## 是むあの説会



倶知安町総合文化祭（えぞふじ合唱団）

## 主な内容



編集•監修／広報特別委員会•発行／北海道倶知安町議会•印刷／有いとう文化堂印刷

補補 4 給助助 7 費ど

| $\begin{array}{lll}1 & 2 & 4 \\ 5 & 4 & 1\end{array}$ |
| :---: |
| 74 万 |
| 93 円 |
| 万万 |
| 円円っち |
| 町道国 |



費ス置ひ施るたい
及め3来よ契で臨費借 びの駐るり，約借時 4 上全基建車まで観満用交 4 料礎物場で光了し番 362 光工りに間中にてに核ないつ笸な円


| す。た | 修－ | 交な障 |
| :---: | :---: | :---: |
| 。暖老 | 繕町 | 換つに町 公 |
| 房朽 | 工営 | してよ内 園 |
| 配化 | 事プ | まいり公 施 |
| 管の | 1 | した使園 設 |
| のた 4 | ル | たた用の官 |
| 修め3 | 暖 | め，で時 備 |
| 繕破2 | 房 | 5 き計 70 品 |
| 費損万 | 配 | 箇なが万購 |
| でし円 | 管 | 所く故円入 |


| 号 | 行 |
| :---: | :---: |
| ま予数定今 | 事プ |
| 想に数年 | 業レ |
| さ影を度 | 補ミ |
| れ響上前 | 助ア |
| たが回期3 | 金ム |
| たでり，発0 | 商 |
| ，る後行 0 | 品 |
| 増こ期分万 | 券 |
| 額と発が円 |  |


| 仕稚給浆 |
| :---: |
| 組園を励今 |
| み等を費ま |
| にへ市でで |
| な財町接 |
| り政村接 |
| 政村 |
|  |
|  |
| こす立に就 |
| 幼支 |

風•
倒 8
木月
被末
害の
が台
発颫
生。に
比よ
羅 る

ま償成害道 し補立賠に平 た償し償て成保たに発28険こつ生年

$$
\begin{gathered}
8 \\
\text { 万 } \\
5 \\
\text { 千 } \\
\text { 円 }
\end{gathered}
$$

$$
\begin{gathered}
\text { を談両日 } \\
\text { 賠が損町 }
\end{gathered}
$$




す。託



た。


 に
関
す
る
調
查
首
首
的
に体
な
な
た
ま
ち
づ
く
う
新
幹
線
高
速
道
路
等
（
速
道
路等
等
関り
す新
る翰
別高



実
証倶
運知
行安
に町
関有
す償
るバ
条ス
例


算等町夫 を業道共可務へ同決委の墓 し託支地 N し た。

万正伐及
円 予採び

|  |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 平る児 0 る－ 0 情 |  |  |
| 成保－歳保貫歳項 |  |  |
| 31 青障加青し |  |  |
| 年所が |  |  |
| 星 |  |  |
| 先䦔 続 |  |  |
|  |  |  |
| 開 | にの |  |
| 所 |  |  |
|  |  |  |





|  |  |
| :---: | :---: |
| をし側利始支 |  |
|  | 援 |
| 意同者 | のが |
| 見等 | －利 |
| 交に現 | 時用 |
| 換保職 | 預で |
| 業。育員 | かき |
| 所 | $\emptyset$ |
| 題に町 | の 育 |
| 映点関政 | 開児 |


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

## ■反対討論•賛成討論 <br> 原田議員の反対討論

平成 28 年度虻田郡倶知安町一般会計補正予算案に反対の立場で討論をいたします。
この補正予算は，観光中核施設の設計の補正予算を含んでいるものです。地元観光業者と周辺住民に，私も聞き取 り調査をしましたが疑問の声が非常に多いということがわかりました。

平成 31 年から 35 年にかけて，この 5 年間で，第 2 期計画で，第 1 駐車場と中央公園及びサン・スポーツランドの大規模な整備をするという計画があります。これと観光中核施設はリンクしていると考えております。国際リゾート都市づくりと称して，過大なインフラ整備を行う必要性はないのではないかと思うわけです。

2 点目としては，地元住民さえ疑問視している施設に，町民は納得するのかと考えられるわけです。投資に見合う効果も，町長から質疑の中では明らかにされませんでした。全体としての観光の入り込みによる観光効果という話が ありましたが，この施設を建設する費用対効果は具体的に何ら話がありませんでした。その点を明らかにしないまま， この施設を認めることはできません。莫大な町費を投入するわけですから，この点も含めた全体計画が事前に明らか にされているべきです。その点を指摘したいと思います。

