#  <br>  



町内施設の視察（左：倶知安藤幼児園 右：サンスポーツランド）

## 主な内容

[^0]
主な補正予算額
（金額は万円未満切り捨て）

| 一般会計（第 1 号） | 1 億 1261 万円 |
| :--- | ---: |
| 臨時福祉給付金 | 1500 万円 |
| 子育て世帯臨時特例給付金 | 660 万円 |
| 母子家庭等医療費扶助 | 108 万円 |
| 経営体育成支援事業補助金（農業振興） | 2362 万円 |
| 富士見橋補修設計業務委託料 | 2150 万円 |

例万万給費の内庫給円円付補福訳補付。を事助祉は助金子合務金給社金給育わ費1付会で付てせ補5金福2事世て助 0 の祉 8業帯1金0給費3費臨 94 万付補 4補時55 円事助万助特 22 と業金円。

るも料っ改同化中子正様学ど でにに生も す医伴ま医療いで療費無 関医助料連療成
化条費条
于例無例



債万良高改そ 3 体し 8 金 で円事砂良の6育て8と賄計業団事他 2 成豊 2 給 い3債地業 万支農万付 ま 0 と西債東円援業 H 事 す 6 | 6 |  |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 0 | 乙 | 通 | 1 |方 1 号 ${ }^{6}$ 自

円 4 道 0 通
を 4 路 0 改自路事業興道費助の助助金経金金

議常た制て個 に度 人また行委のつ町報た い員条いの保改 ま会例て個護め すにの見人法て付改直情に行託正し報準政 しをを保拠機 て総行護し関


さ 28 桁国さ
年の民れマ 1 個月人人平ナ か番一成ン ら号人27バ利がに年1用付対10法 が番し月が開さてか公始れて12ら布









羊蹄団地 4 号棟 長寿命化工事中

後
䓌
㚜
連
合
約
の
変
更
 た山
に思
行線
ま
ま路
す。改
食
事
嶪
を
新 る
も
の
で
す。
セ
号
高 を
辺
地
法
基
き
変
更 に
議
決
た
総
整
備
計
画 か
5
平
成
25
年
6
月
20
日 す
る
予
定
事
業
か
あ
る
こ本
年
度
辺
地
債
充
当 の辺
総地
合に係
韛る
計公
画共
変施
更設

す。総
額
2
億
3
8
8
6
8
方
円
で




3－thto
 －




議だ
会を
議は
決
決
定
経


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

[^1]容措等業別導し す。

# 活発な委員会活動に向けて 

この度の改選により新たな委員会構成が決まりました。
常任委員会は，所管事項にかかわる事務の調査を行うほか議案，請願，陳情などを審査する機関です。

|  <br>  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 罖萛 폰훈 |  |
| 田E |  |
|  |  |
|  |  |
| 매咧 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| nerrevat監T |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  <br>  |  |
|  | nrrsotutidit |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |


|  |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 砛退 热 |  |
|  |  | （ |
|  | 逄 \＃E |  |
|  | 牱： |  |
|  |  |  |
| 田田三 |  |  |
| 妞计 田河， |  | $n$ |
| 4㬝 芴为 |  |  |
|  |  |  |
|  | nerreved |  |
| 氙入三 |  |  |
|  |  |  |
|  | 温制眆罧 | 温桷甽包 |
|  |  |  |
|  <br>  |  |  |
|  | －4 | －49fts |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 田 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| $\theta>$ ETergry |  |  |
|  |  |  |
|  |  | evotow w |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# 委副委委 蔶員購 員長 <br> 三盛阿木坂小森作 $\widehat{8}$喜勝和聖美則奀義繁 

| 諸 $\boldsymbol{V}$ |  |
| :---: | :---: |
| 問 | 自 所 |
| 題衛管 |  |
|  | 隊事 |
|  | 駐 項 |
|  | 屯 |
|  | 地 |
|  |  |
|  | に |
|  | 関 |
|  | す |
|  | る |




#  <br> と議啠 <br> $\square$ 議 云 活 化 特 唯 积 会 

三森盛阿田山作原木古門坂小笠榊 15島禁舜部中甾井畕村谷田并川原名喜 義 勝 和 義 勉 繁 芳 哣 眞 淳 美 不 枋 㤵 政
まて役解し倶同し りをい，安様る篗 たした町駐本自隊 いつだ民屯町衛協 とかき か 考り地議隊力 そ と果つ，様応に媛お諸を おたそご団け団じ りしの理とる体め


