町長：医師確保や親しまれる病院づくりを支援



> る。茼項愿町長様での協な素明立荔な稼確地走がはは治あ 4 町前じの範い村解泊囲


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


後
新
い
理
憂
相
省
L

 で
は舞
理
羕
蹄
麓
岩



 | 像 |
| :---: |
| を |
| 描 |
| く。 |


竹内

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




\title{

止甸晨 \\ 







貴重な木造校舎の西小樺山分校






しで
た協い正す
い。議る。配るたた
検答にめの
険审つに教
し 結得て適環
結得て適環
論た段審躀境
示階し模整


## 笠原 啓仁 議員

## 原子力防災協定 立地 4 町村と同等に なるよう町長の主張を貫くべき

## 町長：16市町村で統一すべく協議していく

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





$$
\begin{aligned}
& \text { く病の忘暻援救努卢町な病院町長 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { り町眼の確療以制め能域病在 } \\
& \text { 麦民談公保等る。環病存を院の地 }
\end{aligned}
$$




|  |
| :---: |


| る。体機も条町長支が要制援連現定勢町 が携現のを金 めて，录要解で ら必は性す取 れ要，のる組 てな具関検が姿 |
| :---: |


| $\begin{aligned} & \text { 条 } \\ & \text { 脌 } \\ & \text { 製 } \\ & \text { 必 } \\ & \text { 要 } \\ & \text { な } \\ & \text { W } \end{aligned}$ |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |





 を
唱
て
て
い
る。



# 地域資源を活用し <br> 再生エネルギーの構築を 

## 町長：再生エネルギー利用の重要性は認識している









業
沓
路
を
犁
し
た
示
水全
の
農
柎
部
に
あ
農戠
識
攵
草
雔
で
い
る。
儛U． ギ
の
確
集
国
の
重
㗱
磯田


小水力発電としては注目されている農業用水路

る出を基地自（2）保量策本球然本が削し画暖境で要減て地化へば䓜目酸域止負地思指化推の荷域つ し炭進たの環て て素計め低境い い排画の減やる。

てギ ギ检
検入後 ③本い1北馀モ壳後町る。振海をデ地売 お穖再つのの合構生て構小振 も可い築水興 も 設能る。に力局再 立ざ「向発で生れルた導

いし政よど
ど は可 てな状るに引認能検が況技努き識エ討ら，等術 $\underbrace{\text { め }}$ て導総進 い入合展研情 き利品展研䏒 た用に町開収 いに勘の発集 つ案財にな

い

出
学
喜
あ
な
た
を
を －
町変局後
逼
睇
産
乙
乙
町
長
部

 | よ |
| :---: |
| b |
| 学 |
| 校 |
|  |
| $\vdots$ |
| 行 |
| 政 |
| 貹 |



し そす。元


## 佐名木幸子 議員

アレルギ一対応を学ぶが研修の推進
町長：振興局レベルの研修会を要望していく


弁り し込会以 し いで
公
㿥
䆒
長
寿空
町
外
移
雔
年
方
 を
老
る
き
で
は
な
な
か









 て

 ア
兄
ギ
1
児
が
健
康
安



近
喘
息
食
物
ア
ル

地
く
$\vdots$
を
進
あ
る。


## 原田 芳男 議員 … 5 件の一般質問

## 福祉灯油，ぜひ実現すべき

町長：緊急的措置をとりたい


| $\begin{aligned} & \text { 急 基 } \\ & \text { 準 } \end{aligned}$ |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
| 直 定 |  |
| す め | み免 |
| て | で |
| い | の |
| な | 設 方 |
| い |  |
|  | だ 条 |
|  | が |





 は
緊
息
措
置
を
に
た
し
し




生
活
護
住
税
非
課
税
所
得
制
限
を
緩
和
べ
き





|  |
| :---: |



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

ケ
付
き
住
宅
実
現
る。町長
後 減
明 の
確手
に続
嫢
定 今


で
き
ま
せ
ん
し
い
う
立
場
を ん
な
に急
して
で
も
予
筧
措原田
に
じ
も
を
そ





| ぜ て | 原田 |
| :---: | :---: |
| 急い |  |
| ぐる | の |
| の時 | は 規 |
| か。期 |  |
| で常 |  |
| もに校 |  |
|  |  |
|  | あ見と |
|  |  |


| じも施 |
| :---: |
| い ，留 |
| 整童 |
| 合 事 |
| 性 項 |
| のを |
| 問 補 |
| 題 足 |
| はす |
| 生 る |


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


| う。改原田善すべき雨漏見解を 早伺 急 |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |


町長
当永
面の
は残に゙
ざは
ざな
るく



