## 小中一貫校導入の考えは増戸小学校•増戸中学校を先進校として取り組む

て小進て 1 欲のへ は中めこギの違の近




適といるを华とし楒齐学梓


小中一貫校化が予定されている増戸小学校（左）と増戸中学校（右）


## 先 卦 る

 の連
続
性
適
時
性
の
問
題
に

 の
2
階
を
な
げ，
そ
そ
職
 ら
は
教
科
任
制
し
ま
た で
は
学
級
担
㶵
制
5
年
生
か





$$
\begin{aligned}
& \begin{array}{l}
\text { 乌゙ } \\
\text { は } \\
\text { 様 } \\
\text { な } \\
\text { な } \\
\text { 取 } \\
り \\
\text { 組 } \\
\text { な } \\
\text { を } \\
\text { 行 }
\end{array} \\
& \begin{array}{l}
\text { 貫 } \\
\text { 校 } \\
\text { 謷 } \\
\text { 公 } \\
\text { 先 } \\
\text { 進 } \\
\text { 校 } \\
\text { 位 } \\
\text { 置 }
\end{array}
\end{aligned}
$$

$\begin{aligned} & \text { 同 } \\ & \text { の } \\ & \text { 敷 } \\ & \text { 地 } \\ & \text { に } \\ & \text { に } \\ & \text { る } \\ & \text { 堌 } \\ & \text { 小 }\end{aligned}$
直中小も


「安全•安心の食の宝庫」ファーマーズセンター

る設等協
 い
い
話
し
合
に
場協
同
組
合
ど
と
施
設
設
備今
後
農
業
者
秋
信
農
業





。
 17
年
度
は
来
窝
駐
車
場
 14
年
度
に
売
場
拡
年
と
物
市
等
江
晎
し
年
々






 （2）
今
後耆
小
中
貫
棱
導

## 謷





い相交び常に業に と談流場的よ堂が基次実




あすなろ保育園の子育てひろば事業

事市
業と
充て
実は
に子
い竞
て
どろ
と
 ovร Nivantroxitutn min
 の
よ
方
な
施
設
菏
変
重
要
 か
ら
就
学
期
で
の
相
談
が


 え
て
る
る
市
は
は
市
検
討期
計
画
を
篗
守
る
時
期
を L
22
年
度
号
5
5
年
間
の で
前
期
計
画
か
5
5
年
が
経
過


の太で の取陽も組発を工新て組発を電え にパれル つネてギ いルい 1 て設る は䈯隼特普宅に国
$\square$ （2） $\begin{gathered}\text { い } \\ \text { て } \\ \text { は }\end{gathered}$



整備された市內の森林

体
東
京
都
c
13
市
ある
あ。
あ。本 で
補
勖
美
出
乙
い
る
自
治 に
取
$り$
組
ま
ま
た
市
独



減
対
策
－
〕
と
乙
普
を




















$\Theta$伺 こう。 $\begin{array}{cc}\text { 趣 } & \text { 見 } \\ \text { 採 } & \text { し } \\ \text { 択 } & \text { に } \\ \text { を } & \text { し } \\ \text { に } & \text { い } \\ \text { よ } & \text { 以 }\end{array}$ とそ
掫
旨
採
択
さ
れ
た
と
聞
い
て
い
雨 $\theta$度
質
問
し
そ
き
た
そ
の
後

の 問 こ 拡

都
施
工
な
な
く
市
の
括
受 ③
建
設
に
当
た
っ
し
東
京
税
金
あ
る
今
今
後
設
を
を己
だ
が
調
查
費
し
え
ぞ
も （2）
調
查
費
を
計
上
す
る
と
の devaroncrus業
の
推
進
を
図
了
て
$\omega$
く。東
京
都
と
本
市
て連
く携
く て
事 $し$
出
あ
れ
は
类
愛
託


る（3） （3）

 と
ど
今
後
事
業
隹
え測
量
調
崣
託
着
手
す
る （2）
平
成
21
年
度
に䧶
京
都
が
因 の つ と



2， 3 年生の複式学級


てでい童果がは
い切うにが行
く磋弊目期きひ
と玩害が待届と
う，磨き共届るなど人学が同きが，寝校ら生ず，大児 にじにと览成目



## 浦野 眞司 <br> 集中豪雨に備えた開発晛場の指導は <br> 都と連携し排水処理方法など指導



で事で（2）どにて的（1）て問進は， め，る東様えると市 らど草京にて行だた内 れの花都行開，開に た様岳息れ発隹発ば宅

緯 工部




開発が途中で終わった造成地 今でも危険が


## あきる野市議会では皆さんの傍聴をお待ちしております。 お気軽にどうぞ！

## 受佨選易屈

傍聴の受付は，あきる野市役所本庁舎 6 階 にある議会事務局で行っております。偣聴を希望される方は，会議当日に，議会事務局へ お越しください。
※事前のご予約をいただく必要はありません。


## 

受付にて，傍聴受付票に住所•氏名を記入 いただくと，傍聴券をお渡しします。傍聴券 をお受け取りになり，傍聴席へお入りくださ い。

## 

本会議場の傍聴席は一般39席•車イス2席•記者5席。また，第1委員会室の傍聴席は一般7席•記者3席を設けております。
※傍聴席には限りがありますので，先着順とさせていただきます。
※傍聴席に空きがない場合は，次のようになります。
本会議は，議会図書室及び本庁舎
1 階ロビーのテレビで議会中継を ご覧いただけます。委員会は，議会図書室で音声のみお聞きいただ けます。
※審議や他の傍聴者の妨げにならな
い範囲で，会議開始後の入場や途中退席をすることもできます。

