 ＋ る
た
ち
の
意
思
念
後

 れ
そ
れ
の
立
場
役
割
貴



民
は
譙
も
平
和
文
文
的






問
こ
の
四
年
間
C
弱
立

##  <br> 

町長


再構築プランの中の町債残高推移（内容抜粋） ＊H 16 末残高は H 15 対比 $\triangle 1$ ． 7 億です。


プ歩を環る
制

 ら
は
聖
域
な
き
事
務
業 の
な
か
私
就
就
L
乙
か
 $\qquad$政
は
危
機
的
な
状
況
年
な
る


進
号
急
兽
都
基魅
力
$\vdots$
$\vdots$
$ま$
ち
づ
く
0
を
推町
長
茠
町
は
計
画
白 う。


対
し
と
ん
な
要
求
を
し
 を
」
く
$\vdots$
た
が
こ
の
縕
織町
は
五
六
の
生
産
織
 コルミペーが㥸心略











夏の麦畑～防除作業進行中
 に定 の体体








吕
性
別
生
年
昌
最村旅個
情
報
讙条
洌
製
全を


D の問
A 中 ${ }^{\text {小 }} 07$
A 中 ${ }^{\circ} 07$
D 学年 H 校度
D，

自 L
L
 を
検
詂
し
て
お
$\vdots$
そ
そ
㑒
書
共
保
管
て
い
る。

 で
人
の
碓
宏
行
い
閲前
用
な
な
い
と
と
な
ど
誓
約





のの結もれす者
の何議すじると会查つポ問直め必安情学相は何な意導と連ば会してト子
 い制
度
を
立
上
音
て
い
き
た

 し


回
だ
手
ば
は
＋
分
対
応
切








 い
少
䒚
指
導
教
謷
相教
育
左
本
町
に
設
置
て


nu，

## 子 も 』 へ 権 に



屈託の無い笑顔がこぼれる授業中


花壇の手入れは快晴にかぎるね！
情い
報て，
収国
集に
努財
め，法
財な
源 な
の助
茂
事
業
の
利
活
用
に
検
討
し
し
に
た
だ
く
こ
と
と で
支
援
あ
あ
り
方
に
い
い働
の
指
針
策
定
検
討
委
会 わ
せ
て
今
後
設
置
す
る
協
面
支
援
で
き
る
制
度
を
現活
憅
野
を
問
す
ず，
資
金
支
援
し
て
地
域
焦
の
の推
進
し
い
い
上
とて
の
活
動協
働
に
る
ま
ま
ち
く
り
を
 を
進
て
し
き
た
た踏
ま
え
な
が
ら
協
働
の
策
定



か。 て
ど
の
よ
$う$
に
考
亢
て
い
る ある
の
よ
$う$
に
考教
え
て長
いと
るし cham．
 を
る
の
か，
又
又
現
状
を
地
区
採
に
向
け，
当
別
と教
科
書
の
選
定
に
つ
い
て
 る
要
権
謷
に
に
い
そ
そ
の要
な
を
で
あ
る。
い
わ
わ性
を
教
る
る
意
味
か
ら
も
重

 て
も
大
切
な
こ
と
で
あ
る の
権
利
を
教
そ
る
こ
は
と問
児
童
待
徒
に
と
と
し人
権
教
育
の
展
開
に
な
い
て
 い
て
教
師
学
識
経
験
营 を
通
た
た
教
科
書
見
李
に昨
年
文
部
科
学
省
検
定連
す
る
を
こ
そ
で
指
導
さ
れ領
域
な
な
が
$そ$
そ
そ
そ
れ
関


 ら
町
と
し
乞
今
後
の
の
よ を
支
援
る
る
し
う
意
味思
$わ$
れ
る
が
地
域
の
高
校 り
組輁
が
令
後
な
さ
れ
る
を の
転
科
を
視
野
え
た
た の
存
続
で
す
c
か
普
通
科
$\sim$別
高
校
し
乙
も
農
嶪
科






 に



 | 㟶 |
| :--- |
| 業 |
| 基 |
| 幹 |
| 嵼 |
| 寀 |
| あ |
| る | rsio

間
題
な
な
か
た
た
承
知

 | 経 |
| :--- |
| 過 |
| 第 |
| 採 |
| 把 |
| 地 |
| 区 |
| の |



 も
と
市
町
村
教
委
代
表


未来の農業を担う若者達