以上，申し上げまして，反対の討論とします。

## 笠原議員の賛成討論

自地研究会を代表し議案第 1 号平成 28 年度虻田郡倶知安町一般会計補正予算に賛成の立場で討論に参加いたしま す。

今年 3 月の第 1 回定例議会で主に 4 点ほどの理由からこの中核施設関連予算を含む新年度予算案に賛成し，その減額を求めた修正動議に反対をしました。そして，その 4 点の賛成理由は 5 力月が経過した現在も基本的に変わつてお りません。今回の補正予算の内容も当初予算で提案された中の実施設計分が除かれた以外は，当初予算と基本的に変 わつていません。したがって，中核施設にかかわる今回の補正予算は，「これでやりたいのだ」という町側の強い意志のあらわれであり，3月定例議会の際と同様，私は今回の提案に賛成をするものです。

議員の多くは「中核施設」の内容自体にではなく，その手法や仕事の進め方に対して疑問や不満をたくさん持って います。予算成立後はこのことをしつかりと受けとめ，残された期間を最大限有効に活用され，疑問，不満の解消に当たり，みんなに愛される中核施設の建設に当たつていただきたいと思います。そのことを最後に注文し，討論とい たします。

## 榊議員の賛成討論

平成 28 年度一般会計の予算審議において，ひらふ観光中核施設整備に関する予算の一時凍結の動議を出した議員 として，賛成討論を行います。
予算を湅結した根拠と解消の課題として，基本計画の修正案の提示，第1駐車場・サン・スポーツランド・観光中核施設の役割分担の明確化，道有地の購入手続の迅速化，住民検討会や議会の理解を得てから事業を進めることを求 めました。事業の涷結が目的ではなく，準備が整った上で進めるべきとの思いからです。
質疑応答での町長の答弁にあったように，9月10月と基本計画の修正を十分に煮詰めて，準備か整った段階で基本設計に入ることを条件に賛成したいと思います。
当初，民間の活力を使うP F I 方式での検討が，町単独での建設となりましたが，官民連携の施設としての必要性，重要性があるので，運営等には民間活力を活用しながら，進めていただきたいと思います。また，山田地区において は，エリアマネジメントの検討も進められております。それも着実に進めた中で，この観光中核施設が十分に生かさ れることを念頭に置きながら事業を進めることも条件として，本補正予算につきまして賛成したいと思います。是非，本臨時会で町長が答弁したことを必ず実行して事業を推進していただくことをお願いし，賛成討論といたします。

各議員の賛否 賛否の分かれた識案のみ指葷しています。他の識案については，全員かか賛成しました。

|  | 議案名等 | $\begin{aligned} & \text { 小 } \\ & \text { 小 } \\ & \text { 丕 } \\ & \text { 杛 } \end{aligned}$ | $\begin{array}{\|l\|} \mid \text { 䈉 } \\ \text { 攵 } \\ \text { 啓 } \end{array}$ | $\begin{aligned} & \text { 坂 } \\ & \text { 并 } \end{aligned}$ | 門 田 <br> 淳 | $\begin{aligned} & \text { 蓉 } \\ & \text { 眞 } \end{aligned}$ |  |  | $\begin{aligned} & \text { 原 } \\ & \text { 著 } \end{aligned}$ | 山 | 繁尌 | 義 | 榊 政 信 | $\begin{aligned} & \text { 阿 } \\ & \text { 部 } \\ & \text { 和 } \\ & \text { 則 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 盛 } \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{array}{\|l\|l\|} \hline \text { 森 } \\ \text { 義 } \end{array}$ | 三 島 喜 告 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 第5回 臨時会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可 | 平成 28 年度一般会計補正予算（第6号） | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\times$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | O |  | $\times$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | O | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
| 第3回 定例会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可 | 平成 27 年度一般会計歳入歳出決算認定 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | O | O | $\times$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
| 可 | 平成 27 年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | O | O | O |  | $\times$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | O | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
| 可 | 平成 27 年度後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | O | O | O | O | $\times$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | O | $\bigcirc$ |
| 可 | 平成 27 年度介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決算認定 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | O | O | O | O | $\times$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | O | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |

鈴木保昭議長は採決に加わりません。○は賛成，×は反対，$\triangle$ は退席，一は欠席






 に
対
多
対
討
論
原









 | L |
| :--- |
| 9 |
| 月 |
| 6 |
| 7 |
| 7 |
| 日 |
|  |
| 2 |稂

尔
分
䅡
馔
出









検のに A
討仕し を方なそ進ががれ め可らら て能どの いから議 かもい論 な視うも け野支参 れに援考

戸へく







| の研 |
| :---: |
| 修 |
| をな育員 |
| 27 ど成の |
| 年をの |
| 度お観 |
| に願点面 |
| いか |
| 外 |
| て |

に今約ば境所れ化A取後内随の有等
りも容時変の々相も扱随の＂化立「手ろ い時見加 場或方も を直味そでいかろ行適ししれのはらの つ宜にたら状その状 て，つ中が況の申況 い適いであ・土しの き切て契れ環地入変






