
結論が急がれる旧東陵中学校



年 援さど れ説上め療しし年成程のて平各年及 者理視タヵみ度事れもそま明とに費まて428度建い成担度び3か方察1㻇 を業子プのしたを標画どこかっ受 にでもの私は I •子要知幼平育が安稚成て説町園30支明子
 わの計た医
去膆
実
説施
を
受ご
託
事
業処新
フ
ラ
ト
＋
場
の平
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
 12
月
25
日
燃
や
せ
ご

本 倶
計知 3画安月 の町議策 総 会定合 に い い後さ精基た
発明
なを
質担
疑当
行課
わ号
れ 受
まし，
た活 る
新
年
度
予
算
と斎
施
策
の
説


れてをの修町市ら地例地 3 求あ正提場 3 視の方 12 し月めりし案使月察一卸月 た議る方，朰用まを部売議会姇と公 3 料で楛改市会修意本市か減 7 起 步 諹 付正見的場ら免回を審置託議をなと付改し年間し行 1 査管さ さし革てにを，か現条た


ど
で
す。
。予
定
で
あ
る
こ
を
な



$$
\begin{aligned}
& \text { たに最力 }
\end{aligned}
$$



こ27はで
こ 27


す。担業こ料保質か変で割
合
変
更
す
る
も
の
の で負事る険護

な長の会

## 

委続改貧し革

をする
志䧳韭長
式副
で議
そ長
ぞ選
れ
の
職前
前に し
た
が
4
年
前
に
に議取
正
副
が長
あ 選
挙
ほ
ほ関特
に
新
た
な
取
組
と

町長：6つの柱で町民と一緒に未来をつくつていきたい

|  |
| :---: |


| かを |
| :---: |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



 に
町
に
浸
寀
せ
信
頼 ふ
品
貝
的
に
し
い ＂
高
蓦
し
し
文
华
が
あ
る


 る
が
今
町
胡
望
で



 えの気現ふ

 る
姿
素
青
し
し
い。
町



参い加人に で達にどまづく，人主のるやに筑知町 きがこでちくり，夢の役基き誇つるり，の さかとあった。住っかか民とらっりみのり耳る勢た持りをりや参積をれ実ない通を傾町常め，るゃ生して新加極担ま現で合るけ民に町よが出町な型的うです一うまなー町とうてすを価 のに若以る緒まちが人民しに愛こ創値

$$
\begin{aligned}
& \text { かが今課を膝地き信たセにし } \\
& \text { つああや聞を域た頼め1ほてま } \\
& \text { てるる係き交にいさにル町のたまのち } \\
& \text { 職 } \\
& \text { 丸 } \\
& \text { とり来無を町 } \\
& \text { なに齐く探民向もし徹町トと核 } \\
& \text { つ向望 }
\end{aligned}
$$

こつ奉域し，を方なしのテやるで全にのれま素峰
以
地
域
事
考
考
な
$\vdots$ ，報報ビ す会会自自の のわ境地四ら尻峰

[^0] を身地 のし

先作
緒
者向政政商㟶 つをくう政いくくて革業支 け知たに執っ倶を六援 る 当にそ行そ知柱つ頁五つ



て積いや し倶れ会質が民かてそ革



昨年のまちづくり㮣談会の様子


た知実て
い安に取
思の郷車 組
思郷践組
て圭すむ。
て
。 筑
てで
い
き倶着

## 鈴木 芳幸 議員 … 1 件の一般質 問

## 福祉施設，文化福祉センターにエレベーターを

町長：総合的に考え，設置は非常に難しい

|  | 経 建 |
| :---: | :---: |
| 子 | 過双 |
| 高 | 老れタ |
| 齢 | 朽既｜文 |
| 化 | 化には化 |
|  | が 40 昭福 |
| 国 | 進年和福 |
| 際 | ん以49祉 |
| 化 | で上年セ |
|  | いがに |

い何は
なか
か
ぜ
ひ な
お
願
し
を
し
た

 そ
の
か
ら
も
ぜ
ひ
こ
祉
的
も
が
が
備
つ
て
$い ~$
る に う
は名
中
身
建 し
物し
等る
も か
福ら う
名
称
か
い
て
る
る
か
ら

