# व有んの気  （10） 

## トツプをめざせ！



## 

## 指摘された池黒地区伐採箇所



た。
 が
指
摘
さ
れ
ま
し
た $\begin{array}{ll}\text { な } & \text { 区 } \\ \text { い } & \text { 住 } \\ \text { ま } \\ \text { ま } & \text { に } \\ \text { 伐 } \\ \text { 充 } \\ \text { し 分 } \\ \text { た } \\ \text { た説 } \\ \text { 問 } & \text { 明 } \\ \text { 題 が }\end{array}$定
さ
れ
て
い
る
山
林
を
地砂
災
害
隽
険
区
域
に
指 た
あ，
池
黒
地
区
の
工少
館
建
諮
材
調

達 | 会 |
| :---: |
| 館 |
| 設 |
| 林 |
| 材 |
| 調 |
| 達 |
| の |


$\begin{array}{ll}\text { 問 } & \text { の } \\ \text { が } \\ \text { 受 } \\ \text { 多 } \\ \text { く } & \text { 体 } \\ \text { 出 } & \text { 制 } \\ \text { さ } & \text { に } \\ \text { れ } & \text { 関 } \\ \text { ま } & \text { し } \\ \text { た } & \text { る } \\ \text { た }\end{array}$

報
体
制
ボ
ラ
こ
テ
イ
ア


今
回
の
豪
永
災
害
を
う



 $\begin{array}{ccc}\text { 付 } & \text { は } & \text { 請 } \\ \text { 託 } & \text { 所 } & \text { 願 } \\ \text { ま } & \text { 管 } & 2 \\ \text { し } & \text { 件 } \\ \text { た常 } & \text { 条 } \\ \text { 栠 } & \text { 例 } \\ \text { 䆬 } & \text { 穼 } \\ \text { 云 } & 1 \\ \text { に } & \text { 件 }\end{array}$

掲 可 出 1 主 額 し 算 下 特 般 会載詳決ま億なはたの水別会を13


## 






え町そ減し た。可一村の特た 6決の後例一月 し採の条般の ま 択 県 例 職 定 し動はに員 例 た。向じつの会 を踏各て給否 ま市は削決
 $\begin{array}{cc}\text { る } & 3 \\ \text { 当 } & \text { 億 } \\ \text { 局 } & \text { 円 } \\ \text { の } & \text { の } \\ \text { 真 } & \text { 補 } \\ \text { 意 } & \text { 正 } \\ \text { 事 } & \text { 上 } \\ \text { 業 } & \text { 程 } \\ \text { 費 } & \end{array}$否
決
そ
の
後
急
き
よ約
22
億
円
は
全
会
致

 $\begin{array}{cc}\text { 案 } \\ 3 & \text { 行 } \\ \text { 件，} \\ \text { 補 } \\ \text { 条 } \\ \text { 正 } & \text { 例 } \\ \text { 予 } & \text { 算 } \\ 3 & \text { 他 } \\ \text { 件 議 }\end{array}$ を
行
い
条
例
そ
の
他
議委
員
長
の䆺
査
結
果
報
告


揭
載




## 赤湯䭻北駐車場の用地拡大

 1，900万円赤湯駅前駐車場は 1 時間以内の短時間駐車場ですが，長時間駐車する車があったり駐車台数が限られていることなどで混雑していま す。そこでその混雑を緩和するため，長時間 の駐車が可能な赤湯駅北駐車場の南側に隣接 する土地を購入し，北駐車場を拡大します。利用者の利便性向上が期待されます。26年度 に整備工事を施工する予定です。

## 퍼 OVW－




川の氾濫で浸水した赤中グラウンド


费霖
害
の
主 そ
な
も救
の助
は，復




|  |  |
| :---: | :---: |
|  | $\rightarrow$－成 ${ }^{\circ}$ |
|  |  |
|  |  |
| 世 |  |
|  |  |
| 边＂， $0^{\circ}$ |  |
|  | 小6きかmo卜田 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



## 7月豪雨災害池黑地区の伐擛など

## 全呈会

川合 猛予算特別委員長




小滝地区全壊家屋

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
| H） |  |
| （H）$>$ PNoㅇㅣㅔㅔ |  |
|  |  |
|  |  |
| ＊ |  |
|  |  |
|  |  |
| 入 |  |
|  |  |
|  <br>  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 樶 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 入 |  |
| 田荷 ort |  |
| OVrarsimgar |  |
|  <br>  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



