やはりいで原住下れ設査象
声やす。ば早は炎る，率，実成 に熱 。 助 期逃災結全は住施 25 よを住かにげで果国約宅し年 り，感宅つ火遅亡と平67用た11









5
に
事
故
繋
信
る
場
合
か
あ
 が
悪
場
合
使
角
た
た
際普
段
の
設
䈯
場
や
維
管
理管 だ
さ
い
o
㣁
年
数
以
内
も
も
の
のい れ る

$$
3 \text { の }
$$

が

$\qquad$ しのに役も近消 ，割ちに学と親器

所さ


 ま
よ
よ
j
 ま
す。
被
害
遭
あ
な
な
た
あ








所
は
避
ほ
ま
し
よ
う。
般
の
 に
苻
き
易
場
所
し
し
雨
に き
る
だ
け
風
通
し
が
良
く
目





 や
A
E
D
電
気
シ
ヨ
ク
ク か
$?$
松
前
消
放
署
信
は
人
形



 り
ま
し
た。
心
崩
穌
法
の
の
講 $\nabla$
普
通
救
命
講
習行要袼じふれコ゚ に
感
た
た
松
前
消
曙
析
で ※
被
害
遭
た
た
り
不
振




 O
そ
の
場
直
に
に
契
栄
を H中さ゚
 ，。委


