 | 3 | 41 | 11 |
| 16 | イ | 特定部分を含を複合用途防火対象物 | 113 | 45 | 5 | 5 | 39 | 2 | 13 | 4 |
|  | 口 | イ以外の複合用途防火対象物 | 83 | 48 | 7 | 3 | 16 | 1 | 6 | 2 |
| 16 の2 |  | 地 下 街 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16の3 |  | 準 地下街 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 文 | 化 財 等 | 7 |  |  |  | 4 |  | 2 | 1 |
|  | 合 | 計 | 2301 | 861 | 233 | 146 | 563 | 57 | 318 | 123 |



| 用 途 別 署 所 別 |  |  | 合計 | 気 |  |  | 市 |  | 南三陸町 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 気 | 本 | 唐 | 古 | 大 | 南 | 歌 |
|  |  |  | 仙 |  | 桑 | 町 | 自 | 三 | 津 |
|  |  |  | 沼 | 吉 | 柔 | T |  | 陸 | 津 |
|  |  |  | $\begin{aligned} & \text { 沼 } \\ & \text { 消 } \end{aligned}$ | 分 | 出 | 出 | 出 | $\begin{aligned} & \text { 腔 } \\ & \text { 消 } \end{aligned}$ | 出 |
|  |  |  | 防 | 分 | 張 | 張 | 張 | 防 | 張 |
|  |  |  | 署 | 署 | 所 | 所 | 所 | 署 | 所 |
| 1 | イ | 劇場－映 画 館－演芸場等 |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ロ | 公 会 堂 • 集 会 場 |  | 96 | 8 | 30 | 14 | 5 | 5 | 24 | 10 |
| 2 | イ | キャバレー・カフェー・ナイトクラブ等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ロ | 遊技場・ダンスホール |  | 7 | 2 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 八 | 性風俗関連特殊営業店舗等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二 | カラオオケボックス等 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | イ | 待 合 • 料 理 店 等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ロ | 飲 食 店 | 26 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 百貨店・マーゲット・占舗等 |  | 66 | 25 | 11 | 6 | 6 | 2 | 12 | 4 |
| 5 | イ | 旅館・ホテル・宿泊所等 | 101 | 5 | 3 | 13 | 10 | 25 | 17 | 28 |
|  |  | 寄宿舎－下宿－共同住宅 | 105 | 13 | 24 | 7 | 11 | 2 | 27 | 21 |
| 6 | イ | 病 院 等 | 4 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 診 療 所 等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 助 産 所 等（入所施設 有） | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 助 産 所 等（入所施設 無） | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  |
|  | ロ | 養 護 老 人 | 28 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 |
|  |  | 救 護 施 設 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 乳 児 院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 障 害 児 入 所 施 設 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 障 害 者 支 援 施 設 等 | 5 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | （1） | 老人デイサービスセンター等 | 18 | 4 | 6 | 2 |  |  | 2 | 4 |
|  | （2） | 更 生 施 設 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 八 $(3)$ | 助 産 施 設－保 育 所 等 | 26 | 9 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 |
|  | （4） | 児童発達支援センター等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （5） | 身体障害者福祉センター等 | 10 |  | 1 | 7 |  |  | 1 | 1 |
|  | 二 | 幼稚園－特別支援学校 | 12 | 3 | 4 | 2 | 1 |  | 2 |  |
| 7 | 学 校 | －各 種 学 校 等 | 70 | 8 | 22 | 8 | 9 | 4 | 13 | 6 |
| 8 | 図 書 館－博 物 館－美術館等 |  | 6 |  |  | 3 | 1 |  | 1 | 1 |
| 9 | イ | 蒸気浴場－熱気浴場等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ロ | イに掲げる以外の公衆浴場 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 車 両 の 停 車 場 等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 神 社 | 寺 院－教 会 等 | 39 | 2 | 10 | 5 | 8 | 3 | 9 | 2 |
| 12 | イ | 工 場 • 作 業 場 | 148 | 14 | 44 | 16 | 15 | 3 | 22 | 34 |
|  | ロ | 映画スタジオ・テレビスタジオ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | イ | 自 動 車 車 庫－駐 車 場 | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | ロ | 飛行機などの格納庫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 倉 |  | 85 | 18 | 24 | 11 | 4 | 1 | 17 | 10 |
| 15 | 前各項に該当しない事業場 |  | 88 | 7 | 22 | 12 | 7 | 3 | 28 | 9 |
| 16 | イ | 特定部分を含む複合用途防火対象物 | 49 | 13 | 5 | 3 | 14 | 2 | 7 | 5 |
|  | ロ | イ以外の複合用途防火対象物 | 28 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 16の2 |  | 地 下 街 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16の3 |  | 準 地 下 街 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 文 | 化 財 等 | 5 |  |  |  | 3 |  | 2 |  |
| 合 計 |  |  | 1038 | 154 | 230 | 125 | 126 | 57 | 200 | 146 |




# 建 築 同 意 事 務 


※古町出張所と大島出張所管内分については，気仙沼消防署で審査している。

## 危


（平成28年度中）


| 区 分 <br> 製造所等別 |  |  | 許 可 |  | 完 成 |  | $\begin{aligned} & \text { 乙完 } \\ & \text { 夕成 } \\ & \text { ン検 } \\ & \text { ク查 } \\ & \text { 検前 } \\ & \text { 查検 } \\ & \text { 査 } \end{aligned}$ | 仮 <br> 使 <br> 用 | $\begin{aligned} & \text { 種 } \\ & \text { 類 } \\ & \dot{\text { 数 }} \\ & \text { 量 } \\ & \text { 更 } \end{aligned}$ | 譲 <br> 渡 <br> 引 <br> 渡 | 廃 <br> 止 <br> 届 | 合 <br> 計 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 設置 | 変更 | 設置 | 変更 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19 | 34 | 23 | 30 |  | 11 | 6 | 3 | 24 | 150 |
| 製 造 所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯 |  | 計 | 13 | 20 | 13 | 18 |  | 1 | 3 | 3 | 19 | 90 |
|  | 屋 | 内 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 | 5 |
|  | 屋外 | ンク |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 |
| 蔵 | 屋内 | ンク |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 2 | 4 | 2 |  | 1 |  |  | 2 | 16 |
| 所 | 簡易 | タッ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 移動 | タク | 5 | 18 | 5 | 16 |  |  |  | 3 | 6 | 53 |
|  |  | 外 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 9 | 14 |
| 取 |  | 計 | 6 | 14 | 10 | 12 |  | 10 | 3 |  | 5 | 60 |
|  |  | 油 | 3 | 10 | 4 | 8 |  | 7 | 2 |  | 2 | 36 |
| 扱 | 第一 | 販売 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第二 | 販売 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所 | － | 般 | 3 | 4 | 6 | 4 |  | 3 | 1 |  | 3 | 24 |
|  |  | 送 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 民 間 防 火 組 織

危険物安全協会結成状況
（平成29年4月1日現在）


防火管理者協会結成状況
（平成29年4月1日現在）

| 名 |  | 称 |  |  | 結 成 | 年 月 | 会 | 員 | 数 | 摘 | 要 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 |  | 仙 | 沼 |  | S42． | 9． 28 |  | 150 |  |  |  |
| 2 | 気仙沼市唐桑町 |  |  |  | S52． | 11． 21 |  | 43 |  |  |  |
| 3 | 気仙沼市本吉町 |  |  |  | S51． | 8.20 |  | 50 |  |  |  |
| 4 |  | 三 | 陸 |  | H26． | 4． 22 |  | 88 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合 | 計 |  | 331 |  |  |  |

