

## 水難者救助の技術磨く

本格的な雨の多い時期を前にした5月15日～17日の 3 日間，消防本部が宇治川御幸橋付近で水難救助訓練 を行いました。

同訓練は，水難現場での救助活動等の技術の向上を図ることを目的に毎年実施 しています。
訓練では，宇治川で人が流されたと想定し，3人1本組でボートに乗り込んだ消防署員たちが，水難者を捜索。上流から流されてきた水難者に見立てた人形を発見すると，迅速に近づいて

救出したほか，陸上から遠方の水難者を救助するため の救命浮輪を発射する，空気式救命索発射銃の操作訓宇 練も実施しました。

また，16日には，八幡警察署，京都府警察本部航空隊との合同訓練も実施。現場指揮本部を設置して情報 を共有しながら，消防署員 はボートで水上，警察署員 は陸上，航空隊員はヘリコ プターで上空から水難者を捜索するなど，水難事故発生時のお互いの連携を確認 していました。

## ま ち の 話 題







中央小学校に40人

|  | \＃ |
| :---: | :---: |
|  |  |
| 冓央 | D |
| 言吾 | ）］ |
| C＂ | 等 |
| 交 | 韭 |
| 交 | $\mathcal{L}$ |




## 福祉体験で広がる安心の輪

住民の福祉活動の輪を広げようと「みん なで創る福祉のつどい」が5月18日，文化 センターや市役所前広場で開催され，約 500人の来場者がさまざまな福祉体験をし ました。

このイベントは，だれもが住み瑻れた地域で，安全で安心して幸せに暮らせる地域社会を実現しようと，同実行委員会（主管 ：八幡市社会福祉協議会）が主催し，今回

で10回目を迎えました。
会場には，車いすや手話，要約筆記などの福祉体験コーナーを設置。車いす体験では，来場者たちが車いすに乗って，段差や急な曲がり角があるコースを走行し，操作方法 や通行が難しい箇所などを体感しました。

また，段ボールハウス作りや竹を使った工作教室，京都八幡高校ボランティア部に よる手作りゲームなど，子どもが楽しめる

プログラムも行われ，来場者たちは楽しみ ながら福祉の輪を広げていました。


車いす体験をする来場者たち

