


|  |  | 委 員 | 副 韻 㷃 | 委 <br> 員 <br> 長 | $\begin{aligned} & \text { 委 } \\ & \text { 構 } \\ & \text { 成 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { 阿 } \\ & \text { 部 } \end{aligned}$ | 崮 | 小 | $\begin{aligned} & \text { 作 } \\ & \text { 并 } \end{aligned}$ | 三 | $\begin{aligned} & 5 \\ & \text { 名 } \end{aligned}$ |
| $\begin{gathered} \text { 和 } \\ \text { 則 } \end{gathered}$ | 勉 | $\begin{aligned} & \text { 㫘 } \\ & \text { 相 } \end{aligned}$ | 繁 | $\begin{aligned} & \text { 喜 } \\ & \text { 号 } \end{aligned}$ |  |

ら，とでま後 さでま後学れ受

校てけま用後す。
施い入た者児
設るれ小の童
内こ拡学増ク
でと大 6 加 ラ
のな空を゙必生見ば
きか要ま込今

て年児校月西利学てへ実係校校 い生童で 2 小用校おの態者 の野も白学のと話支態者受な 10 か校対もを援放方生 けつ月ら，は応迅伺体課かを学入て33 ，复を速し体 課かを制愛じは校 れい旦倶休しに空しくな省をし空 し をたか知みて空始学待小のき教
し 3 機学8 等 8 荎

行受小りるではク付

いら施各と童限教 き拡設学な擪界室 た充の校つ生が利 いに実のて員あ用思け向態空おのる等 まし把教，握室令等と。実 す。議し䦽がま後が施 てな遊を課たに題児は

キ辺握用



管か のンタ絵念ボ及ゴコ
制利を視等並館館球合場 に用管察社に青倶場体多プ い況告行会世少知小館



ね
し
い
き
た
し
と
思
し
ま
す設
糒
に
に
にて
て
議
論
な る
よ
う．
委
貝
と
し
て
施安
全
利
用
し
い
た
だ
た今
後
も
町
民
の
皆
さ
に た
だ
き
し
た
た い
る
泰
態
確
認
さ
せ
せ
い持迫
管
理
に
い
て
苦か
慮数
年
を
経
過
し
老
5
标
化 いて維が 10

に今証まる計本更布スの主余䥻間」地 し
 なるの行にのる成馀て題 きた執いと調担27計い変





快
速
や
から
号
号

が | 関 |
| :--- |
| 3 |
| 3 |
| 条 |
| 裂 |
| 製 |
| 管 |




進 あのあ。時義町尊域実発
長重住施生
のし民すし付変にまが
意なかるな金㢼してした
をら業要範返必


たで町論わ 7 検


会
が
中
岕
な
な
計
画
S
 れ会を議合






| 出れ和込 <br>  $\infty$ 피 $\infty$ |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |





社
圎
整
備
総
竞 ま






式
業
良
䢽
行
行
地
地
 し確

## 確 認 調 查 妄 蔠 い た




い
て
？
平 調り，をんと度 い成 9 查，各かめの春 て，27月をそ常らを議に決度第つぞ委意え報催算の3てれ員見い告し審睢定ま゙ ${ }^{(1)}$ 委に要民町会た平特認例す。員申童の取成別定会 会し事皆り28委にで で送項さま年


しれ月臨

| 書て管並 |
| :---: |
| 明 部に上 |
| 会平長多倶 |
| 成に賀知 |
| に28来北安 |
| 参年庁海駐9 |
| 加度い道屯月 |
| 防た防地1 |
| ま衛だ衛司日 |
| し白い局令 |


| ○6支れ都絡防しそた新協北衛にる 㟥 宿 議 海皇参中北区会道書加央海市主自 <br> と見 ケ㑑衛 <br> ま大の谷に隊 8 し会自でよ駐月 た 2 衛開り屯 24 0 隊催東地景 |
| :---: |





 して

 の
よ
号
な
手
法
最
•適
な
の


予昨
年
か
行
行
て
て
し
し
し







