

## 羽子板あそび 宮の森保育園新年会

日曜•祝祭日にもタクシーが運行に（期間限定検証） ..... 2
まちなか交流館の事業費增額を決定 ..... 4平成25年度決算を認定
決算審査特別委員会の主な質疑 ..... 6
まちなか交流館を審査 ..... 10
厚南地区認定こども園•児童会館の事業計画を調査 ..... 14
婚活支援事業（あつま新鮮組）を調査 ..... 16
「町政のここが聞きたい」 4 氏が町政を問う（一般質問） ..... 18
子育て支援住宅の条例を協議 ..... 22
元気なあつまの子（華道同好会）•地域の話題（モモカフェ momocafe） ..... 24

ま※壇平 す。決

算意25月
審賞年1查書度日状を会開
況3計催採算れ決択の
算し認子
韻しなて た。ど支
綠水田前


## 運行実証事業など算の追加を決定！

> 財補いいお時へ 10 要係通を源額す
> 町 67
> 全 万
> 額 円

問
補
助
金
額
算
楿
拠 は
な
り
ま
せ
ん

別
手
段
老
考
な
な
れ
れ
引き

 ら
k
な
$\vdots$
ま
し
た
今



は問

## 





| 男器罗 | －Nしが田 |
| :---: | :---: |
| 臨 | 早边颠 |








職
賀
超
過
勤
務
堒
普


## 新 町 7 J I 線







## 

## 町道

方 25 方
万万万
源額

推
進
事
萻

補
助
素
文
給
て
て
ま
す額

望
よ
り，
地
域
振
臖
基
金



財補支当すにで1限和金




町民の重要な交通手段，あつまハイヤー

# 休日等のタクシ 3 千万円を超える予 



域ツパ 2 都術め 1 見 た 鬿 をトツ市の，書施力支フケ地に機経立 えオ1域分関済法 る1ジ活散な。
中ムで性さど金司小を実化せを融法企構現施る全や業築す策こ国研行 なしるをとの究政 と地ラン 地・を

策 あ の る推 地進 地進 創求 生 あへ
意け

提採吉賛提こ改い に厚出決 「成出と修て厚関真先下者者

| 賛下司 | -区は真す川 |
| :---: | :---: |
| 成義吉木 | の厚河意 |
| 全之岡戸 | 早幌川見 |
| 員茂嘉 | 期夕改 |
| 知 木樹則 | 完ム修 |
| 事 本 | 成ま事 |
| 清 | をで業 |
| 登捕 | 図のに |
| 孝 | る未お |


| 林閣院提採古賛提水官議出決 ，成出産房長先 下者者大長賛司臣官内衆成義吉木 <br> 閣議全之岡戸総総院員 <br> 茂嘉務理議 <br> 木樹則大大長本臣臣清大農内議登捕 |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

－




上厚真きらりタウンに建設中の子育て支援住宅


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



漁
業
用
燃
油
に
か
か
る
軽
油



|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 隹 |  |
| 䋞苔圖 |  |
|  |  |
| －2 乐年 |  |
| 어삼가 | 小u viguta |
| 败奴 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | (H+) |
|  | ＊＊ |
| $\bigcirc$ |  |
|  |  |
|  |  |
| d |  |
|  |  |
|  | T |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |





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






之。
な
お
動
動
議
提
出望
末
す
提
著
豆
義
 そ
そ
付
話
の
上
上
䦦
中棑
別
䆩
会
設
䈯
て
 これかの －
員ま



## 賛

## 成

## で



## 平成 25 年度各会計決算を慎重に審議した結果，付帯意見を付けて認定すべきものと決定しました。

一般会計
$\begin{array}{ll}\text { 収入 } & 66 \text { 億 } 1693 \text { 万円 } \\ \text { 支出 } & 64 \text { 億 } 7747 \text { 万円 }\end{array}$
差引 1 億3945万円
国民健康保険（特別会計）収入 6 億 6785 万円支出 6 億 6408 万円差引 377 万円