（平成29年4月1日現在）


少年消防クラブ結成状況
（平成29年4月1日現在）

|  | ラ | ブ | 名 | 結成年月日 | 隊員数 | 所 在 | 地 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 小 原 |  | 学校 | S55． 7.16 | 2 | 気仙沼市唐桑町岩井沢97－3 |  |
| 2 | 中 | 井 | ＂ | S55． 7.17 | 16 | 気仙沼市唐桑町中井134－3 |  |
| 3 | 唐 | 桑 | ＂ | S55． 7.23 | 13 | 気仙沼市唐桑町明戸208－6 |  |
| 4 | 気仙 | 沼 | ＂ | S63．6． 4 | 58 | 気仙沼市笹が陣3－1 |  |
| 5 | 九 | 条 | ＂ | H 3． 5.17 | 52 | 気仙沼市九条327 |  |
| 6 | 階 | 上 | 学校 | H22． 4.19 | 115 | 気仙沼市長磯中原125 |  |
| 7 | 歌 | 津 | ＂ | H23． 2.18 | 109 | 南三陸町歌津字伊里前123 |  |
| 合 |  |  |  | 計 | 365 |  |  |

婦人防火クラブ結成状況
（平成29年4月1日現在）


## 警 防



第42回広域消防技術大会（警防技術競技）


|  | 合 <br> 計 | 消 <br> 防 <br> 本 <br> 部 | 気 <br> 仙 <br> 沼 <br> 消 <br> 防 <br> 署 | 本 <br> 吉 <br> 分 <br> 署 | 唐 <br> 桑 <br> 出 <br> 張 <br> 所 | 古 <br> 町 <br> 出 <br> 張 <br> 所 | 大島 <br> 出 <br> 張 <br> 所 | 南 <br> 三 <br> 陸 <br> 消 <br> 防 <br> 署 | 歌 <br> 津 <br> 出 <br> 張 <br> 所 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 合 計 | 42 | 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| 消防ポンプ自動車 | 10 | (非常用) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 水槽付ポンプ自動車 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 化 学 車 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 小型動力ポンプ付水槽車 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| はしご車（ 30 m 級） | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 救 助 工 作 車 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 水 難 救 助 車 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 消 防 救 急 艇 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 高規 格 救 急自動車 | 8 | $\begin{gathered} 1 \\ \text { (非常用) } \end{gathered}$ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 指 揮 車 | 4 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 広 報 車 | 5 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 資 機 材 搬 送 車 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 事 務 連 絡 車 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人 員 輸 送 車 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| バ イ ク | 3 |  | $\begin{array}{r} 1 \\ (50 c c) \\ \hline \end{array}$ |  |  | $\begin{array}{r} 1 \\ (50 \mathrm{c}) \\ \hline \end{array}$ |  | $\begin{array}{r} 1 \\ (125 \mathrm{c}) \\ \hline \end{array}$ |  |


| 所 属 | 名 称 | 車 名 | 登録年月 | 経過年数 | 無 線 | 呼 称 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 消 防 本 部 | 消防ポンプ車（非常用） | 日 野 | H18． 01 | 11 | 本 部 | ポンプ 1 |
|  | 高規格救急車（非常用） | $卜 ヨ$ | H15． 03 | 14 | ＂ | 救急11 |
|  | 指 揮 車 | 三 菱 | H19． 03 | 10 | ＂ | 指揮1 |
|  | 指 揮 車 | トヨ タ | H15． 02 | 14 | ＂ | 指揮 2 |
|  | 広 報 車 | 日 | H25． 03 | 4 | ＂ | 広 報 1 |
|  | 事 務 連 絡 車 | $卜$ ト タ | H14． 12 | 14 |  |  |
|  | 人 員 輸 送 車 | 三 菱 | H06． 01 | 23 |  |  |
| 気仙沼消防署 | 消防ポンプ自動車 | 日 | H29． 03 | 0 | 気仙沼 | ポンプ1 |
|  | 消防ポンプ自動車 | $卜$ ト タ | H15． 11 | 13 | ＂ | ポンプ2 |
|  | 化 学 車 | 日 野 | H22． 12 | 6 | ＂ | 化学1 |
|  | 小型動力ポンプ付水槽車 | 日 野 | H10． 03 | 19 | ＂ | タンク1 |
|  | は し ご車 | 日 野 | H18． 02 | 11 | ＂ | 梯 子 1 |
|  | 救 助 工 作 車 | 日 | H26． 03 | 3 | ＂ | 救助 1 |
|  | 水 難 救 助 車 | $卜$ ト タ | H23． 09 | 5 | ＂ | 救助 2 |
|  | 高規格救急自動車 | トヨ タ | H22． 03 | 7 | ＂ | 救急1 |
|  | 指 揮 車 | 三 | H19． 02 | 10 | ＂ | 指揮 1 |
|  | 資 機 材 搬 送 車 | 日 野 | H20． 07 | 8 | ＂ | 搬送 1 |
|  | バイク（ホンダ50） | ホンダ | H23． 07 | 5 |  |  |
| 本 吉 分 署 | 消防ポンプ自動車 | 日 | H19． 01 | 10 | 本 吉 | ポンプ 1 |
|  | 水槽付ポンプ自動車 | 日 野 | H14． 12 | 14 | „ | 水槽 1 |
|  | 高規格救急自動車 | $卜 ヨ$ ト | H25． 02 | 4 | ＂ | 救急1 |
|  | 広 報 車 | 三 菱 | H20． 07 | 8 | ＂ | 広報 1 |
| 唐桑出張所 | 消防ポンプ自動車 | 三 菱 | H12． 06 | 16 | 唐 桑 | ポンプ1 |
|  | 高規格救急自動車 | トヨ タ | H28． 12 | 0 | ＂ | 救急1 |
|  | 広 報 車 | 三 | H26． 11 | 2 | ＂ | 広報 1 |
| 古町出張所 | 消防ポンプ自動車 | 日 野 | H25． 03 | 4 | 古 町 | ポンプ1 |
|  | 消防ポンプ自動車 | 三 菱 | H07． 03 | 22 | ＂ | ポンプ2 |
|  | 高規格救急自動車 | 日 産 | H27． 02 | 2 | ＂ | 救急1 |
|  | バイク（ホンダ50） | ホ ンダ | H23． 07 | 5 |  |  |
| 大 島 出 張 所 | 消防ポンプ自動車 | 日 野 | H24． 02 | 5 | 大 島 | ポンプ1 |
|  | 高規格救急自動車 | $卜 ヨ$ ト | H27． 09 | 1 | ＂ | 救急1 |
|  | 広 報 車 | 日 産 | H24． 03 | 5 | ＂ | 広報 1 |
|  | 消 防 救 急 艇 | （株）石垣 | H25． 03 | 4 | ＂ | 救急艇1 |
| 南三陸消防署 | 消防ポンプ自動車 | 日 野 | H24． 02 | 5 | 南三陸 | ポンプ 1 |
|  | 水槽付ポンプ自動車 | 日 野 | H14． 12 | 14 | ＂ | 水槽 1 |
|  | 高規格救急自動車 | トヨ タ | H22． 03 | 7 | ＂ | 救急 1 |
|  | 指 揮 車 | 日 産 | H24． 03 | 5 | ＂ | 指揮 1 |
|  | 資 機 材 搬 送 車 | 日 野 | H24． 03 | 5 | ＂ | 搬送 1 |
|  | バイク（カワサキ125） | カワサキ | H23． 07 | 5 |  |  |
| 歌 津 出 張 所 | 消防ポンプ自動車 | 三 菱 | H14． 12 | 14 | 歌 津 | ポンプ 1 |
|  | 高規格救急自動車 | $卜 ヨ$ ト | H17． 11 | 11 | ＂ | 救急1 |
|  | 広 報 車 | 三 菱 | H26． 11 | 2 | ＂ | 広報 1 |

