| 平成 17 年度 | 予算審査 | $2 \sim 3$ |
| :--- | :---: | :---: |
| 委員会活動しポート | $4 ~ 5$ |  |
| 特別委員彔報告（自律めまちゴくし」） | 6 |  |

## 議会だより

福祉•教有問題など

豊川ひまわり保育園入園式（4月6日）


## 白熱

## 賛成多数で可決

## 平成17年度 各会計予算審査



|  |
| :---: |


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

Nェリデミヘひ思







# 総額 80 億 8,890 万円 



予算審査特別委員会
 い
考
え
そ
い
る
 え
に
か
な
な
れ
は
な
な
な
な
環
境
整
た
た
D
高
糌
の
 の
間
題
し
乙
も
地
域
中
 ば
な
な
な
い
新
見
就
莀
者

組組 高

Q ぞ化新産
業
の
安
定

 A
各
学
校
に
あ
る。
学
校
 r


色

 A Q防 保犯表 シ 줌忩坊 ム 犯
芫策健備備は




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



完成した表町団地2号棟

## 総務戈汶教常任委員会



郷土学習館建設予定地（旧日石スタンド跡地）

委員会は去る 1 月28日事務調査，現地調査 を行い，その結果を第1回定例会に報告し

た。事務調査 6 件，現地調査 1 件より抜粋。

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
| $\Theta^{\text {般政四滥 }}$ |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |




質
疑

た
$?$
て
い
る設
を
利
用
で
き
な
な
か
思 いついい

室
や
I
T
コ
I
子
I
等
な
ど利
便
性
を
図
る
た
あ，
書




Ehtc の
で
郷
士
学
習
館
を
建
設



－（2）
総 き総的付


## 

委員会は去る 1 月27日，事務調査，
現地調査を行い，その結果を第1回定例会に報告した。事務調査 2 件，現地調査 2 件より抜粋。

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







化
し
ま
す。
そ
菜
園
荎
品


A
厚
真
農
業
の
ス
タ
タ思
号
が示
さ
$な$
は
れ
ば
$な$
ら
$な$
な
と よ
う
に
ま
た
技
術
体
系
を ら
れ
価
格
に
反
映
さ
れ
る $Q$
ク
リ
I
農
業
מ
認
あ

い
い
い
る だ 協
が
も
国行
$な っ た$
にて
に お
話 $り$
を間
な 接
な的

枟 A
休
閑
緑
肥
の
作
付
け
推 い な金 $\begin{array}{lll}\text { 休 い } & \text { が } \\ \text { 閑 と } & \text { 㫗 } \\ \text { 緑 思真 } \\ \text { 肥 } & \text { 町 } \\ \text { の が で } \\ \text { 作 } & \text { 使 } \\ \text { 付 } & \text { わ } \\ \text { け } & \text { れて } \\ \text { 推 } & \text { て }\end{array}$

## 

## 調査事件

（1）議会改革について
（2）行財政改革について

平成16年第3回定例議会（9月15日）に おいて付託された調査事件について，これ まで 5 回の委員会の調査，検討の中間報告 をした。

## 廃止又は縮小することとしたもの

| （1） | 議員離職時の報酬支給規定の見直し |  |
| :--- | :--- | :--- |
| （2） | 全議員で行う道内行政視察の廃止 | 855 千円 $/ 4$ 年に 1 回 |
| （3） | 全議員で行う道外行政視察の廃止 | 2,717 千円 $/ 4$ 年に 1 回 |
| （4） | 海外行政視察の廃止 | 700 千円 $/ 1$ 回 |
| （5） | 胆振支庁管内町村議会議員研修会の縮小 | 325 千円／年 |
| （6） | 胆振支庁管内町村議会議長会定期総会の縮小 | 78 千円／年 |
| （7） | 胆振支庁管内町村議会議長会道外視察研修の縮小 | 82 千円／年 |
|  |  | 合 計 |