 でう
は形
䔬な
積る
孪
を
を
あ
た
た


決算審査特別委員会

## ■決算認定に対する原田議員の反対討論

## －一般会計

住民の切実な願いの福祉ハイヤーの所得制限の撤廃や30枚に戻してほしいとの要望に応えな いこと，多くの保護者が危惧を抱いているフッ化物洗口が実施されたこと，予算の不備を指摘し たにも関わらず，ヒラフスキー場のエリアマネジメントへの固執による業務委託をやめなかつた こと，ひらふ高原地区観光中核施設については，民間が建設して町が一部を借りる P F I でと言 いながら取りやめて町単独での建設に方向転換をしました。しかも，地域の多くの人からその必要性について疑義が提示されているのに聞く耳を持たず，極めて官僚的なやり方と強く指摘しま す。情報の保護が懸念される社会保障，税番号制度への移行も国の言いなりで，住民の危惧を踏 まえ国に物申す気もない町政です。

第二は，この十数年使われたことのない基金の繰り入れです。案の定，決算では 2 億 9 千万円 の黒字決算です。町の財政がことさら厳しいと見せかけるためではと予算に反対しましたが，結果が物語っているのではないでしょうか。住民とともにという目線がないと言わざるを得ません。
 も
子
嵩
関
連
3
法
が
が
制 い
て
平
成
24
年
に
子
ぞ こ
の
よ
ふ
な
状
況
に
お
 め
ま
た
が，
具
体
的
な
施保
元
化
な
元
議
論
進

計
画
を
策
定
し
保
育
環代
育
威
援
筑
推
進
行
動 10
年
間
の
㒹
筤
町
资
世基
き，
平
成
17
年
度
מ
ら
 て
平
成
15
年
次
次
世
代 あ
た
た
保
龍
所
整
備
に
い
 1
こ
れ
ま
で
の
経
過



 た平
品
威
智年
安 8
町
幼
保策
再完体も
的園
に
歩 の
出移
し に
ま
し
たて
名
協
議
が
開
始受
さ
れ，
毎
年
20 に関
す
る
受
に
に
に
い
て連
携
の
中
で
教
育
保
育


新
制
度
に
る
幻
稚
園
• が
署
ち
れ
い
い
ま
付
な
ど
が
創
設
さ
れ，
地刑
域設
型
給
保
地
域
型
亲保
青
所
を
通
た
た
共
通
の
施

忍子
忘嵩
ぞ支
も援
園制
幼と
稚し
園
要
性
か
あ
る
子
そ
も
の
保 の
の
学
校
教
育
c
保
育
必

2統
合
青
所
特
嶅
委
責

なトこH6ta゚

 ③
幼
保
体
华
推
進
し，


㥐
た
た
し
し
た

査
協
議
を
重
ね
た
後
現内
容
に
し
て
慎
重
な
な調有
さ
れ
た
基
設
設
計
書
の䠅に

い取方と学がをセ そまり洼 や行行 けのし入や邑建わい多後た。れ保後設われ施指基方肓の費てささ等



 ス
や
や
が
0
え
号
の
利


 3
歳
灡
等
3
3
歳
上
上






統
賲
音
所
認
定
E゙ て待
機
傹
童
解
消
に
い

 た
定
貝
弾
华
に
お －特

（4）（3）
（2）
（1）

育


こ所のか受精私し専れ関い園幼望弾


 で る

 い。

制
唯
作
和
な
い
場
は
は




型







 3
歳
5
5
5
歳
いで
の
受 ば
な
5
な
い。













## 

定例議会冒頭での町長•教育長の行政報告，今回は平成 28 年 5 月 16 日から平成 28 年 8 月 15 日 までの 3 カ月間の状況報告です。以下，主な項目について抜粋して掲載させていただきます。

対
危
て
い
$<$


| 理業 | あ業中漏を。理農 |
| :---: | :---: |
| う化形ダ後 | で亚に水修27し水 |
| たの能ムは | いし国は繕年て省 |
| め必昭で | る。て営収し絡度いか |
| に要変あ年 | 実施まてにるら」 |
| 準性化る年 | 施設らき取灵委 |
| 備か管こ以 | す応ずた水談託 |
| をら管と上 | る急9，た。タを |
| 進再理く経 | 事対本し不浐 |
| め編の | で策年か具は， |

## 








 ま
れて
䔔
形
形
に
に
し
し
て




酪農学園大学とのフィールドワーク


| 面を査後改鑍を志修途行地成 なとい区 をて終と行聚後て予塔 10 地定の年区 <br> 全間調 |
| :---: |
|  |  |



る支体加ま（3）定事（2）対効備早（1）意の長 $\boldsymbol{V}$ と援な的工边地に業禿策利や期禿見充産林 $\mathrm{V}^{\circ}$


|  | こを援し，履最づ意低マ | 砤 | い政を（4）えいと保民機（3） | と地係保ズ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 可の中最行最き戳見賃平 | 保能地 | よの検各たなとす生能地 |  |
|  | 能充小低眚低昆用書金成 | 䝭の方 | 垈運討種もどもる活を方 | 財 |
|  | に実企貸査賃期戰改28 |  | 堂す税 |  |
|  | 安業金家金に略正年 | 螧化㷛 | 替に影際制年 |  |
|  | 対萣にきと䙵引話 等度 | 見を |  | 苴保社と |
|  | 策し対上。のき合に北 | 直 |  | 講び会人 |
|  | をたすげ 確げ意 闗海 |  | 確与地止と。を |  |
|  | 行経るに支際なに奜る基す道 |  | 保え方減 踏のすをせ保 |  |
|  | 営支際なる基 る最 |  | 碓 | の 関 |