後期高齢者医療（特別会計）

| 収入 | 7585 万円 |
| :--- | ---: |
| 支出 | 7284 万円 |
| 差引 | 301 万円 |

介護保険（特別会計）
収入 4 億 4048 万円
支出 4 億 3998 万円
差引 50 万円
介護保険サービス（特別会計）

| 収入 | 2986万円 |
| :--- | ---: |
| 支出 | 2986 万円 |
| 差引 | 0 円 |

簡易水道（特別会計）
収入 7 億 8334 万円
支出 7 億 7074 万円
差引 1260 万円
公共下水道（特別会計）
収入 1 億 8853 万円
支出 1 億 8091 万円
差引 761 万円

## 歳入（一般会計）



町の貯金と借金（平成25年度末）
平成26年3月31日の人口 4，712人

| 貯金の残高（基金等） | 43 億 8476 万円 |
| :--- | ---: |
| 財政調整基金 | 13 億 4751 万円 |
| 減債基金 | 25 億 7178 万円 |
| その他の特定目的基金 | 22 億 3728 万円 |
| 土地開発基金（貸付金を除く） | 5268 万円 |
| 特別会計の基金 | 1 億 5816 万円 |
| 備荒資金 |  |
| 町民一人当たり 93 万 0551 円（＋9 万 8768 円） |  |


| 借金の残高（地方債） | 106 億 0323 万円 |
| :--- | ---: |
| 普通債 | 52 億 5165 万円 |
| 災害復旧債 | 4555 万円 |
| その他の町債 | 25 億 8183 万円 |
| 特別会計の町債 | 27 億 2420 万円 |
| 町民一人当たり 225 万 5026 円（ +10 万 1559 円） |  |





移動販売車
（ハスカップカフェ 右）
米粉菓子・パンの製造販売
（稲菓 左上）
地産地消カフェ
（momo cafe 左下）




| 古 |
| :---: |
| 業 東 |
| にに |
| パ |
| －地 |
|  |
| レ て |
| ツい |
| トる |勤住

す
るて
と
$\omega$
う厚
方真
が
3 通 3
件
町
外
の
方
が
移

取 ッま
ドな
タ
ウか
と
と
て
の件 問上
厚
真
E
$ら$
$\vdots$
夕
ウ
シ


 ま
す。
今
宿
何
年
も
実
施牧 の
業
者
む
お
い
い
し
し
い
町
福
祉
課
主
査
き
ち
つ あ
る
が
委
託
先
㐫
容
は に 指
か 導
か䛞
わ
る料
よ
な
な
報
道
が合指事
䆃業
託 べ
料ビ
に 1
い マ
い サ サ
て，
命シ







## 



 ま基援のしやな型準を大規 とし型模離農ら模ず はて花㢣震業施茌 しいな広者形設大 てまどげの態栽は いすにる農を培 ま。対際地行な土 せ面し白をらど地九積支機取場畕利支械得会異用

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


こ齢た従をび町いもてしい壊問 と者を前補修民くあ経れとれ もの上の助理福べる費ないた老 あ負げもしは祉きのがいうか枋 る担下のて，課でで少が要ら化 のとげはい自参は，額，望新が でなす。ま治事。今復補も設見新てるきす。会新後斎修あるてられ



助会修 でか理 きら苃希改少㧯蓚検を取討りひ し半て ま額自 す。補治


## 



すがまぞ狩一実囲産一の問 でれ猟斉証い業斉効実い実2捕実わ経捕果囲績つ施団獲験な済獲はい はてし体は中は課の。わ あい，が町で，主実まな りな 20 そ内す現幹績た設 まい頭れの＂在垪は，㯰


|  |  |
| :---: | :---: |
| か今分あ当副そ万今排勇億問 | に必るい開教る事問 |
| な後12 る初町の円後水払7 其 | 考要の込策が |
| け基億の予長方がさ事東5水 基 | えとで出完長 「所旧 |
| れ金 8 で定 向必ら業部 0 基 金 | たなへ土全含と軽 |
| ばを0 さ さ 現性要にの地0 金 | いる。それ物に事後し橆 |
| なり積 0 変热在はた12変区召の | 事势相決美絡方使学 |
| ま増万後い積い8がかあ高 | 業の当っ侕向用校 |
| せし円のた立う0 あ | 終管出て後性しを |
| んていは増分額 が，0 り，がが約 | 理ていのばて整 |