 てお知らせします。
詳しく知りたい方は，議会事務局，インターネット上または青少年センター図書室で会議録を閲覧できます。

# 本郷団地内の橋の架換 

## Q 本郷の沢川の橋架換は

A 平成 18 年度以降になる


筒井 議員


本郷団地内の人道橋


## 企業彭致•福社一教育



井上 議員

## Q 中小型ジェット旅客機一環製造事業 の企業誈致の考えは

## A 苫東開発と共同で取り組む

| 苦が業力るを寺行り， |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |



た
見
專
性
炎
外
の
委
託
町
内 き
雇
拡
先
に
な
が
る。修
理
点
検
な
モ
も
委
䛃
 て
財
政
攵
に
准
け
委
託


問
経
験
よ
る
る
技
術
や
知




 い
て
の
考
を
を。


## 

## Q 道財政のひっ迫状況の影響は <br> A 道営パワーアップ事業の受益者負担增を町で持つことは顴しい



岡部 議員


事 金
業
補 国
助 保
等補
の助
縮金
な減
な規
模金
国
保
補
助
金
小
規
模事
業
の
継
続
道
有
㷊
交
 ラ
シ
の
本
町
の
影
響
は問
道
の
財
政
建
て
直
プ基
金
を
10
億
取
取
崩
期。成
28
年
度
ま
で
に
財
政
調
整 は
大
幅
削
減
を
する
る。
事
平町
長
人
件
費
建
設
事
業問
行
革
具
体
的
推
は
は年
度
以
降
が
心
配
で
あ
る。想
て
い
る。
し
就
し
19
 は，
マ
イ
ナ
ス
3
$\%$
\％
23
年 ス
8
$\dot{5}$
$\%$
\％
17
18
年
度基
準
財
政
需
要
額
で
マ
ナ
ナ


行
財
政
改
革

## Q 郷土学習館的施設構想は <br> A 17年度に管理運営を含め構想 をまとめたい

|  |  <br>  |
| :---: | :---: |
|  | 。こく萗 |
|  |  <br>  |
|  |  <br>  |
|  |  |
|  |  <br>  |
|  |  |
|  |  |
| －char |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | Vたソ入Vハ， |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| －ur |  |
| 甿ので， |  |
|  |  |
|  |  |
|  | $\lambda \subset \cap \Gamma<r i g t u+9 H]$ |
|  | がスFerigivk」 |

## 行則政改革•節土学習貿犕想

 กNミVGス゚
価
行
財
政
改
革



貴重な埋蔵文化財が出土している （青森県五所川原産と思われる須恵器）


## 

円
引
き
上
げ
た
い
。
言
て
て
完
成
後
に
町
に
寄
付
す
る
と今
年
は
賦
課
総
額
を
千
万
の
財
政
支
援
は
切
な
し。
 そ
の
分
を
負
担
して
し
い
に
に情
か
$ら$
い
い
ま
で
も
測
が下
げ
た。
厳
い
行
財
政
事百
号
を
を
千
百
方
円
町
罟
地
方
税
法
の
改
正
に増
を
す
る
の己
だ
が
な
世
今，
負
柦 1
千
方
引
引
き
上
げ
る
と
の も
限
界
で
あ
あ厳
思
あ 財
あ 政
り事㜄問 か
ら
分
析
す
る



## 国 民 健 康 保 険 事 業

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


援力
を।
し場
てに
い財
る政
が支 $Q$
野
原
公
園
サ
年
か
お
い
て
皆
さ
え
の
理
解 か
た
か
し
は
思
ら
か
何 グ
が
悪
心
と
言
わ
れ
れ
ば
悪 の
利
用
が
あ
る
夕
イ
ミ
シ い
現
状
を
見
も
か
な
り と
は
に
に
は
聞
こ
え
て
い
な町
長
町
民
の
批
判
が
あ
る イ
ミ
グ
が
悪
C
と
思
$\vdots$
が る
が
今
値
上
げ
は
夕 し
ハ
コ
物
は
か
$\vdots$
建
$\tau$
$\tau$
て問
ケ
ケ
セ
タ
夕
も
建
設