诗顑


険
性
が
あ
る
の
か
を
担
当 の
か
ま
た
本
当
に
危 evotyniniturisurnar
 क्mnerursherequr





 こ
を
を
認
し
た。
現
地採
は
法
的
に
は
問
題
な
い森
林
整
備
課
に
聞
き
伐近
い
ので
置
賜
総
合
肢
庁

地
に
来
て
確
忍
た
た
か採
た
た
と
言
が
が
県
現

約 こ 入く踩震負 W゚ーロ 5
\％
$\vdots$ ○ $い$
な
い。 か
な
と
全
部
は
把
握
て
て
 て
い
る
う
な
で
は
な を
す
る
契
約
で，
市
が
指森
市
組 長
に 京
材 は
料 米
の沢
調 地
達 方 NG天゚ き
た
ら
だ
れ
の
責
任
に
な明
べ
き
だ
た
災
害
が
起
付
げ
た
最
初
か
$\vdots$
ら
こ い
し
言
理
は
は
後 ○
市
長
の
伐
採
し
た
方
が誌辑へご
 い
る
保
安
林
と
許
許
可 お
願
い
し
た
と
認
識
し の
で
伐
採
を
森
林
組
合
に山
の
木
が
大
き
く
な
っ
た

 あ
て
も
指
導
签
督
じ
き

＠
集
盛
の
強
度
元
の
 ©
平
均
䈖
34
度
の
急
傾
市
道
も
あ
る
の
で
パ
ト地
現
昆
導
を
$い$
た
た
く現
地
悓
季
専
的
な
見


配
も
あ
る
の
で
置
賜
総建
設
課
髢
地
元
心

 お
願
す
る
か
隹 だ
県
予
筧
補
焉
を






 に
加
盟
し
い
る
か
か
 だ
（林
シ
エ
多
1
は
日〇
集
成
は
は
J
S
賛
格言
て
い
る。 か米算なったコミぶ平
勾
よ
少
い
$\omega$
$\vdots$
c
 い
数
管
ば
は
な
い。
製
造 4
割
強
省
留
り
は
悪
 か。



材
料
の
強
C
比
比
C
C

池黒伐採現場の看板
が笛いいふか゚

|  |
| :---: |
|  |
| 人卡继粷6唱 |
| 里燻》 |
|  |

市
ば
は具
的
华
ど
の
よ セN带唖コNこか「た长



## 舩 山 利 美 議 筫




新文化会館に使用する集成材の柱見本
 れ
は
委
對
者
除
電 O
効
率
か
上
か
る
の
あ
あ




少
方
吉
刻
も
早
雪
の
の
位
置
か
わ
か
り，
式
は
名
ユ
$\times$
1
夕
で
で移
動
ス
下
公
精
算 も
の
交
換

る。
除
雪 げ
を
受
昭
和
61
年
の
の式
の
ト
I
ザ
1
の
払
い
下建
設
課
長
平
成
11
年

 そ
㣍
数
。
除
電







上コ
 2GNAMVORK？







 O
合
詁
1
5
5
5
件
だ
が事
費
億
3
3
8
0
0
万
円 3
割
壘
て
い
る。
総
工 4
9
万
畀
昨
年
よ
b
も




 み
状
況
助
成
金
額
総金
製
の
現
在
申
申
込






板垣 致江子決算特別委員長

## 辡率的有眵運常を！


箅＂＂
振
財
産
か
な
い
あ
る

執
婷
步
し
し
し
く
と
適
号
れ
ば
蒳
納
損 ○
誘
扱
想
を
機
械
的
に先
整
理
左
結
巢
た
税
務
課
敕
企
業
倒
産 か。年
で
最
多
し
が
な
せ
せ
 6mirde
不＂

