

し令述 和 へち下 ま度総
申

以き方の行行理トた庁主津般
き 方舎
の
在
方
財
源
の
確
㷛
を
含
た
た
韛
 を
行
つ
そ
き
た
を
そ
ぞ
す。
邻
和
5
年
度
整
他
自
治
体
の
䔩
備
例
な
と
の
研
究




波岩
浸手
想県
定 公
で表
は
本た
最
走
周ク
辺ス Novs


め 備



令和 5 年度の町の予算などが決められた第 1 回町議会定例会。29日間開会されました

れ対を取習や命康



にに応包が支妊新寄援括で援娠生新 り事支きで期活新結策ト推く安添業援るは，が な世支しるに帯て援てる向努て謢 8的たに援走り，型ここしてて事生育ま
$\qquad$体 談 婦支•出のをた継援援子産子迎る続す実施給て子育て荾総する し付家育世育的ほ結 て金庭て代てなか婚
 を
第 め 幕 9
期
•地
す推保介令域こ進険檴 6 和包険年ケでみ度アき計業かシるれで
画ステ組地基

> 第

ふ㭌肘が生
き
る
地
域
共
生
社
会
実
現
見
指
乙










て生


##  <br> 



 き
 り害民す
$\qquad$
$\qquad$ コ ミ宅ま
ユな
ニ ご
デ
ィ の形 コ織成 ミ の支コ

撹
を

実性をは施化実 しを現町山 て図し いる きるの町に き補地思民き す事のを案す


着所れ会手 と
な
る
旧
豊
間
根 た
と
か
ら，
新
施
設
の
設
計
解建
体
設
場
豊
根
地
区
の
新
た
な
コ
ミ
コ
テ
テ
集

なはすつ 運運
営
が て営対こいが組象笋事 を後押桩 し拡推自

## 移  <br> 

墥地
山ま通 よ

軽

安
全
確
㷛
る
る
共
に
経
的
貝
担
の
通じ
費
の
$う$
$ち$,
夕
ク
シ
代
の
部
を
助


支援員による相談対応の様子


本年度施設整備を行う船越公園



め 順調资


努考の改山賀


水を雨拡 一事進 正•備を沼園画に道水進水梪林部な事会か安町に植へ路般の対
施道め排改道助ど業和つ忍営取栽の舗越策し
更でき策よ線引の，度な適にえなと事は換，浜整新はまとるはき建新に管な対でど転を，地事地備事業老杛実 化施安䆃

童

士地 に区向画
施め入䛧き換事整囲淠近ま地業

て
き
ま
ま


全 ラ こ に゙い
面て取相解す現宫援や面ス取相解す現安牛事4畜や続経者農携のまの事的やり乗除た な子組効と改育え畕なのの駅事援き揮すに を施までが伴実設ずきここし し設新施う道駅す。道導に隻と施駅ま のる展な設のだ駅な望るが指
 の業
生産に
性よ
向り，
上
に優
よ良
る
畜親
産
農
豪導
の
経と

県き入農 4 畜
年産
業
開场
敏 や続経者農㨦のます関き学導す。投業業

農羔
林
業
の
振
興就
業
者
に
対
助
成
を
行
つ
て
い
き
ま
す








町の体験型観光プログラムで行った漁業体験の様子


地
域
の
新
た
な
業
の
進
出
が
期
待 さ周をや れ辺進に

の型が人央しま施や整大よよナ客ロすべを室や策ス隽口公てだ設旧機備をりり禍にグるン行で定ポラや園，っや山能を図多観で取ラ地トい映だ觀 を進ツ遊流近柎いド田の実るく光のりム域の向施たの像 め等び人のをすグ小土し，か，観要際え提宝催互活い興興 て整場口移進たラ学に い備しの転めでン校努 き推の創元てとな観船客高策いに活才集した対 さ 推創地 ま進慗出地い連ど利ま。業業に図活まで新用基けれじ。そ道本こる い山施の車計都若関田設駅中画市者係中とや泊

光
点
と
し
て
の
魅
力

－事続町連へ
業き新
携岂業な援な す ニ
ズ
ズ
な
と
の
情
報
収
集
に
努
め
し
い
き
ま を
実
施
し
町
の
特
色
の
P
R
企
業
の



昨年度織笠孵化場で行われた山田小学校のサ ケ稚魚放流体験会の様子（地域学校協働活動）

 よ Gたミ新動 し海設ユ社じサた地「洋計こ会いポ活域涯管民ンほイ育材タプ校育理がタかセ・の1ロ協 に安じ「ン社発育グ働 めに育と1体や講ム動 ま施館海屋育育座をで設のの根施成の実は を改科の設に開施利修学改は努催し，地用工館修，めに，域 で事やに中まよ地に きを B 向 央す。り，域根

発をめめあけ田い在駅展 実 に現向尽力 $め$ し職洋興地ま道設の駅すは て職注にを向生す。駅相駅た待 い二さけか三構乗りがに き丸れたし陸想効二開待 まとる取た海憂果ュ業 つ すなっり観岸のに1じた り，山組光の実よアま新田みを中現りルす
町町をは心に進じに向山行現道


い
生
涯ま
教す。

育 | き |
| :--- |
| ま |
| す |発

展
る
る
よ
な
な
取
$\vdots$
組
み
を
支
援
て連
携
て
て
今
後
も
将
来
に
わ
た
〕
て
存
続県
立
山畩
等
学
は
は
関
係
機
関
事
着
し
し
い
き
ま
す







 あ
ま
す。
二
級
河
は
は
県
に
対
し
し
ゆ る
準
用
河
川
で
は
早
川
川
の
修
車
を
進


要


組
を
を
進
あ
し
き
ま
ま ら，
引
き
続
財
政
墴
全
則
に
向
け
た
取
り

財
政
運
営
に当
た
て
な
は
総
計
画
に増よ校げ第令令当令当
和初

5前校規次 5 予 | 1 |
| :--- |
| 年舎模総年算 | 4 と設業計一成億比のの画般华較本一格つ期計 なる的で基当 ま約着る計予 22 工 山画算億な田 画 萦 かのに

円ど小には
のに学掲－

拿校教


－


