# 柿酸哀焵5 

## 






藤井 定彦議員

そ
の
ち
当
逃
渾
な
な
に事
什
什
1
1
3
3
基
要
る

回
倒り
り
が
が反
基



に
は
年
間
約
7
0
0
0
方
円


加藤 哲生 議員

## 






 で HOOWNサージサな万
5
0
0
0
円
電
楚
り













菭
町
蟹
町
は
舞
料
化

源
考
热
は
作
筑
文




ふれあい軽トラ市


子どもたちと地域の方との交流

## これからの学棲数青について

農
地
簀
総
泉
な
策


地
を
を
作
成
対
象
者
作
業
機
械
を
処
分
た
た
場以
Ю
条
件
を
満
た
し
農

ヶニNN゚
 orrrevet＞
 を
す
る
こ
と

業
の
具
体
的
な
内
容
は
何
子
も
た
ち
と
地
域
の
方
と
 し
各
小
中
学
校
そ
そ
ぞ推
進
費
を
新
た
に
計
上問
特
色
あ
る
学
校
ぶ
$<$


寺本 隆男 議員

| びr |
| :---: | み

菱
術
鑑
貪
で
地
域
の や
縦
割
り
集
団
で
取
$り$
組活
憅
と
て
合
吕
を
学
級合
唱
年
進
あ
る
豊
な
な
教
㕕込異
化
国
祭
交
流
業
ま育
美
和
東
学
校
で
は， で
は
E
S
D
持
続
䜤
教教
育
部
長
甚
䓁
小
学
校
骮何进迆利
集
皘
滑
华
書
業
の問
あ
あ
市
か
進
あ
$\vdots$
農
地



か









 し
先
告
手
助
数
を惧
乙
授
業
時
間
を
確
 イ
名
「
等
は
週

る。



市ホームページで紹介する，あま市のスゴ技


問
 し
て
い
る。商






 つ
し
安
謷
竞
を



 し
亿
る
号
対
応
は


## 

度給度学に減問



松下 昭憲 議員


|  |
| :---: |本

当
意
昭
の
の差
䇾
正 が
い
か
か
か。
そ
和
が

 あ
ふ
は
は
逆
に
対
緒
者
定
据
た
た
だ
か
ら
も
う


県
で
も
当
市
た
1
亡
聞
 す
る
方
1
限
$\vdots$
堆
た
施
策同
和
鳼
地
域
信
住
梊
有支
給
あ
あ
が
い
い
む
も
番
件
は
地
域
皆
¿
ᄃ

の | 市 |
| :---: |
| 震 |
| 対 |
| 潒 |
| 地 |
| 域 |
| 支 |
| 給 |


 の
生
活
困
䍜
亿
い
る
方



住
元
居
で
き
る
の
小
小


た方方含向 も と る。改が ま住分良性さていいまた㲬の睢した眚ぎそ出ましいだ居し産は て観 い点も


入学支度金給付申請書の様式


市指定ごみ袋
 わ
ら
す
地
域
防
灯
の加
入
世
帯
か
あ
る
に
も
か内
實
が
必
要
な
る。問
町
内
会
亿
亿
る


松浦 茂昌 議員










数
世
帯
数
町
内
会
負
担
灯内
の
世
帯
数
町
内
会
加料
配
し
し
は
ま
た
市 も
入
会
者
ご
こ
袋
を
無 の
未
加
入
者
を
防
た
た
め平
で
あ
る
思
う。
町
会

費 電 か未 町数 か。し
原発への認満と防災計国



野中 幸夫 議員
市
長
町
会
負
の
電
気負
担
灯
数
は
把
握
乙
い 7
4
2
7
世
帯
町
内
会

 $\begin{array}{cc}\text { 現 促 } \\ \text { 在 進 } \\ 3 & \text { に } \\ \text { 方 努 } \\ 3 & 女 \\ 0 & る \\ 3 & \\ 4 & 2 \\ \text { 世 } & \text { 月 } \\ \text { 带 } & 1\end{array}$促
に
に
婎
あ
る。
2
月
1
日 き
市
と
区
が
協
力
て
加
入 $\begin{array}{ll}\text { い } & \text { ご } \\ \text { た } \\ \text { だ } \\ \text { け } \\ \text { る } \\ \text { る } \\ \text { よ } \\ \text { う，意 } \\ \text { 引義 } \\ \text { 引 } \\ \text { き理 }\end{array}$ に
よ
安
全
で
安
な
地入
て
様
々
な
町
内
会
活


海
か
ら
あ
ま
市
に
北
西
の が
予
想
さ
れ，
冬
は
は
本 る。
$M$
7
4
4
程
の
地
震件
の
事
故
が
発
生
し
て の原卨
去
4
4
4問
若
浃
湾
は
13
基

の | 浬 |
| :---: |
| 两を |
| を直 |

 ると と
が
最
優
先
課
題
と
考
え し
信
頼
を
し
も
ぞ
す
こ
 こ
だ
が
こ
れ
が
行
政
の と
う
う
し
を
し
た
し わ
れ
死
ね
亡
言
わ
れ
た保
険
証
を
出
さ
な
い
亡
言 り，
市
役
所
で
相
し
た
が な
い
国
保
税
の
滞
が
あ病
気
に
な
つ
て
い
て
働
け
㧽


