ちみてし院担り的が設そ向診問

田老賢也譜員
（無 所 属）


切のいはがも，な無のもで療


 の
番
査
も
も
配
慮
た
た
だ
け開
で
き
る
よ
j
ま
た
た
残
り
思
う。
ど
し
乙
も
訪
闒 は
時
期
常
で
は
な
か
か



通沢
て線
お
お境
ら南
ず線
居も
住ま
地域


 る。
家
庭
状
況
我
平
時
違 の
復
興
が
道
半
ば
で


周と
知した
をた
検食
討
し部
て分
いに
く。
い






食の拠点として海側の土地活用が望まれる


地る。
は
利 山
用
計
駅
画付
近
決海
ま側
$っ$
て 土客
は
駅
ま
で
車
で
移
動
で
き井苝の一百崖 渄团ず，舞