## 白 岩 孝 夫 議

す



フラワー長井線

。もヲへ更
新
際
角
担
乙
い の
か。
車
岗
老
朽
华
で

年
多
額
支
援
し
し
 ペワロー岫\＃䋉 ＝Unintore

## 舩

 ま
れ
な
い
よ
な
な
適
な
な








る $n^{\circ}$
时時
間
帯
に
偏
？
て
い
る
の
橉吉

 く線
治
体
と
相
談
乙
い は
な
い。
今
後
県
沿








力
太
陽
总
䉓
1
当
初
十ぶリ
長
基
金
萿
集
再
生
 か。 こモ゚ ヘロ゚＋6！効
架
少
な
は
い
で
な は
の な
 る
唄
な
な
っ
し
し
い近
10
10
年
倍
品
叕
ぞ
き 97
年
か
か
る
話
算
だ。
最
 0
M
3
7
0
0
方
円 そ
2
2
\％
は
3
方
2
0
0東鸟一の一莎卡四，ヨ リール册Өいーニソいっーへー太陽光•風力発電施設

 ド
デ
ザ
イ
さ
と
し
て
拡






長
基
萿
用
の
条
件
の
二吴
 $い$
も
つ
効
褁
出
る
 に
使
う
$\vdots$
$\vdots$
う
し
じ
も O
基
活
年
韭
常
時 を
確
堡
る
程
度
も
の



建器然

册 6 䖨的炏「想迸大以鮮かった其 | か |
| :--- |
| ら |
| 公 |
| 地 |
| 地 |





天の边 6 天。

 し
契
約
て
て
る に
て
采
冟
性
年
算
農
地
に関
訟
嗡
的
な元
評
價
見
直
他
園
の
買
事
例
経
過
年建
設
課
䯿
中
央
花
公 う
に
な
さ
し
い
る
か の
基
集
単
偠
年
の
よ
 から相国つから。
 コ
 も
な
さ
て
い
ふ
で
慎
 5
0
円
悪
た。

下
が
る
の
で
は
な
い
か。性
格
号
す
れ
ば
評
価
か の
で
は
な
し
か！
残
地
 $\begin{array}{rr}\text { も } & \text { 償 } \\ \text { だ } \\ \text { 分 } \\ \text { 土 } \\ \text { 地 } \\ \text { 客 } \\ \text { 員 } \\ \text { た } \\ \text { た }\end{array}$
$\qquad$



 ま し
た
のて
結
果
若
報
告次
議
萎
協
議
ま
ま





# 秴弁 要 旨 

## 市長は地元の不安が分からないのか伐採で土础災害が防止されるとは？！



行
必
要
か
あ
Ј
た
か
か
 な
の
に
災
害
を
誘
す



束埝っか边


 あ
る
と
か
ら
雪
符

 し
た。
伐
採
に
あ
た
つ
て る
制
限
も
な
い
の
で
受
理届
け
を
受
け
伐
採
に
関
す


〈忕奻〉
 と
し
ふ
は
伐
採
$し$
な
い の
誘
因
に
な
る
急
斜
面
の会
で
士
砂
崩
れ
や
永
害 た
市
長
は
3
月
の
臨黒
地
区
の
杉
が
伐
採
さ
れ砂
复
㝬
険
区
域
の
池 ○
新
文
化
会
館
た
た
あ
 た
ら
災
だ
た
地
元
の
雪 て
い
な
い
災
害
か
起
き〇
現
場
状
況
を
わ
か
つ倒
木
お
お
そ
$\vdots$
も
あ
る $\begin{array}{cc}\text { 倒 } & \text { の } \\ \text { 浅 } \\ \text { の } \\ \text { お } \\ \text { そ } \\ \text { そ } \\ \text { れ } \\ \text { も } \\ \text { あ } \\ \text { 雪 } \\ \text { る。風 } \\ \text { • }\end{array}$ が
原
則
•老
木
化
し
た
た
根 は
上
の
重
な
を
る
の $\begin{array}{cc}\text { て } \\ \text { い } \\ \text { る。森 } \\ \text { 急絃 } \\ \text { 傾合 } \\ \text { 斜 } & \\ \text { の } \\ \text { 場 } & \\ \text { 合 }\end{array}$ ロ
の
森
林
組
合
に
ま
か
せ市
長
杉
の
性
質
は
プ良
質
な
杉
な
な
か い
か
ま
た
そ
そ
む住
民
不
安
か
わ
か
な
な $\begin{array}{ll}\text { そ } \\ \text { う } & \text { 何 } \\ \text { 言 } & \\ \text { っ 根 } \\ \text { て } & \\ \text { い } \\ \text { る } \\ \text { の } \\ \text { か } \\ \text { か }\end{array}$ ©
何
の
根
拠
が
あ
っ
て な
い
か。