㠖

確
夆
な
も
制
家
す
る
議
基
基


 な
情
報
発
信
町
民
の
声
を告
会
な
町
民
秋
直
接
的 ま
ち
な
か
墾
会
議
会
報
－＊＊


伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い


議会と懇談をしませんか


まちなか懇談会



|  | －504－14 |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | －＜ |  |
| 门談1 | ， CH |  |
| 中制 Cr |  |  |
| $\text { 『 } \mid>$ | 览实监 | ut9ff』 |
|  |  |  |



現在の給食センター


シ 討た
債 取 さ指 コし後交 の財繅政 シ政食

 た
な
睇
源
基
金

## ，

 しい地域づくり／旧東陵中学校跡地の利活用山田議員：新幹線駅実現に向 けた取組み／羊蹄山麓中心地にふさわしい対応
田中議員：給食センター／地方創生とエリアマネジメ ント
榊 議員：役場職員体制／農業の担い手育成／都市公園の環境整備
阿部議員：地方版総合戦略／国の変化と地方自治の対応
盛多議員：双葉ダム／旭ヶ丘公園観音像
森下議員：公園の遊具の状況 と整備
三島議員：町の活性化と免税店の取組み／東京五輪の合宿誘致
小川議員：可燃ごみ固形燃料化が始まって／新教育委員会制度
笠原議員：空家特措法の施行 と町の課題／新保育所の準備医療保険制度改定の影響／子どもの貧困／自転車危険走行防止の啓発原田議員：泊原発／子ども子育て支援／国保税•介護保険料の減免／公衆浴場の改善／学校教育の保護者負担の軽減
坂井議員：認知症高齢者に優


作井議員：平成27年度町政執行方針／冬季五輪・パラ リンピック招致／地方教育行政の法改正／平成27


## この課題に質問が集中

## 「学校給食センター」

| 九食安㷅る限て品基献な標施総改年堡交含ミ平西 <br>  <br>  <br>  け美る重施基養校し影期独た額見単価方月 <br> 笑し念なでき及食 <br> 蓚正し嶪昇行賏 |
| :---: |





定
榣
討
た
た
か。



田甘船吸




明町にえ給 報さ今


文
科
省
採
択
の
条
件
が

## 門田 淳 議員 … 5 件の一般質問

## ふるさと納税の今後の取り組みは

町長：先進自治体を参考に，早急に取り組む


るう 門田 か。取 りいふ組てる
を
を
考後納
え 税
て に
いよ


め早


どルる



サンスポーツランドの役割は




いのきも臨はも熯あまし必児り要は組町長 た容す賃
に容すこ㑒
いのい金嘱い い，た
整環の話部正朝えでる誢な看しでは保
備境見職分賛夕で タ師いし保
対すじにあ員時応で，笖くが
応るやっこるだ間し計職ゼりの
てめ働てでで長い。的も歳取保


取待
り機
組星
み童
は姩
解
消
ヘ
の



# 古谷 眞司 議員 … 2 件 の一般質問旧東陵中学校校舎をどう活用していくか 

## 町長：2年を目処に施設利用を考える

 て

カ す 齢
る
要
望
部
提
出
さ
れ齢
者
售
の
設
置
推
雔
関判
断
に
至
そ。
そ
の後
高 て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
の

面
保
窔
事
業
全
般
課
題 だ 援
た
が
そ
の
後利
安学
全定援
多
多
の
の
利
用
予
定町長 れ消さ用か要住にふり保たン までたれ，を断る晝居至され，統事が，多所（1） の利考質念負異塭䐈そく保業そへび初
実てにも考ささ進後い所に話の慮れた用妄合

ケ
ジ
ユ
ノ
ル
は
ど
う
か。
通
建
物
維
蓷
管
ス
設
の
•維
持
に
も
な
な
か
る
と地
の域
襍
活
性
华を
な促
がし
る施



 い
て
こ
れ
ま
で
の
検
討
 ＋6䱚小边
 い
校
は
外
見
び
内
部
古谷校
乙
か
ら
2
年
が


早急な活用が待たれる旧東陵中学校





| え |
| :--- |
| い |
| る |




 だ
早
い
時
期
霜
割
作将
現元
ふ
る の
面
5
も
難











## 木村 聖子 議員 <br> 2 件の一般質問 <br> 女性の力を活かす環境を作り <br> 地方創生の促進を

町長：職場を挙げて，子育て支援をしていく








 れヂ キ入イ㷌ースに入 サ
ッ
力
等
宅
も
多
利
用



$$
\begin{aligned}
& \text { 検と (2)てりの令相ポ公 } \\
& \text { 討も玨い利緊復 } \\
& \text { て軁を地き用梫宅するう } \\
& \text { 町長 } \\
& \text { て要をた } \\
& \text { い。 }
\end{aligned}
$$




