
地整

 ま
た
荒
！
豊
梖
地
地
区
基 し
ま
ま
に よ
に
に て
 ま
ま
す。












|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  | を

1
6
0
0
事
業
4
1
1
1
億
6
7
万
 な
交
本
町
の
26
年
度
般
会
計






平
成
26
年
度
号
は
再
生
期

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

－て店に観ま
当し
業り

及
事
業
地
域
総
复
興
事
業
を
支
措
置
周
知
を
圊
$る$
と
も
に
商
 ま
た
山
田
町
商
工
会
協
力
復
興
資
美
の利
用
そ
そ
利
補
給 い
て
は
岩
手
県
東
日
本
大
震
竾 と
も
に
被
炎
し
中
中
企
業
に

併
せ
て
中
小
軫
業
被
資
産
復 し
引
き
続
き
進
あ
し
ま
い
ま
ま
図
る
た
あ，
ま
ち
づ
く
り
会
社
の
設津
波
復
興
拠
点
に
市
街
地
の
形
成を
を

$$
\begin{aligned}
& \text { 商 } \\
& \text { 業 } \\
& \text { に } \\
& \text { い } \\
& \text { て } \\
& \text { は } \\
& \text { 山 } \\
& \text { 地 } \\
& \text { 地 }
\end{aligned}
$$

| －処し放商理た射 エしホ性業てダセ ま木シ いにウ りつム まいが すて指 <br> は 標値適を歨超 |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |


 を
き
続
き
萶
施
し
し
し
り
ま
す。 す
る
離
職
者
資
格
得
支
援
業
青
報
の
提
共
に
努
あ
る
求
者
の
就
業
を
進
あ
る
あ，焦
対
策
早
期
復
旧
を
国
県
に
要
望
行
い
い被
災
た
た
海
水
浴
場
に
い
て
は
用
促
進
に
し
て
も
も
取
り
組
九
で
ま ス
オ
1
ト
キ
ャ
シ
プ
場
な
を
の
利






ら地豊ア古てい波 れ区閶ク山おルに主 －49t1 H6゙水 $6=$


ま に
向
け
引
き
続
き
支
援
て
し
し
い

 － ぞ







交
通
網 －業
機
会
創
出
と
㭝
荾
成
を
䍗



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



関
し
し
る
地
区
の
放
流
水
質
の業定
化
に
努
あ
ま
い
り
ま
す も
経
費
減
な
ど
事
業
経
営
安



水
道
事
業
に
い
て
は
平
成
27
 り
ま
す
で
利
有
者
の
の
周
知
を事
業
に
$つ$
い
て
は
最
笗
度
な
な


上，
け
自
立
建
を
見
指
方
々

へ | 田 |
| :--- |
| 型 |
| 无 |
| デ |
| 住 |
| 宅 |
| 協 |
| 義 |
| を |
| $\frac{11}{\text { 立 }}$ |



り
ま
す。
 ぞ
し
ま 発
い
り電
ま 事
す。
業
誘
致
も
も
取
り
組
成
の
ほ
か
公
共
施
設
の
の
陽
光発
電
ス
ス
ム
設
置
経
費
—
部進
に
い
て
は
住
宅
の
太
太 陽

 て
覽
や
情
報
収
集
情
報
供
供 を
卡
回
て
お
$\vdots$
ま
ず
が
継
続線
量
に
い
て
は
国
の
安
美
基
準
東
京
電
福
島
第
原
子
発
電

供施復用設興山り保始慗事業処ます効


生
活
の
安
全
安
灾険



 し
は
は
持
続
可
能
な
制
度
の
確






[^0]士
足
を
改
善
号
た
あ，
保
育

児
童
福
祉
に
つ
し
て
は
保
育



福て


管
理
指
導
派
遣
事
業
見
守
 ク
ラ゙
と
し
ル
バ
人
材
セ
タ
タ高
齢
者
福
祉
に
し
て
は
老
（

山
胃
北
小
学
校
年
船
越
学
校
の放
課
後
児
童
対
策
に
し
し
は


 ズ童
に福
対祉
応に
して
た
きて
めは
細保
か保
な育域
福
祉
に
$つ$
い
は
地
域

画
的
な
整
備
を
罝
$つ$
て
ま
い
$り$
ま
す る
も
に
消
防
水
利
計 り
層
俗
炎
災
防
思
想
の
普
に予
防
文
策
考
重
点
項
と
乙
よ
震
に
に
よ
居
拄
地
移
動
た
た ら
本
復
に
に
努
し
ま
し
ま
す け，に密 あし て消 ま安防のも消引全災連に防き消確教携団消続防確教擢消団続防


化
す
$る$
た
あ
あ
業
界
体
信
の
業
務被 し備 糧
醸
し
し
ま
い
り
ま
す
ま
た
大



迅
速
か
円
滑
な
応
急
対
策
活
動
が
 は消
山防
男防
町災
防対
災策
計 の
画充
に 実
の
つ
とい

## 災

## 

制
に
い
て
は
自
主
防
縕
織









動
に
努

## め

## ま

SOH

1
報
を
提
共
す
る
を
も
に
宮
古
市防消
災費
行者
政行
無政
線
に
よ
りて
的は
確
な
情 報 し走 ＊爻応
者
活
再
支
援
金
算
中
申
請
受
 －H3 3＝H6ta ${ }^{\circ}$状
況
に
応
じ
た
適
切
な
支
援
努
め係
機
関
連
携
L
被
炎
者
生
活生
活
支
援
な
に
に
い
て
は
関
制



|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  | ¢itcyms |
|  |  |
|  |  |
|  | － |
|  | $\theta$ 测 $>$ |
| －9 | Xt |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 2 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | こへU，還蒔 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| dunฐu． |  |
|  | H9\＃1 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |


[^0]:    

