




## 正 に 伴 $う$ 保 険 料 納 付 猶 予 <br> 問 国 年 金 法 部 <br> 費 国




下萱津地区の池端排水機場
 evaturacrevat therat



 な
い
方
に
い
し
は
居
所

問
绶
年
不
在
対
策豆
 ド個
交人
付番
事号
業力
費 かぃ，コトぶ



如承毕



（へU，UT心


ある

 | 該 |
| :---: |
| 当 |
| 方 |
| な |
| な |
| を |
| の |
| 后 |
| 知 |

 り，
あ
市
に
お
心
し
は
市





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




## 総務文教委員会

 ○視察先（1）海部郡飛島村大宝地区「一時避難所」
（2）弥富市
「海部地方消防指令センター」
飛島村大宝地区の一時避難所を中心に現地の見学および食料品，発電機などの備品の備え付け状況を確認しながら視察 を行いました。

南海トラフ巨大地震による大津波など約 4 m の津波が押し寄せてきた場合を想定し，大宝地区の住民の命を守るための津波一時避難所として建設されました。


約520人の住民が一時的（3日間）に避難できる機能（水や食料•衛生備品など を備蓄）を有した施設であり，避難の際 は，役場の職員が間に合わない，指揮•監督できないという想定で，住民の自主防災会，主に区長などを中心とした組織

体系のもとに，住民主体で避難を行うと のことでした。


次に，海部地方総合指令センターでは，消防•救急活動の高度化•効率化を推進 するため，消防救急デジタル無線システ ムを導入した施設との概要説明を受けま した。指令室では，偶然に119番通報が入 り，デジタル化による瞬時の場所把握や そのフォロー体制および消防への的確な指示などの状況を見ることができ，臨場感の中，視察を終えました。




支完務定企問るに問


て 合合




Gint




$$
\begin{aligned}
& \text { 考估含見状てまるる。 } \\
& \text { そ法回治況全た } \\
& \text { い的条は } \\
& \text { るに例 } \\
& \text { 間改他改市袁整 } \\
& \text { 題正に些地宿 } \\
& \text { はにもを学に゙に } \\
& \text { いいる。つない }
\end{aligned}
$$



