

子どもの夢は，町民の安心•安全を守る消防士さん。消防出初め式 町総合福祉センター前
目 次
平成22年度決算を承認 ..... $2 \sim 3$
一般質問に6人が登壇 ..... $4 \sim 9$
委員会による調査報告 ..... 10～11
請願•陳情をお受けしました ..... 12
生活応援商品券，高齢者の冬の生活支援可決（4 臨報告） ..... 12
固定資産評価委員に野澤政博氏， ..... 13
馬鈴薯選果場近代化，浜厚真の道路改良，上小太陽光発電（4定報告） ..... 13
町の財政計画 ..... 14
研修報告（管内町議会議長会研修視察，管內議員研修会） ..... 15
元気な少年団 3 ，地域の話題 ..... 16


傷みが目立ち始め，耐震上も問題のある役場本庁舎

重 に会
い
い管
て理
は者
次 基
の 金
3
点 保
が有
 か った
行問
残
か
多
い 防
費
理
由委
は託
料
の
執大
阪
の
企
業
が
2
回
来
町
し

 がめ
か
$ら$
$な$
い
し
繰
越
金越 あ
こ
の
段
階
C
は
繰
越
金 2
月
10
日
頃
に
作
成
す
る
た
 は算 $\begin{array}{ll}\text { 算 問 } \\ 1 \\ 1 & \\ \text { 億 } & \text { 予 } \\ \text { 算 } \\ \text { 位 } \\ \text { で } & 0 \\ \text { あ } & 0 \\ \text { る } & 0 \\ \text { が } & \text { 円् } \\ \text { 理 } & \\ \text { 由 決 }\end{array}$

| 検 度 発 町 | は診問健 |
| :---: | :---: |
| 討は は | が 康 |
| す講行福 | 20 胃診 |
| る習つ祉 | \％が 断 |
| 会て課 | とん |
| のい参 |  |
| 開る事 | び大 |
| 催が | な 腸 |
| な｀個 | いが |
| ど来人 | 理 ん |
| も年 啓 | 由 検 |

媒儛䊒市
所
 hr chat ondera が
で
き
な
い
た
あ
機
動
性国
債
に
い
し
て
中
中
解
約





 が悩」Nぷ ブ
ラ
ミ゙
ド
$亡$
$亡$
乙
1
万
株
を
部
頜
に
限
定
し
し
い
る。 た
あ，頑
農
協
の的
ハ
ス
力
ツ゚
ブ

 の進
購事
鶷
割 の
と個
今 と
後 栽
は 培
農
豪問
農
産
物
ブ
ラ
ド
化
推
 る。 ば
し
の
回
収
も
検
討
し
て
い
町
福
祉
課
参
事
繊
維
リ



正問地
規
模利
は地
o利 型
用 農
型 業
農
業
の
適
 の進
無め
$\omega$
所い
得
労他
産
働業
時格
が差流
動
法
公
等
の
設
$\frac{11}{\text { 立 }}$ で
も
小
さ
た
た
め
農
地
の
啇
業
絡
済
䂺
長
平
均
面
積正問
規
模
は
地
利
用
型
農
慈
の
適

## 

り，ていいう | 畒 |
| :---: |
| 長 |




| 町 | る 問 グ |
| :---: | :---: |
| と村 業 |  |
| か計経 | も数 |
| $ら$ 画済 | り値 |
| 事を課 |  |
| 業作笱 | は |
|  |  |
| り事 | なリ |
| 進 | どズ |
| めでま | はム |
| るきず | 設 |
| る市 | け |
| る市 | け |

## 

設裸
を助
延事
長業
す
る本
こ郷
と配
と水
た管
た。助
事
業
の
本
郷
配
水
管
敷 5
億
程
度
に
な
り，
同
じ予
算
化
た
が
事
業
費

が | 業 |
| :---: |
| 費 |
| 12 |
| 億 |
| 円 |
| の |
| 0 |
| $\dot{8}$ |
| $\%$ |
| $\%$ |健