## 消防力の整備指針と現有

（現有人員数は，平成29年4月1日現在）

※大型化学車等の三点セットとは，「大型化学消防車」，「大型高所放水車」，「泡原液搬送車」をいう。
※「消防救急艇」は，固定の消防ポンプを装備していないため特殊車等に計上。
※「人員輸送車」「連絡車」「バイク」は含めず。
※消防職員の総数に予防要員の「警防要員をもつて充てる予防要員の数」は含めず。

| 市 <br> 町 名 | 地 <br> 域 <br> 名 | 署 所 |  |  |  |  | 動力消防ポンプ数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 人$\begin{aligned} & \text { 口 } \\ & \stackrel{\text { 人 }}{ } \end{aligned}$ | 算 <br> 定 <br> 数 | 整 備 <br> 数 | 不足数 | 比 <br> 率 | 署所管理分 |  |  |  | 消防団管理分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { 算 } \\ & \text { 定 } \\ & \text { 数 } \end{aligned}$ | 整 <br> 備 <br> 数 | 不 <br> 足 <br> 数 | 比率 | 算定数 |  | 整備数 |  | 不足数 |  | 比 率 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消 <br> 防 <br> ポ <br> ン <br> プ <br> 自 <br> 動 <br> 車 | 小手 <br> 型引 <br> 動動 <br> 力力 <br> ポポ <br> ンン <br> ププ | $\begin{aligned} & \text { 消 } \\ & \text { 防 } \\ & \text { ポ } \\ & ン \\ & \text { プ } \\ & \text { 自 } \\ & \text { 動 } \\ & \text { 車 } \end{aligned}$ | 小手 <br> 型引 <br> 動動 <br> 力力 <br> ポポ <br> ンププ <br> ププ | 消 <br> 防 <br> ポ <br> ン <br> プ <br> 自 <br> 動 <br> 車 | 小手 <br> 型引 <br> 動動 <br> 力力 <br> ポポ <br> ンン <br> ププ | 消 <br> 防 <br> ポ <br> プ <br> 自 <br> 動 <br> 車 | 小手 <br> 型引 <br> 動動 <br> 力力 <br> ポポ <br> ンン <br> ププ |
|  |  |  |  |  |  |  | （台） |  |  | （\％） | （台） | （口） | （台） | （口） | （台） | （口） | （\％） |  |
|  |  |  | （1） | ア | $\stackrel{(1)-}{ァ}$ | $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { ア/1 } \\ \times 100 \end{array}$ | （2） | イ | （2）－1 | $\begin{aligned} & 1 /(2) \\ & \times 100 \end{aligned}$ | （3） | （4） | ウ | エ | （3）－ウ | （4）－エ | ウ／（3） 100 | 工／（4）$\times 100$ |
| $\begin{aligned} & \text { 気 } \\ & \text { 仙 } \\ & \text { 沼 } \\ & \text { 市 } \end{aligned}$ | 市街地 | 28， 256 | 2 | 2 | 0 | 100 | 4 | 4 | 0 | 100 | 8 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 100 | 100 |
|  | 準市街地 | 24， 197 | 3 | 3 | 0 | 100 | 4 | 4 | 0 | 100 | 6 | 49 | 6 | 34 | 0 | 15 | 100 | 69． 4 |
|  | その他 | 14，815 |  |  |  | － |  |  |  | － | 3 | 33 | 3 | 33 | 0 | 0 | 100 | 100 |
|  | 計 | 67， 268 | 5 | 5 | 0 | 100 | 8 | 8 | 0 | 100 | 17 | 91 | 17 | 76 | 0 | 15 | 100 | 83.5 |
| $\frac{\text { 南 }}{\stackrel{\text { 陸 }}{\text { a }}}$ | 市街地 | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  | － | － |
|  | 準市街地 | 5， 262 | 2 | 2 | 0 | 100 | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 2 | － | 84.6 |
|  | その他 | 8， 806 |  |  |  | － |  |  |  | － | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | － | 100 |
|  | 計 | 14， 068 | 2 | 2 | 0 | 100 | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 37 | 0 | 35 | 0 | 2 | － | 94.6 |
| 広 <br> 域 | 市街地 | 28， 256 | 2 | 2 | 0 | 100 | 4 | 4 | 0 | 100 | 8 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 100 | 100 |
|  | 準市街地 | 29，459 | 5 | 5 | 0 | 100 | 7 | 7 | 0 | 100 | 6 | 62 | 6 | 45 | 0 | 17 | 100 | 72.6 |
|  | その他 | 23， 621 |  |  |  | － |  |  |  | － | 3 | 57 | 3 | 57 | 0 | 0 | 100 | 100 |
|  | 計 | 81， 336 | 7 | 7 | 0 | 100 | 11 | 11 | 0 | 100 | 17 | 128 | 17 | 111 | 0 | 17 | 100 | 86.7 |

## 消 防 水 利


※古町出張所管轄の消防水利は気仙沼消防署に含まれる。


消防救急デジタル無線
気仙沼市石割基地局


通 信
通信施設の現況

$11 \begin{array}{ll} & \text { 番 受 信 件 }\end{array}$

平成28年

| 種別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 火 災 | 6 | 3 | 0 | 1 | 18 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 51 |
|  | （4） | （1） | （0） | （0） | （9） | （2） | （0） | （0） | （3） | （0） | （0） | （7） | （26） |
| 救 | 269 | 234 | 238 | 199 | 209 | 233 | 235 | 261 | 226 | 255 | 249 | 248 | 2，856 |
|  | （96） | （77） | （76） | （65） | （79） | （86） | （84） | （85） | （81） | （91） | （76） | （94） | （990） |
| 救 助 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 |
|  | （1） | （5） | （0） | （3） | （2） | （1） | （4） | （2） | （2） | （1） | （1） | （1） | （23） |
| その他災害 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 29 |
|  | （0） | （1） | （1） | （0） | （2） | （3） | （4） | （6） | （2） | （3） | （0） | （1） | （23） |
| 誤 り | 9 | 8 | 5 | 9 | 14 | 10 | 9 | 11 | 14 | 16 | 7 | 4 | 116 |
|  | （2） | （3） | （2） | （3） | （9） | （8） | （7） | （7） | （8） | （11） | （1） | （1） | （62） |
| いたずら等 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 |
|  | （0） | （0） | （0） | （0） | （0） | （0） | （0） | （0） | （1） | （0） | （0） | （2） | （3） |
| 訓練－演 習 | 24 | 49 | 82 | 53 | 59 | 101 | 63 | 18 | 57 | 79 | 140 | 80 | 805 |
|  | （4） | （8） | （23） | （14） | （14） | （22） | （20） | （1） | （13） | （12） | （34） | （15） | （180） |
| 試 験 | 8 | 17 | 36 | 17 | 13 | 18 | 24 | 7 | 16 | 41 | 106 | 16 | 319 |
|  | （2） | （2） | （2） | （6） | （2） | （3） | （7） | （0） | （2） | （4） | （53） | （0） | （83） |
| そ の 他 | 31 | 22 | 23 | 35 | 24 | 33 | 33 | 44 | 23 | 33 | 72 | 37 | 410 |
|  | （15） | （11） | （14） | （16） | （14） | （21） | （23） | （31） | （16） | （17） | （47） | （7） | （232） |
| 119 転送 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 |
|  | （1） | （1） | （2） | （1） | （2） | （2） | （2） | （1） | （0） | （2） | （0） | （2） | （16） |
| 合 | 349 | 341 | 387 | 318 | 347 | 406 | 377 | 357 | 344 | 431 | 576 | 408 | 4， 641 |
|  | （125） | （109） | （120） | （108） | （133） | （148） | （151） | （133） | （128） | （141） | （212） | （130） | （1638） |

