お皆広しカこのれ労及はし地 見ま上二痛命害と大なたとをいれ いさ域災上をと安たもび，「区ま舞しげ方恨がにうき被。のの7をた今 てん消害げいで全こ重ま避特にたいたまのの犠おわな害こなこ月申皆回人に防発またあをとなし難には，申皆すご極牲いけ爪をのいれ12しさの
助土寡ら 心ご先い大不が灘いげににをあらら，地残いに雨に明ま心畕
，砂，，
給災自消
水害衛防
活地隊団動にの

か理にま変安11新指新ま
ら解考すごの日所示所す心負祈また名のま内村襲験九 お，え。苦中間地を礼ごて生労でに区命さ疲もで令瀬

か傷りすこの土し各もいし州
らき申申。と尊砂た所甚また北 見災

か害
らで
お被
見災
舞さ

## 長 <br> 風惠

さ害ど水被家大でいかをと自多に方ま義多しな長の新 れはで道害屋き白あ感い被お分くご々し援くをど崎皆所まげ心た・明害的特た。 た甚す。・のな川ク謝言炎姿をの協もた金のし多県さだまかだ懸者もにに・本農大家で特 ！路壊害域す気でに，な々い暑ボ物々いの上を野避方り農え橋半出村々ま作き梁壊て内 にす。物れしお各 もっへな河田り所心被のい川畑まに か災被ほのすも

のあに数，－がや。持は届どなのたのラ資かた方五は地難持は届どなのたのラ資かた方五は地難 ち言けれい熱だ中，ンのらだ々島じ区所 い尽れは身思ま復テ供見きらの，㷌お っくたの的いし旧イを舞さ炊皆遠人い ぱせこ勇なとた活ア受いらきさく有て いなと気心，動のけ，にだまは志は


$$
\begin{aligned}
& \text { い } \\
& \text { た } \\
& \iota \\
& \text { ま } \\
& \text { す。 }
\end{aligned}
$$

ご 舞
え訓たしのは
に村復の建災
行

$$
\begin{aligned}
& \text { ら興民はに被さら } \\
& \text { 手村し害らお }
\end{aligned}
$$

ての丸きを難かにに見

$$
\begin{aligned}
& \text { い道とまし } \\
& \text { まをなせま } \\
& \text { す進っんね }
\end{aligned}
$$

まし
いと, 興まにたすねでせ災災もでしてま協参ま激者し
備教し験回に 切すな害再

