| でで今謮 | 考の画工え るこ期発力て 町 そあ的事まま考を期㫣発い前長 | $\begin{aligned} & \text { よ道 今 議 } \\ & \text { 年 水 } \end{aligned}$ |  | 議員 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| い事後 | でりにやした見か視機電な回策 | な下度道 | 町長 |  |
| 改る。業の | す。方進いだ，でら点更機かの | 䜗水道な料 |  | 直 |
| 定 ${ }^{\text {損 }}$ 工 | にめ老が導は「か新設つ料 | 問道な金 | 複 |  |
| 益 業 | つる朽，水あ料らの置た金 | を運つの | 雑 |  |
| 考 の用 | いた管高管り金経代事上改 | 行営て見 | な | 項 |
| え 黒水 | てめ渠台更ま改費替業里定 | ら審い直 | 料 | 目 |
| に 字の | 諮，の配新せ定削措は浄時 | の議まし | 全 | は |
| つ 化切 | 問将更水工んに減置－水に | か会す検 |  |  |
| いをり | し来新池事。影とで非場予 | －会が討 | 体 |  |
| 見替 | た負を更は 響な 「常小定 |  | 系 |  |
| は込元 | い担計新終する長用水し | の水 |  |  |


| 尔界長 | と町式北境 | 町長 | 議員 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 3 | いし社海 |  | 厓 |
| 湤 ${ }_{\text {c }}$ | か，啓䭭 | 密 | 立 |
| 策納 | かどよべ | な | 性 |
| で税 | の ${ }^{\text {¢ }}$ | 支 | の |
| のの準の | 年年责 | 援 | 戬 |
| き先 | ながづ | は | 婩 |
| 家や | 評緺々 | 哿 |  |
| 移 | 偠犕年株 |  |  |




4hourrner援
可
能
性
に
い
て
考
そ
て
い け
血
な
っ
た
場
合
に
的
支

定の



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


食ブ
部
門
の
フ
1
ド
ホ敗
1
ル
の
失
敗䬦








 あ
る。
人
的
支
援
行
い
な


謮

## 謮

政 か○農業基盤整備事業について
○ \｜C T 教育について

|  |  |
| :---: | :---: |
|  | いな設事がい事室を事し編め き連部の順る業し対業「整産平町 た携北発調と実を象を平備業成 いを見注にこ施設と含成事振 26 と取農元推ろ者置し票 31 業興年思り業で進でとした農年推課度 いな事あさすの，こ業度進内に まが務るれ。調事土基か担に事 すら所網る今整業地盤ら当国業 と走よ後を受改整は者営推進も開うも行益良備 「を農進 め綿発「事つ者推事道配地の て密建工業てと進業営置再た |



山田 英孝 議員<br>○学校教育における福祉教育の<br>推進について



|  |
| :---: |


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







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

の燃醸こ者地未は農 料 成畜用いにの持用こ点 う実等脱略からはすか年助ト啇干まし還涜相点力等利素見 「手え経かかよト点用ッだる元性のまのましを社いだ用れな的が行普ブに チプ生地くの買でメすり推にせ促なこならつ及のつ ッ゚や生域原維い放リ゚理進向な進どと優なて事購い の音物民をやりざさ給敷いのけ林よたつ な料て機取所る林い

が示共まてな強実が平すぺ
る会施す。戦とごと慁でな 21 補ッ

| りりセ | 略用つ と造す質 | たい 㗝 |
| :---: | :---: | :---: |
| ン 3 | は促い2のもるバ |  |
| が本夕点 | あ進て点関始こイ点 |  |
| あ町 1 目 | るが，目連めとオ目 | バ |
| るにを | の進スは性らとマは | つイ |
| のは建 | かんト， | のオ |
| かど設木 | で1木どるりセ | 点マ |
| の | いブ質らが｀ン年 | にス |
| よ ${ }^{\text {d }}$ | な等ぺな 「チタ度 | つの |
| う | いのレるペッ1新 |  |
| なとオ | が民ッのレプをた |  |
| メにマ | 間トかッの建に |  |
|  | 戦利に |  |

町長
地
域
丙
持
続
能
態
な まもをる


## 議員

| いうか入どの町進議 の，「能か種向でレ力 進 性渉調ま機になト状査た能ぺいス況を，のレレ現ト どて年介トをづ なるが前をスん導 て思導はブみが |
| :---: |







共いてク空るいス国員間とるかが し。ら奨職て 300750 励員いルルす がるククる長がスス照時－をが度間町確適は働民保

のてしく500

保デ其クよイりでに町 すス照・うト（300基照長 るク明アなを事ルづ明 もラかン照設務クきに のイらビ明置室ス設つ でトのエシし各以計い すで照ンスて席上さて



議員


謮

| 出組 ん 職町 | $ら う$ 言誰イびとの |
| :---: | :---: |
|  | のだえもト窓い方新 |
| をし員 | 改つるが対口らは |
| 通たか | 善たが想応力形 「舎 |
| とじ。ら | 要の 「像－「で暗に |
| 思てあの | 望か職しここ，い来 |
| い｀${ }^{\text {要 }}$ | は ${ }^{\text {c員てらタ職とら }}$ |
| ま正と望 | まのいい \｜員言れ |
| す式すは | た感ならののうる |
| なれあ | じか新デ事。ほ |
| 文ばり | 職方つ庁ス務省と |
| 書労ま | 員はた舎ク席エえ |
|  | かどとはラ及ネど |



省
エ
京
を
全
的
に
進
あ
よ
$\vdots$
と も
$\vdots$
あ
か
$y$
未
来
計
画
の
中
中で




## 

が舎く爷働に具 300 議

うのい暗
話流まい確長
しれすとか
ををが感に
し理，設じ来
て解設るら
きてのもる
まい意い町
だやかの
く時と思で


| と図れと照検検 いる持にさ委計 まもつ 関れ員に す。のてすて会あ はいるきがた進ま考て組つ あが方ま織て い，はすれ き改しの た善っで，十分の |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |




| $\begin{aligned} & \text { えそ } \\ & \text { にの } \end{aligned}$ | を孚, 個 |
| :---: | :---: |
| よ | つ事々 |
| いう | か務の |
| とな | りを照 |
| 思 状 | 整す明 |
| い 況 | えるが |
| まに | にてう確 |
|  | い |
| る | るでで |
|  | の のき |
|  | はで環て |
|  |  |

町
長

| ま |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |




奨 い病一と 764励接ま院般か行種す為回 は避 外じ学との津支。にはスりけさいしが齢た，「従を人 えに 接集単休種病を在り摯ムせたにここなの況民が者ま方 て対 種団位み計院行は組になんこごととが接での1等せ々 いすを接でに画とつ，こ受どでと苦とはり種す約回を「88．2 まる計種はかの調て役でけ不しは労は，に予。5目加医 \％ せ特画まなか時整い場い止十た，いい全く約 割のえ療が




か相し伺談



## － 0





积相
会
保
健
福
浬
課
窓
口
と相
馂
品
に
い
て
は
教
育

 | 学 |
| :---: |
| 校 |
| 該 |
| 当 |
| 者 |
| し |
| と |
| と |
| 報 | と高

に
ら㸚高改


例い情議関談一に ，報を係係端子実長連を何機かをど態携共度関ら担もに まし有が㑤報らがつ て解て開個垛さな室い決役しケれス内は を割図分家スそ高の令 つ担庭検と齢介和事行の会ら，相の年

議員