※F A X119・メール119含む
※（ ）は受信件数のうち，携帯電話からの入電件数。
※火災•救急•救助には第 2 報，第 3 報も含む。
※「119転送」とは，管轄外で発生している災害を携帯電話等による通報で受信した際に，管轄する消防本部
へ転送した件数。
（件）


119番通報 一般加入電話•携帯電話比率（平成28年）


## 119番通報全体に占める携帯電話比率•••36\％

※「試験」「F A X119」「携帯119転送」は除く。
（平成29年5月1日現在）

－携帯デジタル無線機31機
消防無線
－車両運用端末装置 38 機 デジタル無線
－署活系無線機33機

## 気仙沼市役所

- 気仙沼市防災行政無線
- 気仙沼市潮位観測システム


## 気仙沼市 <br> 唐桑総合支所

```
気仙沼市
    本吉総合支所
```

南三陸町役場仮設庁舍
－南三陸町防災行政無線

## 南三陸町

歌津総合支所
## 活動波 $\quad 1 ~ 4$ <br> 主運用波 <br> 統制波 3 C H 切替

○ II型緊急通信指令施設
○順次指令装置
○統合型位置情報通知システム
○消防情報閲覧装置
（情報共有システム）
○支援情報システム
（消防OAシステム）
○消防用高所監視カメラ
（気仙沼市亀山／南三陸町十二曲峠）
○気象情報収集装置
計測震度計
○緊急地震速報受信装置

- 宮城県地域衛星通信ネットワーク
- 宮城県総合防災情報システム端末

○消防テレフォンサービス（テレドーム）
－J－ALERT（全国瞬時警報システム）
○ Em－Net（緊急情報ネットワークシステム）
○ BizFAX（同報FAX装置）
○衛星携帯電話

## 大島出張所

- 卓上型無線機
- 署所端末装置
- 消防情報閲覧装置
- 支援情報システム


## 唐桑出張所

- 卓上型無線機
- 署所端末装置
- 消防情報閲覧装置
- 支援情報システム

| 本吉分翨 |
| :--- |
| •卓上型無線機 |
| •署所端末装置 |
| •消防情報閭覧装置 |
| •支援情報システム |
| ・デジタル無線遠隔制御器 |

## 南三陸消防署（仮設庁舎）

- 卓上型無線機
- 署所端末装置
- 消防情報閲覧装置
- 支援情報システム
- 7．5G多重無線装置
- デジタル無線遠隔制御器
- 高所監視カメラ制御装置
- 気象情報収集装置
- 災害現場画像伝送装置

歌津出張所

- 卓上型無線機
- 署所端末装置
- 消防情報閲覧装置
- 支援情報システム
- デジタル無線遠隔制御器



| 火災気象通報 | 11 | 14 | 14 | 20 | 13 | 4 |  | 1 |  | 10 | 10 | 20 | 117 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |


|  | 震 度 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 40 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 震度 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 3 | 12 |
| 地 | 震度 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 3 |
|  | 震度 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 震 | 震 度 | 弱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 震 度 | 強 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 震 度 | 弱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 震 度 | 強 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 震 度 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 | 震 | 計 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 4 | 6 | 55 |

※震度は，気仙沼•本吉広域防災センター（気象庁設置）の震度計データ。

## 管内消防団



平成29年気仙沼市消防出初式



|  |  |
| :---: | :---: |


| 第 |
| :---: |
| 八 |
| 分 |
| 団 |
| こ |
| 三 |
| 部 |
| ＋ |
| 班 |
| $\smile$ |


| 十哭（11） |  |
| :---: | :---: |


| 第 |
| :---: |
| 六 |
| 分 |
| 団 |
| 四 |
| 部 |
| + |
| 班 |
| $\smile$ |

$$
\begin{array}{|c|}
\hline \text { 第 } \\
\text { 五 } \\
\text { 分 } \\
\text { 団 } \\
\frown \\
\text { 三 } \\
\text { 部 } \\
\text { 九 } \\
\text { 班 } \\
\smile \\
\hline
\end{array}
$$



| 其冲留目）四》 |  |
| :---: | :---: |


| 第 |
| :---: |
| 一 |
| 分 |
| 団 |
| こ |
| 部 |
| 六 |
| 班 |
| $\smile$ |


| バ | ラ |
| :---: | :---: |
| イ | ッ |
| ク | パ |
| 隊 | 隊 |


| 本 |
| :---: |
| 部 |
| 分 |
| 団 |




| 市 町 | 団 数 | 分 団 数 | 部 数 | 班 数 | 条例定員数 | 実 員 数 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 気 仙 沼 市 | 1 | 13 | 44 | 115 | 900 | 785 |
| 南 三 陸 町 | 1 | 12 |  | 55 | 630 | 489 |
| 合 計 | 2 | 25 | 44 | 170 | 1，530 | 1，274 |

階級別消防団員数
（平成29年4月1日現在）

|  | 階 級 | 団 | 長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部 | 長 | 班 長 |
| :---: | :---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | :---: |
| 市団 員 | 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 気 仙 沼 市 | 1 | 5 | 13 | 26 | 42 | 110 | 588 | 785 |  |
| 南 三 陸 町 | 1 | 5 | 12 | 12 |  | 53 | 406 | 489 |  |
| 合 | 計 | 2 | 10 | 25 | 38 | 42 | 163 | 994 | 1,274 |

年齢別消防団員数
（平成29年4月1日現在）

| 市 町 | 20歳未満 | 20～29 | 30～39 | $40 \sim 49$ | 50～59 | 60歳以上 | 合 計 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 気 仙 沼 市 | 0 | 47 | 165 | 235 | 216 | 122 | 785 |
| 南 三 陸 町 | 0 | 27 | 119 | 179 | 135 | 29 | 489 |
| 合 計 | 0 | 74 | 284 | 414 | 351 | 151 | 1，274 |


| 年 数 <br> 市 町 | 5 年未満 | 5年以上 10年末満 | 10年以上 15年末満 | 15年以上 20年未満 | 20年以上 25 年未満 | 25年以上 30年未満 | 30年以上 | 合 計 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 気 仙 沼 市 | 140 | 140 | 114 | 100 | 97 | 66 | 128 | 785 |
| 南 三 陸 町 | 82 | 72 | 88 | 74 | 72 | 56 | 45 | 489 |
| 合 計 | 222 | 212 | 202 | 174 | 169 | 122 | 173 | 1，274 |

（平成29年4月1日現在）（単位：円）

| 報 酬 | 年 |  |  | 報 酬 |  |  |  | 出動報酬 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 団 長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部 長 | 班 長 | 団 員 |  |
| 気 仙 沼 市 | 94， 900 | 77， 300 | 59，200 | 50， 200 | 42， 000 | 35，400 | 27，500 | 5，400 |
| 南 三 陸 町 | 92， 400 | 64， 000 | 45，000 | 38， 000 |  | 30， 400 | 22，500 | 2，300 |

（平成29年4月1日現在）

| 施 設 <br> 市 町 | 消防ポンプ <br> 自 動 車 | 積 載 車 | 小型動力 ポンプ | 消火栓 | 防火水槽 | プール等 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 気 仙 沼 市 | 17 | 69 | 74 | 1，202 | 484 | 39 |
| 南 三 陸 町 | 0 | 38 | 40 | 216 | 181 | 8 |
| 合 計 | 17 | 107 | 114 | 1，418 | 665 | 47 |

