

 な
て
て
ま
ま
す。


他
の
自
治
集
も
建
䃦 す。


 H6ta ${ }^{\circ}$





业厅







時
点
変
変
点
と
亿
亿





畄

## Q．



## Q．巨大地震の防災対策の見直しを

## A．海抜ゼロメートル地帯の地域特性を考慮して検討を進める

 －

堤 겍涀買



守
洜
浸
水
爱
复
ほ
ほ
な



 $\qquad$


 $\square$

$\hat{S}^{\circ}$
使たにい等







 ロ
$\times$
1
ト
ル
地
等
の
地
域 に
応
て
見
直
し
海
抜
セ


 か
ら
冬
に
か
け
て
試
算
結
果夕
を
ま
あ
て
い
て
今
秋憬
破
堤
考
慮
た
だ
に発
時
に
土
堰
堤
の
沈
下
や
 は
考
慮
そ
れ
て
い
ま
せ
し地
震
に
よ
る
堤
防
の
破
䈕
「3Htar防
业
補
助
金
の
交
付
を
行
D成
24
年
10
月
よ
$\eta$
家
具
転
倒
室
の
家
具
転
倒
よ
よ
る
圧費
補
㽖
を
行
つ
て
い
る
ほ
か び
耐
震
エ
エ
ル
等
設
置造
隼
宅
耐
震
改
修
营
助
成
及

知
ら
せ
で
き
る
体
制
を
整
え

㐅
ル
を
導
て
て
集
民

 $\cdots 一 \rightarrow 卜$－

 て
も
基
本
設
計
の
段
階
C゙


















避難所建設が予定されている三福公園 －Hthta め組
ま
す織
が
結
成
で
き
る
よ
$う$
努助
共
の
の
実
効
性
の
あ
あ い
各
地
に
お
い
て
自 は
自
主
倠
研
修
等
を
行 て
い
く
た
今
今
年
度
以 る
自
主
䒩
組
織
布
確
立 こ
の
共
の
中
核
縕
織
ど
あ意
識
を
高
め
そ
ま
し
た。
た を
開
筑
自
助
共
助
の
 に
夫
学
の
准
教
授
に
日 よ
よ
る
講 に
大
学
の
准
教
授
に
よ
る
講 の
自
主
防
災
班
の
方
を
対
象 を
育
成
す
る
た
あ
各
地
 $x^{x} \leq+4 a^{\circ}$ た
ち
で
守
る
と
が
必
要
と自
分
た
守ち
を
と 地
か
必
要 自
と地
域
售
の
亿
そ
と
が
が

対
応
が
で
き
な
い
可
能
性
が
 の
向
上
を
罝
$\vdots$
て
い
き
ま
す
 ハ
ジ
ド
ブ
ツ
ク
や
津
波
避
難



 －中4 5 N










 －特肚 う
に
協
定
結
信
有
事
の際難
所
と
し
活
用
で
き
る
よ


「第4次飛島村総合計画」より











 － そ
の
効 ＊




 eval







鳥
市
筷
は
号
増
策 ま
$\qquad$犬っ业まりで






























Hta ${ }^{\circ}$










A は，第
将次
委総
品
を計

村 さ策増飛長

|  |
| :---: |
|  |
| $\square \succ$ 小く～ |



 orcanconturgevjur





 ta ${ }^{\circ}$ が
多
な
な
な
た
$\vdots$
$\vdots$
聞
き
ま



 だ
さ
$\vdots$







## 


次
に
上
卡
水
道
な．
ど
の「3れ胜が





 お
い
新
築
般
隹
の








乙
合
信
処
理
浄
化
䜊
信



事
対
し
て
側
溝
㜪

設 | に |
| :---: |
| 伴 |
| $\vdots$ |
| 村 |
| 道 |
| 側 |
| 溝 |
| 設 |
| 設 |



 て
末
ま
。
含
後
助
成

種
盛
業
盆
闇
白
C゙








Q．


## Q．飛島公共交通バス再度見直しを

## A．飛島公共交通バス全般の <br> 検証•検討を行う



 す
る
路
線
と
し
て
運
行
を
し
お
こ
な
$\omega$
ま
す
の
で
ご
月
加
$ら$
村
の
東
西
を
横
断
L討
を
い
た
た
き
平
成
22
年
4状
況
等
に
よ
り
再
度
ご
検 て
い
ま
た
が
利
用
者
の村
内
を
巡
回
す
る
運
行
と
L ご
承
知
の
よ
う
に
当
初
は
 め
に
種
々
ご
検
討
を
い
た $\begin{array}{ccc}\text { 通 部 } & \text { の } \\ \text { 空 会 } & \text { 連 } \\ \text { 白 を } & \text { 行 } \\ \text { 地 設 } & \text { に } \\ \text { 帯 } & \text { 置 } & \text { し } \\ \text { を } & \text { い } \\ \text { 解 } & \text { て } \\ \text { 消 村 } & \text { は } \\ \text { す 内 } & \text { 内 } \\ \text { る } & \text { 専 } \\ \text { た } & \text { 交 } & \text { 門 }\end{array}$
 め
現
在
の
飛
島
公
共
交 こ
の
計
画
の
見
直
L
等
の
た 5
年
目
と
な
$\vdots$
ま
す
の
で公
共
交
通
総
合
連
携
計
画
の







第5分団 ホースかけ委 委 委 副員 員 員 貝櫻委渡村橋加鈴邉上本藤木会

弘雅渉光騂

委 委 委

員 員
渡 井邊 田 藤

二晴 秀 雅
弘 己樹 之 渉

議
云
広
報
編
集
委
員
会
渉

委 委

䅇
員 員加 服藤 部 藤

光㢁秀雅


委 委 委

員員員貝鈴 渡木 邊

椎
袏弘晴義渉
$5 / 8$