文
化
福
祉
セ
タ
$\vdots$
$\vdots$
 る
思
私
私
も
孫
作
品 と
強
い
願
を
を
持
て
い孫
え
等
の
作
品
を
見
た
 で
き
な
い


鈴木


エレベーターの設置は何とかならないものなのか



伺なかが何必う。もホ う。






 ホ
ル
ヘ
向
は
て
立
派
な鈴木
 な
手
法
を
模
意
て
し
き
た

边违袺コHン＂くースース



柋
流
セ
多

や
絵
信将
来
的
は
は
隣
接
和
世

る 常 工 現 に
厳
し
と
認
識
し
て べ
夕
は
の
設
置
は い非


盛多 勝美 議員 … 1 件の一般質問

## 新駅周辺整備のための資金の確保が必要では

町長：新幹線俱知安駅整備基金の設立も視野に入れ検討する



カウントダウン（後志総合振興局内）

費
費し方と向おま本要確期




立
金
よ
う
な
資
金
確
保 そ
の
た
に
合
か
ら
唯
皟

 $う$
$\vdots$
規
模
決
ま
こ
て
い




－ETRHENC理荡な | 筫 |
| :---: |
| 基 |
| 普 |
| 設 |
| 音 |
| 視 |
| 墅 | ゆが が を手 ど地 の幹目設線的先ば模先事のン も知妾にら決要の配老墅鷘いし討いのて整向性市し化グ整入備わなでい備な街たシと

－

## 樋口 敏昭 議員 … 1 件の一般質問

## 後志中核地として人口増を維持する必要がある

## 町長：子育て世代の定住対策，移住対策を進める



か。で
い
$\vdots$
$\vdots$
考
え
て
い
る
の
 ら，
新
た
な
雇
螎
発
掘加
に結
び
か
な
な
し
か ③
雇
も
な
な
れ
は
人
口
増思
が
具
体
的
な
対
は も
配
し
し
て
進
め
る
き
き
用
者
の
希
望
を
充
さ
せ
」程
度
そ
い
時
間
帯
まで
利 ②
保
育
時
間
の
延
長
あ
る ど住
進政
策
い低
か。瓄
鹪
を
長
に
3
点
䳡
$う$
う。観
点
か
ら
町
 も
増
加
を
維
持
さ
せ
る
必
要 た
あ
も
微
増
あ
あ
て と
乙
発
展
を
続
て
い
く出
れ
た。
後
志
中
核
地 0
人
台
に
な
る
え
推
計
が


労（3）
働建て1的働進支者設いト確環め援対なた業やのが業 てした羊い蹄季でりら育た山節

所な立
幼
稚
園
锶
無
哥
子


 て
子
育
支
援
総
合
的
に固
有
の
課
題
実
実
に
応
 た
保
育
所
整
備
な
巨
本
町 の
充
を
を
圊
り
老
朽
化
 （2）
本
町
に
お
け
$る$
幼
奛
教
㕕
定
住
策
移
住
対
策
に
も進空
あ
る
¿
が
重
要竣
あ的
りに空
家
策
も
総
兌
的子
育
C
環
境
に
も
配
し
し
た
た部
署
と
の
連
携
寧
に
し い
て
福
祉
子
育
て
関
係家
等
対
策
計
画
策
定
に
お討
す
る
必
要
が
あ
り，
空
き ど
優
遇
策
等
に
い
い
も
検世
岱
に
対
賃
貸
譲
渡
な
 てに
い
る
が
空
き
家
バ
ク に
今
後
の
対
尿
策
検
討
L

## か



き引
｜難導で情置金金企



老朽化した保育所は本町固有の課題

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

いた たら （3） て題学 （2）と か町長
忽組マ手。䠌条長てな」 みッ側 をチ䆶 でン゙い
いに側 き向の たけほ

砉件， な有はる が資人 5 格的効者磼 し問

れ若 ば施人 な策が らを隹
いつる


[^0]:    で