## 補正（追加）予算の必要性を審査










R／A：就労継続支援施設部分を示す
平面図（実施設計後予算）別図（2）-3

問


で 3 た業徒別高中 HN

 し



 け
い
る
方
は
3
2
8
人障
が
い
者
手
帳
の
交
付
を
受町
民
福
祉
課
長
町
で
身
体象





| 十協費り，力管 17 |
| :---: |
|  |  |

問
開
餢
間
は
午
前
10

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

協
議
等
る。




で休待勤のが



|  |
| :---: |





部
平
面
ラ
の
不
備




貯f禹


 を
す
ふ
き
調
査
研
究
の







条 替


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






奨
来
臨
は
必
要
事
業
隣
接
た
た
立
地
あ
$\vdots$
と
と ま
ち
な
が
医
療
幾復
に
に


成はイにでれ所時街


賛蔎面部店待物も




 め
も
刻
も
早
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
 よ
さ
て
だ
か
L
い
か
に








函をののカすで時線館走な間（
駅まシ広緩線き， 0 檋線 ら。ル，か道幹以に主幌 お，高に，特鉄の踏線徴道高き新 ま新橋切路はで速
$\begin{gathered}\text { 緯 } \\ \text { は } \\ \text { 昭 } \\ \text { 和 } \\ 48 \\ \text { 年 } \\ \text { に } \\ \text { 青 } \\ \text { 森 }\end{gathered}$
$\begin{aligned} & \text { ま } \\ & \text { で } \\ & \text { の } \\ & \text { 北 } \\ & \text { 海 } \\ & \text { 道 } \\ & \text { 新 } \\ & \text { 幹 } \\ & \text { 線 } \\ & \text { の } \\ & \text { 経 }\end{aligned}$
$\begin{gathered}\text { 森 } \\ \text { 駅 } \\ \text { か } \\ \text { 5 } \\ \text { 札 } \\ \text { 幌 } \\ \text { 駅 } \\ \text { 間 } \\ \text { の } \\ \text { 延 } \\ \text { 長 }\end{gathered}$
$\begin{aligned} & \text { 北 } \\ & \text { 海 } \\ & \text { 道 } \\ & \text { 新 } \\ & \text { 幹 } \\ & \text { 線 } \\ & \text { は } \\ & \text { 新 } \\ & \text { 青 }\end{aligned}$ は
乗
車
時
間
4
時
•間
が
分
枝
 $\begin{array}{cc}76 & \text { で } \\ \% & \text { の } \\ \text { が } & 2 \\ ト & 1 \\ \text { ミ } & 1 \\ \text { ネ } & \mathrm{km} \\ \text { ル } & \text { の } \\ \text { で 区 } \\ \text { す。間 } \\ \text { ま } & \text { は } \\ \text { 約 }\end{array}$

EIT

年 ○つ得編せ月と度かの幹しり1建年ま事函ら画函平備市 11 てる成でのこのら開線入圾ム設 7 し実館にが館成計ま
搆日，と必で平要景与前期函行に整プ与
渡


ンぐしな
り無宿温奥出料 9 泉洞来で軒郷爺るおにの牛プ湯宿小肉ラめ泊さ

す す。

 た た の
説
萠
受
ほ
ま
瞥 10
月
24
星
壮


1 締ら北 4 結新海 9 式函道 km が館新行北幹
9 わ斗線路れ間の線－の新 が同レ青
全区 I 森
て間ルか
すは年繋
い 3 が
よ月り
い開ま
業
佳にた
境 向
をけ 2
迎た 0
充準1
ま備 6




