派
代
表
者
議
㪀
諮
た
た
と

の行い奥紋 | 役 |
| :--- |
| 登 |
| 正 |
| の |䚄










 $\rightarrow 000$ REUHAN

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
| 3 円 5 合根併定穼 22 |  |
| 年は | 拠特目に例号 |
|  |  |
|  | 債 |
| で 債 | －等源て部相 |
|  |  |
| 稢950 |  |
| 万 |  |
| の万 |  |
| 意定87円 |  |

案整なろ し理い ってか収 た結い役
果うは
意し
こ見
議出い
を提化

を は






 | 市 |
| :---: |
| 計 |
| 垔 |
| 業 |
| に |
| 点 |
| 調 |
| 整 | お

い
て
篗
区
区
域
見
直
や
都 に
よ
課
税
除
と
し．
新
に


ご $0^{\circ}$



債
13
13
億
8
0
0
0
0
0
万
円
震
源
地



 べ べ質 | し |
| :---: |
| 捉 |
| 元 |





踩

事
黹
重
生
唓
視
予
蕞
編
反
対
討
論
当
初
予
筧
は
公






进 6 䀦滥告
 か以登れまりられがご ト
も
合
世
て
骞
施
し
最
声






討 0䚯
す
る。



| フNEV |
| :---: |
|  |  |






> $\not{ }^{\prime}$ せ゚


Hペ ${ }^{\circ}$

 が
予
防
介
護
に
努
め
了
部
分
に

$+5 \mathrm{~m}$

所
に
い
て
民
間
へ
動
き
か え
る
よ
うで
あ
れ
ば
各
㝬
施
事
業 ク
1
リ
ン
グ
を
終
え
対
象
者
が
増地
域
包
括
支
援
ン
タ
で
で
の答
弁
＋
分
周
知
が
な
さ
れ

䊑6号々質譺算計議
予
算
第
に 48
つ原数民い町と交て
 は
と
れ
い
い
る 4
で
で
需
嫶
供
給
ハ
バ
ラ
ス早


が
職
員
体
制
は。


がいこりそ
出と医か児拠 れ局ら外点 と総合で院 さを急病麻総 れしが酔合 たて ${ }^{\text {た 科病 }}$ のさも院方わあで

－総合病院待合室運
営
難党 け

額補除
除答
す
弁
べ
連拡
携 大

県 こ | 答 |
| :---: |
| 弁 |答善



え
し
い
る ト
な
の
で
9
月
議
会
に
な
る
と
考答
弁
10
月
か
ら
事
業
ス
亿
関
わ
る
部
分
6
6
月
補
IF
て
全
 Wなか


 | 部 |
| :---: |
| 分 |
| 加 |
| 浬 |
| 詚 |


質
疑
国
保
の
負
担
軽
減
の
た れ 約 て

－筋カトレーニング風景

## 




 る。
特
に
環
境
を
守
る
環
境
基体
化
に等
取
$y$
組
む
予
算
編
成
あ








 は
条
例
定
め
て
い
る。
職
員答
弁
団
員
確
保
に
い
て $\operatorname{trn} 6$ in $^{\circ}$ れ も
る
が動
団き
員 な
の
確状
保況
の其
基 配
準が
 sn
来来

 こ
な
な
の
か
達
は
汗
を
流
て
活
性
化
の




 た

可決採
決
の
結
果
原
案
の
と
お
り

 え
た
中
で
の
事
業
展
開
と
し
て



 が
な
い
と
効
果
は
で
な
い
•
で



答
弁
今
回
は
委
託
す
学
が に
盛
込
む
べ
き
で
な
な
か
が


質客客
き
る
る
考
え
て
い
る年
を
通
し
て
多
の
観
光
客
を
訪
 ト
を
実
施
す
る
と
盛
込
え
で
お
お答
弁
事
業
計
画
で
は
ベ
ベ



 | 件 | 9 |
| :---: | :---: |
| は | 5 |
| 2 | 5 |
|  |  | 9

方答
弁
平況


貝産で件
産材201 状産

$$
\begin{aligned}
& \text { 可 } \\
& \text { 決 }
\end{aligned}
$$



る
と
論意
が
あ を
り，付竟南は て
 え を
る。立
て
直
す
必
要
が
あ
る
と
考

答
弁
少
子
高
齢
化
中
耍全
体
の
今
後
の
計
画
は

だ
け
が
改
築
を
し
い
る
が
市
質
疑
小
小
高
区
万
万
ヶ
廹
住 し
た
い



－小高区万ヶ廹住宅


A上真野小学校入学式


あり

評 保 催 月 期 英 数 教
 A
10
月
か
5
毎
週
$\pm$
曜
日
に
開 9
月
に
参
加
申
込
を
取
り，語
か
加
わ
る。
前
期
4
月
月
後数
学
で
あ
$り, ~$
中
学
生科
は
語
社
会
理
理
算自
習
機
会
を㩧
供
す
動
実
施
す
る。
週
休
5
日
制
の
受
ほ んで
来
だ
が
南
相
馬
全
体
で答
弁
原
町
区
12
校
で
取
り

組 | 講 |
| :---: |
| 師 |
| 確 |
| 保 |
| に |
| に |関谷

系
は
生
徒
の
参
妿
状
況
は。
原
町
区
だ
け
の
事
業
か。
事
業
内 な
が
で
サ
ダ
1
ス
ク
1
ル
は



借 民 伴 館 書 図 48 8，鹿 購 貸 冊

$$
\text { りにつの館書 } 68 \text { 8島入出 }
$$

ら中て, 中の購人。4区費数年

$$
\text { れ泰小入役入貸 } 4 \text { 図 } 2 \text { 2 間 } \mathrm{m}_{0}^{2} 0
$$

り


質

間
と
同
じ
で
あ
る。
原
町
区
に
お

検
討
す
る。
時
間
は
午
前
9
時
30


（2）事しり設と進評 にての計に化付㠜 つ機拠につす帯 3 人た得地始完年す い能点当いる意新 7 の今にを図見 0 地回伴借れて原方書 は充若つは書4書万権のう

$$
\begin{aligned}
& \text { 実者て } \\
& \text { に } \\
& \text { 配居場 } \\
& \text { 慮場 } \\
& \text { るとく むて, 事 } \\
& \text { 者 } \\
& \text { い }
\end{aligned}
$$

い，つトのレ○に目けか は
6
の
の
地
権
者
の
の
賃
借
用
地
取
得
に
伴
う
申
請
を
乙
て こ
の
士
地
を
借
号
け
げ
C
公
共用
が
開
始
さ
れ
て
い
る。
現
状整
理
が
完
了
し，
土
地
の
収
益
共平
成取
14
年
原
町問
前
士
地
区

 り，
又
建
設
費
4
2
2
1
万
4,
0
0用
地
を
取
得
す
る
事
が
条
件
あ い䫓
公㠜
共用書
建館
物
建
導設
入業
は，に
後
8
時
ま
で
延
長
て
利
用
状
況 は
原
町
区
で
午
後
6
時
か
状
午館
の
閉
館
時
間
の
統
に
に
い を
向
か
せ
$る$
努
力
を
す
る。
図
 L置図
を書
デ
校
を
設
定
し
検
討電
機
器
の
装
備
も
す
る
学
校



－鹿 島

## 

## こ 市 体 化 の 造 成 に 取 り 組

む新て実伴


員
の
連
絡
会
推
廌
書
書
録


