

鹿島の「ファミリーサポートセンター」のようす




担変るあ年千と額円高答 のえ。た国万しし，齢答均が平っの円で成て制増て地住平化り18は度を所税交䘮18
図 つい て て時土り事で税の4策行期地ン゙業いで暫億で曈
梖価すに毎1复置減万妇方
品
品
横
断
的
経
営
安
定
対 あ
い
る
担
手
で
意
欲
凉る す
る
た
あ
の
政
策
換
と
受
年
 て者
び
団
体
に
委
ね
る
と
に
こ問

計テ 原



 に
あ
市
総
病
院
を
地
中
核
 いい
意
味
か
あ い橋す


但 野 武 光議員




遊具で楽しむ園児達

## $\begin{array}{ll}\text { ま体 } & \\ \text { ち感 } & \\ \text { にの } & \\ \text { いあ } & \\ \text { いる } & \\ \text { て } & \text { 渡 部 }- \text { 夫議員 }\end{array}$



小高文化公園の予定地



爯
解
口
只
等
も
含
効



理
解
た
い
い
$\vdots$
と
に
な
る
の




明て私る態あて
$\qquad$ す
が
薢
市
伺
い
し
ま
す。握
ぎ
な
な
の
で
は
と
考
ま
信

推道
進道
と駅
財建
源設
は事
業
水井 清 光議員
道の駅建設予定地
い月る推し相形答はの問 るの電進く馬成連源を理市は休交図解の図明付るを各 け，金申うた請いこ円市も住 をて財滑民の民考は，源なにの，の て 5 な業等南意 理へ い






答
域
全
全
拹
議
秲
の
議
に
に
関
連
予
筧
計
上
断ち，会議金は答 の員事撤合踓ごか業回先 な解の申る。ど申承ご請謢 を べ受のは䔟算 きけれ今崔つ とてり般交い判の議の尣て



## は複  <br> 佐 藤 英 彦議員

## し <br> $$
\begin{aligned} & \text { サ答ラ } \\ & \text { ビ } \\ & \text { ス宮思 } \\ & \text { が市し } \\ & \text { 分の ど } \\ & \text { で場ま } \\ & \text { な合る } \\ & \text { て ソ } \\ & \text { 失フ } \end{aligned}
$$    に続資経 営 出 来 ず， 1 億 5 千 方設 多 ソ ヨ は 赤 字 公 社問 宮 古 の 複 合 型 揵 施



## こ市 そ合顀 型担 大軽 減的



合併式典
志 賀 稔 宗議員
 な
借
財
源
多
額
の
後
年
度
 る
市
の
意
固
栾
で
あ
る
受

 は
得
た
も
の
54
$\%$
\％
対
\％
と
僅問
市
長
選
で
過
半
数
の支
持 が心になに

$$
\begin{aligned}
& \begin{array}{c}
\text { 答 } \\
\text { 教 } \\
\text { 龍 } \\
\text { 環 } \\
\text { 境 } \\
\text { 産 } \\
\text { 業 } \\
\text { 興 } \\
\text { な } \\
\text { と }
\end{array}
\end{aligned}
$$ お

特
別
の
の
区
設
䐈
の
必
要互
理
解
す
で
に
分
䍗
れ
て市
昏
活
の
上
か
も
も
定
の
相
柔
軟
性
を
も
〕
て
検
し
し
説
明 あ
る
が
よ
経
費
ふ
か
か
よ
jな答
大
型
事
業
は
議
決
事
項
で け
と
あ
い
る
が
市
長
の
見
解
。