てが
お必
要
す。
な
な
か
か
亡
感
L

町
に
准
し
て
も
同
L
j た活
角
て
の
事
業
検
討
 の
た
あ
何
か
や
5
1
は び
事
糋
の
売
減
少
解
消

た


総務文教常任委員会は，10月20日に，厚南地区認定こども園建設予定地の現地調査，厚南地区認定こども園，厚南地区児童会館，住民健診保健事業，防災対策，交通体制の整備の事務調査 を行いました。
委員長 今村昭一 副委員長 了安正秋 委員 井上次男，三國和江，海沼裕作


てど出問 ほもた
し園意説
いと筧明
と児で会
い童遊て
意会筑場保護
見でを畕
あけこら
※」トざ，







町
民
福
䄄
髤
保
堡
料
は


育
所
な
なと
で
京
町
㷛
衣宮
森
架
瞏
は
配
地し
保




## （州边跒筷）



保が境でつ主育の町う問


厚真町保育料徵収基準額表

| 各月初日の入園児童の属する世帯の階層区分 |  |  | 保育料徴収基準額（月額） |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 長時間保育 |  | 短時間保育 |
| 階層区分 | 定 | 義 | 3 歳未満 の児童 | 3 歳以上 の児童 | 3 歳以上 の児童 |
| 第1 | 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）による被保護世帯（単給世帯を含む。）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成6年法律第30号）による支援給付受給世帯 |  | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
| 第2 | 第1階層及び第4から第8階層までを除き，前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 6，000 円 | 5，000 円 | 16，000円 |
| 第3 |  | 市町村民税課税世帯 | 14，600 円 | 12，300円 |  |
| 第4 | 第1階層を除き，前年分の所得税課税世帯であって， その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 40，000 円未満 | 20，000 円 | 18，000円 |  |
| 第5 |  | 40，000 円以上 103，000 円未満 | 29，600 円 | 25，600 円 |  |
| 第 6 |  | 103，000 円以上 413，000 円未満 | 40，600 円 |  |  |
| 第7 |  | 413，000 円以上 734，000 円未満 |  |  |  |
| 第8 |  | 734，000 円以上 |  |  |  |

上記保育料を基準に以下のような減額措置を講じています。
（1）ひとり親世帯等で児童を扶養しているものの世帯
階層区分が第2の場合 3 歳未満， 3 歳以上ともに
階層区分が第3 の場合 3 歳未満 13，600 円， 3 歳以上 11，300 円
（2） 2 名入所の場合 2 子目の保育料 1 ／3（3） 3 名入所の場合 3子目 0 円
（4）義務教育終了前の児童が 3 名以上いる場合 入所児童保育料 $2 / 3$
（5）その他規則に則した減免措置

## 委員会レポート

st た の
い。出
方
を
検
討
して
て
い
き方
ある
る
は
は
検避
難
て準
て備
い情
き 報含告告も
と
こ
$う$
話自
に動
な的
た
だ避
が難 も
あ
，
自
動
的
避
難
勧急
放
送
が
先
に
流
れ
た
を
と

 う
本
町
で
初
あ
て
状
態旦副
は，長
大 あ
雨
特時
別
警 9
報 11副
町
長
あ
の
時
$\overparen{9}$
月
11 のトミNGU然視
さ
れ
る
よ
う
な
状
態
な
な へ
あ
あ，
避
難
勧
告
が
無
問
9
月
の
大
大
告
際
避

問て て
い
る。防

 ハ～편亡
瞅 だ
何
$と$
$も$
い
え
な
い
状
況 ま
ち
ふ
り
推
進
課
長
ま
－oxert



上厚真付近運行路線図（その 1）

$$
\begin{aligned}
& \text { て登また総て子た問 }
\end{aligned}
$$

$\begin{gathered}\text { た } \\ \text { と } \\ \text { の } \\ \text { の } \\ \text { 学 } \\ \text { 校 } \\ \text { や } \\ \text { 保 } \\ \text { 育 } \\ \text { 媴 } \\ \text { の }\end{gathered}$





の充実

産業建設常任委員会は，平成26年10月21日に元気な農家チャレンジ支援事業，道の駅検討委員会の検討結果報告，地域活性化推進事業の事務調査を行いました。
委員長 木戸嘉則 副委員長 吉岡茂樹 委員 大捕孝吉 下司義之 木本清登
プライバシー保護のため写真はぼかしてあります。