年
桼
た
共
機
䉍
可 れ
た
嘸
境
考
慮
複
数




堡は

的
な
桇
策
薏
急
進
あ
る
育
等
処
遇
䇾
善
配
蒖要
な
予
算童
確に
保し
保た









## る例に



る予交材設給数対の域持教生
 そ

 き
る
学
要
な
財
源
確
 で
き
学
多
多
の
若
者

食堂 なじすた口食る。用切㢈る のバを㛏削環だな管おうと。取ンと。組ク全子国 ど的も

な店推分減（3）進
ぶ占推量に減事残するの向食る

意です
睍の食
取品
り組ス
み削
を減
進に高
め向
るけ

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



## この課題に質問が集中「北海道新幹線」

工事•整備，在来線
世」


海
道
新
幹
線
計
画
整
備
や






合


 はの（5）通 い行事 か残 関は
土 わ
処る理西 に
問車
題 両

利 | 域（3） |
| :---: |
| の枝 |


 2
外
国
観
光
客
増
そ画
は
。原
発
事
故
の
時
の
避
難
計
品
泉
議

古
－災害時における役場機能の
維持
－教育行政について

## 木村議員

- 町営住宅整備について
- 地域スポーツ活性化の取り組み

作井議員
－有資格者確保など本町独自 の雇用対策
－札幌冬季五輪パラリンピッ ク実現への環境整備

山田議員
－新幹線トンネル工事に伴う残土運搬
－町営温泉について
田中議員
－山田地区での町有財産の処分等
ひらふ地区第一駐車場の再開発

榊議員
一般質問に対する町長答弁 －水資源保全の取り組み

## 阿部議員

土地ミックスについて
－新しいキャッチコピーにつ いて

## 小川 不朽 議員 … 2 件の一般質問

## 北海道新幹線工事と児童生徒の通学路などの安全対策について

## 町長：1日 100 往復のダンプが往来

安全対策，町としても積極的に関わっていきたい


#### Abstract

り，ろ量かの二 よ 53 ら丁 $ッ 丁$最り万平事森事 にの来年はネ要 0 まご土度区 


盛土 $\mathrm{m}^{3}$ 成期トのこ花用牧残る ス にし北旗砂，33間こ概と園範地をとれい関海 は運年度平ルとし場拡採け，能はる新 1 搬の発 28 鹿していを大草入未な候が地れ利町 1 土残幹
線


ないな重調的つた法選

 が
児
童
生
徒
通
学
が路
事
車
の
往
来
が
大幅
に
増




花
園
牧
受
は
入
れ
る





れ土の街て発30夫いを0量工地い生年王る。㝟往 25事をる素度区。込復万に含と量かの羊え程 $\mathrm{m}^{3}$ つ む聞 73 ら工蹄で度程いトい方平事トいの度てシて $\mathrm{m}^{3}$ 成期ンるダ推は，ネ いを36間ネを予年はル聞プ測発以。定度平比以往 さ生外市し成羅て来


う保登議始り
 －画説
明
会
示な
さ
れ
る
る
事
計
 と
事
説
明
会
実
施
す
る改
年
年
に
意
見
交
会 が
開
隻
$さ$
$れ$
た
が
こ
の
後受
濐
に
よ
る
事
説
明 で
あ
る 月
鉄 24
道
運
輸事
機對
C体


光二兵流周用交セ総人遊し流コ合口促 のエ只を進夏シ㮅ア次年けす用しのし点アがめ应 との将
新来
て，た的
，なに旭で
ス観はケ交


実証実験が行われている旭ケ丘スキー場

| 方ら今て场回掊使実 | 化 |
| :---: | :---: |
| た方ら今ての回摘使実 |  |
| に旭後実正にも用証 | を場 |
| つケの証面つあで実 | 図 施 |
| い丘動すのいろは験 | る設 |
| て酝向る。コてうなを | 実夏 |
| 精合を1はが含 | 証季 |
| 査公踏 ス，cかめ | 事 利 |
| し園ま のス思とて | 業用 |
| てのえ $火$ キづい目 | での |
| いあな と 1 がう的 | あ 活 |

