

戸沢 弘征
議員

引き続き要望していく
生活保護級地の引き上げは

に に


「生活保護老齢加算」を求める学習会


䧗 （3）
 いる顀







路
の
整
備
条
京
都
要
望 も
多
あ
る
引
引
続
敦
策


 き
る
11
散
筑
モ
デ
ル
コ
1





氐
安
全
に散
集
ぎ
き
る
場 で
は
緑
染
い
臭
只
中
を



方 よいて



草花公園にある「はるか橋」





あきる野市総合防災訓練

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

対す
（2）的備 と費
号
か の $\begin{gathered}\text { 工 } \\ \text { 工 }\end{gathered}$

総 のベべる急にりが制をせか事砂毎部中ですりまう傾なのけ定図警るは災年全長 るてれ地住おいの
そそるあ土
著の域渓流
いるは発
 れ さ警 て守難
制
整 $\qquad$ な
な
時
間
と

報
注
湆
意
る
な
ど
旦
頃 あ
る
を
知
り，
大
大
雨
の
青 い
る
砂
炎
害
可
能
性
の
 （4）
警
戒
区
域
の
指
是
か
7
0

（2）め意い嫢酌钞（1）問 て味る制標新は



車椅子での介護

制





あきる野市総合防災訓練



含問年

何で課（3）あな（2）よ か。新題
 よ
$j$
$な$
も
の
で
あ
た
た
か


き 1 き
 いリ連げ運
 せ
れ
れ 6．






員
䪲
の
方
1
9
6
名
と
貴



## 企

## 理村 柾 土地開発公社の借金の認識は <br> 解散も視野に方向を出す <br> 野村 $\begin{gathered}\text { 正夫 } \\ \\ \\ \text { 議員 }\end{gathered}$

とけが議の明新学ケ（1）問 のる出会報は設校1 こサすで告あなのル合合 ども゙のははさど改入併併 つスは合かが立工＂括総 だは低併っっこって事トの括 が高くすたデたやを答に くななれく入事圈生弁つ メなりば合り業雃かでい ツる受市㔙トツ説のた館じはて

は て
き
た
と
思
号
本
市
$\infty$
認
識 て
き
た
と
か
財
政
を
圧

 1
0
億
た
た
さ
た
土
地
開
発






市が買い戻した土地開発公社の土地


建設が進む永田橋






 いる


莀酮 で
 い
る





 め
势
$り ~$
完
成
は
年
年

始度を進
－サたートぐ畀

## 都 霉 韛 部 か

## 田野倉由男 <br> 今後のまちづくりの方向は <br> 協働でまちづくりを進める

のきめは度がる期 の問本るま近か中野帒平ま市 ののるのの点総ヨ13づれ まなし社っの合ン年くか ちのい会後年計をかりら づか変期と画描らにの く。华経基なしい20つあ りこに済本るはた年いき のれ対情計。，っ間て方か応勢画 23 今あの向らでのこ年年き長 市

 が
合
併
時
定
あ
た
に
と
緑

大
き
変
化
策
定
に
は
想 め
超
槀
齢
な
な
ど
社
㟶
勢
は し
そ
き
た。
経
济
雇
変
始計
画
に
基
き
き
政
策
展
開


企
画
撉
部
長
い島れよUก离

る い
$\vdots$
と
ど
あ
る
$\vdots$
強
感
感
住
自
治
精
神
ど
市
と し
て
し
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
普
遍
的
な民
か
地
域
自
守
筞
豊
に大
切
な
と
は
そ
に
集
市







（2） 3 Bix （1）（e）

## 奥秋 利郎議員 <br> 統合への取り組みは五日市小学校への統合に向け準備



統合に向け準備が進む小宮小学校

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

びらさい切級るい見（1）問少れれく磋生をた込込 将 小宮なると玩と得めめ将小学ときうし耆教学な共小複 集旧模校考教学な同少式集児校五る。効教ら活校級が数合市戸がに長中はな立増つ小学蒼け期しで，同ざな念がて



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

 －TーMTNN
 ャー 出
市
平
均
よ
$り$
3
-
3
ポ
イ
シ
ト

 （1）
本
市
$\infty$
特
別
幑
収
效
象








 （1）
現
在
本
市
特
別
徵 き



税
等
税
財
源
確
冓
徵
収今
や
地
方
治
体
個
住平
成
19
年
度
税
源
譲
年 つ問広或 て
先
準
自
治
賲
は 2）
札
参
架
格
の
工
夫
に


例
を
参
考
Q
\＆
A
を
作
成
L進
地
あ
あ
高
智
県
蓄
の （2）
対
応
マ
ユ
ア
ル
は
先



$$
\begin{aligned}
& \text { 性とり } \\
& \text { り, }
\end{aligned}
$$

特別敬収義務者（市町村•都民税）の指定について
日ころから，梲務行政に対しまして御理解と卸協力 さて，西多杀地区市町村では納税の公平性と納税者 か，地方税法第 321 条の 4 ，並びに各市町村の条例な平成 23 年度から，所得帨の源泉微双凈務がある事業特別徴収義務者の指定通知