一問人
も町
い 内
な の
か女
つ性
た 参
が，加
そ省

おり加者し組い人れ活副策行だ問互，し等たにとにて事町事つが


しあ 業目 地 促
とれ所的域進 てばにも商す
い町事るの目
る外しの活的
のてで性も
方い，化あ
でる町とる
も方内いが
良で事う




男性参加者の住所別内訳


女性参加者の住所別内訳


## 委員会しポート

産業建設常任委員会


落花生


エシャロット

事問

－evathrerres







てた部ヤラうらハ作こ産ると験問 いてでベシしつウ物れ業いく事


い
効
果
が
あ
る。等 ど ど含㒾験馬種
 た
苗
を
水
思
相
植
る
の
で






続のな登 し開い録 て発が作 い く整ごに厚はしる真検の状町討湯況 のを周に


な い。

い含門ク織い元新ど查副要てか言は問 う年をチつ思いいい果長し休流て賁検段や交しで来えでか検う等もて検は ま年たなはいけ組の活討 でか新ど－るれ織が用委至らし町プ。ばの良し責 つ作い民口検な中いな会 てろ組やジ討らでかがの いう織専工組な考，ら，調

部家後重の
分にま要報
重いなを号

[^0]
##  <br>  <br> 



了安正秋 議員

が一やくなに一我入，一虫
学
校
青
少
年
セ
夕
続
け
る
施
設
で
小
さ
い
と
さ き
く
昼
夜
問
尔
す
使
し だ
け
電
を
を
使
施
設
大 に
よ
る
削
減
効
果
は
日
中一般
的
に
新
電
力
の
導
入経経
費
減
策
は
。 の
負
堌
と
な
る
か。
ま
た

町
長
値
上
げ
に
よ
る
負再 か 問問北
電
㙏
年
11
月
1
日

夕あ 経き程は万増町 ，る実費続度，円は，長 －の際節きと年を城節試間な本値球（節を電算約る年寺
中1可てをい 4 年 約 よ $\begin{array}{llll}\text { 央 } ツ \text { 能 い設る。0 度 } & 1 & \text { る } \\ \text { 小 性く定 }\end{array}$

 る
て は
は効
検果
討
す あ
る る
。も
も
の

## 町のPR

## 町の知名度を上げるPR及ひひ戦略は

## 答 戦略協議会をつくっていきたい



| にに町 | の具思るれプんブス様力は，問 |
| :---: | :---: |
| 対 向 長 | イ体わたるのでラカなッ |
| すけ | 入的れめよまいンツ関プ苗ハ |
| るた特 | 1対るのう，ちるドプ係フ木ス |
| 供方産 | ジ策が P｀厚が化を者エ購力 |
| 給向品 | 戦，－－R 知真，「な活がア入 |
| 力性ブ | 略及こが名町っどか連の支プ |
| と | はびれ必度しハにし携開援に |
|  | か要をとス取たし催 ${ }^{\text {を }}$ |
| 市 ド | 本らだ上言力り地て，い |
| 場化 | 町のとげわツ組域ハ多スて |


|  |
| :---: |


|  | てひのをお略体 | 課 開 |
| :---: | :---: | :---: |
| てよ商 | いくも使たかを的町 | 題 き |
| いる工 | る工のつ | でが |
| き 戦 | 夫とて本け極策 P | あ あ |
| た 略 J | を町｀町れ的及 R | る |
| い 協 A | すをハのばにびの |  |
| 議 | べ結ス様な取イた | と |
| 会行 | きびカ々ら | が |
| を政 | とつツなな進1に | 現 |
|  | 考けプ手いめジ | 状 |
| $<$ 関 | そてそ段 ${ }^{\text {® }}$ て戦具 | の |



