伊達 隆 議員 … 1 件の一般質問

## 第22期農業委員会活動の所信を伺う

農業委員会会長：会長の職務を精一杯務める



| $5$ |
| :---: |






 の
䢑手
足
先
農
畜
安物
な価
ど格
 は
と
か
か
わ
$つ$
$て$
し
か
か業
に
か
か
農
嶪
䫝

炏迫ゴコ会
長
今
今
期
3
年
間
の
所
信
伊達
委 こ
員 し
改 7
選 月
が
あ 農
り業

い積を皿保策事を か


が
設
定曼
$さ$
れ
る。


成積
し，計
機を
㡚農
は業
道委
申責
請
作
等
は
農
地
中
農間
管
理
権
隼を が
可
能
$と$
判
断
さ
れ
た
農
地調
査
実
施
借
曼
受員
会
農
哇
等
地
確
認 し
出
し
り
町
農
農
委 る
農
地
等
の
帒
付
付
申
回 地也 がわ域事スれ わ借設業夕農

希
$\qquad$
原は管官
理
業

## 森下 義照 議員 … 2 件の一般質問

## 八号川沿いの転落防護柵の改修計画は

## 町長：全面的な改修が必要と考える

が長全備と後今 10 路体要道まる後億線的望路た

円 5 整も幅町位 0 備あ員住 のと 0 とがを人財予 m なつ確か政想でるて保ら状さ整といしも況れ備くるた歩 やる費延 ${ }^{\circ}$ 整道

え全も講両傷て冬をる道
る垔著恶や闤い期設分道町長的して歩所る除置号に ないい行の。雪し川並目町改こる者補雪等てに行交道修とがの修融にい，し差南 がが，安をけよる転て点4必ら，経全行時りが落流か条要，「年対い期損，「防れら東考後劣策を車損し年梅し毎て側丁


| 町長 | と立ま財11は |
| :---: | :---: |
|  | 宕な上健ま少 |
| 下 や | がいげ全でしがす |
| げつ | 町とる化下，確ぐ |
| たと | 長事覚をげ財か |
| －今 | には悟15た政に財 |
|  | 伺進で S が健町政 |
| こ 11 | うま対 16 む全のと |
| ろ \％ | な策\％し 化借言 |
| が迄 | いを位ろも金う |

必者検点施踏特て
要かを検設ま性い町長
なら実と管えやる
管の施職理，遊。所遊理情 「員士年具子31具 に報合にににの供基は努にわよ委1事のが め基せる託度故遊設現 てづて日し 事び置在 いき利常定公例場さ 13
る。｀用点期園をのれカ




|  |
| :---: |
| てっでか係 |
| 頂き全らわ |
| きり個改 |
| 町 |
| 所 |
|  |
| 決修めの ${ }^{\text {d }}$ |
| 断ず，で入け をる何－命た |
|  |  |




老朽化した転落防護柵

。慮次用C詚当順画能 6整も含あで基は遊備めるあいの し，○○，○点 た財今 •B 検 い政後全が結思考年部 基 A


## 今年の除排雪体制は万全か

## 町長：住民と地域と行政が互いに補完しあいながら力を合わせ解消しなければならない



冬本番を待つ除雪作業車
$\begin{array}{ll}\text { 町長 } \\ \text { し } & \text {（1）} \\ \text { た } \\ \text { 新 } \\ \text { 路た } \\ \text { 線に } \\ \text { は } & \text { 町 } \\ \text { な } & \text { 道 } \\ \text { く } & \text { 認 } \\ 3 & \text { 定 }\end{array}$

## が 積委 算諒 た額 1 $m$ 当 り

除町|  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |


$\qquad$点
に揞
し
将
解 ア
援
㮸
柷
 パ
支
援
制
対

めを除専で様短一雪（2） 4 て行雪用いの縮巡務 －ノ ラ •制今要を が，度取る地ら5 の1 「度りも作区市7化の年は組昨業に街 $\dot{\text { 百 }}$ に更度除計と数割（然 km


都
市
售
号
町
民
が
交
流

 て
に
会
合 て
い
る。械
除
雪
の
回
数
を
増
加
さ
せ初
予
算
6
8
0
方
円
で
機 し
い
る
今
今
年
度
は
当
対
象
者
調
査
を
依
頼
申


6
0
0
万
円
で
予
算
を
㝟
て $\begin{array}{cc}6 & \text { 昨 } \\ 0 & \text { 年 } \\ 0 & \text { 度 } \\ \text { 方 } \\ \text { 円 } \\ \text { で } 20 \\ \text { 予方 } \\ \text { 算 増 } \\ \text { 見 } \\ \text { て }\end{array}$
 と
て，
予
算
の
範
囲
内で う
の
金
額
補
助
対
象
経
費 た
金
額
の
ど
$\vdots$
$ら$
か
低
$\omega$
ほ排
雪
覄
を
も
と
筧
定