## 笠原 啓仁 議員 … 5 件の一般質問

町長：できるもの，できないものを精査して判断していく


町
長
と
て
の
考
え
を
き
ち さ
た
間
題
対
て
は
は



後
は
こ
の
町
要


情
書
が
出
れ
た。
7
7

笠原







 か。雪

い




笠原
な
に課
に
泊疑
愿
発
の解
再

て報委に保す
思 政

在 2，る。締

結
認現

しがき効せ避で方へ者報奶認2 く て町 た性，難 「法の伝応さ日 いと いに訓等今な防達にれの安し とつ練措後ど護体てた同


い証おに子ら具時在のお














 10
月
に
孞
も
の
生
活
壊
境





いか
振
興
確
認
相
談
な



たな合





## 原田 芳男 議員 … 4 件の一般質問

## 就学援助費の 3 月前倒し支給を

町長：実施に向け取り進めていく


町長：地区防災計画等，災害への体制づくりに努める


きし学容と体年るつしはるて環術率 たを校のなの度残本いな，食学境家に教育長 い。少絵充つ16の食町でが家育習に庭つ犐しは小
 も水図る\％残況棱素食地推棱るは，本校削けわ。と量は，給行の域進教影消中のの減るな給しが，食て大と関育顥費学食社 て食が食ら給平にて场もも関しに思生校糧会 い残ら，内況全 27 ける。に携てけいが技給で


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



## 門田 淳 議員 … 5 件の一般質問

## 高校卒業まで医療費を無料にする考えは

## 町長：現段階での拡大は難しい

た $<$ き，若若口口 り いい有跡いも

見がい住がの（2）現き証本
 に育代費るも分な埌め，かる町め，探く，賃在は貲なに保動（1）取てがのこ検譲どセ移ら りが生増を討ををこ設の組楽き加でし取活夕が定 んし生に，な得用1決住 でいきつ定がししやま希 いまとな住らやた保つ望

に町すま場－のけ財健が町通外こたが民拡れ源福必独勤にと希高間大ばとな祉要自 す居が希い賃はな難ら実施なの る住で望と貸し難ら績策の財方しきすの住しなしをので政 がななる声宅じい。見検 「出




| 行 |
| :--- |
| て |
| し |
| き |
| た |
| し |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 何 |
|  |

 き，かでき営い転新 い宅の全る対こ宅は対幹 の意橡を
確向者かの特と設
保なのら優例なに
をど把－先にるお

 あ中
るで
た
あ町
の内
具
体
策移
に住
い進
設く
たで
に今
移後
を新
幹
儀線
な 建 くの


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

行を握早入よ方い（3）し議見り合（2）討い合ン つ確やい居り々て北た会直作をましよをを て認住段が，に，海い。のし業図ちてう図含 いしみ階で町つ移道 「議なをるづい手りむ


ま税つ＊ しにいそ た関ての し
て
の
の
質
問
を
し
検備教いズ③れもにど改と用（2）との り
討の職なや入か視よを修に年51 いで，教育長
て方員が住居ら野つ改のな数戸う疛入 43 宅（1）
い性宅，のる討入はて模，経37況居がは町
きなの本現教しれ取精 「現過戸に率入全内
い方お握のきらちし，費把い琶でして51職
て整る行っし。こど況なとこ耐る。\％るあ住
要は
C゙教
C
と関
評係
価者
れた
だる
が評
 に
系
自
点
検
評
価
報
邜心N二NGE゚改
築
の
予
定
を
ど
よ
う
に あ
る
か
ま
た
た
今
後 て
い
る
隹
は
し
れ
に
ら
い


町長：災害に備え全てのデータを「クラウド化」※する


ハリントニVGた゚
通
常
た
災
害
時
に町
民

| －하 |  |
| :---: | :---: |
|  |  |






古谷
発
発
し
た
場
に


## よ 古谷 な 


$\square$
施 ${ }^{3}$ 役
て場
い機
な能
い移
が軺
今 訓
後は
実 実
 に
虽
な
分
野
ク
ラ
官
ド



用
開
始
が
可
能
と
な
る。
し
専
用
回
線
引
引
达
等
に
よ完税
了務
関
㰙係
先ク
の施唯
等化
にが
能
$と$
し
乙
総
合
行
政
ス
ス

－人
 で
あ
る
常
時
の
優
先
嶪
務
 る考容容事業考 も政計「る映映（2） て画さ教育長 れ 担考をのり，画がさまく。策て る 90 当え も $\%$ の を上観 A のに評 達 よ価成る と評踏評価令独れれか えは後で会いはは こない社て校 るこのの教る評いい。計教必の社施育と価要計会策中考項
が画教項期え見


 ＊＊ る
が
達
成
率
根
拠
。と り
か
か
C
で
評
価
さ
れ
て
反
知
安
町
社
会
竞
虫
期
行 も
評
価
さ
和
い
る
が
倶
 ②
自
点
検
評
䡶
告
書


## eve divatitn。ev Ln

 （5）
事
業
進
渉
状
況
予
算


#### Abstract




今
後
は
前
年
度
の
課
題
が
少

見
 た
た
毎
年
の
評
価
作
業
が
出対
虑
き
そ
る
う
に
し
善 （4）
今回
の
評
価
は
は
課
題


| か。立じ教 |
| :---: |
| て |
| い環 |
| ＜境 |
| ベと |
| き し |
| でて |
| は計 |
| な画 |
| いを |



