


し令 な舎害地ま以述述和以どは対震す後能 べ 6 下 ま H6ta


交
出交現しひた岸
学校
生
活
送
り
多
様
化
す
界 ど
も
た
ち
が
新
し
学
び
舎
充
実
し

た | 進 |
| :--- |
| む |
| 山 |
| 置 |
| 学 |
| 校 |
| は |
| 町 |
| の |
| 将 |
| を |
| 担 |
| う |

き の施
持策
続に
能 り
な
ま 次
ちの
づ世
く代
を に
を継
進 す
し る
てた
い め
第
9
次
総
合
計
画
後
期
基
計
画
の
各
種


 し
て
き
た
3
期
見
の
任
期
は
最
終
年
に
入



令和 6 年度の町の予算などが決められた第 1 回町議会定例会。33日間開会されました

て括人り社きる い的 夂，組会加鈁标


り慣事延 や






#### Abstract

| 咲进其 H6ta |
| :---: |
|  |  |           

強 它 て き き ま ま             


## 



中央公園「遊ビバ！！」の建設予定地視察の様子 （山田高等学校の生徒と町職員）

| いき次屩考ら゙修て島陾町交 き摭進浱老ら，は，い田前町交导。改て長华引そま長線道通食い俞しきのす緊す。改 なき俞た続緊き線食へ どます修橋き急まのエチ <br>  け関証うな必町側ほ白 た谷画の実要道溝か山検橋に補施性なの，線討は基修にをど改福及 <br>  めき，進まし程進剓浦 て続順はすな補めび医 |
| :---: |





に
持
続
的
運
L
亿
に
く
た
め
支
援







みの県 者資源種度の図な変育多を早な記と源造苗も種る磯を゙動て水水岐強期ど録連の成の全茂た根のの济産啇 わ要復対なし成験流補流，源究響業にの た望にし不取が事手助事漁の・に退対振 るし向て漁り図業法を業協回検適を推して興



増殖施設内のナマコの様子（ナマコ資源造成試験事業）

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
| － |  |
|  |  |
|  ．애쓔NENU |  <br>  |
|  | －049H045S |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 枚 |



[^0]

裳


 事し | し |
| :--- |
| 合 |
| 和 |
| 6 |
| 年 |
| 度 |
| の |
| 供 |
| 開 |
| 始 |
| 向 |
| 向 |














防ると実金著ホ止助も施をしこ 鳥止助も施をしこ鳥成 に成に隊引いご鳥城向をこに け拡侵にきこカ被努取充大 りし防組，防捕るらええ策組更步獲など捕な対き き農の充鳥事には ま作賟実獣者よ す。物入を被へる近被に対署害の詨被 のすと策単がニ

育体に受 と対入受連 㸚携して

にほ区農あ業い質援農取場

ま －担



町鳥獣被害対策実施隊が有害鳥獣駆除のため入山する様子


 た用のこる イし登録協め ンみに年，陵下ち努隊専才 ののめを門パいけ進なの開くる潮る員 ほ
 どト にレ既 よイ存た採進 すこル存な用体陸連資资た地化

> の

魅 し る議再事あ南
引る
きと
続と
き も
関に
係
幾道
開
と駅
協 の る
も
に
道
の
駅
 よ
$う$
リ
コ
ュ
1
ア
ル 魅

光
誘
に
取
$り$
組
乞
に
い
ま
ま光
プ
ロ
グ
ラ
の
の
拱
に
努
め
更
な
る
観








> 箱 い
き
ま
す

 て
い
き
ま
す。
ま
た
引
き
続
き
山
田 サ
ポ
1
ト
事
業
へ
の
取
$り$
組
強
华
を
図

致 め
し
す
る
町
有
地
な
を
を
活到
し
企
業
誘 あ
ま
す。
ま
た
低
地
部
の
移
転
元
を
は
じ


本年 8 月の開校に向けて整備を進める山田小学校新校舎の内観（学校図書館）※ 2 月末時点

マ方組•発大れ
学が織財化地て防
活利焳を守自びる詨用用資る然津本し しする幾た录波海て
板設整自㩦が近島含
置に，町自民町激溝生 るザ内主の化い危 な 1 外防生・の慎 どドの災命頻巨さ

| $\begin{aligned} & \text { 力 消 } \\ & \text { 汸 防 } \end{aligned}$ | のじとた防 |
| :---: | :---: |
| ジポ災 | 成䁈も防体 |
| プンな | に発に災制 |
| をプ ど | 取活，士の |
| 更自の | り動地の強 |
| 新動防 | 組に域育化 |
| す車災 | んよへ成に |
| るや対 | でりのを努 |
| と第策 | い｀出進め |
| と10は | き自前めて |
| も分 | ま助講－い |
| に団第 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 水動の |  |


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

む 地団 域 郷体 の と歴茺い未活地た澈学教連や団佼体す携伝体す。蜀文活 り化動 なのに が継対 ら，承して後 取は継 り
者 組 各




















敢


持
を
念
頭
竪
奉
な
財
政
営
に
努
あ
ま
す

合
計
画
後
期残
基
計
計
画
根に
掲
ぼ
る施
策
の
今
後
は
減
残
$り$
2
2
年
と
な
工
た
第
9
次
総
終
$\jmath$
に
$\vdots$
$\vdots$
り
前
年
度
と
比
へ
る
と
約
20
億校
の
新
校
喜
号
完
成
す
る
な
を校
型
事
業
の






線 の
の 避
整 難
備 道
を路
進 を
あ 確
て保
い す
き る
また
す。
す。
町
道高


[^0]:    R
    T
    