理 会 に議
係
る
詳し
細て
や事 に月支を水動む図た境よの お 29 払組保を組る地のる軽始（1）䍰てにいみ全支織た域良㝨微ま平
務務れし支てい地のな成修水年手会担た。払き組域質保等や路度




本
年
度
萛
变
変
は ③
新
た
な
制
度
創
設
よ
る考
え
は
あ
る
か



現
行
の
農
地
水
堡
寀
理
地






で
補
正
を
し
た
と
こ
そ
で
あ負
分
生
6
月
の
定
例
会或
ご
こ
ら
に
か
か
る
町月
に
確
認
た
た
こ
$\vdots$
4
4
地能能
支
払
の
の
移
行
は
4 か従
ら前
年 農
度 地
水
多保
面美
的幾払
地
水
保
姜
管
齐
払
に
に


域参
が加
新
年 5
度 地
に域
多
面
的
機 4地
域
合
せ
て
4
2
1
3
名草
刈
施
設
等
点
検
5

等
示
さ
た
た
含
後
説
明


## 樋口 敏昭 議員

## 避難者誘導案内標識設置対策を講じるのか

町長：研究•検討を重ね，対応していく




取保
り育
組時
み間
延
長
の
の


 リ
ト
屋
待
避
所
し
し
て榎



て次をを内す た第重含識 と㥀仕分構予 に様な造想向が研やさ けま究設れ対と・䈯る応ま検場 しり討所案

しうり者いめミな事もや立 たななのる。てりが業て無の
 と業を々ま証サ「沿ど認認町て間自利て以 \％時 \％時保育と育針時本さ查
考も支にたしポ人つも保保延る 7 はしるの 6 は 7 •所間な1沿延針たた者年
 いせら童後と事保開育の・斑検る預高えをフ進支業稚討よ加齢て進ァめ援に園公

な了実所なそが終の朝で
て時数をて利て 40 了 908 は時 $\%$ 時保賲


が名る認はがのが台始意
45 で方可 120510 が時向
$\%$ 「は保 \％\％時 \％全刻調 と終い青と 台，体は植




保育時間延長が望まれる保育所

伺がに育を町期ら育がと担時の引ちこ護保夜保

## う。


樋口


## 笠原 啓仁 議員 … 4 件の一般質問

## 「原発災害」

避難が長期化した場合の対応は
町長：道とも協議し，対応策を作成していく


あ
る
思
が
が
ど
$う$
か ち
と
考
そ
お
要
要

自
治
体
の
よ
に
本
町
が 2
現
在
の
福
島
原
発
辺
の な う れ
な 計
っ 画
て
る
の策
か。状
柷
は
ば る
自
治
体
で
状
は受
ば 入
 あ
る
し
が
明
ら
か
な
な
っ る
自
佁
は
全
体
の
13
\％入
れ
計
画
を
策
し
て
い い
る
市
町
村
の
$\vdots$
$\vdots$
受
け よ
れ
ば
避
難
先
と
な
て 1
毎
旦
新
聞
の
全
調
查
に う 化
な
った
て
い
る
の
か。
次
点
は
と化
た
場
合
次
の
点
は
と し
い
る
が
避
難
か
長
期 は
時
的
な
避
難
を
前
提
に

笠原
湶
発
辟
誰
画笠原
本
町
が
第
定
た



 に
向
た
た
検
討
状
況
に
い
 ぞ 入
か
か を
。行
う
べ
き
亡
思
う
が入
た
を
行
$う$
へ
き
町
思
$う$
が止
あ
よ
う
町
と
し
申
申 （1） に
な
る
か
場
合
本
町
関
分
の
電
気笠
の
再
値
上
ば
を
し



て分の難わの いに対区拹応域て た議はといで
いし哦なるあ た後



笠
待
事
故
に
対
し
は

笠原

は

加がこ定
の
上
連
携
た
た
中
取
り
組
だ
で

努
女
通す



いで
き
た
い
•動
向
を
注
視
し
て
産
業
の
専
閽
委
食
の
中請
に関
し
を
は
在
経
済 をし
持し
$つ$ て
し
ふ
る。
値
士
げ
申 し
内
内
容
で
あ
る
と
の
認
識



 あ
る。
4
点
首
は
総
合
教
 3
点
見
国
地
地
分
亲

明
確
が
あ
る。
。
2
点
責
c



町
と
て
の
れ
ま
で
の
確

 が
$ら$
施
策
推
推
し
て いな上議には
 や
そ
の
職
務
権
限
に
い
い
て と
し
教
澈
賲
会
組
織終
責
者
で
あ
る
執
機
関育
委
会
齐
教
竞
政
の
最
継 る
か
教
育
の
政
的
中
中 ③
夫
き
変
わ
つ
た
点
も
あ
 な
て
い
る
こ
と
な
ど
が
大 い
て
改
革
を
行
そ
も
と長
の
連
携
の
強
化
な
に
に地
域
民
意
妄
代
表
9
る
首
会
の
審
議
活
性
化
迅
速


②
教
嵩
行
政
に
お
ほ
る
責
壬

