

え え
そ地方を考在な町に宅檗慮し てい。
 そ地分問

方
の
要
望
あ
れ
ば
再
度
町
有
 えてよ

況がラ を削ン を減の うさ計考れ画今員自 の の律数プ

い市要

考有の用を点いがたた と
地湯点がら17地にであこ年 かや空はるの度有町き考と間に活みがてく新つ がったた

図 生 関 農 通し況町なこを牛に農とら る。
 け場に䀼がル長きグき仕 よでけ広望制ななプ追 うもてくまでいい内わ す民担くいつ員で情て るに当行とてのは報い応が能う。くで 有状 しい力。こはが況


で観活と流幹るでれが連光か宗通産し一に強携面し谷な業（体行い交で 「をどと経感政と交は成繋へし斎や圏認流宗長ぐ波，面利が識 が谷が地及土で便いじ深圏期理効地は性致て まに待的果改酪がすい りなで条貿農向るる地るき件留技を上こ場事る。を䐯術基すとこ