制の
育
惨
架
暇
分
檴
暇
間
休
敀
简
閉
条
峛











木村


木村中 旭


H

|  |
| :---: |












旭ケ丘多目的広場と雪ん子館











 れ
は
車
導
は
先
準
者
横
 に
配
な
面
残
既
存


 に
い
し
も
駐
場
信
車

木村
雪多
見
子的
館広
利場
用ら

町長：今年度における本町の指針


 な



| 作井 |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
| の 蹄 |  |
| 現山 |  |
| 状 3 |  |
| 課蒋 |  |
| 暻 |  |
| 組 |  |

ト朋 $1 \mathrm{IV}^{\circ}$



原（2）当共り育や貦町夸 だ長
各局
自
治
体を
実が




行
を作井
長原
部則
は
いく
あ
れで
栘町


う。

作
謷
委
貝
至
乙
作井
教育長

町長：確実な実行による早期完成を要望していく







期
堆
あ
热
は
町
の
角
増線
利
に
に関
る
る
意
等 $\qquad$『扫れなが










## 田中 義人 議員 … 2 件の一般質問

## 地方創生とエリアマネジメントの取り組みは

町長：1 年以内にスピード感を持って結論を出し進める
町長
姿創本
熱生町
に
人対 お
号
減基地
少，本 方



 み
な
さ
れ
な
い
い
る
る
町
と
は

 ン
の
検
詂
体
䧳
過
去

景
は
南
識
者
方
各
の

法
法
白
間
顓
の
聚
り

 $\qquad$ $=10^{\circ}$


起
た
た
課
觬
決
た
た
め
に

田中






あにゾ網高いない


シ円n
㵒全
は离国
的
続にな





略


手いゾ魅法促よ業組段う1 力でする項ま で最トああと主目な あ終地ふりい体はけ る目をれしう的いれ と的育る世新な地ば考にみ国界た取区な えつ続際になり住ら る。なけ観誇行組民な がる光れ政み等い るとリる手をに事


開発が進むニセコひらふエリア







溔号怇㥍



向を重向のをとほ間て け含教け優立しかをは制宱め，安調先ちた右経ご度
業制慶的急設な
辛講財
く築
く，楽

# 榊 政信 議員 … 3 件の一般質問 

## 都市公園のトイレ，計画的に整備すべきではないか

町長：公園の全体的な機能も含めて計画的に整備が必要



しらゆき公園のトイレ


$$
\begin{aligned}
& \text { が P あの検のいも } \\
& \text { か。Rるト討位公ら } \\
& \text { 必いしべ要つはもた付もあなき }
\end{aligned}
$$




## 阿部 和則 議員 … 2 件の一般質問

## 人口減対策や若年雇用創出への取り組みは

町長：推進本部を設置し作業を始めている
町長
策 本
定 町
は
町合
長
を㽣
本 の





阿部 れ 昨
た 年
11
地 月
方 制
創
定

考て体のメ産有ま そて効案総ン官識ち
い
る。証議略を労議と仮る。





















治
体
の
対
応
は

 く運職韻シ検活相制そかに渡を住でて現要
政
营
兄
禁
离
盛
必 り職職 そ

閏
業
移
隼
者
去
忠
心道

## 町長

 り，営員のン討，派やのけ策力が方在あ運日が注外地，のリ
革よな劺上北緒積と職な上れのら総備
続織行め 1題な員修い実気域略め

移開ア光本
通を愙町
新じ訪
よ 幹めれ外虫騡高ひ国心の速ら観

盛多 勝美 議員 … 2 件の一般質問

## 双葉ダムの老朽化による整備計画は

町長：関係町村と協議し，調査に入る計画になっている



双葉ダム




$$
\begin{aligned}
& \text { にな } \\
& \text { は現 } \\
& \text { 支て在 } \\
& \text { 障 お は } \\
& \text { い い 満 } \\
& \text { 状本 } \\
& \text { 況年水 } \\
& \text { あ 状 } \\
& \text { る。繷態 }
\end{aligned}
$$

