

|  |  |
| :---: | :---: |本支お閣のいの国日国日は業に安震障吕諸貿ま産で内異が本りな者ギが災きい聞想しは掌安影し命しいろ発で国きな高て受 せ 昨な生あ九痛といけ

難昨分しる月手なる
も東まし貿国は最受日い効

##  <br>  <br>  <br> － <br> 㥜田 吴畎



\section*{

$\rightarrow$ H6．$\downarrow$ 4， 5
本
年
は
み
ん
な
で
力
を
合
や
せ わ入令




 て
ま
ま が
各
地
区
に
建
設
さ
れ
整
備
さ
れ
 す。
し
か
し
徳
島
市
は
他
府
県
 も
コ
セ
セ
利
用
料
金
減
少
な

 こ
の
よ
な
な
逆
境
の
な
か
徳
｜n















 で


徳島市幸町2 丁目5番地 TEL（088）621－5510 FAX（088）621－5511

治議喜議浩議正議孝議敏議伸議義議䢔紀議玲議 議敏議治議和議高議義会夫会一会和会昌会也会一会一会敏会雄会子会孜会治会郎会男会照会



| 内 | 北 | 南 | 佐 | 渭 | 住 | 渭 | 昭 | 東 | 西 | 新 | 国 | 応 | 川 | 川 | 一 | 上 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 町 | 井 | 井 | 古 | 北 | 吉 | 東 | 和 | 富 | 富 | 町 | 府 | 神 | 内 | 内 | 宮 | 八 |
| ま | 上 | 上 | コ | 街 | 城 | コ | コ | 田 | 田 | コ | コ | 町 | 南 | ＊ | 下 | 万 |
| ち | $\stackrel{\text { 地 }}{\text { ( }}$ | ㄱ | ミ |  | 東 | ミ | ミ |  | ユ | ミ | ミ |  | コ | ち | 町 | ま |


順不雅議俊議孝議隆議議正議義議議内協議雅議高議議勇議兵議賢議信議仁議同信会治会昌会清会定会裕呍博会勤会清会彦会穂会勝会次会郎会治会明会一会
 ま

[^0]に
伝
わ
る
伝
統
行
事
の
一
で
す

東
富
田
地
区
大
麻
比
古
神
社
喏

## 

| り， | $\begin{aligned} & \text { コ } \\ & \text { ミ } \end{aligned}$ | を | 家 <br> 庭 | $ち$ <br> 練 | き | $\begin{aligned} & \text { に } \\ & \text { お } \end{aligned}$ | $\smile$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 事 | ユ | て | で | 習 | い | い | の |
| 前 | ニ | い | 交 | で | ま | て | 勇 |
| の | テ | ま | 代 | も | す | 昔 | $み$ |
| 十 | イ | し | で |  | － | と | 屋 |
| 日 | セ | た | 受 | 昔 | 乗 | 大 | 台 |
| 間 | ン | が | け | は | り | き | も |
| 練 | 夕 |  | 持 | 関 | 子 | ＜ |  |
| 習 | 1 | 今 | ち | 係 | の | 変 | 実 |
| を | に | 日 | お | 者 | 太 | わ | 施 |
| L | 集 | で | 世 | の | 鼓 | つ | 方 |
| ， | ま | は | 話 | 各 | 打 | て | 法 |





 て
遺
し
運
営
方
法
は
今
日
日

 ＂サー负 今（

L
ま
し
た
—
時
中
止
し
た
行
事

| ${ }^{\circ}$ |  |
| :---: | :---: |

 －小ruenrri䨿，edrun




人3NG明

は担
車 手
に 現
な 在 $\begin{array}{cc}\text { が } \\ \text { ぞ } \\ \text { 乗 } & \text { そ } \\ り & い \\ 子, ~ ま ~\end{array}$ れ粦こハバス

$\theta$ 杻，snx
 た
地
域
の
有
志実
際
に
体
験
 と
て
ま
た通
$\vdots$
乗
$\vdots$
$子$ す。
指
導
は
昔 HรNUがT xitrusen










菩薩泉石碑







 あ

$\stackrel{\text { さ }}{\text { 縱 }}$
－
四
メ
1
ト
ル

$3 N^{\circ}$
 い対煳＂

 と
$い$
う。
お
茶
か
お
酒
か
わ
か
$ら$
















##  <br> 





ざ 謝
謝ていこ し し
 い
き
た
い
で
す
今
回
声
を
か
け
長
を
共
に
感
し
さ
せ
て
も
$\vdots$
え
る も
ち
は
満
足
の
表
情
で
じ
た ね
と
$い$
$う$
温
か
い
言
葉
に
と方
々
の
拍
手
や
耍
に
に
き
た い
し
た
た
聞
い
て
し
た
さ
さ
た楽
し
ふ
び
の
び
と
表
現
で
き し
だ
が
本
番
は
い
も
も
以
に
 ど
も
た
$ち$
は
大
丈
夫
た
ろ
$う$
か
と し
た
普
段
し
は
違
会
場
で
子 り
に
参
加
さ
せ
て
$い$
い
た
た
ま先
星
徳
市
コ
ミ
ニ
テ
ィ


## 今年も，実り多き一年を目指して




福祉夏祭り
 き
る
と
を
$\vdots$
$れ$
し
$\vdots$
思
う。地
区
決
定
し
て
信
$り ~$
協
力二
五
吾
度
の
ス
夕
1
ト
$も$
渭警
備
コ
l
ス
誘
導
な
と
を
行
而 た
た
け
た
$ら$
ら
と
の
思
い
を
込场少
で
も
気
持
ち
よ
く
走
つ
て
$い$
等
関
䒩
者
が
早
朝
よ
ザ
ラ
開
侮
も
危
S
ま
れ
た
が
無
事催 た
と
$\vdots$
$\vdots$
ま
マ
$ラ$
ソ
ン
じ
が
開
成
た
た
を
を
記
念
し
渭
東
地




LEDイルミネーション



一同て業式年様実施活ど てたる域通も，希のる彩ヨき続十なことの い ぬ い るに本体て老実 年と様会 りも協々や あ昨力な成 る年し事人

目地し動年他に願本北ネ年枯た開練避指域て男を間にるて震を側をにら訓倠を難 しのい地をも。」災彩ヨきのとるう を

ら興
て願
つ て
有
希
望
と
名
付
け東セ
日本北
大側
震 を
彩
の
旦 こ
も 灯
早
い は
復

セ ル


感
同に ま
で
避
難
さ
せ
る
る
各
階
て
個
別




記

さ社 意の井創再り田さ れ百大気創上設生 ま度安込設 ます $\begin{array}{r}\text { 。 } \\ \text { の } \\ \text { 紹 } \\ \hline\end{array}$紹 は を洲ま $\stackrel{\text { 張 }}{5}$




略为


新
$ん$
時
贷
を
開
$\vdots$
人
S
く
$\vdots$




編
集後記


[^0]:    
    
    
    

