#  <br> 平成 28 年冬号（通算第 8 号） 

発行／編集：横浜市西消防団広報委員会 〒220－0041横浜市西区戸部本町50－11 西消防署庶務課内（TEL045－313－0119）



金属等を切断出来る資機材「エンジンカッター」



波す打消



訓活練練動場 第


西消防団だより＜第8号〉





西消防団だより＜第8号〉
























団長 矢部 孝一

西消防団だより＜第8呂〉



皆




に等
重指
か揮
を者
再買判
識断
ま
し
た決
断
が
如
何





で
私じ
たた
ち
の
分
が
が
管
轄
る
步
域
に
は



西消防団だより＜第8呂〉


第三分団 分団長
小長谷 修司



西消防団だより＜第8号〉

強そす西隊救
のる消と助西舜い思活
$\qquad$


## 地域の安全•安心を守る，消防団と消防署の連携

消防団】とは消防署と同心゙消防組織洁で定められた消防機関で横浜市の消防団員は，非常勤•特別職の地方公務員で，普段は本来の仕事や学業，家事をしながら，その地域での経験を活かし災害その他の必要な時に活動します。

西消防団は，西消防署と日頃の訓練や講習において顔の見える関係を築き，火災発生時における消火活動や，地震や風水害などの大規模災害発生時の各種活動， また，平常時においても応急手当の普及指導，自治会や企業などへの防災指導，特別警戒，広報活動等を実施し，地域防災力の向上に重要な役割を担っています。


西消防団だより＜第8号〉
平成2 8年12月


西消防団だより＜第7号〉



スタンドパイプ式初期消火器具


大きな声で「火事だ！」と周囲に知らせましょう

上多ど学 にくの校西加実予桂西 C 乩 b）域比 O合陁 3誤 号 य原 高倠 d に て のて習内向数な会

ま初事が消災 で期例見火に災 の消が达活対増め動し特練器えるを貝でに圾地導のいめう域規取る，こ住模 ど扱ス横と民地 もやタ浜での震市延方時準 ド備パ体拡素発 とかイ゚で大早生放式導防初た
人足

問ぜのし人るのさた其他成問せのし人るのさた甚他成合ひ活「一こ時せち大の二 わ入動こ人とがらのな大十 せ団にのがを来れ暮被規八
待検味消しでことこも害振編 ち討を防てもとでのたが ก

ここにあります，ゅ あなたの手から始まる地域防災
満18歳以上で横浜市西区内に居住，または勤務•在学している方なら男性でも女性でも入団できます。 お問い合わせは西㴥防署庶務課入団促進アドバイザー 電話 0 4 5（313）0119

