ト
ンみ， ド・り先る展行化さいり後活療のPかる昨てのてごまとてま新産生まのと望政にれてまのに・基 P しい年御重い支たとはす。年品活す。大考をの柔るもす。動直保幹加こ兆は礼責た持昨お据創盤復災て示をにとまこをす・業交数が済申出の旧かおし養対がざれ慎る雇で渉年見状し や慗「らりすい応予まか重身用あに来え況上
ミ
アも着く
ムに実3
商ブに年
闆ラ進に勧碓かか

い上よま


拶申を皆
とし心さ と


ままま現のしと慮れ教の 戻券結すすいを選今てすし，訓起ますの より見兴後おべた省を工た努発 よすしに町ま「皆ネかを去がな ろのお民す平さルし行る続ど しでま示の。成まギ いい10い く，ちし皆 27 に1免ま月て地 おおづしさ 年 親や震し25お域願力くたまのし環構た日りの い添り7の竢たま境造なにます。
し下進策め，

されてにを面を取震新見庁もり災庁 取
指舎配入の舎


城里町長阿久津 藤男

財国は，いなら待災を昨表皇詨ま 対輝い政の・自てどれさか昨申し年賜しまかかま新構財国主お政わたら年しま頭り，皆たらしす。年造政•財り依も のはは上しに 「様（おい。明 の施県源ま然の緩復－げてあ深の日慶新皆け脆策ににす弱に依乏 さ大存し はきせい よ だ だ改れすい善る



> 城里町議会議長小松嵉 三夫
祈
㓱
申
申
吉
げ
し
し
て
年
頭
ご
ご

せ結

う支本り自
援年に覚

目像をを指 と とも てし，輝重 | 本 |
| :--- |
| 年 |
| も |



の所る設建設 そそ け削定さ き き
環
境 のし た なに片 ど向舎う可舎うりき




