

 か。会
を
設
置
す
る
考
京
は
な
い




 が去
あ
る。幾
今蔍
議質
問
冬を
山 た
観経
光去 1 冬
幾度䳽
質光
問
を
た
経
緯 過


$\qquad$ に
も
分
ア
1
を
を
閵
し
て で
あ
学
㗼
再
開
を
待
た
な゙今
年
度
調
百
行
い
実
現
能


 パ
品
実
行
委
会
空
ど
既 ち
観
势
会
本
川
ス
ス い
て
は
い
う
や
マ
い
じ
 の
ひ
と
と
な
る
試
鿁
調上
た
条
岂
観
光
又
ב
I た
い
䎛
兄
関
連
筧
計

季 1 池季
閉冬思町
鋇山町
期観長

細休
質 熱
権


 ヘモへ

いるも祖え



く様冬察れ本々 山修る地 な観も取域可光検りで能振討組活 をにるが可探つな今あれ能 てが後ば考

| 閣こ木池 | $\begin{gathered} \text { むの の } \\ \text { の } \\ \text { い } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: |
| 指冬まの町 | からたか開 |
| 定季で根長 | い，「放 |
| 管休 12 ふ | の冬 |
| 理業月れ | 思山 |
| 者を ${ }^{\text {崖 }}$ | い 観 |
| かを行3 | で光 |
| ら行月の | で |
| はつ中森 | 取は |
| 施て旬は |  |
| 設いの | 組ど |