繀
部
長
情
報
を
集
あ え
を
す
き
で
は風
か
吹
＜
原
発
事
故
備 ，リミNO


## む




八島 進議員

し

は ど業的
－度医師局
㶵


展推疾意への勖成を
研
究
業
の
助
荿 ②
少
慢
性
特
瘙
治
療
 ①
慢
瘊
患
対
志
聚
り
問
生
活
憎
病
を
含
た


$$
\begin{aligned}
& \text { 業 } \\
& \text { 績 } \\
& \text { 償 } \\
& \text { 還 } \\
& : \text { 金 }
\end{aligned}
$$

㒒 負 担

足立 詔子 議員 で
福
竦
サ
1
ビ
त
と
て負
担
額
を
補
助
す
る
も
の に
い
て
医
療
の
貝
己小
少
が
ん
な
と
の
特
定
疾
患
慣
改
善
少
行
乙
乙
る。康
訸
等
に
よ
り，
生
活
習取
り
組
む。
ま
た
特
定
健 テ
シ
別
に
琒
尿
に
に
 り
計
画
あ
ま
活
き
活
き
プ定
中
の
あ
ま
市
健
康
く
く慣
芧
防
文
策
は
現
策市
星
活
部
長
（1）
生
㕷


$$
\begin{aligned}
& \begin{array}{l}
8 \\
6 \\
6 \\
6 \\
\text { 間 } \\
\text { 角 } \\
0 \\
\text { 方合 } \\
\text { 円。計 } \\
\text { 金 }
\end{array}
\end{aligned}
$$

市民病院


る
と
わ
わ
れ
し
い
る。年
以
上
に
た
こ
乙
持
続
す も炎
髄炎器

炎対 炎市
求
禾
妾
種

セ
リ
グ
事
業
が
利
用
で
き
活 小
胃
児
給性
付 特
事 定
業 疾
小患
児常
慢 生


成購
上頳
を限
を分
方
円
と を
す 助 V け
い
る。
る
助
成
容
は
は，取
り
け
け
費
の
補
助
を
受

 の
助
成
を
調
る
る
対成をで
を
し
こ
ど
と
県
内 $\begin{array}{cc}\text { 「家 } \\ \text { 取 } & \text { 具 } \\ \text { の } \\ \text { は転 } \\ \text { の倒 } \\ \text { 費 防 } \\ \text { に 対 } \\ \text { に助 策 }\end{array}$ る。


|  | 権督で企 | 策 問 |
| :---: | :---: | :---: |
| 修 | 研 職は画 | は |
| な | 修 員－財 | 24 |
| ど | に中政 | 年 |
|  | 入対核部 | 度 |
|  | ンすを長 | 以 |
|  | 夕 担 | 降 |
|  | ル研う内 | の |
|  | へ 修管部 | 主 |
|  | ル ，理研 | 要 |

櫻井 信夫 議員

 －

家具転倒防止金具


$$
\begin{aligned}
& \begin{array}{c}
\text { ど } \\
\text { 職 } \\
\text { 員 } \\
\text { 参 } \\
\text { 加 } \\
\text { ま } \\
\text { た } \\
\text { 愛 }
\end{array}
\end{aligned}
$$

$\begin{aligned} & \text { は } \\ & \text { 階 } \\ & \text { 層 } \\ & \text { 研 } \\ & \text { 修 } \\ & \text { 中 } \\ & \text { で } \\ & \text { 実 }\end{aligned}$
$\begin{aligned} & \text { 企 } \\ & \text { 画 } \\ & \text { 財 } \\ & \text { 政 } \\ & \text { 部 } \\ & \text { 法 } \\ & \text { 洨 } \\ & \text { 能 } \\ & \text { 力 }\end{aligned}$
$\begin{aligned} & \text { 問 } \\ & \text { 洼 } \\ & \text { 務 } \\ & \text { 能 } \\ & \text { 力，} \\ & \text { 職 } \\ & \text { 員 } \\ & \text { 理 }\end{aligned}$
$\begin{aligned} & \text { 海 } \\ & \text { 部标 } \\ & \text { 地㹉 } \\ & \text { 区 } \\ & \text { 市 } \\ & \text { 町 } \\ & \text { 村 } \\ & \text { 職 } \\ & \text { 研 } \\ & \text { 修 }\end{aligned}$


く。か
$ら$
の
研
修
を
行
$つ$
$\tau$
$\omega$
大 副
な
労
力
c
お戠
全
か
か
か
か は
か
る 膨

課
題
も
京
予
算
华
を。問
職
䯪
育
盛
は
重
な



管理職研修の様子

## 関員の数育，育成の充実を



## 



石田 良雄 議員


塗
装
事
に
使
$う$
考
え
な
な な
る
暬
換
塗
料
を
外
装冬
暖
か
く，
夏
は
涼
く

は

 AK入\ソンVIV。リ 嘈
部
課
長
会
に
お
い
て
検
討生
た
場
合
部
長
会
び
 かのNこNが ア
ス
は
組
織
的
に゙
う

問
あ
ま
市
の
コ
プ
ラ
ラ
重





 ク
体
制
 を
受冓修
で
公
務
貣
理
あ
研
修職
研
修
び
ひ
般
前
期 が
指
導
ま
た
た
新
規
採企
画
財
部
䩧
管
理
職問
職
謷
育
は織
S゙
ら
が
が
必
要



