## 笠原 啓仁 議員 … 4 件 の 一 般 質 問

## 「役場機構改革」その最大の目的は

町長：町民目線に立つた利用しやすい役場をつくる

| 関き向しいる「限 | 執能管のは 町長 |
| :---: | :---: |
| 連たけや町課部 | 行さす役な |
| なすい機す民の長れ | しせる割い否（1） |
| る。構い目事制た | 各分 ${ }^{\circ}$ 定現 |
| 改職線務を | き務課担各し在 |
| 利務口革場に分廃員 | た事をの部ての |
| 用分業を環立掌止体 | と業効な長い3 |
| 務行境つをし制 | 考を率かそる部 |
| もつ構た精現の | え円的でれわ制 |
| 統含て築利査在な | て滑に ぞ |

はる
何機
か。構
改
革
の
目
的
と
特
徴 よ
だ
が
予
定
さ
れ
得
徵い役
場
鉒
を
太
き
変
え
る 2
部
韧
の
廃
步
を
含 る部
か。長
製
そ
総
括
そ
し
 か害
ふだ
かた
に感
ました
だい
のる








笠
予
定
の
新
た
な
機
構
 の
考
む
あ
あ
る
か。

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





傽
亭
条
町
と
と
泊
生
活
環
意
な
筑
で
を長
言
亏
き
た。
た
厡
度 そ
れ
考
何
度
な
な
町



 たよ
た
も
度計
恵
画を
家作
を
本
町原
と発
乙再
反稼
対衝
べ
き
構に
$\begin{gathered}\text { 冓 } \\ \text { 筑 } \\ \text { そ } \\ \text { い } \\ \text { く。 }\end{gathered}$

$\qquad$

い再
考稼
を働
て成
い意
る
へ
き
なと
な
 の
柱
達
成
さ
れ
な
い
限
り き
な
柱
と
考
え
こ
の
2
つ


 の
考
玄
$\tau$
$い$
る。
避
㰙
計

 に
る
も
の
は
可
能
な
限
V発
は
新
た
に
作
5
な
い
既
 （2）
原
発
に
対
す
る
私
の
考
えな
は正
現
時
点
ば
は考
无
い
いきら
た
い。
専
門
家
に
る
る
検し





$$
=\hat{R}^{\prime} \mathcal{U} \cap \hat{R}^{\circ}
$$

いう
かな
ど 組
か。
か
設
設
置
で
き
な
な
③）
落
䨘
回
り
隊
の
よ
 2 実
施
家て
屋 い
か現
の在
落 対
策。 （1）
落
䨡
故
防
齿
向
け
て


町長：本町の意思を表明できるので法案成立を願っている

| (2) る | る。し後後る <br> て圭圭の |
| :---: | :---: |
|  |  |
| 思 | い全圏で |
| を | き体に |
| 形 | たの拡U |
| 成 | い同大 P |
| す | と意 Z |
| る | 考権さの |
|  | えをら範 |
| $\bigcirc$ | て要に囲 |
| 目 | い求はを |
|  | 識応多 |
|  | しが角 町長 |
|  | て求的 |
|  | いめな重本 |
|  | るら視要町 |
|  | －れ点なに |
|  | エてに案お |
|  | リい立件け |
| 源ア | アるつでる |
| を | マとたあ大 |
|  | 衣認対り変 |

## 公約の実行当面の課題は

町長：6本の柱を公約とし，町政の舵取りをしていく











憂り支本行に立る衡小ら最が化る硬
農い業い健•秃抑金標今一の業くをく。全長るえの置後番増 に担将 な期状た取推もの加取い来 財的態上り移財要は り手に 政なをで崩を政恩財組がわ運視保收し見健と政 め 「た 営点て支をな全なの
て

回お





 | $c$ |
| :---: |
| と |
| c |
| の |



$\qquad$

 た想政で策時华し

を年柱未五暒今合各





性地
化域
再公
生法共
と交
は通
活



バス事業など公共交通の活性化とは


## 佐名木 幸子 議員 … 2 件の一般質問

## 文化福祉センターにエレベーターの設置を

## 町長：現状では非常に難しい



| ら夕い㜔いべ | るりで佐名木 |
| :---: | :---: |
| た。る。いのタ | 幅 常 |
| 必ぜ者声 1 数 | 広に |
| 要ひのが |  |
| 性，方高設前 | 活心町福 |
| をエか齡置か | 用的の祉 |
| 考レら者しら， | さ存公セ |
| てべ胄身で | れ在設ソ |
| も1て体し亡 | いあ中 |



## 

駰公開藅座



不妊治療助成制度の周知を









 を
抱
そ
い
ふ
ふ
か
續
い
子
も
を
欲
＜
そ
も
経佐名木中
に
若
人
た
妄
が



と
智
と
も
も
い
に
た
い。 で
あ。
ぜ
ひ
町
民
も
も と
乙
助
成
製
和
事 い
た
し
し
符
増
の
環 に
も
$子$
も
を
を
産
で
も
$\vdots$
る
の
で
ひ
ひ
$\vdots$
$\vdots$
$\cdots$
$\vdots$
方

町長：4年間の中でしっかり進めていく


|  |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 険国 | とと後正料定得法 | 課広 町長 |
| 料保 | 一持（ もの所者律 | －域 |
| と事 | 緒続介同1得への | 統連回 1 1 |
| 国 業 | に可護時割をの改 | 一合の介 |
| 庫は | 考能保にか上減正 | 保に第護 |
| 支 | え性険行ら回免に | 険お 6 保 |
| 出加 | なを制わ2るのよ | 料い期険 |
| 金入 | が広度れ割方拡り， | とてかは |
| 等者 | $ら$ 域のるへの大， | な統ら |
| での | 進連運 ${ }^{\text {o }}$ 利と低 | つ一後今 |


| 宅り，33る担者て②は和い中年大以原るで金変 <br>  な前選げらく引介健か。ど町担引き引階（1） ど通挙るしのき護康。をとがきなき層介忩りにべをし䍃き守か分保約の臨でるから後㙂 <br>  い営あ。めてれ高う る寉た にい負齢い ざ緩て続なり，円基 |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |






町長
は，所
不得
公制
平 の
感 解
な 消

福
祉
人
や
－
の
充



る。




左側 20 枚，右側 30 枚の福祉ハイヤー券



行力遣帯高て庭か左支事へ齢いにで右 て援業は者る。雪きに るもや町除障雪理ず，振 の

町長芧雪
筧朝
上除
雪
理の1の難を各と雪のて を協派世なし家しをもい