設
課
主
幹
当
初
多
ム
事
 ら
3
8
6
万
円
を
工
事
負

問 筩 設 改 良 費 託 料



|  |
| :---: |
| 62 課町 |
|  |  |
|  |
|  |
| 9 幹 |
| \％舗 |
| で平装 |
| あ成化 |
| る 22 率 |
| 年 は |

用
可
能
と
な
つ
$\tau$
き
て
い
る。


粉じん対策がされたスタードーム

| 少替入 問ス | いの生庭問学 |
| :---: | :---: |
| すえれ | る費涯木校 |
| るに替ス I | 用学の学管 |
| かよえ，ド | は匇手校理 |
| り，I I | 学課入周 |
| －人 ドム | 校長の辺 |
| 粉工 I | に 予の |
| じ芝ム | 配草算草 |
| んのの | 分刈措刈 |
| は張砂 | しり置り |
| 減りの | て等はや |

を


| 料供度领䢕公 |
| :---: |
| で金入あの設金共 |
| あを金り，繰課引決下 |
| る引の，「り主き算水 |
| き返事入幹下余道 |
| 下済業れ げ剰会 |
| げも実が一の金計 |
| る多施1般考が |
| のいに億会え多 |
| は中，伴円計はい |
| 無－程がが |


| 合が院問学 |
| :---: |
| 合が完校 |
| の ${ }^{\text {a }}$ 調 |
| でが， |
| 41 員 |
| な 6 万 1 |
| 小人円人タ |
| かでの |
| も 予長 |
| 間算期 |
| こ残入 |


 トこN た
あ
現
在
無
償
で
貸
付
け
場
償貸
場付
合け
のる
賃か。
賲
料ま
とた
売た却有 い
ま
で
町
有
地
を
無
賽
で


## 

会て上このざ駆 に
関
す
る
調
書
に
記
載
れ た
态
陽
光
発
電
监
が
財
産



あつま議会だよりNo． 146
平成24年1月27日発行

## 町内の公共施設に太陽熱温水器を設置しては

## 答 活用方法を探りたい

討
し
て
は
じ
$う$
か
と
思
う
が陽 の
で
町
内
の
公
共
施
設
に

価
格
も
不
安
定
で
あ
り
ま
す明
現
在
ェ
ネ
ル
ギ
の
中

て活
い
ま が
す。大
き
な
注
自
を
受
け




## 一般質問

ここが
聞きたい？


木戸嘉則 議員



屋上に設置されている太陽熱温水器が
見直されている
多
み
れ
れ
今
後
も
増
え
で
き
る
よ
こ
な
っ
て
し
ま
確権律産いるの町 にのが権まとも長示制あのすいの さ限り，だ れ の
て判公にたこ結内公いだと構に い断のの（は存こ な基利厳私承在 い準益し権知した状がとい
況明私法財ていい


窓ガラスも割れ，危険な廃屋


## 一般質問

## ここが <br> 聞きたい？

# めぐるくんの利便性向上を 

## 答 1 時間前までの予約に， <br> 増車も検討



井上次男 議員

用いスでるの3に約7後复に町 がよ弾実定時に無つま時ら，い上らカ的で間つ理いでを，て（1） がで的にす てず受は
いいけあ
まぶ付つ
利てバ
（3）
（2）
（1）性 を現か。
 2 タ
台
体
制
に を
で 借
き
な上
い 30
分
前
ご
き
な
な
か
 デ
マ
ト
ト
交
通
の
利
便式りなン のまかド特導しつにに入たたす厚 がとる南予じい前方約デう面間シ況線 のドでがデ拡方あ少マ