## 



## Q 厚南中学校講堂の大規模改修の必要性は

A 以前からの計画であり実施する

 れ
か
$ら$
ケ
ィ
ィ

場
は
は
無
料
な
の
か砸て打ぺ フ
ッ
$ト$
ボ
1
ル
ク
ラ
ブ
が
運
 $\begin{array}{ll}\text { だ } \\ \text { い } & \text { 人 } \\ \text { て } \\ \text { い } \\ \text { る } \\ \text { 。は } \\ \text { そ 加 } \\ \text { れ 料 } \\ \text { が を } \\ \text { 自 } & \text { に } \\ \text { 主 た }\end{array}$

K れ ぶ㥸の て
す
る
と
の
方
が
批
判
が


 cxarurager evequar













 と
き
に
町
民
に
と
の
よ
う問
厚
南
中
学
を
新
築
す
る づ
し
て
行
う修
は
当
時
の
実
施
計
画
に
基
 －er efarar
 が
起
き
る
前
か
ら
の
約
束
事




## 少子化対策•農業振興



て
ふ。
る。


$$
\begin{aligned}
& \text { で } \\
& \text { の } \\
& \text { 厚 } \\
& \text { 魨 } \\
& \text { は } \\
& \text { ど } \\
& \text { で } \\
& \text { あ } \\
& \text { つ }
\end{aligned}
$$


 る
あ
で
あ
る。
国
や
道
だ は
な
$く$
様
$K$
な
施
策
よ
よ
生
率
•
1
や
や
2
の
の
施 あ
た
た
述
て
て
い
る。
出計
特
出
殅
率
1
1
99
Cr厚
真
の
の
平
成
15
午
度
の
合今
の
の
施
政
方
針
の
中
で
品
1
億
台
に
な
る
と 2
0
5
0
0
年
ほ
は
杲
の
人
対
篿
棊
法
前
の
節
少制
定
れ
た
少
字
化
隼 R

 を
要
る
る
急
速
䒚
子
化时
盼㘶元忯に


 に
し
て
も
国
か
示
額
o で
あ
弓
う。
ま
た
た
保
育
料



 つ
平
成
9
9
年
9
9
1
4
方 も
ぼ
ぼ
同
で
で
さ
か
の
ほ本
年
は
5
8
7
7
方
円
昨
年

＂



山田 議員

$\imath$
$\imath$
$ん$
る
0 てる。 に
L
し
て

えに
にけ切 な 70業 に き
し
い
る



㡙建むコトご ス
テ
型
成
し
L
か
り
位営
補
完
す
る
経
虽
援
シ
皿
施
設
の
䆚
利
用
や強
华
を
基
を
と
乙
機
械 こ
品
ら，
担
い
手
の
体
質



農策
地
流詨
憅し
の
促に
隽 た
よ あ
りに

## 基盤整犕＇しぶしい湯•行財政改革



古川 議員

## Q 厚南デイサービスセンター周辺の道路改良は

 A 具体的な要望はない か
と公考の子
 ル
フ
場
の
名
妳
は
高
の
ま



町
長
道
道
町
導
違
い

周
上
厓
真
地
域
道
路 リカno

的
に
し
し
し
ほ
し
し
し域
は
要
空
は
な
い
具
体
町
晨
道
路
良
に
関
て
て

上
厚
真
市
街
地
の
整
備



で町付で何大問
なあ長けあを切
ふる。のし，る。削な行



## 行 財 政 改 革

|  <br>  |
| :---: |
|  |


 で
あ
る。
こ
ぶ
こ
輔
営人
お
，
大
き
な
雇
の
場町
長
従
顕
俗
町
内外
24 $6 \sigma^{\circ}$ ど
の
よ
う
に
推
移
し
て
る
る
困
難
と
の
見
解
な
な
か。
か。

 ふ
ふ
て
い
い
も
の
左
提



 の
町
営
こ
ぶ
し
の
湯
は均
鱼
保
た
な
け
れ
ば
こ な
し
と
部
分
で
の
手
な
な え
節
約
な
な
け
れ
は
な
な
 で
 15 4 度

