

楽で
し
で
で職
す。場
環
境
が
良
く
と
そ
も ん
あ
つ
て
1
年
見
は
大
変
で
た
信
教
烱
资
格
を
取
$D$
ま
した
た
阿
部
勤
務
て
2
2
年
見
で
が
 の菊
仕
事地
を竹
し胃
て電
以気
ます
す。電
柱
の
架
線 ま 髙
す。
実
豪
酪
農
業
を
し
し口
業
務
を
担
当
し
て
ま
ま
す。

 ま
す。
以
前
は
窓
吕
で
た
だ
が
 ま
す。
す
自
紹
介
を
お
願
い
し



 き
ま
た
浦
幌
町
に
こ
い
て ま 町
す。長
岱
表
4
名
に
来
し
に
た
だ

る
号
が
好
き
な
の
C
仕
事

 や
体
の
不
自
由
な
方
も
い
$ら$
ら


区
の
関
系
で
シ
シ
プ
ル
ハ
し
を
を に
高 －気
の
チ
।
で
ア
イ
ス
ホ
$\cdots$
ケ
ノ菊
地
夏
は
野
球
冬
は
竹
電
 に
行
こ
し
も
あ
$\vdots$
ま
す。
ほ
し プ
バ
し
し
を
し
ま
す。
飲
な立
花
月
曜
景
金
曜
日
は
シ
 あ
う
ま
す
か。


 て
い
ま
む
か

乳で
牛
がな
い
ま
ず
す。
す。
現
在
は
50
頭
（手
伝
い
を
し
て
き
た
の
で
初
あ小
学
生
の
時
か
5
5
よ
よ
ち
よ
こ と
言
し
し
れ
ま
し
た
搾
乳
は
高
和
今
日
こ
の
座
談
会
あ


 る
が
が
多
して
す
ね
土
者
は
 Hotrá
 い


竹田電気勤務菊地啓介さん

## 町

寒
く
大
大
変
で
す。
？
マ
イ
子
ス
15 の
は
5
時
20
分
頃
Cて
す。
最
近
髙
木
4
時
半
起
床
5
時
前同
笑苦







課かい \｜もる成に高阿長

|  | の | 幌 |
| :--- | :--- | :--- |
| 皆 | は | 町 |
| さ | あ | に |
| ん | り | 足 |
| が | ま | り |
| 小 | す |  |



浦幌農協勤務阿部美香さん


で
す
か

 で
す
か
ら，
浦
幌
の
特
産
に
に る
方
が
た
$\vdots$
さ
ん
$\omega$
る
九
で
す
よ判
が
良
く
て
全
国
か
ら
納
税
さ
れ を
送
つ
て
ま
ま
が
と
と
も
も
評納
税
さ
れ
た
方
に
浦
幌
の
特
産
品町
長
ふ
る
さ
納
税
制
度
ば




阿
部
他
の
町
の
よ
う
に
备
は

 が
長
$<$
な
$う$
て
お
年
奇
の
の
方
は患
者
さ
が
が
来
る
の
で
待
時
間


居

 り
ま
せ
ん。
み
ん
な
で
夕
食
を
食高
相
正
い
い
思
い
は

課
長
高
木
生
乳
は
お
い
し
い
よ


 う
ま
い
も
の
が
た
し
む
h
あ
$\vdots$
ま
 ま
思
し
ま
す。
で
も
も
少
省
営遅型 無哭6澴6品边ふふひ の
活
性
化
も
な
る
と
思
ま
ま ら
も
利
用
し
も
も
左
れ
ば
町大
会
や
ヘ
ベ
ン
ト
な
他
町
村
か立
花
立
源
な
施
設
が
あ
る
の
で