## 火災•救急•救助統計



平成28年9月 緊急消防援助隊の活動状況（岩手県下閉伊郡岩泉町）


## 火災件数及び損害額の推移



## 署 所 別 火災 発 生 状 況

（平成28年）


火災件数


覚知別火災発生状況


## 月別 火災 発 生 状 況




## 月別火災発生状況



曜日別火災発生状沉


時 間 別 火災 発 生 状 況


原因別火災発生状況•損害額

※ 国の火災統計において，「ゴミの焼却」の扱いは「火入れ」，「たき火」等に分類されます。

建物用途別火災発生状況（火元）
（平成28年）

| 区 分 <br> 用途別 | 出 |  | 火 | 件 | 数 | 焼損面積（ $\mathrm{m}^{2}$ ） |  | 損 害 額 （千円） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 合計 | 全焼 | 半焼 | 部分焼 | ぼ や | 床面積 | 表面積 |  |
| 住 宅 | 5 | 4 |  |  | 1 | 742 |  | 11，118 |
| 工 場－作 業 所 | 2 | 1 |  |  | 1 | 101 |  | 9， 203 |
| 合 計 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 843 |  | 20，321 |

※件数及び用途別については火元用途による。
※類焼の損害額については火元用途に含む。
※表面積の 0 は四捨五入による。


## 平成28年の救急概況

平成28年における救急の概況は，前年と比較して出動件数及び搬送人員とも減少し た。

管内では 1 日平均 9.1 件の割合で救急隊が出動し，管内人口 76,068 人のうち約 26 人 に 1 人が救急隊によって搬送されたことになる。

## （1）出動件数と搬送人員

出動件数は3，314件，搬送人員は 2,893 人で，これを前年と比較すると出動件数 は164件，搬送人員は210人の減となった。

## （2）署所別出動及び搬送状況

署所別出動件数及び搬送人員では，古町出張所が 943 件•872人で最も多く，出動件数全体の $28.5 \%$ を占めている。次いで気仙沼消防署が 937 件•846人，南三陸消防署 405 件•395人，本吉分署 384 件•368人，唐桑出張所 260 件•222人，大島出張所 202 件•20人，歌津出張所 183 件•170人の順となつている。

## （3）事故種別出動及び搬送状況

事故種別では，出動件数及び搬送人員の最も多いのは，急病の 2,188 件•1， 899人で出動件数全体の $66 \%$ となっており，次いで一般負傷 409 件•347人，その他 （転院搬送等）398件•355人，交通事故 151 件•154人となっている。この 4 種 で出動件数全体の $94.9 \%$ ，搬送人員は $95.2 \%$ を占めている。

## （4）月別，時間別出動及び曜日別搬送状況

月別出動件数では，1月が316件で最も多く，次いで8月308件，3月295件 の順となっている。
時間別出動件数は，10時～12時が 463 件と最も多く，次いで 8 時～10時 437件，16時～18時 360件となっている。

曜日別搬送状況は，月曜日が 437 人で最も多く，次いで火曜日 433 人，木曜日 428 人で最も少ないのが水曜日の 391 人となっている。

## （5）年齢別，傷病程度別搬送状況

年齢別搬送人員では，65歳以上の高齢者が1，952人（67．5\％）と全体に占める割合が高く，この中で急病搬送が $70.4 \%$ を占めている。

傷病程度別搬送状況は，中等症が 1,320 人（ $45.6 \%$ ）で全体に占める割合が最 も高く，次いで入院加療を必要としない軽症が $1,044 人$ 人（ $36.1 \%$ ）となってい る。

事 故 種 別 救 急 活 動 状 況

|  |  | 火 <br> 災 | 自 <br> 然 <br> 災 <br> 害 | 水 <br> 難 | 交 <br> 通 | 労 <br> 働 <br> 災 <br> 害 | 運 <br> 動 <br> 競 <br> 技 | 一 <br> 負 <br> 傷 | 加 <br> 害 | $\begin{aligned} & \text { 自 } \\ & \text { 損 } \\ & \text { 行 } \\ & \text { 為 } \end{aligned}$ | 急 <br> 病 | そ <br> の <br> 他 | 計 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 28 | 出動件数 | 3 |  | 10 | 151 | 103 | 11 | 409 | 12 | 29 | 2，188 | 398 | 3，314 |
| 年 | 搬送人員 | 1 |  | 5 | 154 | 98 | 8 | 347 | 9 | 17 | 1，899 | 355 | 2，893 |
| 27 | 出動件数 | 3 |  | 8 | 201 | 116 | 25 | 418 | 21 | 38 | 2，134 | 514 | 3，478 |
| 年 | 搬送人員 | 2 |  | 6 | 203 | 115 | 23 | 367 | 17 | 27 | 1，878 | 465 | 3，103 |



署 所 別 事 故 別 活 動 状 況

|  |  |  | 火 <br> 災 | $\begin{aligned} & \text { 自 } \\ & \text { 然 } \\ & \text { 災 } \\ & \text { 害 } \end{aligned}$ | 水 <br> 難 | 交 <br> 通 | $\begin{aligned} & \text { 労 } \\ & \text { 働 } \\ & \text { 災 } \end{aligned}$ 害 | 運動競技 | $\begin{aligned} & \text { - } \\ & \text { 般 } \\ & \text { 貝 } \\ & \text { 傷 } \end{aligned}$ | 加 <br> 害 | $\begin{aligned} & \text { 自 } \\ & \text { 損 } \\ & \text { 行 } \\ & \text { 為 } \end{aligned}$ | 急病 | $\begin{aligned} & \text { そ } \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \\ & \hline \end{aligned}$ | 合 計 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 気 <br> 仙 <br> 沼 | 28年 | 出動件数 | 2 |  | 1 | 53 | 24 | 4 | 136 | 5 | 8 | 623 | 81 | 937 |
|  |  | 搬送人員 |  |  | 1 | 54 | 23 | 3 | 118 | 5 | 7 | 554 | 81 | 846 |
|  | 27年 | 出動件数 | 1 |  | 1 | 61 | 24 | 10 | 104 | 7 | 7 | 559 | 92 | 866 |
|  |  | 搬送人員 |  |  |  | 61 | 26 | 10 | 97 | 4 | 6 | 520 | 91 | 815 |
| 古 <br> 町 | 28年 | 出動件数 |  |  | 2 | 38 | 39 | 4 | 108 | 3 | 5 | 640 | 104 | 943 |
|  |  | 搬送人員 |  |  | 1 | 37 | 38 | 3 | 102 | 3 | 2 | 583 | 103 | 872 |
|  | 27年 | 出動件数 | 2 |  | 3 | 51 | 43 | 6 | 108 | 7 | 11 | 607 | 104 | 942 |
|  |  | 搬送人員 | 2 |  | 2 | 53 | 45 | 7 | 102 | 6 | 7 | 559 | 103 | 886 |
| 大 <br> 島 | 28年 | 出動件数 |  |  | 2 | 2 | 3 | 1 | 22 |  |  | 131 | 41 | 202 |
|  |  | 搬送人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |
|  | 27年 | 出動件数 |  |  | 1 | 3 | 4 | 3 | 21 |  | 1 | 111 | 47 | 191 |
|  |  | 搬送人員 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 9 |  | 12 |
| 唐桑 | 28年 | 出動件数 |  |  | 2 | 9 | 9 |  | 39 | 1 | 8 | 188 | 4 | 260 |
|  |  | 搬送人員 |  |  | 1 | 9 | 9 |  | 28 |  | 3 | 168 | 4 | 222 |
|  | 27年 | 出動件数 |  |  | 2 | 16 | 10 | 2 | 34 | 3 | 10 | 237 | 7 | 321 |
|  |  | 搬送人員 |  |  | 3 | 16 | 9 | 2 | 26 | 3 | 9 | 212 | 7 | 287 |
| 本吉 | 28年 | 出動件数 |  |  | 1 | 24 | 4 |  | 41 | 2 | 4 | 255 | 53 | 384 |
|  |  | 搬送人員 |  |  | 1 | 28 | 4 |  | 38 | 1 | 2 | 242 | 52 | 368 |
|  | 27年 | 出動件数 |  |  |  | 40 | 6 | 1 | 59 | 2 | 7 | 257 | 67 | 439 |
|  |  | 搬送人員 |  |  |  | 44 | 6 | 1 | 56 | 2 | 3 | 242 | 67 | 421 |
| 南 <br> 三 <br> 陸 | 28年 | 出動件数 |  |  | 1 | 16 | 14 | 1 | 47 | 1 | 2 | 222 | 101 | 405 |
|  |  | 搬送人員 |  |  | 1 | 16 | 14 | 1 | 45 |  | 2 | 215 | 101 | 395 |
|  | 27年 | 出動件数 |  |  |  | 15 | 18 | 3 | 66 | 1 | 2 | 208 | 158 | 471 |
|  |  | 搬送人員 |  |  |  | 15 | 18 | 2 | 62 | 1 | 2 | 193 | 158 | 451 |
| 歌津 | 28年 | 出動件数 | 1 |  | 1 | 9 | 10 | 1 | 16 |  | 2 | 129 | 14 | 183 |
|  |  | 搬送人員 | 1 |  |  | 10 | 10 | 1 | 16 |  | 1 | 117 | 14 | 170 |
|  | 27年 | 出動件数 |  |  | 1 | 15 | 11 |  | 26 | 1 |  | 155 | 39 | 248 |
|  |  | 搬送人員 |  |  |  | 14 | 11 |  | 23 | 1 |  | 143 | 39 | 231 |
| 合計 | 28年 | 出動件数 | 3 |  | 10 | 151 | 103 | 11 | 409 | 12 | 29 | 2，188 | 398 | 3，314 |
|  |  | 搬送人員 | 1 |  | 5 | 154 | 98 | 8 | 347 | 9 | 17 | 1，899 | 355 | 2，893 |
|  | 27年 | 出動件数 | 3 |  | 8 | 201 | 116 | 25 | 418 | 21 | 38 | 2，134 | 514 | 3，478 |
|  |  | 搬送人員 | 2 |  | 6 | 203 | 115 | 23 | 367 | 17 | 27 | 1，878 | 465 | 3，103 |

