# Higul 4Eが一㨄質問 

|  | れ最ネ <br> た最 |
| :---: | :---: |
|  | ら終ギ |
|  | ，処 7 㡞 |
|  | 受分 莚 |
|  | 寽場庁延 |
| とか | かけ易か町 |
| 思ら |  |
| つ検 | の申らし |
| て討 | かし文て |
| いす | －入献資 |
| る | れ調源 |
| 課 | さ 査エ |町

長
毎
年
盛
会
に
や
つ
て
来 す
る
と
う
の
は
問
題
が
あ
る蔠
息
て
い
な
い
中
で
開
催閾
大
震
炎
原
発
事
故
も あ
る
思
が
が
開
催
し
し䀼中
中
中
止
べ
き
で
は
な
い
い本
大
震
災
福
島
原
発
事
故
の乙
科
学泊
館原
の発
開の
催視
は察や
東お
日も間
泊
原
発
の
視
察
お
も て関
る連
。研
究
の
実
施
を
要
請
し関町
連最
研深
究地
の層
実研
施究
を
要
請タ
し l
 に致
ど言
ん を言本
的
見町か
辰
原
見



板の
で収
い支
の報
の告
か書
の
告
示
揭涺
支問
町
書長
選
告学
示町
は議
揭選
挙 そうこへ

 る隼
票
の
異
動名
転
転か
出わ罱
巽
挙
人
名
簿
か
か
わ い町
辰
な
に
も
分
か
$つ$
$て$
$い ~$
な

持
ち
込
ま
な
い
精
神
か
5
言間
条
条
例
協
定
で
核
を



 ほ事 いながを ど既考今 ○ すさあ利給小 がにえ後 がんり用食学中仙

た
にげ䀦 つ町開く

く議
な
な
が
ら
選
定
を
進
め
て義町
な
が子
ら育
選て
定支
を援
進
あ体
て
行協
建立
あ
あ
げ
て
行
く け
庁
舎
の
検
討
委
会
を干
六
年度
幼
保
委元
荟に
を
町
北
星か
園
の
築
を
始
$め ~$ か少
たし
た
か
か 時
期
に
老
え
ら
れ
な少保
し龺所
い運
時
期か
にら
考見
えて
ち
れも
なう

るで思
取
り
組し
で
い
る
地
区
も
あ
あ で思
取
り
組し
で
い
る
地
区
あ
あ自
主的
が
中組
山む
間へ
事業物
等と自町
的辰
に基
取本
り的
組に
む農
き各
物自
とか か
況况の
で農
す家
家開思 じ ずい。装
ず率

 な
て
て
い の
機相
能談
も活
兼動 の対
幾相象
能談に
も活して
兼動て対る。
象
にす る子
。育
す子にさ
育はれ
て教た
 て頓
い敖
る町 ね親子の施保で平 ね親子子設育就成 えのててな—前年 た集の家つ体のに物の不庭て的子制 と場安をいな供定
次保
世育
代所
育の
成改
支築
援計
対画
策は
地