# 木村 聖子 議員 … 2 件の一般質問 スポーツコミッションによる スポーツツーリズムの推進を 

町長：地域資源とスポーツを融合した観光の取組みを検討したい


伺 と
$う 。$ が
重
要
町
長
の
考
え
を
業源
安集
定客
的害
な維
経持
活，
動各 て
も
ス
ポ
$\cdots$
を
観
光
資 グ
リ
シ
シ
ズ
に
お
い か
し
認
知
さ
れ
て
い
る
が木村
ス
ポ 町
い は
ツ ウ
で
は
海タ
外


済
に
貢
献
す
る
ス
ポ
I
ツ る
仕
掛
ば
が
必
要
ポ 地
•域
経 ロ ワ
卦ス
が
が
必プ
要で
対
域で
経き
 ③
窓
口
の
本
化
や
人
材
－検関
討係
て体
い
き 協
た
い。し
な
な
が
$ら$

 ス
ポ
1
学
1
1
少
ス
推合
た
観
光
の
取
組
月
場
分
観
も
も
盛
な
な
ので せ
る
考
え
る。
本
町
は
夏 コ
$ミ$
ミ
シ
ヨ
は
は
加
速
信



ソフトボール全国大会開会式の様子

は，3 いのるまるはて体うタ老（2）なび 634 宅 33 整若な苦方たこ当いのち 1 人南どむ条年等年備町長既年い。情が既を初る。約現のデ 6 検つ団か長に予し，
存単 「にら既をが，4在浴イ条討み地ら寿策定民身 つはに承ら新割 25 場 サ団し団地て乎命定はて整貸居住 住
完㸚
の策

賃のて特居し呂の方の も特含て呂な入が登聞不れいして居利録居ス者をた建て条年画の公が段通 て等い。あにし全のンばえ及南成住成のつ

は大
な会
か
が が
誘
致
で
き
る
の
で意
義
持
ち．
よ
り
多
く
C ツ
ミ
シ
シ
シ
が
夫
き た
思
る
る
地
域
ス
ポ心ポ
㬝
の
方を
にし
もな
来い
て方
よ
か 舞
つ関策
に
い
て



強
い
ち
そ
る
対
象
者
に
対用
す
る 䡈
経
済
的
な
負
担
間て
の
泉る
施が
設実
利で
用は
料
が民 じ
ぶ
承
諾
て
入
居 し
か
入
居
で
き
な
い
か
ら，回ひペント客コご リノ」
 やごいこの＂ズ喵ごご木村満 お
の風
声吕
を
聞っ
い い
て元
い不

い度民可て情行ア情 の間能い報つパ報検賃なる活て1提討貸単。用いト供 も往身町でる等に行宅低営き。の て家所住る来䒠いよ 年 し い助者にう度調町 き成に入進に査内 た制 居めはをの

# 「後志」から「NISEKO」総合振興局へと改称関係機関に働きかけるべき 

町長：各方面との協議を要する，十分精査をする必要がある



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


| 堼本 | 作井 |
| :---: | :---: |
| は独 |  |
|  | 要具 |
| $\begin{aligned} & \text { に } \\ & \text { 検 } \end{aligned}$ | 望体 |
|  | の |
|  | 対対 |
|  | 処策 |
|  |  |
|  | （2） |


| 設署町長 <br> 関 <br> 連（2）が（1） <br> も介で正 <br> 確護き規 <br> 保て職 <br> が保い員 <br> 困青なの <br> 難建部配 |
| :---: |


| 作井 | 雇有 <br> 用資 |
| :---: | :---: |
| の役有 | 対格 |
| 現場資 | 策者 |
| 状内格 | 確 |
| は，者 | 確 |


| な施てだ 作井 | 町長 |
| :---: | :---: |
| 整方若企住 |  |
| 整方䒨業隹 | すすぎ落 |
| 性性層責手 |  |
| がやへ任当 | 強業 |
| 取町のと補 | あ者 |
| れ営家のて | にが |
| て雔賃こん | 指考 |
| い宅補とは | 導慮 |

作井



华

| 画薜札会いな町長 <br>  <br> 対コ会会決ル在具応1議会定ぺ行体 をスに加をこわ的 |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |


|  |
| :---: |



| 勆的約6計华町長 る。判億億（2）たな（1） しと，全後招本会試開体－致町計算催経必活と形 ${ }^{\circ}$ 地費要動し態③負は予がて も総担 4 筧明必 |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |





