#  



 が












层が业してかった。






















区
は
は
区
立
市
学
校
ます。敕
援



都市つくり
－東京都かf平成10年3月に発表した「地䨘に関する地域危険度測定試查」に晊づき今回の比或防从䂥画を氡正しました。「地域首険度」とは，ある地域げ地霞に対して もつている名橿の危険性の度合いを測定し，相対比签したものて，町丁目別に 1～5 まての5段陼て評価したものてす（䁚息区の地堿危険度を表した地図が，今回の防


大地霣時の市街地大火纵から区民の方々の生合と財産を守るため，延焼火㜽を防止する「逃げないてすむまちつくら」を目標として，平成 9 年度から她袋本㽖地区事業を予定し，また，区民•行政•名事業者等の自立と連澵により南に地区の防药水準 の向上を目指すため，「地区防災まちつくり支湲事業」を促進しています。
（3）
－災害時の広報手段として，区ては各種の策線機器や広報車等を用いて迅速な情報
法ては正確な情報の収集が困数な方々のために，「テレホンカイド（ファクス）」 よつて災害時の広報活䵢を行うことになりました。
－豊島区には他の地晟から多数の方々が買物や通勤•通学てきています。大地霞等 て交通機関が止まってしまうと，自宅にすく楊ることがてきない人たち（綅宅困難
${ }_{\text {年年宅困䈃者对策 }}$者）ガ多数発生し，大きな社会的混乱の発生ガ予測されます。東京都の算定による と，豊島区ては㷌宅困難者が15万人を超えると予想されています。このため，都•
 の維怿を図る必要があります。区ては，東京都が平成10年1月にまとめた「東京都生活复明マニユアル」に量つき，福祉サーどス提供体制などについて検䚯を進めて いきます。
－被災者の方々の生活安定のためには，生活の基磄てある生宅の浔眓た大変大きな意味をもちます。住宅の復興を円渦に行うため，支援体制の整犕を図ります。また，

市德環を行います。

## はガき記入例

|  |
| :---: |
|  |  |










| －osr．－meco |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | ご入れこれ」V＊ |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | $\cdots$－5． |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | ． 4 \％ |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| d |  |


| （1） | （1）H00 | 烈一䑨 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 限强为田 |  | 遃 娄 | 乡 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | 粥的曲 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 䓝空网 | 卡䇅 |  |
|  |  |  |  |




| 对象者の要吽 （本年1月1日現在） | 际 | 細 |
| :---: | :---: | :---: |
| （115㪕以下の児重のい 3世男主 （外困人荳緑法の永住者•特別永住者を含あ） | 外国人登録综丘 $3981-4783$ |  |
| （2）老㯭福祉年金等の受動者等 | 地騕別になっています。み住まいの地杨を担当する課に間い合わせてくだい。 |  |
|  | 地㖪別 | 担 当 課，電覀番号 |
|  |  |  |
| （365憾以上の区民税 （所得制）非課䂱の珼 たきりの方 |  | 田民年金埰ד3981－1952 |
|  |  |  |
| ⑥65频以上の固人の区民䂱（所得制•㚬等割 ともに）非課棁の万 | 果池衣，她锥，高岎 |  |
|  | 锊訷か谷，目白，南辰的 | 生活福祉踘二3981－1826 |
|  | 長的 | 高龄者福祳裸む3981－1734 |
|  | 高田，千早，要畋，干㕩 |  |


| 〉その他の聞い合わせ |  |
| :---: | :---: |
| 地䣅這間劵の対けに閉すること恃定事紧者の登録等に関すること | 生活産紫淉 |
|  | 住民枵䟿缲て3981－4782 |
| －集全体の一般的閣い合わせ |  |
| ＊対象者の要牪の詳細については，区役所本厅晴，お近くの出張所，ことぶきの家， <br>  |  |

MNFOTMATIUN．


















 さ
れる
る
き
に
差
引
い
い
て
質
L


箱



# <div class="inline-tabular"><table id="tabular" data-type="subtable">
<tbody>
<tr style="border-top: none !important; border-bottom: none !important;">
<td style="text-align: left; border-left: none !important; border-bottom: none !important; border-top: none !important; width: auto; vertical-align: middle; ">保</td>
</tr>
<tr style="border-top: none !important; border-bottom: none !important;">
<td style="text-align: left; border-left: none !important; border-bottom-style: solid !important; border-bottom-width: 1px !important; border-top: none !important; width: auto; vertical-align: middle; ">険</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table-markdown style="display: none">| 保 |
| :--- |
| 険 |</table-markdown></div> 