## 災害ボランティア受け入れ体制の強化に向けて今回の経験を生かせ！

## 


－브可平〇〇
今
回
の
反
省
点
立
課
題
主
体
資
機
材
あ
備
も
の な $\begin{array}{cc}\text { 主 } & \text { テ } \\ \text { 体，} \\ \text { 資 } \\ \text { 機 } \\ \text { 材 } \\ \text { の } \\ \text { 備 } & \text { の } \\ \text { 蓄 } & \text { 設 } \\ \text { な 置 }\end{array}$

 あ
し
い
る
本
市
地
域
防
災

 Чんll

協
議
会
で
は
今
回
の
よ市
長
本
市
社
会
福
祉

天







 い
た
た
い
た
初
め
て
の

 そN

会
福
祉
協
議
云
の
報
告
を て
あ
げ
$ら$
れ
る
今
今
後
社 い
な
い
こ
が
が
課
題
と
L す
る
手
続
き
が
定
ま
つ
て が
で
き
た
が
設
置
に
関夕
を
を
$\frac{1}{1}$
$\vdots$
上
げ
る
と
と に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン言
を
し
た
た
き
3
後
復





## 災害時の広報体制の整備を时政にも配慮した医療費支援を


 －





 チ
台
密
要
そ
乙収
集
分
晳
行
晢
当動
配
備
た
ま
た
情
報 た
さ
は
－
可
能
な
限
b


 や
は
$り$
人
の
数
信
压
倒
的

 う
感
だ
た
た
た
か た
の
か
足
$b$
な
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
 は
1
3
4
4
名
多
文 18
日
1
1
8
3
3
名
22
日
 る
職
配
酤
将
況
は〇
7
月
災
害
時
に
お
け
 へ П\＃人彡」f firtr






 ル
サ
じ
ビ
が
密
要
は
は






投
書
多
し
こ
筑
応 す
る
お
母
さ
え
方
か
ら
の
 ＜
も
い
い
状
況
新
回〈比湈〉小の白題入为
 O
次
に
矤
療
蔓
援
拡
 <br> \title{
災害に強いまちづくりと <br> \title{
災害に強いまちづくりと災害相互協定の推進について
}

#  <br> 住ま慣れた地域で，共に支えあいながら安心して生活できる地域社会の実現を！ 




南陽の里でのリハビリ


 $\begin{array}{cc}\text { 立向 } \\ \text { 訓 } & \text { 上 } \\ \text { 練 } \\ \text { サた } \\ \text { じめ } \\ \text { ビ に } \\ \text { ス 要 } \\ \text { 現な } \\ \text { 状 自 }\end{array}$向
上
た
あ
に
密
要
な
自身
体
機
能
は
生
活
能 ○
障
が
$\omega$
者
福
祉
施
策
で方
の
相
談
が
多
い。 る。
比
較
的
年
齢
の
高
$\omega$相
談
需
要
に
対
応
し
て
い回
設
け，
市
民
の
幅
広
い よ
る
無
料
相
談
日
を
月
2対
応。
ま
た
弁
護
士
に環
と
し
市
民
課
職
員
が あ，
市
民
相
談
寀
務
の
 6畾米＋60〇
本
市
の
消
費
生
活
相
談


罪 \｜母 ，す入た一世罪 \｜母 ，す入たー希
望
に沿
信
た
生
活
護市
内
の
重
度
障
が
し
者
の能
の
分
な
活
用
た
促
し

種
機
器
な
ど
最
新
の
設
備 を
始
ぬ
リ
ビ
リ
用 は
難
病
対
応
の
専
門
居
室 ○
施
設
南
陽
の
里
で $\begin{array}{cc}\text { 業 } & \text { の } \\ \text { と } & \text { 機 } \\ \text { 乙 } & \text { 能 } \\ \text { 実 } & \text { 練 } \\ \text { 施 } & \text { を } \\ \text { 乙 } & \text { 市 } \\ \text { て } & \text { 単 } \\ \text { い } & \text { 独 } \\ \text { る。 }\end{array}$





