


## 樋口 敏昭 議員 … 2 件の一般質問



町長：補助金交付要綱に基づき予算措置している


昨年の大和原種圃場の現状


薯 成 運


は


工避
事難
中所
のの
利耐
用震
制補
限強



南 地 域 会 館


北 地 域 会 館

# 笠原 啓仁 議員 … 5 件の一般質 問 <br> まちづくりアンケート <br> 原発など重要案件に関する町民の賛否確認を 

町長：原発などはデリケートな問題なのでアンケート には盛り込まない


間
題
な
で
特
定
項
首
 －（1）













 へVコRハトー」」烟胀笠原


形
で
亦
ル
キ
の
の
地
産
地



 | ら |
| :---: |
| 检 |

 | O |
| :--- |
| を |
| と |
|  |
| $\omega$ |
| る |

経む心のはご




夕
I
L
た
た
 て
い
ふ
か





資
源
森
町
に
は
存
尘
な




学校給食センター

食畣 さ



率空率活教育長耐～外固久く気形性 ，処燃 て衛経理料忩面性つな給 な効て湯


> る治関建竹内普第る要物自本
> 地条第綱び然町問化二 $66^{\circ}+6^{\circ}$

 うが が項
どが
う あ
いる

合元
息
い治
体 よ
の地
地
地 とま
う
う
風流
 の新
妾
聞新旦
聞の
の北
原海
発道 $\qquad$竹内
月
21
21


倶知安町に設置されたモニタリングポスト

用降
率に
は
は
言 て
な
な
い
ま 分
でな
も雇



| 障 | 効たの ので あ 得 町長 |
| :---: | :---: |
| が | はのてい待 |
| い | なも一く |
| 者 | いの方た地导の |
| の | とで的め域の要 |
| 辰 | 考はににづ理綱 |
| 雇 | そな制作く解は |
| 用 | るく限つり |
|  | たを協地 |
|  | 無るも進力域 |





## 磯田 龍一 議員 … 1 件の一般質問

## 福島町政 2 期目の折り返しにあたり重点施策の積極的な取り組みを期待する

町長：施策の取捨選択により予算を取りまとめた



 み
商
集
振
興
笑
検
討据
た
た
駅
前
再
登
街
业 ④
北
海
道
新
線
晋
美
見

㟶
業
観
商
業
振

砶政し素見主助 の立 ま りに5自自，㶵し，自公現㝔づ質を揭総治治使に，立助に流く墅切て想る（1）
 －机心边二。 り
組
を
展
型
な
け
れ
は
希
贸
持
る
地
域
社
会 が
未
来
に
高
信
？
て
夢




北海道新幹線のイメージ

体のいおみ確道いなのそ立をて道いずまれた向 てに決財らづ基自自 ，る確断

が年は画前見幹（4）じ種援度金し取経たる活 （3）重制の犯く震と災東医環（2）を治策 2 周据線北て施なに・で済めたの産点を暮・りなも体日療境安作を定月平つ辺え開海い策どよ助，組基，め安業的整ら交を ゙にに制本体づ心る実 しに成いのた業道るをのる成補み盤地の定のに方し通を た町18て計駅を新 18 講各支制助と


新幹線まちづくりワークショップ定経政町興りた安全め を化活盤を運町む。 を性で運町 るとる守生施守ど防いま策る町品を害公
共
施
等
ぶ耐
性
を
認
識
し
て
い
る方も方もい齢つ を見つ化い中検

## て

ざ シ シ 線 学

学性 ち辺 北 まヨま識平なづ整海改るた，て討住なツ新な経成 ゙くく備道
 て検 ，情線急地め体•開くを度り域に線 い討計勢着速のての対催り交よま振お倶 る再の画な活い整話じえそう興い知
要りをと高に

画ねまり野
向 ま 周

## 橋梁の総点検による防災•減災を

町長：橋梁長寿化修繕計画を策定中

39 か後橋築る定 のらに梁50とせ修作の年が較歳橋架はが年20ず繕ら間か多的以橋 す設昭 40 を年に計れにらく新下の梁本 べさ和 ，超後放画た39昭（䉓が年は町 てれ 4522 えに置を ${ }^{\circ}$ 。の和昭い 31 齢 68 が がた年年るはす策

橋59和橋とはあ管

 こ
ご
倶
知
安
の
橋
梁
安
全
使
金
に
5
4
9
8使
い
道
を
絞
た
た
国
の
放
 Aー $\perp$ tan $0^{\circ}$老
朽
化
対
策
が
新
た
に
ス なネ
ぞル
イ
ン橋
ラ 下
の水
総道
点•
検堤
防佐名木



る。問がどこ

 でな
き道
る路
道
路安
し 全
し
ほ
し
い な が
道
端
安的
全
に
言
上
り
下
り
り以
前
か
ら
苦
情
出
出
い
る

生
活
道
路
整
備
を
教育長渞它 ． 4


。特
冬
期
間
の
通
学
路
の K品緋リの二人远ぺ


 い旭のNこか゚
 を
記
䡛
た
図
面
公
表 り
そ
の
結
果
危
険
箇
所



 い は
約
2
5
0
0
人
に
上
っ
て に
よ
る
小
学
生
の
死
傷
者
数佐名
0
1
1
年
の
通
学
路
佐名木


に校りいる努時返て冬特し議所に箇見積の安冬し め等し，期に対つりやし等全期 てに指児間危応い危屋がに対間 いお導童の険して険根悪よ策に るけを生交箇て，とかくりにお る行徒通所い建思らな道つけ事いに安がる設わのつ幅いる故登し対全増（課れ落てがでて通止卡繰つす

とる雪い狭は学
協 箇 等 るく，「路


たカに校にま所抜区抜す具 にけでけ西体啓るはる小的発狭（道学な看いひ路校対板道ま を路わ北でと設なり陽岩し置 ど団小尾て
し4地学別は

た の校校危険 西 北個小陽所 学 小 の校学報か校告 5 。 が 5 東 あ力小 つ所学

