




戸倉で行われたコナラ苗の植樹


## 綴 武吏 五日市交流センター活性化の背景は議員 <br> 地域活性化のため



地域交流センターの「まほろばホール」

|  | あ 施 画 |
| :---: | :---: |
|  | る設展政 |
|  | 地が示 |
|  | 域あ室部 |
|  | 活りな |
|  |  |
|  | 化所利 |
|  | 機期用 |
|  | 能の率 |
|  | を目が |
|  | 十的低 |

及類そ映の市にス さのの画検地戻テ平の れ展時正討域るゴ成活五 た示代五を交こド23性
そじ


 （3）
開
設
当
照
地
元
意
意

市
有
地
か
あ
る
こ
こ
れ
の
の
施度
土
地
利
安
検
討
し
て
い
a あ
$\vdots$
ま
た
た
駅
前
は
23
符



|  |
| :---: |
| 况栄 |
| ダ ${ }^{\text {a }}$ |
| に疟 |
| い |
| 質䎟 |




 の
機
能
担
は
分
梌
标
  を
検
討
す
る
と
と
し
た










保で
て歩
い者
き者
い
•安
全
通
を
確





 が
道
路
と
農
地
路
間
に
施
工





東京都火㜽予防条例（拔糔）

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


| 進の核2住 ①総 | 討（3）普（2）ま |
| :---: | :---: |
| 管 む増家2宅 務 | は通た |
| 理空と加族 0 －空部 | 条の老将 |
| をき考な化件土き長 | 例 空朽来 |
| 行家えどに増地家 | －き化の |
| うはてでよ増統は， | 要家し予 |
| こ所い ，る㚙計 | 綱のた |
| と有る倉高る調平 | 等対空は |
|  | 制 策き |
| 基が者も者省で20 | 定は家 |
| 本適 一世世は年 | の ${ }^{\text {a }}$ |
| で正 層帯は， 3 の | 検び |




畕
部
課
は
市
総
合
を
を こ
と
思
慮
れ
る
そ
そ
ぞ
 い
る
全
に
誇
解
る
ま
ち市
唇
施
施
方
針
述
て

り問全全


行齢市働者が成で全こ分財者政のの必守き国の野政䩦 す営職見取員守り ー市摘 のり組を市民の資事む。贊業高点
要
离
り，
市
异
事
業 す
る
は
指
摘
総
合 き
老
考
る
そ
そ
達
野平
ぞ成
そ 23
の年
方度
針施
述政
方
た針
o各


考い行域づがれむ進一レ向



地域の人と活動する森林レンジャー


# 小中一貫校のメリットは 




 と問
問



 プ
の
解
消
教
筫
戠
識
革 （2）
メ
リ
リ
ト
は
中
1
ギ
や
ツ り
に
取
り
組
ぞ
で
い
る性
意
識
た
指
導
計
画
く
く学
び
の
系
統
性
や
訔
ち
の
連
続
児
童
生
徒
の
菶
臹
查
を


 ル



並んで建つ増戸小学校（左）と増戸中学校（右）





 ら，
防
犯
力
$\times$
$\vdots$
$\vdots$
を
設
置
る
る出
没
て
い
る
よ
$j$
な
状
況
加 $い$
ま
た
痴
漢
不
雷
昜勧
誘
は
決
し
て
ご
ど
ぞ
は
耳
に
る
る
市
丙
も
被
書振
b
込
め
詐
欺
の
話
良
良 に問 あ
き
る
野
市
の
防
犯
文
策