## 

 シーブた進の加
者
は
少
数
で
し
た
が
 フ
エ
イ
ス
ブ
ツ
ク
研
修
会

6
月










。

# 市職員等の給与減額案やむなし新聞への消費稆軽減税率適用を求める 



N

南
陽
般
職
職
唄
兴异دや゚

 | 可 |
| :--- |
| 決 |
| 議 |
| 登 |
| 識 |
|  |
|  |





 に
し
て



艻
号
全
至
致
不

村
で
も
方
向
性
から
定
ま
り決
定
し
県
信
他
市
町県
で
も
削
減
守
る
方
針
を






# た 




実
施
る
方
向
ま
た
な
は 13
市
ば
山
形
市
外
は

 $\%$
\％
減
額
給
す
る
も
の。長
教
育
镸
報
酬
を
10

晶
間
般
職
職
筫
給 ら
来
年
3
月
ま
で
の
6
力 $\begin{array}{ll}\text { 議 } & 6 \\ \text { 案 } & 6 \\ \text { 再 に } \\ \text { 題否 } \\ \text { 決 } \\ 10 & \text { な } \\ \text { 月 } \\ \text { かた }\end{array}$


市
親
書
館
市
病
 ま
ち
の
話
題
を
少
ア
ル報
な
ど
お
金
を
か
ば
は
最
も
早
活
用
を
始
め， ス
ブ
M
ク
は
長
崎
県
芮人
視
祭
的
の
フ
工
工 の び
観
光
栄
数
は
1
7
0
0
方 び
が
見年
覚観
く光
昨業
年
度伸年，
観
光
事
業
伸 た
涱
導
平
市 な
た
こ
の
の
舞
な
な
な高
俍
音
演
画
あ


取 生



武雄市役所での吥修


平戸市役所での研修

## 戴 て き た。 た

参考
告
き
き
資
料
を
頂危
険
度
判
調
烋
票
な
ど

㚜
的
に
取
組
地 つ
て
周
辺
自
治
体危
険
等
空
家
対
策 な
て
い
る。



|  <br>  |
| :---: |
|  |
|  <br>  |
|  |


|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  | 〈H｜ |
|  |  | に

号
分
に
に少
率
葯
30
\％
と
な
〕
乙 に
関
主
公
袁
栕
減山
䂦
県
農
蒝
物
8
品
目出
さ
れ
る。
当
局
よ
り，
㗼
動
産
減
少
額
ぼ
ど税
攏
复
に
よ
る
南
陽
の委
賁
号
T
P
P
の
関


幅
広
目
国
的
譩
論
行

謮
願
T
P
P
P
交
啮










 か。


境
は
䉷
い
状
況
か
続
$い$

 と
が
義
務
さ
さ
れ
た。
平
成
27
年
12
月
末
末
新
に




語
性
独
独
性
信
頼
性 つ
き
が
深
も
も
の
で
物

 に
仡
乙
研
修
認
証
基
黒
ラ
ラ
F
認
証
制
度
と整东苦，平入思腘悊
 イ
オ
マ
ス
の
取
0
組
－



 て
加
工
木
木
材
の
樹
信
は
 の
木
材
を
辛
に
建
設
用



 い
で
も
ど
ぞ
も
手 て
お
り，
市
民
が
誰
で
も各
セ
$\vdots$
夕
1
が
ま
と
ま
し情
報
教
育
$\dot{\circ}$
科
学
な
を設
市
民
学
習
セ
タ
夕
1年
で
20
周
年
を
迎
え
た
施