 と
に
な
33
体
の
観
音
像
旭
乒
33
観
音
像
保
存
会昭
和
55
年
に
倶
安

れ願大町備なし丘和 「と寺の保33存觀に


るいう安も てな青の い民年で
こ間会あ
この議る と保所 を存が今望活行回 え動つの でがた倶 い続よ知

にて，び
努，保本 めよ安町 るり林と層遊て の歩は維道持に公理い及
 の旭
整ケ
美丘
は公
園
観
音
像

| 良年 |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



旭ケ丘公園の三十三観音像


## 森下 義照 議員 … 1 件の一般質問

## 町内の公園遊具の整備状況は

町長：公園施設製品安全管理士による点検を実施している

町長市本
薗の
の貹
ほ，
か，
合 都

 がや


监コトサッらごいご




HNGK
昷盐れか6白
 き
る
よ
に
な
る
か

ま


 （1）
更
新
定
遊
集
は
い










ネ
1 ぱまる池ケし遊（3）て帳記が者 シくに定跡兵て具ひしくでく馀が職発お理
ョ広 で地園る更（4）
ン場旭あにのが新は
・にケり遊じ「を
六大兵具や本主老郷型公平をぶ年体朽鉄コ園成設じ度に化道ンの 33 置やは計等記ビわ年すぶ旭画の
保いがし整行点のでき修はは職さに公にでき所置をてし園地 13






旭ケ丘公園わんぱく広場


努し衛を思を設理順 めつ生入う講遊に次 たか上れ。じ具あ いり，る砂るにた台思砂管なり場よっる。帳場理いつ命でも整確含るてた全っし保めいいもい対各 に，は砂と策施管


## 本町の活性化と免税店の取り組みを

町長：一括カウンター設置の促進に努めたい



## 取競東 り技京 組のオ は合リ 宿ン 誘ピ 致 シ のク

## い






る。



る
本
当
に
大
事
な
部
分
に
な
 にず
対子
す ど
る も
見た
方ち
が
変 ス
すポ
る。 ずが
子゙本
も で
た行
ち わ
のれ
ス れ
ボ
い
ツ
 う
診
か
あ
あ
た
た の
手
を
挙
げ
し
し
い
し
い シャ
シ
そ
直
前
宿
誘
致競
技
何
と
か
町
で
オ技
中
で
も
ソ
フ
ト
ボ
ル $う$
野正
球式
ソ種
フに
トな
ボ る
ルで
ル あ
競 ろ

え携実にみ績の てをと向とも強 い深関けしあ化


るめ係受て
て競 は
い技入今こ宿
き団れ後の行
た体態と実わ
いと勢も績れ
とのの誘をた
考連充致強実


## 小川 不朽 議員 … 2 件の一般質問

# 可燃ごみ固形燃料化処理の実施と資源循環型社会形成の更なる取り組みを 

町長：今後とも地道に啓発活動を進めていきたい





処
分
れ
そ
い
る
ふ
か。
衛



 \％
な
な
て
る。
告
ぶ


 た
奇
燃
父
の
成
分
内
訳 $\qquad$







 に
い
て
伺。
こ。

至睤
然
取料
$り$ 化
組処
の理
さ実
ら施
な
積
的
に
努
め
き
た。
た
本
 け
た
ご
の
減
量
资
资
源

小川
料 の品のの弁袋ごる。質他等当にみ。部て乷少量資潍害华は さ せ塩乿




## 笠原 啓仁 議員 … 5 件の一般質 問

## 新たな保育所」

関係者の声を取り入れた基本計画を
町長：基本計画には利用者の声を十分に反映させる


$\qquad$



除
堆
積
確
保
き
建巽

俱町長
 し等し
優教と的かすと。 6 建の＂のる発



育 いて
課解
道
間な
題は
れ
は
な
よ
な










町
長
は
今
年
の
3

家
ま
た
は
条
列
で
い
う
危
 （1）




全
面
行
な
な
し
が
以


笠原
の空
推空
進䝉
等
関効
る策

組

|  |
| :---: |

いてろし
いろ
施な基
設意本
し見訃
い口中
たれい

## 町長

貧（1）
困 本
状 町
況に
にお
つけ
いる



し
本学業放テが対の給凃䒠町力も課ィ 「策支付の施教育長




を教れに
 <br> \section*{\section*{原田 芳男 議員 $\cdots \quad 5$ 件の一般質問
暮らし福祉を守る町の政治を <br> \section*{\section*{原田 芳男 議員 $\cdots \quad 5$ 件の一般質問
暮らし福祉を守る町の政治を <br> <br> 原田 芳男 議員
暮らし福祉を守る町の政治を} <br> <br> 原田 芳男 議員
暮らし福祉を守る町の政治を}

