

から感豪る財住
の
福
祉
の
増
進
を
爫
る地
方
治
少
そ
地
域

問





災害時初動マニュアル
 ニ
ユ
ル
を
音
成
17
年
4
月
1職
貝
行
憅
を
具
現
し
た ①
地
域
防
談
証
画
補
完繀
部
䃦






ANㄱㄱ필

 た職
買
補
充
職
貝
と
登
応
事新
業型
続
読
画
は
現
在 （3）
新
型
亿
フ
ル
エ
シ
サ対
焂れな人 ふN゚


[^0]|  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |




## 岡野 悦史 遊休農地の活用は <br> 議員 <br> 市民農園などに活用する



市内の農地

取らの平型ン組域組耕活成のタと資当い問縕耕活成22農（とし源当て行
行い貸向年業をて拠て活ば
付けか推占 さま，ら進にアし地 らで現遊て地々㥬産地連槓農た地ズ産のか地。消セ取地


て
（2）
遊
休
農
地
活
用
に
い
 で
以
市
の
点
に
い
て
伺
う
 に
段
的
に
取
$り$
組
動
推 い
農
地
流
憅
化
分借
等
に
関
$\vdots$
る
意
調
調
香
行 ま
だ
遊
儂
地
非
宥
者
貨


取
$h$
久
れ
対
府
$\vdots$
る
る

観
光
や
健
康
生地
生形
が
へ
の
 い
る
ま
た
地
域
特
性
活







（1）



 い団
集
も
協
議
対
応
L










得
い
る。
。
地
産
消
型
䨗





## 




| た室 |
| :---: |
| 㒻他 |
| 軽修 |
| を旅 |
| ¢ |
| 啠移 |
| し 教 |

楽燊留岻

 がコクトバニー・キ半ート


等
の
企
業
理
理
休
休
暇
制






 －




## 野村 正夫 <br> 遊休農地の面積は

62ヘクタールある


## 

 と
連
㨦
た
取
$り$
組
を
を唕
議共
通
題
を
も
近
隣
市
町
村
 （5）
被
書
減
少
さ
な
る
あ，




市内の不耕作地

$\mathrm{CO}_{2}$ を減らす森林

地
球
湿
化
間
題
類
の て 問


省
京
齐
推
進
し
い
 $\stackrel{\rightharpoonup}{2}$
哥
能
や
効
果
䓁
の
検
討
音
行




 ッ
ト
制
度
に
よ
っ
て
市
の
間 ま
た
オ
$フ$
セ
$\cdots$
ト
$\vdots$
ク
ジ






組な
意し
義含
効後
果市
検し
証 て
研 取


研りい市あ

## 子籠 敏人市有地売払不調物件の活用促進を <br> 工事用資材置き場等に貸付する

却べ的（1）例で景て 用 問 やきなも売気市市促貸で貸売目りの有は進貸付は付払立払低地新に付 がなで不つい迷をたつに可い活調。がや売ないよ能か用物そ出地却財てる な。促件を来価し源

有
地
情
蕔
を
市
芭
企
業 た
売
却
や
貸
が
可
能
符

 は （1）
売
却
調
物
件
に
い
て は
な貸
い
か。雔

，サーラ

 の
物
件，
そ
そ
て
士
地
開
発宅
地
た
じ
な
な
雑
種
地
畑


 に

未活用の市有地


よ



売
却
に
要
突
条
整
備
衣
精 た
小
さ
な
士
士
に
い
い
し
は



 と
豙
必
要
あ
あ
る
認
識 よ
多
く
の
情
報
提
供
る
る

[^1]現
在
検
L
し
い
る。




境
の
中
で
最
期
ま
尊
饊
保
 え
介
介
檴
倹
制
度
中 マ
品
的
に
は
充
足
た
と
考昱
て
て
う
集
政
策
达
を
と
聞
く。
当
市
ば高
粕
者
配
慮
た
容
容
盛市
確
宅
建
替
計
画
は い問市
確
宅
建
替
計
画
に

か





 そ
ぞ
通
介
介
櫵
シ
ョ





市

を五市部支
妾部
恊独協独の対本に応

入な福交傷るが間全用し民事
吊部各会加像り，等う，








事
故
は
全
市
萇
充
市






[^0]:    | に |
    | :---: |
    | 修 |
    | 正 |
    | た |
    | － |

[^1]:    

