


|  |
| :---: |



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

① ごが々有50年画







耐震化工事が完了した屋城小校舎


か 化
 た
屋
城
小
の
债
館
侕
震城
小
の
耐
震
华
事
完
宁 （5）
平
成
20
年
度
多
中
と
屋 は童
解
消
に
い
い
o
取
$\vdots$
組童育
解園
に学
い童
て
て ラ
のブ
取 の
り待
組機
覍

分
て
き
て
$\vdots$
る
思
$\vdots$
か

教
咅
㪷

 え
に
よ
文
所
定
責
30
人

増 | を |
| :---: |
| 実 |
| 施 |
| 草 |
| 花 |
| 賲 |
| 童 |
| 建 |
| て |学

3
年
生
豆
の
医
療
䪶
成診
助
盛
を
14
回
拡
安
中 （4）
平
成
21
年
度
よ
妊
婦
信
今
後
検
し
し
い
き
た
い。



[^0]鿬扎以
（2）市
現部
行長
維
持
て
い
$<$厳
い
環
境
置
热
そ
い
る。

ま
た
昨
年
の
定
例
会
の
市
長 いエ問問
地
域
産
嶪
性
华
プ
品 ま
た
最
年
の
定
例
会
市
鬞



五日市街道沿いに立ち並ぶ電柱


策
柱
华
に
い
て
道
蕗
理 の
計
画
が㮔
ま
ま活
り化
だ
に，
性
化
戦
委
会
を
中
し
 て
論
䛲
れ
そ
い
る



 れ
し
る
る
現
在
吾
昗
地

 る
面
的
な
配
柱
を
進
あ， に
お
し
も
都
部
に
お
お策
足
た
－
10
年
後
東
京東
京
都
菓
成
18
年
12
月
に
欲
$し$
い
か
い
か
か
か
答
京で
五


子どもの携帯電話利用に係る指導資料

|  |
| :---: |
| かと社使校くや が会い方でな复要連堂起な界考㨦学きい。イ そそ，い い ト が導庭 いず適ル纈 がる地切はは がこ域な学な |



行䢎
れ
る
よ
倩
情
報
供
を よ
う
な
取
$り$
組
年
積
的置
し
と
な
ふ
令
こ
こ

 6こーき＂ ち
迄
禁
齿
微
底
家
莛
ᄂ，（2） の徒方報
の \％小生止

 う東
京
都
$の$
隽指
導
方
針
に
走
危
険
に
さ
号
さ
れ
る
と





小


危険な遊歩道の改修を
部分的な補修の実施を検討








難
い
か
部
分
的
補
修









桜の根上りがおきている遊歩道



市内の高齢者世帯

支
方
自
立
自
的
な
ボ
ラ （2）
市
は
地
域
高
齢
者 かび び
夫
婦
世
世
W
ど
ど
の
位
あ
る
の
 ＊低いからNぺ く
安
安
全
面
配
な


膏
齢
社
会
に
伴
高
齢
者康 問



組
が
必
要
な
る
あ
あ
市


 $\begin{array}{cc}2 & \text { が } \\ 9 & 4 \\ 3 & 9 \\ \text { 世 } & 8 \\ \text { 帯 } & 3 \\ \text { あ } \\ \text { る } \\ \text { 。帯 } \\ \text { 合 } \\ \text { 計 } \\ \text { 「゙ }\end{array}$単
身
部
2
3
1
0
世
世
夫
夫
婦 （1）
平
成
20
年
10
月
時
点
C健
康
福
部
鬞



> で（2）す市予民市駄あ（1）問 の る長算福民のる発行政の使祉のな市行言政潄行使の命い民政 に改勢財う向と行の改施推設両雀問配盅会計議等
年
原
点 そ孝
龍
政
に守運 に
立納
橧
舞皃
戸沢 弘征税金の無騅使いを無くす行政改革を議員市民の声を行政に反映した改革を実行



 う
考
号
号
で
あ
る
会
で
理
解
し
た
た
た
き
行 て
行
政
に
映
L
さ
さ
に
議 た
理
由
は
市
の
の
声
捔
い
市市
と
考
え
る


 で
適
正
盆
を
進
あ，
福
祉
 あ
る。
行
財
政
攵
是
最
の




[^0]:    