## 署 所 別 救 急 活 動 状 況

出動件数 3 ， 314 件，搬送人員 2,893 人に占める各署所ごとの割合は，

| 気 | 仙 | 沼 | 937 件 | $28.3 \%$ | 846 件 |
| :--- | :--- | :--- | ---: | ---: | ---: |

となっている。

件：人


## 月 別 出 動 件 数

| 事故種別 <br> 月 別 | 火 <br> 災 | 自 <br> 然 <br> 災 <br> 害 | 水 <br> 難 | 交 <br> 通 | 労 <br> 働 <br> 災 <br> 害 | 運 <br> 動 <br> 競 <br> 技 | 一 <br> 般 <br> 負 <br> 傷 | 加 <br> 害 | 自 <br> 損 <br> 行 <br> 為 | 急 <br> 病 | そ <br> の <br> 他 | 合 <br> 計 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 月 |  |  | 2 | 13 | 10 |  | 48 |  | 5 | 202 | 36 | 316 |
| 2 月 | 1 |  | 2 | 13 | 8 | 1 | 47 | 1 |  | 176 | 40 | 289 |
| 3 月 | 1 |  |  | 9 | 8 | 1 | 30 | 2 |  | 191 | 53 | 295 |
| 4 月 |  |  | 1 | 6 | 8 | 4 | 27 | 1 | 2 | 152 | 38 | 239 |
| 5 月 |  |  |  | 13 | 7 | 1 | 24 | 1 | 5 | 166 | 32 | 249 |
| 6 月 | 1 |  | 1 | 14 | 17 |  | 33 |  | 2 | 168 | 28 | 264 |
| 7 月 |  |  | 1 | 15 | 16 | 1 | 27 |  | 4 | 175 | 27 | 266 |
| 8 月 |  |  | 2 | 22 | 15 | 1 | 35 |  | 2 | 192 | 39 | 308 |
| 9 月 |  |  |  | 9 | 7 | 1 | 17 | 2 | 2 | 193 | 22 | 253 |
| 10月 |  |  |  | 16 | 3 | 1 | 45 | 1 | 1 | 187 | 25 | 279 |
| 11月 |  |  |  | 8 | 2 |  | 32 | 3 | 5 | 195 | 30 | 275 |
| 12月 |  |  | 1 | 13 | 2 |  | 44 | 1 | 1 | 191 | 28 | 281 |
| 合計 | 3 |  | 10 | 151 | 103 | 11 | 409 | 12 | 29 | 2，188 | 398 | 3，314 |



## 時 間 別 出 動 件 数

| 事故種別 <br> 時間別 | 火 <br> 災 | $\begin{aligned} & \text { 自 } \\ & \text { 然 } \\ & \text { 災 } \\ & \text { 害 } \end{aligned}$ | 水 <br> 難 | 交 <br> 通 | 労 <br> 働 <br> 災 <br> 害 | 運 <br> 動 <br> 競 <br> 技 | $\begin{aligned} & \text { 般 } \\ & \text { 負 } \\ & \text { 傷 } \end{aligned}$ | 加 <br> 害 | $\begin{aligned} & \text { 自 } \\ & \text { 損 } \\ & \text { 行 } \\ & \text { 為 } \end{aligned}$ | 急 <br> 病 | そ <br> の他 | 合 <br> 計 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $0 \sim 2$ |  |  | 1 | 2 | 1 |  | 17 | 4 | 1 | 106 | 9 | 141 |
| $2 \sim 4$ |  |  | 2 | 1 | 2 |  | 9 | 1 | 2 | 105 | 1 | 123 |
| 4～6 |  |  |  | 2 | 1 |  | 14 |  | 1 | 107 | 2 | 127 |
| 6～8 | 1 |  | 1 | 11 | 7 |  | 29 |  | 1 | 217 | 8 | 275 |
| 8～10 |  |  | 2 | 15 | 15 |  | 54 |  | 3 | 270 | 78 | 437 |
| $10 \sim 12$ |  |  | 1 | 36 | 21 | 2 | 60 | 1 | 1 | 242 | 99 | 463 |
| $12 \sim 14$ | 1 |  | 2 | 27 | 15 | 5 | 38 | 1 | 3 | 190 | 72 | 354 |
| $14 \sim 16$ |  |  |  | 13 | 17 | 1 | 39 | 2 | 3 | 193 | 43 | 311 |
| $16 \sim 18$ |  |  |  | 16 | 15 | 1 | 51 |  | 5 | 223 | 49 | 360 |
| $18 \sim 20$ |  |  | 1 | 16 | 3 | 1 | 42 | 1 | 3 | 212 | 15 | 294 |
| 20～22 | 1 |  |  | 6 | 4 | 1 | 33 | 2 | 2 | 185 | 13 | 247 |
| $22 \sim 24$ |  |  |  | 6 | 2 |  | 23 |  | 4 | 138 | 9 | 182 |
| 合計 | 3 |  | 10 | 151 | 103 | 11 | 409 | 12 | 29 | 2，188 | 398 | 3，314 |