井上次男 議員

## \＆rtatmatrock


本
町
も
も
次
産
業
を
原

で直
な
か
か
推
進
す
る
内
内
容画
を
提
示
L
定
期
的
見 を
実
現
す
る
た
あ
5
か
年
訃成町
27
年長
度本
中 町
に と
こ て
の去は
案 平

は 2 問法
案国
が会
成
立地
た方
た。創
こ 関
れ 連


一般筫問


# 「福祉避難場所」の指定は 

## 答 厚真中央小学校を指定している


じだにと災
てをい災登は避をし

難
所か
は
た
た
町

福
社 か
ま
た
町
の
福
祼
避
平成27年1月23日発行


吉岡茂樹 議員


し


一般質問

ここが聞きたい

## ま $\vdots$ う う

## 農業振興

## 基幹産業の後継者育成•研修の基本は

答 効果的な研修の場，支援策を㯖討する


い保 の農進整町


て
検
討
し
て
は支
援
在
り
方
を
掘
D
ト
げ者
後
継
者
に
対
す
る
指
•導 U
夕
I
タ
I
I
就
農多
I
I
多
！
就
農光
明
が
見
え
て
く
る
よ
う， フ
ロ
テ
ア
塾
の
充
実
な
C゙



 る 保 業 問 が は

番 担 後 のい重 手 基課 点 幹課育顔盐 あ 確 農


下司義之 議員


|  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
| －ごさ入 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |




一般質問
ここが聞きたい

## $\begin{array}{ccc} & \text { 緊 } & \text { 防 } \\ \text { 答 } & \text { 急 } & \text { 災 } \\ \text { 細 } & \text { 対 } \\ \text { 男 } & \text { 保 } & \text { 策 }\end{array}$

厚真川沿いにある認定こども園・つみきは安全か

## 防災対策

そイ 問 の ン中て の災保 時水がに道重は は町要町で直る。ヨ


## 緊急な断水に対する広報，装備は十分か

## 答 改善，検討する



ト世で移が小 し口り賃帯規優給制帯，住1学 での応を人校居す入状募し以終資居況多よ上了格者に数うい前は をよう 決る場すて，の定ポ合る町養居 しイは世内親者 まン・帯に族に

9 。

増移貸
設住を良て綱地の
置人図な世の域供加住宅
を の
図促供
る進給
たと拡
あ定大
設住を
置 図

た

宅 む
は
敷わ
金 町
2
力 子
月 育
で保
す。支
。援
町
 ど
だ
が
近
隣
町
の
状
況
は

 て
敷
金
3
力
月
と
な
つ
て
い C問
金町
3
力公
営
と隼
な宅
て も
て含

## 


9。


| 分 1 問 | 整等 案 |
| :---: | :---: |
| 譲 ン | 理のす |
| 地 卜入 | さ 条る |
| の表居 | せ例際 |
| 購 で者 | てとに |
| 入あ決 | い内は |
| 者る定 | た容 |
| にがの | だを町 |
| は，際 | き 精 営 |
| 町の | た査住 |
| 5 内ポ | いし宅 |

2 点
入居者選考点数表（案）

|  | 項 | 目 |
| :---: | :--- | :---: |
| 1 | 世帯主若しくは同居しようとする家族が，厚真 <br> 町内就業若しくは就農しているとき | 3 点 |
| 2 | 小学生以下の児童•幼児 1 名に付き | 3 点 |
| 3 | 中学生 1 名に付き | 2 点 |
| 4 | 高校生 1 名に付き | 1 点 |
| 5 | 同居しようとする配偶者（婚姻の届出をしない <br> が，事実上婚姻関係と同様の事情にある者その <br> 他婚姻の予定者を含む）が妊娠中の時 | 1 点 |
| 6 | 世帯主の年齢が 35 歳未両 | 3 点 |
| 7 | 世帯主の年齢が 35 歳以上 40 歳未満 | 2 点 |
| 8 | 世帯主の年齢が 40 歳以上 45 歳未満 | 1 点 |
| 9 | 町内分譲地の購入者 | 2 点 |