 ブ
ラ
ド農
化水
簅
海品
へ更
のな
販る作井
農
水
産
の
更
な
る ，「Oスmes－z」 $\#$

う。緒は 町長
作井
㷅をが全組略
 れな会 るけ計 れの
ば見
たる
か化
らし

# 山田 勉 議員 … 2 件の一般質問 <br> 新幹線トンネルエ事に伴う <br> 残土運搬に対する対応について 

町長：交通安全対策や営農対策について，対応を協議していきたい



ニツ森トンネルエ事作業風景


残
運
搬
た
た
め
の
町
道






 か禁しく们汹一ロー○○




山田
ネ
ル
年
事
説
明
会


な講来とコなのて い。じがい線い経い て多うを通が路る。 かなとる導ま掘 なり，で，の導だった れて緩非は知ま残 ば和常な安っ士 な策にいニて運 らを往かセい搬

| のその景に近費の掘に恵隣 |  |
| :---: | :---: |
| 用後削あま町町 |  |
| がのかりれ村の |  |
| か維ら，てを場 | 施 在 |
| 持施まい含 |  |
| 管設たるめ | 7 |
| 理の温と温 |  |
| に建泉い泉 |  |
| 多設施う施内 |  |
| 額－設背設 | て |

伺めのる伺。




妙半8人こと

気
軽
通
文
近
道
の
温




町
営
賭
に
に
い
て

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

## 

 －Tithtititanunat

山田
金氐
簡
出温
な，
を補
前助

## る。


$\begin{gathered}\text { る。い } \\ \text { と } \\ \text { 現 } \\ \text { 時 } \\ \text { 点 } \\ \text { 考 } \\ \text { そ } \\ \text { そ }\end{gathered}$
と性自 え

今考
後て
に
い
て
こ
れ
ま考な
て
つ
る
な
で
は
な
い
か
と


## 田中 義人 議員 … 2 件の一般質問

## ひらふ地区の町有地処分と駐車場再開発

町長：第一駐車場は，町単独で開発していく考え


売却された町有地

## 带带算只的 ${ }^{\circ}$









惦
隼
梊
変
あ
て
い の
会
社
2
回
袋
皇
c行。
町
は
売
後
相
方

 る幾ら交田中


東
急
憅
簅
$\vdots$
役
場
社 ⑥
町
長
は
青
闋
1
伴
て
て は

> す 検 討 会 と ¢ 連 携









のリ上整 リ 㔭えル（4）地（3）先しず，の地準整アげ韛にた昨て案にカリ備にた年いを伴い交そ検お゙い11る。討けこ月 プるセに ロ光ひ内 エ設らに
ク等工ち
駐
車
場
産再
か開建
受の






 で
測
量
件
社進
賴は
な
登相
の手瘄

換
な
要で，
が
な地
価
等 評
積 価
で を
（2）

 し 変
お
お
ら，
ず
古
い
情
報
㧊
 き度
－町長竣 申交 工 申（1）
わ時請に
し期がつ進覚了て あ書しては
い再い認



## 榊 政信 議員 … 2 件の一般質問

## 町長の答弁は重い，誠意をもつて対応•実行すべきでは





高砂地区水資源保全地域の高砂水源地




る。证りは公行認
榊
 い適あ水施の


その て指昰㻅に源急 るこ水よ洔の追水つ丙あイ国䜌のる自民花缶のてに花いあ冷水有 しめ社間水定園る。 な ふ道成書源 と噵地㫱泉じ。
考例区の郷 水



町長
个国
肴
水㷊
源芮
国
定
公





## 阿部 和則 議員 … 2 件の一般質問

## 土地ミックスを積極的に進めるべき

町長：あらゆる角度から検討し，判断することが必要

 ら
そ
経
斎
的
な
波
。効 ら内
そ業
の者
経限
斎定
なて
波い
効 か




駅前通に散見される空き地

いと可らは
るが否ゆく民て討て，い状た町いが町点新町洼なて
要つ角得地る。る行要を祀用市たち将十な遊めら所

る判らにに
考す諼してた
そるしでき

| が略考ツ重キい権 「して本責に町マ゙キ <br> 考てがにマチは客でらをるざありツ <br>  る。りつ得ケ1語い，あかでジほし，組かるテズ標本特のり むりもイな標町に有と町特視ズ必とのンを゙記に外効認内性覚や要戦とグはのお国な識外を的口 | 決し計のおをのな海のRるす町定た画市い発先キ噵つすをどのキ自 <br> 使ッ題に策た道于考めに変沙于体 <br>  <br>  |
| :---: | :---: |




|  |  | 委 員 | 副 韻 㷃 | 委 <br> 員 <br> 長 | $\begin{aligned} & \text { 委 } \\ & \text { 構 } \\ & \text { 成 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { 阿 } \\ & \text { 部 } \end{aligned}$ | 崮 | 小 | $\begin{aligned} & \text { 作 } \\ & \text { 并 } \end{aligned}$ | 三 | $\begin{aligned} & 5 \\ & \text { 名 } \end{aligned}$ |
| $\begin{gathered} \text { 和 } \\ \text { 則 } \end{gathered}$ | 勉 | $\begin{aligned} & \text { 㫘 } \\ & \text { 相 } \end{aligned}$ | 繁 | $\begin{aligned} & \text { 喜 } \\ & \text { 号 } \end{aligned}$ |  |

