
 な
家
族
声
に
も
耳
廎


見
号
活
動
ま
虫
学
校下
校
の
骞
職
職
に
る
る


 を
得
な
か
薄
閒
の
力
官員
北
海
藡
警
祭
協






|  |
| :---: |
| く 6 式兓 |




皆い た


中体連全国スキー大会に出場した選手たち

まり盛含族だる名開典25公
ま進盛含族た。る名閪典




祝が崖瞉のま当 4 と愈平安し賞ほか参 1 セ 9 い取しを家した4が式成町た状から加月ン日


A



## 

# この課題に質問が集中院•廃屋空き家］ 





て
い
る
の
か
考
そ
る
何
か
対
策
は
講
じ
を
㴔
に
進
あ
る
き
た
と
対
$\Phi$
る
管
理
義
務
条
例
化
（a）




経
済
部
長
 す
基
的
事
項
含
あ に
お
し
適
亚
管
等
を
促

は対

対確対苦物 民民

て庁役条

条 た
た
容
の
整
理
等
を
行

本
町
の
地
域
特
性
に
配
慮
作
成
を
た。
空
き
家
対
策
氐
条
例
の を
検
た
た
府
称
廃緊
鹤
制
対
応
等
㸚
店緊
急虫
制
対
広
等
対
店
策 き
家
の
適
焉
管
理
の
義
務
化対
策
検
討
会
お
い
し
て
空



かん
町なはら町をるを長取後け棨に議次し急 の り見解解

突至行理政関機周
きど

## 




倒壊が心配される空き家


# － ［除雪対策•厚生病 

## る は は 困 難 た。

 い
 を
も
$つ$
て
身
近
に感
し
も
も の
方
々
に
安
岕
感
親
み
み今
後
も
町
と
し
て
町
民心のNEN
 で
は
院
先
先
生
す
か
5
 ど
の
支
援
行
行
乙
い
る み
や
住
検
診
後
の
譲
演
な開
講
坐
開
催
度
報
な
込 が
独
に自
に算
催
て
い
る
公

的
な
支れ
援まて
ので
ほ町
が
に
病財
院 政
喵畔苗岫


竹
内
隆
議
貝


倶知安厚生病院


## 町 と し 乙 も 協 力 を し

 に師
源
遣
要
請
を
し
し
お

喰医
師
は
22
名
あ
あ
る。
た
だ 22
$\dot{2}$
名
で
現
在
の
勤
務深診
療
令
後
の
運
営
を
注
方高
々齢
だ
と者
相障
当か
難を
な
な 持況たて梘た


 ま し
い
問生告本



す手たたう学けの目チ作る る・除時た時か少安以業本豪 こ予霖間め，間らなに，な算機の町雪 かで械限限で勤深交降10朝帯 ら実・ららに・夜通雪セ除で施人れれ行通明量をン雪あ


除雪風景（町民ボランティア）

## 福 島 町 長



かうに な雪高手を立 てい思思 はて障す で行がれ きかい なな者 いい宅 のよ前

を協テ住
と势テ住業 て て体 い制組加か バコ •組

が
いしに作が後樘
常
活
支
支
障
な
な除 は業
雪自
自
パ困
を難
派家
庭老
昌
玄
関
前
の
除 の
あ，
変高
齢
者
•
障
田中 義人 議員 … 5 件の一般質問「放課後児童クラブ」小 1 の壁の解消を
町 長：各学校施設管理者と協議を進めて対応したい教育長：4月1日からの利用は何ら問題ない








を早
々
か
$ら$
利
用
で
き
$る$
準
備
員
会
し
も
も
町
部
肩
湲と予
定
む
れ
お
お
り
教
洊
委



町長 －
 す協
る議
取
り
組社
及会
に姜
協体
す 支
る援

町
の
特
徴
を
生
か
子
ど 2
グ
ロ
1
バ
华
が
進
む
本 （2）




を上
具体
化
し
てト
い
きウ
たス
い。構
想策
定
号
点
棗
き
そ
の ま
は
は
ス
タ
プ
フ
ラ



|  |
| :---: |
| NこNGE゚ |


山
積
す
る
浬
是
に
いに題


 お
て
て
本
町
全
の
子
ど

 | 教育 |
| :---: |
| 親 |
| 倶 |
| 知 |
| 安 |
| 町 |
| 学 |
| 校 |
| 適 |
| 正 |




## 実 に に 政 り 組 だ

教充
力
を
生
か
し
い教
く。育 い教地
く青域
の
育
環
境
糒
の
た
た
あ
引
き
 の
教教
活
動
に
お
い
て
学
 こ
に
に取
り
組
で
に
る
英
語
使
意機
欲会
上桩
を 大
爫
る英高
の平
講成
師 24
の年
枠度
を超は
そ，
て中


## 教育長

教町高 る と と と 既

伊達 隆 議員 … 2 件の一般質問

## 森林経営計画制度の開始に向けた準備を

町長：多目的機能を認識し，適正に進めていく
持機護肯地全源に林 4 平と㟶り，確木見需内林業


森林伐採作業
要林び固計グエ猟殖の向は。の村支れ42海請水市定画マゾ等そ保上狩 部に部 「年道


猟 友 会 の活 動
森
新
組た
合森
が林
定営
䅐計
模画
の相

まをにのは変 か
わ
う
や
す
い
区
分
制
度
に か 生 生
う産
や と
す 地
い 域
区售
制に
度も
にか

有
害
氟
獸
駼
務

に に会に名 で平平比のトふペ業
等
多
く
の
社
会
貢
献
を が
あ
た
た
有
害
獣
駼
除

い十薬 少 担 銃 りて時 託 0 平分等免のが・，30に狩金円成業調の許二大弾猟万は猟ので，23務査助更因き薬友円，免支，年委 し成新だい等免以銃許払実度託今に時とこの免上の等い績は料後つ手聞を維評の数い冓のをに新を応方し討て料て会経更担も規てじ 6 て しは，い員費新が含取いた。 てい，弾る。減負やあめ得る。委 0