は 1

| 6 | 2 |
| :--- | :--- |
| 7 | 5 |
| 0 | 3 |
| 万 |  |

## 障がい者福祉•体育祭



米田 議員


ろ hiserghtuncrevjtur本堽的
計
画
的
に
行
責
務
が







$$
1
$$ い打边ふペ然吴コトミレ违絺き两正







拟＂


## 一般質問

## 選挙事務•宅地分譲



## Q 選挙事務の改善はできないか

## A 投票区の見直しを㭲討している

海沼 議員



がこ


選
挙
事
務

重
要
第
な
な
か
た
た
か。
か。 a merrorr oves jux






上厚真の宅地分譲予定地



## 教育問題



森田 議員

## Q 教育ビジョンを策定しては

## A 学校教有•社会教有を含め作成したい

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

担
金
の
問
題
に
い
し
て
提
言
上
ま
た
位
体
改
革
に学
力
向
上
教
員
法
質
向示
教
育
基
本
法
の
改
正新
し 中
い
時文
代 部
の科
日学
本 大
像
堅
を て 絡
中
山賠
文 政
䇆 譋
学 会
大議
臣にお
が，経
済
財
政
諮
問
会
議
に
お
い

張
る
こ
を
を
応
援
る
る
教
育構
想
の
ス
ロ
I
ガ
シ
は
頑問
文
部
科
学
大
臣
の
こ


 いし，に認学問思思 あ
う。た
。計
画
を
作
成
し
た
い
と あ 学
た校
計教
画育，
を作社
成会
た教
育
と含
 ト
す
る
が
成
新
総
合
計
画
と
 が
。を
策
定
す
へ
き
と
考
え
る明れ
ら
か
に
す
る
教
育
ビ
ジ
$\exists$ れ
か
$ら$
の
教
育
の
あ
$\vdots$
方
を


し 確
い し
る。て
保
実
際
に
授
業
を傕
て
て
実
際
に
授
業
を 3
年
生
ま
で
は
35
時
間
を小
学
校
2
年
生
מ
ら
中
学
校小
学
校
1
年
生
は
3
時
箱学
校
教
育
法
の
授
鵉
時
数確
認
し
い
る
が
す
べ
て し
て
も
$ら$
い
そ
の
結
果
を を
各
学
校
の
校
長
信
ら
提
出
 る
か。




た
あ
活
動
し
て
い
る。
行
政体
自
号
の
資
質
を
高
あ
る
育
$\omega$
$\vdots$
$\omega$
$\vdots$
な
角
度
מ
$ら$ て噱
は镸
社
会生
教涯
教
社
云教
育
辰
生
涯
教
育
に
い
い

る


## 一般質問

## 



Q 特別職報酬等審議会に諮問した経緯は


役場前にも設置されているひなんの旗



| evorn <br> 퓬 that it 形 of ot $>$ |
| :---: |
|  |  |


＝ $2 \boldsymbol{0} 4$
町
長
私
か
$ら$
は
と
ん
な
こ ＂加小傫に＂
 ま
だ
議
題
さ
さ
れ
な
な
が
が周
夏
得
制
委
食
で
は
等
誥
䜗
し
た
答
芮
容




## みんなの町政です議会を傍聴してみませんか

町議会は，町の予算や身近な問題について話し合う大切な会議の場です。あなたも議会を傍聴してみませんか。
次の定例会は6月中旬の予定です。
○日程など議会の傍聴に関するお問い合わせは
27－2321（内線 452）議会事務局までお気軽にどうぞ。


2 月
2 日•胆振支庁管内町村議会議長会第 1 回定期総会（厚真町）
13～14日•町単独中央要望（東京都）
18日•自律のまちづくり調査特別委員会
3 月
3日•議会運営委員会
$7 \sim 18$ 日•平成17年第1回定例議会
7 日•議会運営委員会
16日•議会広報特別委員会
4 月
1日•議会広報特別委員会
15日•議会広報特別委員会
18日•総務文教常任委員会
19日•産業建設常任委員会