ら，とでま後 さでま後学れ受

校てけま用後す。
施い入た者児
設るれ小の童
内こ拡学増ク
でと大 6 加 ラ
のな空を゙必生見ば
きか要ま込今

て年児校月西利学てへ実係校校 い生童で 2 小用校おの態者 の野も白学のと話支態者受な 10 か校対もを援放方生 けつ月ら，は応迅伺体課かを学入て33 ，复を速し体 課かを制愛じは校 れい旦倶休しに空しくな省をし空 し をたか知みて空始学待小のき教
し 3 機学8 等 8 荎

行受小りるではク付

いら施各と童限教 き拡設学な擪界室 た充の校つ生が利 いに実のて員あ用思け向態空おのる等 まし把教，握室令等と。実 す。議し䦽がま後が施 てな遊を課たに題児は

キ辺握用



管か のンタ絵念ボ及ゴコ
制利を視等並館館球合場 に用管察社に青倶場体多プ い況告行会世少知小館



ね
し
い
き
た
し
と
思
し
ま
す設
糒
に
に
にて
て
議
論
な る
よ
う．
委
貝
と
し
て
施安
全
利
用
し
い
た
だ
た今
後
も
町
民
の
皆
さ
に た
だ
き
し
た
た い
る
泰
態
確
認
さ
せ
せ
い持迫
管
理
に
い
て
苦か
慮数
年
を
経
過
し
老
5
标
化 いて維が 10

に今証まる計本更布スの主余䥻間」地 し
 なるの行にのる成馀て題 きた執いと調担27計い変





快
速
や
から
号
号

が | 関 |
| :--- |
| 3 |
| 3 |
| 条 |
| 裂 |
| 製 |
| 管 |




進 あのあ。時義町尊域実発
長重住施生
のし民すし付変にまが
意なかるな金㢼してした
をら業要範返必


たで町論わ 7 検


会
が
中
岕
な
な
計
画
S
 れ会を議合






| 出れ和込 <br>  $\infty$ 피 $\infty$ |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |





社
圎
整
備
総
竞 ま






式
業
良
䢽
行
行
地
地
 し確

## 確 認 調 查 妄 蔠 い た




い
て
？
平 調り，をんと度 い成 9 查，各かめの春 て，27月をそ常らを議に決度第つぞ委意え報催算の3てれ員見い告し審睢定ま゙ ${ }^{(1)}$ 委に要民町会た平特認例す。員申童の取成別定会 会し事皆り28委にで で送項さま年


しれ月臨

| 書て管並 |
| :---: |
| 明 部に上 |
| 会平長多倶 |
| 成に賀知 |
| に28来北安 |
| 参年庁海駐9 |
| 加度い道屯月 |
| 防た防地1 |
| ま衛だ衛司日 |
| し白い局令 |


| ○6支れ都絡防しそた新協北衛にる 㟥 宿 議 海皇参中北区会道書加央海市主自 <br> と見 ケ㑑衛 <br> ま大の谷に隊 8 し会自でよ駐月 た 2 衛開り屯 24 0 隊催東地景 |
| :---: |





 して

 の
よ
号
な
手
法
最
•適
な
の


予昨
年
か
行
行
て
て
し
し
し







ㄸ•․ 25

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


| わて多 Q りくく まれのニ して外セ <br> た。町のひコ <br> も観ら <br> 随光ふ <br> 分客地 とが区変来に | 約おめ し話ら高 てをれ齢 い伺た者 まい寺事 す ま戸業 し須団 た雄に要に勤 |
| :---: | :---: |


（11）

何Q
㚙町
意政
見
あ議
う会
まし
す対
か。て



> 何Q 染町 意政 あ あ 議 ま に す 対 か。し
 と号許
やな返
なく
やて
をじ
使や
わが
なり け
ど
後
3
年
も
た
た
免
 は要
大
変な
た。
ハ
イ
や
会
社
降倶
し智
安
れし沢
る山
とお
い客
な
な
な倶の
知世
に行
沢
山て
おし
客る
し
が

始知駅 Q
ま安ま
まで新
・も開幹
よンを見じ
よくルし塁
亡
い
外
も
も
住
や
や国小
学
専枚も
の減
学る
校よ
が，
やあた。
やる外小中
学学
校
も
減ひ
るし
よに
だな
だっ
外て




 パゆ
ノゝ
ゴ
ル 話
フ機
傫
長が
杯な
にい。 よ
だ
け
け
ど
な
か
ない
か い事
九
な
会
に
出し
て
に
る

 を会
し
て
も
$ら ら$
え
れ議
ばに
と力
 て
れ
る
し
あ
あ
が
た
に
幾ん


工の安保はま
よちるはた抱こら











## 議会の動き（平成28年8月1日～平成28年10月31日まで）