## 曜 日 別 搬 送 人 員

|  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 計 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 火 災 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 自 然 災 害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水 難 |  |  | 2 |  |  | 1 | 2 | 5 |
| 交 通 | 17 | 19 | 26 | 23 | 23 | 15 | 31 | 154 |
| 労 働 災 害 | 4 | 17 | 12 | 17 | 20 | 15 | 13 | 98 |
| 運 動 競 技 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 一 般 負 傷 | 53 | 39 | 62 | 39 | 57 | 50 | 47 | 347 |
| 加 害 | 4 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 9 |
| 自 損 行 為 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 17 |
| 急 病 | 289 | 293 | 273 | 251 | 264 | 251 | 278 | 1，899 |
| そ の 他 | 26 | 66 | 53 | 56 | 59 | 60 | 35 | 355 |
| 合 計 | 398 | 437 | 433 | 391 | 428 | 397 | 409 | 2，893 |



## 年 齢 区 分－傷病程 度 別 搬 送 人 員

|  | 事故種別 <br> 分 | 火災 | 自 <br> 然 <br> 災 <br> 害 | 水難 | 交 <br> 通 | 労 <br> 働 <br> 災 <br> 害 | 運 <br> 動 <br> 競 <br> 技 | 般 <br> 負 <br> 傷 | 害 | 自 <br> 損 <br> 行 <br> 為 | 急病 | そ <br> の <br> 他 | 合 <br> 計 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 新 <br> 生 <br> 児 | 死 亡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重 症 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |
|  | 中等症 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
|  | 軽 症 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 6 | 7 |
| 乳 <br> 幼 <br> 児 | 死 亡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重 症 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 中等症 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 9 | 4 | 17 |
|  | 軽 症 |  |  |  | 7 |  |  | 14 |  |  | 34 |  | 55 |
|  | その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 計 |  |  |  | 10 |  |  | 16 |  |  | 43 | 4 | 73 |
| 少 | 死 亡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重 症 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 中等症 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 12 | 3 | 19 |
|  | 軽 症 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  |  | 20 | 1 | 29 |
|  | その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 計 |  |  |  | 4 | 1 | 4 | 2 |  | 1 | 32 | 5 | 49 |
| 成 | 死 亡 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 14 |  | 20 |
|  | 重 症 |  |  | 2 | 6 | 8 |  | 8 |  | 2 | 35 | 21 | 82 |
|  | 中等症 |  |  |  | 17 | 33 | 1 | 32 | 3 | 4 | 196 | 62 | 348 |
|  | 軽 症 |  |  | 1 | 57 | 24 | 2 | 50 | 5 | 4 | 204 | 10 | 357 |
|  | その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |
|  | 計 |  |  | 3 | 80 | 68 | 3 | 90 | 8 | 13 | 449 | 98 | 812 |
| 高 <br> 齢 <br> 者 | 死 亡 |  |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 1 | 75 |  | 83 |
|  | 重 症 | 1 |  | 1 | 4 | 2 |  | 38 |  |  | 217 | 66 | 329 |
|  | 中等症 |  |  |  | 11 | 12 |  | 105 |  | 2 | 651 | 153 | 934 |
|  | 軽 症 |  |  |  | 45 | 12 | 1 | 93 | 1 |  | 431 | 19 | 602 |
|  | その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |
|  | 計 | 1 |  | 2 | 60 | 29 | 1 | 239 | 1 | 3 | 1，374 | 242 | 1，952 |
| 合 <br> 計 | 死 亡 |  |  | 1 |  | 6 |  | 3 |  | 4 | 89 |  | 103 |
|  | 重 症 | 1 |  | 3 | 11 | 10 |  | 46 |  | 2 | 252 | 91 | 416 |
|  | 中等症 |  |  |  | 31 | 45 | 2 | 140 | 3 | 7 | 868 | 224 | 1，320 |
|  | 軽 症 |  |  | 1 | 112 | 37 | 6 | 158 | 6 | 4 | 690 | 30 | 1，044 |
|  | その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |
|  | 計 | 1 |  | 5 | 154 | 98 | 8 | 347 | 9 | 17 | 1，899 | 355 | 2，893 |

※ 傷病程度の区分で「その他」とは，医師の診断のないもの及びその他の場所へ搬送したも のをいう。

## 年 齢 区 分 別 搬 送 人 員

搬送人員 2，893人のうち

| •新生児 | ［生後28日未満］ | $7 人$ |
| :--- | :---: | :---: |
| •乳幼児 | ［生後28日～7歳未満］ | 73 人 |

をそれぞれ搬送した。
年齢区分ごとの傷病程度は下記グラフのとおりとなっている。


## 医 療 機 関 別 搬 送 人 員

| 事故種別 |  |  | 急 | 病 |  | 通 | 一般負傷 |  | その 他 |  | 計 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 告 示 別 | 開設者別 |  |  | $\begin{aligned} & \text { うち } \\ & \text { 管外 } \end{aligned}$ |  | うち 管外 |  | うち 管外 |  | らち 管外 |  | うち 管外 |
| 救 <br> 急 <br> 告 <br> 示 <br> 医 <br> 療 <br> 機 <br> 関 | 国 立 | 立 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 24 ， | 24 | 26 | 26 |
|  | 公 | 立 | 1，521 | 24 | 104 | 8 | 260 | 9 | 314 | 17 | 2，199 | 58 |
|  | 公 的 |  | 51 | 51 | 8 | 8 | 14 | 14 | 89 | 89 | 162 | 162 |
|  | 私 <br> 的 | 病 院 | 36 | 7 | 34 |  | 42 |  | 28 | 17 | 140 | 24 |
|  |  | 診療所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  | 1，609 | 83 | 146 | 16 | 317 | 24 | 455 | 147 | 2，527 | 270 |
| そ <br> の <br> 他 <br> の <br> 医 <br> 療 <br> 機 <br> 関 | 国 立 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公 立 |  | 121 |  | 5 |  | 21 |  | 14 | 3 | 161 | 3 |
|  | 公 的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 私 | 病 院 | 114 | 2 | 2 |  | 3 |  | 10 | 1 | 129 | 3 |
|  | 的 | 診療所 | 55 |  | 1 |  | 6 |  | 4 |  | 66 |  |
| 計 |  |  | 290 | 2 | 8 |  | 30 |  | 28 | 4 | 356 | 6 |
| 計 | 国 立 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 24 | 24 | 26 | 26 |
|  | 公 立 |  | 1，642 | 24 | 109 | 8 | 281 | 9 | 328 | 20 | 2，360 | 61 |
|  | 公 的 |  | 51 | 51 | 8 | 8 | 14 | 14 | 89 | 89 | 162 | 162 |
|  | 私 | 病 院 | 150 | 9 | 36 |  | 45 |  | 38 | 18 | 269 | 27 |
|  | 的 | 診療所 | 55 |  | 1 |  | 6 |  | 4 |  | 66 |  |
| 計 |  |  | 1，899 | 85 | 154 | 16 | 347 | 24 | 483 | 151 | 2，883 | 276 |
| そ <br> の <br> 他 <br> の <br> 場 <br> 所 | 接 骨 院 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | の 他 |  |  |  |  |  |  | 10 | 6 | 10 | 6 |
|  |  | 計 |  |  |  |  |  |  | 10 | 6 | 10 | 6 |
|  | － | 計 | 1，899 | 85 | 154 | 16 | 347 | 24 | 493 | 157 | 2，893 | 282 |

## その他の救急活動状況

覚知別出動状況

| 覚 知 別 | 出動件数 |  |
| :--- | ---: | ---: |
| 計 |  | 3,314 |
| 119 | 番 | 2,933 |
| 警察電話 | 26 |  |
| 加入電話 | 285 |  |
| 駆け 付け | 42 |  |
| そ | の | 他 |

