

業 平立 成地 19促年いで進 6 つす法
用 大感市対洲状大
洲
市
の
産
業
振
興
c
雇

## 地 域 経 済

すれとがをて以御皆か解はなた補しし観市 ばいで，き上尽さつを考いよ助てて光か ならき可まに力んたいえもら金い49協ら ら事な動しわにをおたで いだかを肱つりめでくま市償新の 0 ら代
元避止すイふて係，かがで場味事削円補て でけにる な なと半各市で，と合に減を償方 まけるとトけ紀ののな理てはつた出と

て出果れに業業設ンた会ら いを的が結委誘䈯夕め議委こ ま図な連び援致さ।の所託の すつ産携つの・れが て
き
た
い
と
考考創効ぞ接小企企にせ

か
$い$
実
施
に
対
し
は
は
毎
年，始
䡃
金
話
と
な
り，
う
最
年
の
12
月
降
3
3
吕
に考操
根 ， の の い先

几 理 大大作 で今

名 のあ影つい可 のあ影つい可号打ら車吕加ば響て魚い堰
基なにあな理なる限績しるな生由作 い甹りどい多らこと蓀，同