町長：4年間の中でしっかり進めていく



 を
求
あ
き
ぎ
で
は
な
い
か な処
続
ま
た
た
核
品
の

 わ
た
た
原
字
発
霍
は哭H快ごサー止州還で！


き響て止控じ
にがいに除と町長 は大な伴特て度（1）経いが経定い移保過とが過定いる行秐措判今措養。前料置断後置控年とは再た㠵設除少ほぼ新計と影け廃養同制


公
㝨
南
効
犁
の
 て
い
る
険
値
所
か
放
直
れ
れ い

$$
\begin{aligned}
& \text { 分 } \\
& \text { 䓢 } \\
& \text { 遊 } \\
& \text { 園 } \\
& \text { 池 } \\
& \text { 改 } \\
& \text { 善 }
\end{aligned}
$$




筧
な
と
と
も
よ
し
と
む
れ


 の
䭁
控
除
廃
坒
れ
た設
に
伴
つ
年
少
特
定原田関
予
共
当
創

放置状態の遊具（八幡農村広場）



| 慮果た｜指 | 実 町 |
| :---: | :---: |
| のしとわ力 定 | い費 |
| て機け 1 に | るに要 |
| 選能でのあ | 見保 |
| 1考性は指あ | 合護 |
| し な定た | う で |
| 耐くが | 形は |
| 結久教優て |  |
| な果性育先は |  |
| を的さ | 給 ぞ |


 は
思
し
メ
1
力
指

点
号
特
に
統
虽
学
校保
雔
貣
担
軙
減
観

安
定
な
要
票
謢
準
要




# 認知症高齢者に優しい地域づくりを 

町長：認知症サポーターの体制づくりを進める



| や組术坂井 | 宝旧 |
| :---: | :---: |
| 社み，圾云 | と東 |
| 人全合く現 | し陵 |
| チ国宿の在 | て中 |
| \｜レの市 | の学 |
| ムべ誘町道 | 利校 |
| のル致村で | 活跡 |
| 㐿の学が年 | 用地 |
| 閨りス多 | をを |



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


 か
町
外
か
ら
亿
を
呼
込

资㸚怅＂小コト岫罝＂ע

 し
の
活
が
見夏
青
れ
る


地
を
ス
ホ
$\cdots$
闍
系
主
c

そ
ぞ
早
陵
学
校
跡
 ツ
暿
よ
て
て
地
域

旧東陵中学校体育館


ちるの活とババら゙ら十用な 指設ル中あ舎指 の利ス動しまほも必な分途る合定と，でれ等定運用ポでてたド内要い。に，と宿のな旅のば営さ動やはのは，は容と精施く所まれ館使に業れ の地ツ利 ほほ場域大用体か高 のの会促育のい。提子開進館活供ど催やは用 ともに各方 した係種部法
 と ま゙ばに用こでて
－区はのはい使琴分可能捈いなた な時のれつ変ばい施使えのれな指施め
り的更なてのとい。途施テので宿


い恵るくのアずで状 な軸など体 P 提けの接放て きをか有よざのを都がとども育○供い一すの た出「効うデさ固踏市るしもス館法す雨体る仕積 いし地になアま定ま計のた「ポ内人る天的ソ掛極合域施手をざ観え画で町ス。1外なな時なフけ的 いの設法出ま念つ用はのポツをど ゙ツの施トをな「皆をなしなにな途な活い教活を，代設ボつ町検さ活ら合利とも地い性ツ室用活さ替の引く民討え用無い活ら，域かっ化振のし用らら機位 し る。へ て知きなど「れま現つを催子，Nをづと隣開

## 

定例議会冒頭での町長•教育長の行政報告，今回は平成 27 年 2 月 16 日から平成 27 年 5 月 15 日 までの 3 力月間の状況報告です。以下，その中の主な項目について掲載します。


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


| 終可 |  |
| :---: | :---: |
| 了 燃 | 住 |
| にご | ？ |
| つみ | 環 |
| いの | 沵 |
| て 焼 | 境 |
| 却 | 課 |
| 業 | 関 |
| 務 | 連 |
| の |  |