その他の統計

| 転院搬送 | 395 |
| :---: | :---: |
| 転 送 | 38 |
| 医 師 機 材 搬 資 栚 | 0 |
| $\begin{gathered} \text { ドクターヘリ } \\ \text { 連 携 } \end{gathered}$ | 8 |
| 現場救急 | 1 |
| 転院搬送 | 7 |

※ 転院搬送：医療機関からの要請に応じて当該医療機関の管理下にある傷病者を他の医療機関へ搬送す ること。
※ 転 送：医療機関に搬送し医師に引き継いだものの，当該医療機関の事情等により他の医療機関に同一の救急隊が搬送すること。
※ ドクターへリ：平成28年10月28日より運航開始。通報時又は，救急現場から要請したものを「現場救急」，医療機関からの要請による病院間搬送 を「転院搬送」という。

不搬送理由

| 不搬送理由 | 出動件数 |
| :---: | :---: |
| 計 | 441 |
| 緊急性なし | 106 |
| 傷病者なし | 3 |
| 拒 否 | 41 |
| 酩 酊 | 14 |
| 死 亡 | 56 |
| 現場処置 | 170 |
|  | 2 |
| その 他 | 49 |

## 過去10年間の救急活動の推移

平成28年の救急活動は，平成19年を基準とした場合，出動件数•搬送人員とも増加している。

過去10年間は，増減を繰り返しながら推移していたが，平成 23 年は東日本大震災により出動件数•搬送人員とも大幅に増加した。

平成 25 年以降は出動件数•搬送人員ともに増加傾向だったが，平成 28年は出動件数•搬送人員とも減少した。

件：人


事 故 種 別 救 助 活 動 状 況

| 事故種別件数区分 |  | 火 災 |  | 交 <br> 通 <br> 事 <br> 故 | 水 <br> 難 <br> 事 <br> 故 | 風自 <br> 水然 <br> 害災 <br> 等害 | 機よる械事 に故 | 建よ物る等事 に故 | ガ酸 ス 欠及事 び故 | 破 <br> 裂 <br> 事 <br> 故 | そ <br> の <br> 他 <br> の <br> 事 <br> 故 | 計 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 以 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 物 | 外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 | 出動件 数 |  |  | 12 | 9 |  |  | 3 |  |  | 3 | 27 |
| 成 | 活動件 数 |  |  | 3 | 6 |  |  | 3 |  |  | 3 | 15 |
| 年 | 救助人員 |  |  | 3 | 6 |  |  | 3 |  |  | 3 | 15 |
| 平 | 出動件数 |  |  | 19 | 3 |  | 2 |  |  |  | 7 | 31 |
| 成 | 活動件 数 |  |  | 8 | 2 |  | 1 |  |  |  | 3 | 14 |
| 年 | 救助人員 |  |  | 8 | 2 |  | 1 |  |  |  | 3 | 14 |

※水難事故 6 件のらち 3 件に，「水難救助隊」が出動し，活動している。

## 事 故 種 別 救 助 人 員



## 過去10年間の救助活動の推移

過去10年間は，若干の増減を繰り返しながら推移しているが，平成 23年は東日本大震災により出動件数•活動件数•救助人員とも大幅に増加 した。
平成28年の救助活動は，平成 23 年を除いた過去の件数と比較すると，出動件数•活動件数ともほぼ横ばいの件数となっている。

件：人


## 防災センタ



【学校法人愛耕学園 愛耕幼稚園 防災センター見学】

## 防災センターの概要

「気仙沼•本吉広域防災センター」は，消防本部•消防署との合築の施設 で国土庁と宮城県の補助を受け，平成 6 年 4 月 1 日にオープンしました。

平常時は，地震•煙•消火等の体験学習や各種展示を通じて防災行動力•
防災知識等の向上を図ります。
また，災害時には，災害対策活動の拠点として 1 市 1 町や関倸機関等への情報提供や連絡調整等を行う一方，一次避難場所等としても利用されます。


その他，敷地内には災害時に備えたへリポートや備蓄倉庫，訓練塔があります。

セセンター概要
－敷地面積／5，225．02 m² 延べ床面積／2，981． $4 \mathrm{~m}^{2}$ （他に，備蓄倉庫 $/ 299.95 \mathrm{~m}^{2}$ ，訓練塔 $/ 299.75 \mathrm{~m}^{2}$ ，


## 月 別 • 地 域 別 利 用 状 況

（平成28年度）（単位：人）

| $\bigcirc$ | 当 広 域 管内 | 宮 城 県 内 | 宮 城 県 外 | 合 計 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 4 月 | 384 |  | 40 | 424 |
| 5 月 | 418 |  | 70 | 488 |
| 6 月 | 698 | 9 | 34 | 741 |
| 7 月 | 577 |  | 22 | 599 |
| 8 月 | 138 |  |  | 138 |
| 9 月 | 257 |  | 12 | 269 |
| 10 月 | 420 |  |  | 420 |
| 11 月 | 293 | 26 | 40 | 359 |
| 12 月 | 173 |  |  | 173 |
| 1 月 | 206 | 40 |  | 246 |
| 2 月 | 344 |  |  | 344 |
| 3 月 | 486 |  |  | 486 |
| 合 計 | 4， 394 | 75 | 218 | 4， 687 |
| 27年度計 | 4， 390 | 102 | 345 | 4，837 |
| 前年度比較 | 4 | $\triangle 27$ | $\triangle 127$ | $\triangle 150$ |
| 開館以来累計 | 159， 911 | 10，694 | 15， 337 | 185， 942 |



## 月 別 • 曜 日 別 利 用 状 況

（平成28年度）（単位：人）

|  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 合 計 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 4 月 | 24 | 62 | 63 | 65 | 182 | 28 |  | 424 |
| 5 月 | 8 | 123 | 132 | 16 | 146 | 63 |  | 488 |
| 6 月 | 38 | 103 | 151 | 160 | 128 | 161 |  | 741 |
| 7 月 | 5 | 186 | 54 | 115 | 78 | 142 | 19 | 599 |
| 8 月 |  | 37 | 41 | 11 | 15 | 34 |  | 138 |
| 9 月 |  | 12 |  | 53 | 33 | 128 | 43 | 269 |
| 10 月 | 213 | 90 | 2 |  | 60 | 23 | 32 | 420 |
| 11 月 | 44 | 107 | 86 | 46 | 38 | 5 | 33 | 359 |
| 12 月 |  | 95 |  |  | 4 | 74 |  | 173 |
| 1 月 | 40 | 43 | 35 |  | 128 |  |  | 246 |
| 2 月 | 2 | 61 | 53 | 123 | 62 | 41 | 2 | 344 |
| 3 月 | 200 | 71 | 52 | 73 | 58 | 32 |  | 486 |
| 合 計 | 574 | 990 | 669 | 662 | 932 | 731 | 129 | 4，687 |
| 26年度計 | 783 | 541 | 1， 013 | 854 | 1， 011 | 718 | 304 | 5， 224 |
| 前年度比較 | $\triangle 209$ | 449 | $\triangle 344$ | $\triangle 192$ | $\triangle 79$ | 13 | $\triangle 175$ | $\triangle 537$ |
| 開館以来累計 | 23， 925 | 17，660 | 29， 247 | 32， 094 | 33， 731 | 32， 334 | 12，114 | 181，105 |

人


## 利 用 者 別 状 況

（平成28年度）


## 主 な 備 蓄 品

（平成29年3月31日現在）

※備蓄品については，年次計画により購入。

## 気仙沼•本吉地域広域行政事務組合消防本部

〒988－0104
宮城県気仙沼市赤岩五駄鱈 43 番地 2
TEL 0226－22－6688
FAX 0226－22－0119
メール soumu＠km－fire．jp