お别らせ
富島区役所 83981－1111



侹


 2
星
24
日
（林）
午
後
1
1
時
30
分



7
c゙
も

| 日 躇 | 所 所 |
| :---: | :---: |
| $\begin{array}{r} 2 \text { 月22日(月) } \\ \cdot 23 日(\mathbb{N}) \end{array}$ | 国民年金葉務㷄 （池袋社会保朕里務所3媘） |
| $\begin{array}{r} 24 日(*) \\ \sim 26 日() \end{array}$ | 国民年金䅖 （区役所本庁荲 2 階） |






















 $\qquad$














 10









现
 1
4
6
2
3










卉

 －4多









品紹
物
提ま
供す
し
た有
い料















## 








 ホト る


 しくサーン・ソー リIハい妇


务変














 あ状で で












\section*{はガきの惧入列（素） <br> | 男かん模診甲込み |
| :---: |
| （1）縤便番号，住所 |
| （万書も岩れすに） |
| （2）氏名（ふりかな） |
|  |
| （4）性別 |
| （5）電話䍃号 |
| （6）永壁会物 |
|  |
| 往面はカをざはありません |








|  |  |  | 人時閭．．．午前10時～午盀4時 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| コースタ |  | 日 |  | 都切日 |
| M1（4日間） | 3月10日（＊）－15日的）－17日（＊）－19日倽 |  |  | 3月5日 |
| M2（4日第） | 3月16日（火）－18日（木）－23日（＊）－24日（＊） |  |  | 11日 |
|  |  |  | －時間…午後1時30分～4時 |  |
| コース吕 | 日 程 | 内 | 谷 | 寢切日 |
| M3 | 3月30日心 | 病人の排泄のお | 更㗊の作り方票～ | 3月24日 |


トンット


 N以可以夺







 $\square$











## 



|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



















##  


























約100坪ほどのこの場所は，地域住民を交えた參加者が，自らの手で稲や野莱等を育てていく広場 して設けられたものです。日常の活動は「お庭 クラプ運営委員会」により運営されており，染井地或の交流の拠点となっています。

## －受覚者

お庭クラブ運営委員会




## $\left[\begin{array}{l}\text { 立教大学の歩道と } \\ \text { 周辺の集合住宅整備 }\end{array}\right]$

## Q 構要

民間による4つのマンション建設と立教大学の歩道整備 が 4 か年の間に次々進められました。これに対するア・メニ ティ推進担当課からの助言•指導と各事業者の理解•劦力 により，色彩の緩やかな統一感や空地の連続性か確保され ました。
－受賞者
平井隆太郎，学校法人立教学院
三和建物狌一級建築士事務所，東京興産侏
（誅しーモント設計事務所，（㭌）レーテザイン車務所

## －主和証侕

設計段階での協謡•調整により —つひとつの建物や歩道について各事業者•設計者が，それで れ際地とのつながりを大切にしています。この結果，立教大学周辺にふさわしい雰囲気かかもし出 され，一体感のある快適な歩行者空間が形成され ました。それぞれの事業がいたずらに自己主張を せず，周辺との調和を大切にしていることを評価 します。


老朽化した区営住宅の建て替えに際し，環境と の共生，防災まちづくりの拠点を課題として住民参加のもとに整備を行ったものです。地域のため の集会室，貯水槽，リサイクルステーションなど を設けています。
－受警者
斉藤邦彦アンド・アソシェイッ



## 

空き地だった場所を 参加者が自主的に自然筧緊や作物の手入れを行うことを通し て，交流の找点として作り上げ，現在では大変うまく利用されています。この活動そ のものを評価します。







































を住
募ま
集し
まり ま
ち
号
ら
協
員


 かitw


## 



はな絃企へ5すいの1ここ侌
本
年
は
10
10
月
28
11
（木）
3
30
C1
（1）













望
方
は
お
号
2
ん
の
氐
名
年
年















 $\cdots$ ．．㠰


 $\qquad$








－




























君



































 5
5
5
5


## 






## 









 か











$\qquad$


 $\qquad$















意









##  










 $\qquad$








 －UU















 ммм



