


$$
\dot{8}
$$

| ） | © | （ | © | © |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 首 | 23 | グ | G | 都 |
| 都 | 区 | ロ | A | 心 |
| ア圏 | 本 1 | 東 |  | 三オ |
| ツの | 社月 | 急バ | 収投 | 幸フ |
| ト中 | 調マ | 東ル | は資 | と |
| H 古 | ベン | 横 A | 5 用 | ニス |
| M | シ | 線 | 百物 | ッ成 |
| 23 は | 平 $ヨ$ | の渋 | 万件 | セ 約 |
| 区 3 | 均ン | 高谷 | 円の | イ面 |
| 通 | 価 | 架の | 台複 | 基積 |
|  | 格5 | 跡宿 | な 数 | 礎 |
|  | 1 割 | 地泊 | ど回 | 研 70 |
| 高続 | 億強 | に施 | 幅購 | 万 |
| が | 1 が | 設 | 広入 | 16 坪 |
| 6 前 | 5 億 | エを | いか | S台 |
| 力年 | 6 シ | リ開 | 層 4 | 19 に |
| 月割 | 1 ヨ | マ 業 | が割 | 年回 |
| 続れ | 万ン | ネ | 購超 | 水復 |
| く | 円 | も | 入 | 準 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |


$\longrightarrow$




























○
都
$\equiv$
心
オ
幸 フ
$\begin{array}{r}\text { と } \\ = \\ \hline\end{array}$
ッ ス
セ 約
イ面
基 積
礎
研 70

- 万
16 坪
今台
19 に
年 回
水復
準



ケはだた 0 万た 50 がを \% がど 40 は産で 0 の高加鿄減回けムノ

台神た所万台単未 $\%$ る 1 っ, 454425 資率円収割入もだを成 R ジ
で奈。在出し価満でる涹た年 S歳 S のの台は合のでつみ約 E ।


県はて, 東6 \% 2 12的面
京 $\%$ 福京 $\%$ な 0 , 数は半る幅 $\%$ 1 $\%$ いた 0 oた \% で回購向

府上県が $\downarrow$ - 万 50 前 20
府卡県がが前 4 合円 $\mathrm{m}^{2}$ 期 $\mathrm{m}^{2}$


た顧動減。増みで 1 と 向とと $\%$ ト

た顧動減 $\circ$ 増みで 1 と 向とと $\%$ ト 1 資
玉た \% 比 ○で満 S同満
客産 35 て ては 2 つ
のなな 調つる 23 をし用




大いも 17 - 20 てつ 000 L 47 ま数回動 Y 運
県が・3万9 ᄂ80率し



シ ス旅はは上円ら金 7 いてのリ施バばつぼ
エエ利行国80回か, は階施いホア設1れてどっス心ル史•1泊線グ
-リ用し内 $\%$ るらバ 「に設るスマっズた数前ホをのとも共 (施高ロ
ポアななが。見 「ス6はと「テネ渋し「社よテ提顧ホ感用渋設架1
ッマどが30 1 通初•人24すレルジ谷シ両のりル供客スじ部谷 つ跡バ
プネのら \% 月し年ト収時るベはメスリ社候 「グすにテらのレH 地ル
アジ宿場 「下と度イ容間しニ渋ント1は補土ラる ( ル れ各をOのエ
ッメ泊所海旬いのレの利とユ谷トリズこの地フレ等のる所開T複1
プン目を外からA付ド用戦1エの1のれ中・イと身中空に業E合ジ
スト的選がら。D Dミ可略マリ推ム展まか建1話大間間リすL施エ
トでがば 70 受まR のト能をネア進と開でら物渋すののをノる 設ン
アは多ず \% 付たは個リな語ジになをでにグを谷。ホよ設べ。G」ツ
な, い働。を, こ室1ラつメ少ど始協もロ保してスうえ1 18 R 渋は




るのプカ在働料166けレてカ㠃圏 (貸ジグた に に で社ったホー谷
予連 ル, は率金万0 た ス収が氏を近住エルつ基, 長て建テで区
定携 - にでのを8 0 ・ト益あはつ隣宅ン1て
づ若は, 物ル, の
や ビ加の見+ O O 宿ラ力る つなの つツプ, く年, 渋にグ 1 東
マ ジえ予込分 0 円泊ンのと築ぐ複ネがに1 1 サ層 つ谷・ラ日急






| を産客で割強購と，当 F |
| :---: |
| 化入の不増 |
| すの連動資 |
| る体絡産で |
| 験な 仲 |
| 加をど介12 |
| え向に会億 |
| て上つ 社円 |
| 第すいとの |
| 2 るて買資 |
| 弾サク主金 |
| の 1 ラとを |
| サビウの調 |
| スド間達 |
| ビっ上でし |
| スフで「た |
| 提ア一物 |
| 供シ元件調 |
| にロ化の達 |
| もし し 提しる |
| 資のて案た第 |
| 金 機 不 や資 |
| を 能 動 顧 金 |





| 所新う象点ルル |
| :---: |
| A ${ }^{\text {c }}$ 電 $\mathrm{T}^{\text {coのギ }}$ |
| モ付力 G 購う1プナ |
| デレプオ入ち電販ソ |
| ルをラクず，力売 |
| を99ントる再が会ツ |
| 導拠 $ᄀ$ パ再エ導社ク |
| 入点 R スエネ 入 ${ }^{\text {r }}$ 入 |
| しでEエネ電さ運 |
| た採 1 ナ電力れ営ム |
| 用。 0 ジカ のた す |
| 残 0 －，入国住同 |
| $り$ 対東エが内宅社 |
| 19 心京ネ可の展の |
| 拠•・ル能住示連 |
| 点ト港ギな宅場結 |
| はレ区｜ 1 展で子 |
| オ1－供1示再会 |
| フスと給 8 場 生 社 |
| サへ開事拠1可で |
| イ 電 発 業 点 4 能あ |
| 力しをが2 エ |
| P 出た行対拠ネダ |



い業た海だ献わ年住 とが ○外。しれれ間宅発 と広こ進アての－管起述くれ出ミく悲日理人 べ社をやッだ願管協を た会受団クさだ協会代 にけ地スつつ会会表認て再にたた長長し め末生お。賃をはて ら永にか賃貸務 $\neg$ 挨 れ前もれ貸住め 2 拶 た会取て住宅て 0 に証長りも宅管い 1 立 だは組－管理た 4 っ －っま賃理業だ年た皆受れ貸業法いか塩様章た管初のたら見 にはと理の制 「20紀深賃とに黄定そ年昭 く貸功と綬にのに・感住績ど褒大間か日謝宅をま章き－け本 し管称ら受くわて賃 た理えず章貢れ 6 貸





