<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2010(22)①</th>
<th>2015(27)②</th>
<th>5大がん</th>
<th>5大がん</th>
<th>8620人数(①)</th>
<th>増減数②-①</th>
<th>増加率②/①</th>
<th>②-①</th>
<th>①-②</th>
<th>増減数②-①</th>
<th>増加率②/①</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>胃</td>
<td>247</td>
<td>272</td>
<td>14.0%</td>
<td>13.3%</td>
<td>247 + 272 = 519</td>
<td>264</td>
<td>3.6%</td>
<td>264</td>
<td>264</td>
<td>264 + 264 = 528</td>
<td>4.8%</td>
</tr>
<tr>
<td>胆管</td>
<td>124</td>
<td>87</td>
<td>3.0%</td>
<td>2.6%</td>
<td>124 + 87 = 211</td>
<td>160</td>
<td>7.0%</td>
<td>160</td>
<td>160</td>
<td>160 + 160 = 320</td>
<td>6.4%</td>
</tr>
<tr>
<td>肝</td>
<td>437</td>
<td>415</td>
<td>10.6%</td>
<td>9.9%</td>
<td>437 + 415 = 852</td>
<td>264</td>
<td>3.6%</td>
<td>264</td>
<td>264</td>
<td>264 + 264 = 528</td>
<td>4.8%</td>
</tr>
<tr>
<td>胸部</td>
<td>183</td>
<td>430</td>
<td>46.8%</td>
<td>46.2%</td>
<td>183 + 430 = 613</td>
<td>160</td>
<td>8.9%</td>
<td>160</td>
<td>160</td>
<td>160 + 160 = 320</td>
<td>4.8%</td>
</tr>
<tr>
<td>乳癌</td>
<td>1,302</td>
<td>1,434</td>
<td>48.9%</td>
<td>43.0%</td>
<td>1,302 + 1,434 = 2,736</td>
<td>421</td>
<td>33.9%</td>
<td>421</td>
<td>421</td>
<td>421 + 421 = 842</td>
<td>41.9%</td>
</tr>
<tr>
<td>5大がんの合計</td>
<td>3,644</td>
<td>3,561</td>
<td></td>
<td></td>
<td>3,644 + 3,561 = 7,205</td>
<td>421</td>
<td>11.6%</td>
<td>421</td>
<td>421</td>
<td>421 + 421 = 842</td>
<td>41.9%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

【主な変化】

①全体

- 非常に多いが、H27が増加している。
- H27の5年間でがん患者数は全国で27.5%増加しており、がんセンターのがん登録者数は全国平均並に増加(27.9%)

②5大がん

- がんセンターの増加数は他の病院よりも小さく、5大がんが占める割合の減少数は他病院よりも大きいことから、一定の均一化が進んでいる状況

③5大がん以外

- 全国の5大がん以外の増加数をがんセンターの増加数が約15%上回っている状況
- 5大がん以外のうち、子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がん(婦人科系のがん)に強まり(H22:360→H27:331 171件増加) 子宮頸がん(H27:342件)は全国第2位、子宮体がん(119件)は全国第5位、卵巣がん(70件)は全国第4位の登録者数

※神戸市医療センターはH27.4から厚生労働省の地域がん診療連携拠点病院に指定、神戸市医療センターはH27.4から県指定のがん診療連携拠点病院に指定

資料2