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

$\begin{array}{ll}\text { 農 } & \square \\ \text { 㸲 } & \text { 農 } \\ \text { の物 } & \text { 林 } \\ \text { 作 } & \text { 課 } \\ \text { 況 } & \text { 関 } \\ \text { 状 } & \text { 連 }\end{array}$

| 繰 5 額み |
| :---: |
| 上臨生お成 |
| げ時じい 26 |
| 充議5 |
| 用会月歳 |
| のに22入決 |
| 議お日に算 |
| 決いの不 |
| をて第足 |

計

## 绿 健 康 険 事 業 特 別

た月 燃 6 ご日み をの終却 に 業終務
し 3

り着設（5）議の（4）科学を校査（3）指わ教るに括（2）ずよな 1 3 3 の 4 生（1）進工事学を倶 4 でに対 6 は全導せ頭全つ的総にるつ日学倶在名徒平 あに業校開知月実理象年 て いけは食し，町
。諸1 セ発総にた。
準日ン足合第
備も夕し教 1
を早 た。育回
取い建 会目

4国
月学
21
日学
に習
小状
洗
学調

せて頭
当
た
般
て 教
7
名職
る に等
よ を
り合
般
教
職
賏
等的
合


な合
学実
改践
善羔
の
推
進駺合



行のら及 状も入 23 入対数





地
域
忽
兮
等
の
幅
広
い
 こ


## 直保地 を场方 を減単 求額独 る調事 意整業 見置係 書 見 国







 4
し
よ
$う$
が
い
の
あ
る
な
な tandrJ No ど
も
た
ち
も
制
度
の
対
象
と
 を
撤
発
相
高
校
か
な
い
町助
制
度
の
5
5
年
間
の
年
限 あ，
遠
距
離
通
学
鼡
等
補 も
の
学
習
権
䄼
保
障
る
た
た





 な
が
る
と
か
ら，
抜
的産
業
な
地
域
の
衰
退
に
つ文
化
だ
だ
な
く
経
済
や そ
う
ず
地
域
の
教
育
や針た
は
北
海
道
の
実
情
に





| （촶유） |  |
| :---: | :---: |
|  | 皿卧 |


生
も
も
な
学
机
も

 た言 ど



た

 る
子
様
条
す。
な
か








 わ
て
7
7
時
間
摌
暑
見
当
前
前
最
隼
は，
教 で
そ
は
5
5
6
6
時
間
は







教
師
特
徒
易
灾
教
書









学
力
と
は
人
間
の
全

で表
る
る
自
体
非
常
に
 ご的の人

 そ

 な
い
し
い
う
問
題
に
ま
で の
そ
そ
そ
を
表
す
る
し


乞
の
意
椐
理
解
さ
む
る

 も
学
習
に
困
難
を
抱
た

 ふ人





 へナハハハッド国

中NコNコ習
を
軸
に
し
か
か
獲
得
さ

 こ $\begin{array}{cc}\text { 活で } \\ \text { に } \\ \text { 活な } \\ \text { か } \\ \text { せ } \\ \text { る } \\ \text { る } \\ \text { よ } \\ う & \text { を } \\ \text { に } \\ \text { す } \\ \text { す 間 } \\ \text { る }\end{array}$

す。てを近ご晴な地 拠番れ合いま模界校
 か
ら
早
本
中
に広
ま まげみも゙ 素切


 す。
も
ち
$\vdots$
九，
統
廃学
校
が
大
切
に
さ
て に
見
も，
少
数
规 が
あ
り
ま
す。
今，
世


る。
 な
先
多
な
な
時
間
忘
費 み。
杲
の
京
に
に
部
動
教
師
勤
務
曜
晟
少 み
な
し
奇
事
L
そ
た
た




## 議会の動き（平成 27 年 5 月 1 日～平成 27 年 7 月 31 日まで）





[^0]:    ■こんなこと決まりました…．．．．．．．．．． $2 \mathrm{P} ~ 3$ P ■特集 活発な委員会活動に向けて…4 P～5 P
    ■ 般 質 問
    ここが聞きたい一般質問………6 6 P～22P
    ■行政報告
    23P
    ■ 議長室からこんにちは・意見書………．．．．． 24 P
    ■町民のご意見…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 25 P
    ■議会の動き…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 26 P

[^1]:    

