

喕今来支事談ち町にの
検 9 乙要幌討月て請町り町し方町延を1行又内のとてを制町重日くは会精しいど施 ふねの・協関神てくの行 るて予 力係かはのよ50 さ行定 がなら協かう周



植 村敦事や神 A


| の揮䀦合商築注進の橅費証制理で光い |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |




丁な層
の究
新
層間 はいを
なる抜友唇す なた
が
か原自か




な な研
い放い究町
の射のセの


づ積興金度取助め象て補のて条町長検基 くみ活の以り金各書お助振は例長と討金 り立用う降崩と種道り財興 「をししすの財てがちはししま美平源や地設平てべ具源後な5電ててち術成なま域置成のき体 と年け千源い 3 づ館 20 どちのし元考時的 し度れ万立る億く建年にづ産た年え期な て以ば円地 ${ }^{\circ}$ 円り設まあく業 ${ }^{\circ} 3$ をと活行降当を対平あ事事でてり目月伺思用 きの基地策成ま業業金る事経的にいう方 たま金域交18りのを田と業済と基まが法 いちに振付年を補始心しの等し金す町を