③
$\stackrel{3}{9}$
利
用
料
金
に
に
に
に

利るつ現犁るて現用こて在（2） （2）て

き者予が続 の予続に抵約いよ る抗にてり よ感つい満方がい車 ず

## くも

な
つ利
て用


利用者が増えているデマンドバス「めぐるくん」



䱚 N $^{\circ}$

 よ
な
な
方
か
あ
る
程
保


し 場 化


思的緩ま感す道
つな
て解
ま
ま
す
な
な
な
な
い
と
 せ
九
土
地
梨
規
制
が




$$
j
$$市

計
画
の
溒
律
規
制
妥
受
者
の
募
集
行
て
て
は国
情
報
発
信
し
営





# TPP で町農業振興計画の修正•変更は 

## 一般質問 <br> ここか

## 答現在の計画で対応できる

 で後
町
長
現
時
点
で
は
関
係
国 ＋Nス́振
興
計
画
の
変
更
修
正
が し
た
場
合
第
6
次
町
農
業
 ＋Nーム傫べペ の
団
体
も
参
画
す
る
必
要
が
 て
な
な
影
響
的
農
業
以業
関
係
団
体
以
外
が
含
れ た
が
そ
の
構
成
付
に
に農
 12
月
9
日
に
町
$T$
$P$
$P$
 $T$
$P$
$P$
対
策


 て
お
り
事
前
の
情
報
集
 な
っ
場
合
時
間
が
限
ち
れ来交の業問
付中強
をで化政
創農基府
地本は
し集法来
ま積年
し行度
た。動農
金計林
の画漁



た
し
と
思
う。変


吉岡茂樹 議員

な
い
か。


り協町い い引
か き
上
ば
る
と
は
で
き
な補
助
率
を
2
分
の
1
ま
で榑は
対
策
地
力
増
强
に
成
果
を の
事
業
は
土
壌
病
害
虫
軽
減 の
補
助
を
行
っ
て
る
こ て
種
の
の
購
入
に
3
分
の
1
度問
ま
で 平
3
成
力 年
年 度
事
業
と 24
し 年

## 

$$
\text { 程精, 入 }+16 \text { to }
$$




$$
\begin{aligned}
& \text { あ 協 } \\
& \text { る議 } \\
& \text { 思番 } \\
& \text { う。垂 } \\
& \text { 〇。 }
\end{aligned}
$$

|  | のとて少八町 |
| :---: | :---: |
|  | い因思はなス長 |
|  | な果わ，いカ |
| 係 | い関れ天とツ |
| $ね$ 機 | 係る候いプA |
| て 関化 | は ${ }^{\text {a }}$ 不うのに |
| いがに | 分観順こ量集 |
| く集当 | 析光がとが荷 |
| 必また | 農原に非さ |
| 要つ つ | き園因つ常れ |
|  | 相 |

がてて
れとだいにた

る証商公—明
し
初㸚
め
て
流窝
通安
む
れ公
的
機
関
証
明
を
涊
相
定
の
生
産
量
確
堡
L


あ前 J 穫 問
检世出夺が $\infty \cdot ー+ト$




## 一般質問

## ここか

## 聞きたい？

## 宅地開発•分譲は

死活問題では
答
今後のために必要


木本清登 議員


い。
 そ
の
事
業
否
定
き
な
（

 す
る
地
域
経
斎
性
华
の
た能
性
見
通
し，
影
低
迷東
地
域
今
後
の
発
の
可 づ
く
と
し
て
ま
た
た
苫



品 状
質況今難別件 をを現じとがう要を作を を誇見在い品揃い安 れての質わつまま
 しまた排まこミろ

こミのフランド化を目揩てては

## 現在の分別方法

 の徹底か必要


の
推
進

## トメ゙ーージーヒ



れそも務に実 まん高組町し今す せな度合民た後 ん時な構の段

代分成皆階さ
に別町さ以ら
なをの儿降
か依安平行
もす町政新が
しるに事た充

スド
テ 华
で
あ
る。
る
か
究
極
の
シ
ド高
化値
す
る 引
そ
と取
がる。
究
極ブ
の
シ シ
け ヨ
ほ
ほ
引
引
き
取
り
業
者は
は分