東かがわ市交流センター


完



## 提出された議案とその結果

| 議案に対する議員の賛否表（賛否が分かれたもののみ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  | 自 岩 孝 夫 | 高 橋 一 郎 | 舩 <br> 利 <br> 美 | 山 <br> 正 <br> 雄 | 自 雅 己 | $\begin{aligned} & \text { 片 } \\ & \text { 平 } \\ & \text { 志 } \\ & \text { 朗 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 吉 } \\ & \text { 美 } \\ & \text { 枝 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 梅 } \\ & \text { 信 } \\ & \text { 信 } \\ & \text { 治 } \end{aligned}$ | 川 <br> 猛 | 禀 <br> 弘 | $\begin{aligned} & \text { 板 } \\ & \text { 垣 } \\ & \text { 致 } \\ & \text { 江 } \\ & \text { 子 } \end{aligned}$ | 高 <br> 篤 | $\begin{array}{\|l\|l\|} \text { 田 } \end{array}$ <br> 貞 | $\begin{aligned} & \text { 遠 } \\ & \text { 藤 } \\ & \text { 榮 } \\ & \text { 吉 } \end{aligned}$ | 倩 <br> 明 | 伊 <br> 俊 <br> 美 | 殿 岡 和 郎 |
|  |  | 保 | 真 | 敬 | 敬 | 保 | 倫 | 倫 | 倫 | 敬 | 敬 | 真 | 保 | 無 | 無 | 無 | 敬 | 無 |
| 認第1号 | H24年度一般会計決算の認定 | $\bigcirc$ | $\times$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | 議 | $\times$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
| 議第54号 | 新文化会館施設建築工事請負契約締結 | X | X | X | $\times$ | $\times$ | $\times$ | X | $\times$ | $\times$ | $\times$ | $\times$ | X | X | 議 | $\times$ | X | $\times$ |
| 議第55号 | 一般職員給与削減特例条例の設定 | $\bigcirc$ | $\times$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\times$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\times$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | 議 | $\times$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
| 議第56号 | H25年度一般会計補正予算 第7号 （新文化会館総事業費 3 億円増額） | $\bigcirc$ | $\times$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | X | X | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | 議 | X | $\bigcirc$ | X |
| 請願第3号 | 地方公務員給与費の交付税の削減撤回 | $\times$ | $\bigcirc$ | $\times$ | $\times$ | $\times$ | $\times$ | $\times$ | $\times$ | $\times$ | $\times$ | $\bigcirc$ | $\times$ | $\times$ | 議 | $\times$ | X | $\times$ |
| 請願第4号 | 新聞の消費税軽減税率の適用 | $\begin{aligned} & \text { 退 } \\ & \text { 席 } \end{aligned}$ | $\times$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\times$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | 議 | X | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
| 発議第3号 | 新聞の軽減税率に関する意見書の提出 | 退 | $\times$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\times$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | 議 | X | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |

$* \bigcirc=$ 賛成 $\times=$ 反対 議二議長（議長は採決に加わらない）
＊会派 敬＝敬陽会 保二保守•公明クラブ 倫二倫政会 真＝真風会 無＝会派に属さない議員

|  |  <br>  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  <br>  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| － |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |


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
















 の陛些边う天。







すヲevr\＃nn




反リお反心䊀8が













## 


 な
か
し
し
か
0
た
た




 na，mevididyembere














 の
真
意
わ
わ
か
5
な
い






小の込のお氙 K 督丑
 は
私
は
責
栠
持
持
て
市 だ
そ
の
こ
に
に
に
に

 れ
は
の
事
業
そ
あ
あ $\begin{array}{ll}\text { が } \\ \text { 高は } \\ \vdots & ま \\ \text { な } \\ \text { る。ま } \\ \text { も } \\ \text { も } \\ \text { し } \\ \text { か } \\ \text { か } \\ \text { す }\end{array}$

〈比屺〉《回慗 心






四扣 歎井 船血’

 ワ，
時
の
猶
も
も
な
い
い
 も
有
梨
と
判
䉼
た
ち
た





## 





 ○
や
む
を
得
追
加
し

 そ 指
る
も
の
で
は
な
い。
た
た



羔」が




初
あ
て
聞
した
た。
情
蕔



仲良しきょうだいの
長女 ななさん，長男 修也君三男 隼斗君，次男 昂河君

冬期間，土日も遊べる屋内子ども施設を！

南陽市宮内 小田亜矢子


空振三振して悔しがる議員

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | H口田 |



ボも私テ議のそなの

 に
楽
い
よ
う
で
者 と
て
は
遊
園
地
の
よ
j も
あ
り
子
供
た
ち
に て
も
き
れ
で
て
沢
山
旗
信 ド
リ
1
」
ミ
ド
は
と に
行
ち
た
$\vdots$
し
い
ま
す た
号
友
達
家
遊
第 て
行
き
遊
具
遊
は
せ


 ず
つ
と
暮
L
た
た
L
思 と
も
も
助
か
る
は
ば
す
す

先 あ
れ
は
と
思
ま
ま
す し
遊
ヘ
る
屋
施
設
信


ごい


