# 市㙟む間 <br> <br> ） 

 <br> <br> ）}

|  がのNこと゚ |
| :---: |
|  |  |

 F
化
と
言
わ
れ
て
お




|  | 里哑 |
| :---: | :---: |











| 香 |
| :--- |
| 月 |
| チ |
| エ |
| ミ |
| 謮 |

減
職
就
削
減
地
方
債
推
進
し
ま
す
合
併
の
効
果
て制る等の

|  |
| :---: |
|  |
| 刬くな |
|  |

を証張に方短て定八をを図制つ職向期小し年図出 つ度て員性 「城 「度りし てもい貝を中市そ中まて い導ま丸間長ののにすサ れ入

$==$＝

人
小
城
町
で
は
へ
で
仕




ど
ん
な
組
織
C゙
事
業
の
仕
い


 た
め
に
歳
出
の
削
減
や
税 や
当
た
に
五
百
方
の
債
務




## $y$ 븐

$\qquad$
－

$\qquad$
る型な
の城れ
硕 （셒가）


研な（2）い備


思 題 十（3） う。あ 九 公

## 




oevs hidr


い

き




复






 り
組
は
は


い市ルそ てのエの
洏


城フ


昍
も
昭
和
辛
六
竣 $\qquad$


男 | 達 |
| :---: |
| 美 |
| 謮 |
| 信 |

$$
\lambda
$$


城

そ
平
成
交
交
度
に

場
施
設
の
老
柿
化
よ
る登
天
山
地
麘
処
理


㴔
急
岁
多
地
㢁
㚜聞
い
て
お
し
す
す。
そ
で か
予
想
か
$\sim$
か
な
状
態
c で
い
ま
で
榢
憅
で
き
の


い早のの市で等の現紙合画区を保 ま急旨再へまが候実に併を広立田 すこを開久ず必補でな等策域ち町

 と考老の方市て環建い更い場岁進考を方頍にく境設るる回ま基多協 ていそ会城の査地が白が計地会




の
上
に
あ
る
権
琴
宸
鍳


（5）議会だより




出
原
究
明
を
含
ぶ
の
よ
う





結

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






\section*{| 副 |
| :---: |
| 島 |
| 孝 |
| 芝 |
| 謮 |}


|  |
| :---: |
| （N戸ナここと |
|  <br>  $\square$ |
|  |  |
|  |
| － $2 x+4 \pi n$ \＃芽 5 <br>  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |

コニ：：：：：：：：：：ニニニ：：：：：：：：：：ニニニ：：：：：：：：：：ニニ



 あ
る
太
き
な
樴
業
誘
致

㙖

谷
金
市
謷長
は
地
域
の













小よ






予
定
立
ち
退
豪
屋
市

集福コルラッ









大路北て路（6）危交
きと北路（6）危交


|  |  |
| :---: | :---: |
|  <br>  <br>  |  |
| 耳～N繈 $\theta>$ <br>  |  |
|  |  |
|  |  |







蒙たな務構確
意めいを格 $\qquad$



活
ぎ
る
よ
j
行
政
強
力 る。
㟶
業
者
安
灾
乙
生


農
毞
集
落
噥
織
織
み
み問
定
規
模
品
の
認
定
行農
た
た
政


た た

 を当係県て方域が政杯がとの農長示市各のいま情くれ㟶連携農透どし農 よ農と報。ば委を業ない取改 そ業協収そ良守难の団部えり革
 F
る
地
区
で
だ
た
な
 $\qquad$


| 告 |
| :---: |
|  |
| 刈市 |
| 时長 |
| 足 |
| 暘 |
| た |









