## 阿部 和則 議員 … 2 件の一般質問

## 雪対策～まずは町民との対話から

町長：総合的除雪体制を構築していく






 か
ら，
利
䔞

1
加コトこか約
2
0
0
世
世
帯
推 る。
利
者
者
$\vdots$
の
5
簡
間

阿部


申に対委実度法




把
握
て
い
る
町
内
会
の

必雪除除
䨡
皆
体
除



除雪ボランティア

 いる
る
こ
年
活
憅
対交
学
含
堊
支
援
乙
保乙琴元


との機の


除雪ボランティア

町長：国民合意のないままのTP P 協定に参加しないよう取り組む







 と
て
担
手
部
夢
持




 と
さ
れ
い
る。
2
月
22
日 て
の
䍌
か
9
8
5
9
9
億
M の
中
も
地
域
経
効
対
し円
試
䰅
そ
て
お
し
そ連
野
で
2
兆
1
0
0
0
億
三
の
背
海
噵
お
お
は

る | 島 |
| :--- |
| － |



ソフトボール球場「きたろくグラウンド」

た
い か

|  |
| :---: |


界木四田リのご







|  | 組と人とな子 |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 育たの令 | んいとで恵供教 | ものながラ |
| をち連後 | でうし いまた |  |
| 進の携 | い思て健れち | で育が切スは学 |
| め豊を | るい成やたが員 | あ活，なよ，校 |
| てか大校 | を長か教こ会 | る動心のく知教 |
| いな切 | 込しに育のと | ののは育•育 |
|  |  |  |
|  | ほ豊境 | 䂰育うず，お |
|  | 取しかの豊 | はまる体い |
|  |  |  |



|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  <br>  |  |
|  |  |






 $\qquad$ い

学 路




森下
た平
な成
固 27
形罂
料务
化它
新広
域
み
処
理
問
題
$1_{0}$ き
る
む
対
策
を
$\vdots$
る
き



 れ
な
い
乺
あ
あ。
路
盀
道
な
な
い
所
や
冬
森下
5
校町
中
中
学校少
1
学
校成わ事（2）5 を氐る成 27 な務平い中進設た 27 町長年か時成協にあ民め，年 3 つに 25 議町る営， 4 遅（1）月た調年会森予業平月れ当 まと整度で鿖定者成にて初 でして協業決意なの 25 闀いの町も議煮しててで定度合が定内平整定しも3務らせ平り



学校給食センター


冬 の通学



 が
ま
ま
解
第
町
部
 5
7
0
0
0
方
程
展
試
第
复

積
1
4
7
0
0
平
方
$\times$
1
1
ル ③
建
面
積
は
延
床
面 ode chatin品
新
設
移
憅
た
に
と竣月
居
差元（2）




## 町長：国で 600 m の工事を予定



国道 393 号線 防雪柵設置予定箇所

告
工
区
6
連
0
0
事
メ 概
1
ト
要
ル
の
瑞
防
 （1）
二
般
国
道
3
9
3
3
号
倶
北
部
連
会
の
要
莘待
受か
けら
成
が町長経新
済政
再生
に
向
け
た


なや用協がはめ \＃\＃ 6 目山好国N



 で
あ
り
豊
か
な
士
士
壌
農
 な
が
あ
け
$ら$
れ
る遅
积
生
産
資
費
の
縮
減

料
比
較
て
即
効
性
劣理
由
と
乙
は
化
学
肥 な
い
状
況
に
あ
る

7
8
1
ト
と
活
用
が
進
ま成
24
年
度
で
は
38
名
で
1

 て
助
成
し
て成
て
い
る。


春先のたい肥作業 て向思は すき きは忍重 には は，施農剤に こ副町長 いてイし抵き識要欠馬ててと注ちいや



## 盛多 勝美 議員 … 3 件の一般質問

まちなか循環バスの将来に向けての
運行計画はどうなるのか
町長：さらなる利便性や効率性を求めていく



補強修繕工事が行われる寒別橋