## 農業支援員の就業体制は

## 答 安心のできる制度設計に取り組む

## 一般質問

## ここか

聞きたい？



農業機械整備の指導を受ける農業支援員

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

き一にに
い懸い農考がののに命る地え出中支は厚要ので


で状ろ，町が辰 で流
nerursursgation


が 請
号
る
必
要
か
あ
る
し
思
 そ事
の関進
連あ
性る
の
中で
であ
少る
砂加
をら



 つ害
い
いな
る
が な
今
今程
後度
も
放収
直



## 役場庁舎の建設は

## 答 遠からず建て替える時期は来る

## 一般質問

## ここが

## 聞きたい？

下司義之 議員



歴史に幕を閉じる，富里みつば保育園


うは
理
甹
が
必
要绪
あ
る
思


放町
長
序
建
設
に
信
か
な い
し
な
な いて
い
が
が
そ
に
に
に
に と
年
セ
多
1
の
横
建
て
る よ
る
役
場
全
責
少

 は
䢅
性
が
翡
常
重
䙲

範上進
 な当なる計々り，業排



 て職

研つ
公真
を体
立的
上突
上
た込
い
とだ
 まし
 は
増
築
新
築
の
比
較程 て町
 ご
問
も
園
化
時
期
ひ
規
町
長
園
卓
15
1
人
内
14
問
さ
く
品
堡
園
今
後



 と
て
$い$
$る$
る
で
業
務
が こ
㠵
前
提
に
1
0
0
人
弱現
在
サ
1
ビ
ス
を
続
は
る




## 

$$
\begin{aligned}
& \text { に町 } \\
& \text { 失長 } \\
& \text { た確 } \\
& \text { と多に } \\
& \text { 省説 } \\
& \text { て明 } \\
& \text { い遅 } \\
& \text { る。 }
\end{aligned}
$$ る


園に

 な
る
分
か
香
な
か
が
宮
 ぞ
も
園
化
伴
倍
し
さ のが
で京
京保
町公
賲園
園の
の子
認供
䈕な

## 委員会による調査報告がされました。

## （平成 23 年第 4 回定例会の各委員会による所管事務調査報告）

ruvishegimnncrum







|  |
| :---: |



と
を
理
解
に
た
だ
き
た
に










大
枈
変

る。 | 定 |
| :---: |
| 中 |
| 中 |
| 感 |
| し |
| $\vdots$ |
| $\vdots$ |
| な |
| が |



自き
辛出
岂て
か
庥そ
的を
な自
力
を
 も大
遊切
の
中
中
教教
興込
味む
を
引

$$
\begin{aligned}
& \begin{array}{c}
\text { 主 } \\
\text { 幹 } \\
\text { 早 } \\
\text { 期 } \\
\text { 教 } \\
\text { と } \\
\text { と } \\
\text { う } \\
\text { の }
\end{array}
\end{aligned}
$$

表
琴
な
と
遊
び
を
通
し
年間
関
系
環
境
語
動



|  |
| :---: |




林業専用道路として整備される町道新町豊沢線
道路沿いの環境保全林は，広葉樹が 7 割を占める。


検
討
て
い
る。
る



 に
す
る
か
か
大
人
を
対
象

中
学
校有
か
ら活
非用
常に
には
近 小
い学
と校 が
全
体
の
7
割
を
占
あ
て
お参
事
こ
の
山
林
広
葉
樹
－も実い䜹い問

行は入合2格行後 \％
つ最札は回をつ番弱 て低を原ま事て查行則で る。白討討争公 な
開
き
が
低
業
者
随
意
契
約
C゙
あ
る低は
業3
者回
随不
意調
約場
俗合
あは
る最格
を
事
後
枀
入
札
回
数
 は最 は
最
低
業
者
随
意
契
約
で は格
2 を
回事
ま゙尣
公
不表
調入
の札
場回
合数 で
あ
る。
安
平
町
は
予
定
価


3 度目が無度• \％公が 70 い公 5 あ入件で22入に る札で92年札な が 6 •度は 1 •1 は，今て件 $6 \%$ 。の で \％。 ${ }^{1}$ 。 1 回こ －再回目ろ再

## 

町民などからの要望を審査（9月定例会以降 12 月定例会までに受け付けたものとなります。）

| 件名 | 提出者 | 紹介議員 | 取扱い |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 漁業用軽油に関する請願書 | 鵡川漁業協同組合代表理事組合長長谷川光一 | 木戸嘉則 | 議員配布 <br> 第4回定例会意見書案 |
| 厚真町河川改修事業促進に関する要請書 | 河川改修促進期成会会長 木戸勝彦 |  | 議員配布 <br> 第4回定例会意見書案 |
| 環太平洋経済連携協定 に反対する意見書 | 北海道町村議会議長会会長 萬 和男 |  | 議員配布 <br> 第4回定例会意見書案 |
| 森林•林業•木材産業政策の積極的な展開に関する意見書 | 北海道森林•林業•林産業活性化促進議員連盟連絡会 （全道林活議連連絡会）事務局長 段坂繁美 |  | 議員配布 <br> 第4回定例会意見書案 |
| 道路占有料改正に関す る要請 | 東日本電信電話株式会社北海道支店長 三野耕一 |  | 議員配布 |




一般財源 100\％

も上
太厚
陽真
光小
発学
電校
で の一
主般
な会
も計
の補
正
予
算般


接対新食この補し事会ま対地

 ま0 0 別拹あ円万器行



工事が進む，「つみき」京町公園側


可質り管施いが会株基セ込 す決疑方理設 へさに式準 しがな者管今れ決会にタが募 まさどに理後「定社よ1あに しれに対ののそしあり指りは た。つすす周のたつ審定い2賛してるり辺後とま香管町団成て指方環質いスの理交体多活導，境疑うタ結者流の数な発の指整を報シ穢選促申

 ぶ
し
の
湯
の
指
管
理
者

4321 報


事 れた
ました
た
た を
什斯寝式

# 財政計画を寝㨬今後，町の財政は大丈夫？ 




年 い度要規でいとの年
いで
期度各まま因模にま同10度町ま町11間 を年ずでを公っすじなが財し財月期度 ${ }^{\text {首の見共そが期年ら政た政た事 }}$



う
も
の
で
す。

（億円）



研修会のようす

求は しし心幅自学 野理 加をわ


をもら行な食が今治復予前起ないど品一一体旧防提こい，に衛の度ので にるから対生自見防あ事管計能し，がて犯災し画性 町 意罪害を危行備 4 だがわで識韯，行機政局 けあがは改不大い管は応面 でる町起革祥事，理－急は なと゚でこを事故万を自

り織切に通危や主重を
まな常機形義視求
機す


ま要とにし
しがい不


かつらぎ町庁舎前



運おみし動員議る関会はかあ盛｜や

 3 を
月痛
11
感
に
に発 ら
生 れ
し
た
東た を処
な
は
れ
ば
な
$ら$
な
な
い
こ を
行
不
測
の
事
態
に
対 と
に
シ
ユ
ミ
レ
シ
シ
シ可
能
な
限
$り$
地
域
隼
民住
参
加
公
平
性
で
あ
る に
透
甠
説
明
責
任

訓
に
こ
れ
か
$ら$
の
行
政
に


あ
り
ま
す議会
䚺
に革
入
る活
と性
い化
こに
こ向
ど会
䩦
活
性
化
に
向
け
でた今今
後
こ
の
結
果
を
参
考
に
議 ケ
ケ
ト
を
実
施
中て
あ
あ項
に
に
て
現
在
民
義 る
あ
に
議
云
の
関
心 ま
た
議
会
改
革
を
推
進
す開
催
や
先
進
地
視
を
実
施




説明をされる日高川町の熊谷議長

い周に受大九
る辺もけ雨月なと䡈置議す知
況復中所水台，て傍，外ませ会十千金で間ブわ二可員の八二村平いV
 し作をあ甚士高ま がれ 「な号町進る訪被には そ 河 問 害よ昨
 みでを別いの加


の達た長旦講と中字し
がのが年那中師お力をい子 き子 「札さ井のつを書字供 つ供里幌んさ中し かに帰にのん井 け習り住仕はるる着 と字したて事厚みのばの り教時い関生さ今えた友し系ま゙れた畵してていく


たお
題
今
年
希晝
望初
光
光
で年
し生