の計町度
後画のか財 のさ総ら政推れ合平計移て計成画 とい画27は特まと年殊す同要が期ま平 を恩を間で，18


娄汇

確
か
に
好
娠
中
と
い
う
の
は





ポ
T
ト
数
は
再
度
考
慮
 まは



6需情 －때N

つ用て

| 町 |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



애⼶⼶こ沺
外

召じ堝じ い
$な$
$い$
$\vdots$
$い$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
が
あ
$\vdots$
規
模
業
か
多
$<$
行
行
政
サ
自
間
題
と
乙
厚
㜩 を
減
5
乙
し
い
る
か
町
独
 な
業
務
確
保
き
こ
の
か
多
学
極
あ
中
中
効
率
的

減
5
乙
て
い
る
状
況
あ



まの見


## 議会及び議員の活動報告

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 日 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 金 | 木 | 水 | 火 | 月 | 日 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 月 | 日 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 月 | 日 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 月 | 日 | 土 | 金 | 木 | 水 | 曜 |
|  | 調厚 查真 特 敖 複 合 型 云地 域 福 社 活 動 拠 点 施 設 設 置 計 画 |  |  | 町 現 金 出 納 例 月 検 査 |  | 厚 真 中 英 小 学 校 学 習 発 表 会 |  |  |  |  | 総 務 文 教 常 任 委 会 |  |  | 第 4 回 臨 時 議 会 全 員 協 議 会 |  | 安 平 厚 真 行 政 事 務 組 合 監 |  |  |  |  |  |  | 議 会 報 特 別 委 会 |  | 議 会 広 報 特 別 委 貝 会 |  |  |  |  | 議 <br> 会 <br> 広 <br> 報 <br> 特 <br> 別 <br> 委 <br> 員 <br> 会 | $\begin{aligned} & \text { 平 } \\ & \text { 成 } \\ & 26 \\ & \text { 年 } \\ & 10 \\ & \text { 月 } \\ & \text { の } \\ & \text { 議 } \\ & \text { の } \\ & \text { 動 } \\ & \text { き } \end{aligned}$ |


| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 日 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 日 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 月 | 日 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 月 | 日 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 月 | 日 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 月 | 日 | 土 | 曜 |
|  |  | 政胆第 <br> 事振 6 <br> 務東回 <br> 組部臨 <br> 合消時 <br> 議防議 <br> 会組会 <br> 時議全 <br> 会会員 <br> 臨協 <br> 時議 <br> 会会 <br> 安議 <br> －協 <br> 厚議 <br> 真会 <br> 行 |  |  |  |  |  |  | 町 現 金 出 納 例 月 検 査 |  |  |  |  |  |  |  | 平 成 25 年 度 決 算 審 寊 特 委 員 会 | 平 成 25 年 度 決 算 番 程 特 委 积 会 | 第平 58 成 <br> 回25 <br> 町年 <br> 村度 <br> 議決 <br> 会算 <br> 議審 <br> 長査 <br> 全特 <br> 国別 <br> 大委 <br> 会員 | $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { 第 } \\ 5 \\ \text { 回 } \\ \text { 臨 } \\ \text { 時 } \\ \text { 議 } \\ \text { 会 } \end{array}$ |  |  |  | $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { 監 } \\ \text { 䅗 } \\ \text { 䆩 } \\ \text { 研 } \\ \text { 修 } \end{array}$ |  |  | $\begin{aligned} & \text { 平平 } \\ & \text { 成成 } \\ & 2626 \\ & \text { 年年 } \\ & \text { 度度 } \\ & \text { 厚最 } \\ & \text { 真真 } \\ & \text { 町 } \\ & \text { 表文 } \\ & \text { 彰华 } \\ & \text { 祭 } \\ & \text { 籮 } \\ & \text { 式 } \end{aligned}$ |  |  | 平 成 26 年 11 月 の 議 会 の 動 き |


| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 121 | 11 | 10 | 98 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 日 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 水 | 火 | 月 | 日 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 月 | 日 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 月 | 日 | 土 | 金才 | 木 | 水 $火$ | 火 | 日 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 月 | 曜 |
|  |  |  |  |  |  |  | 胆町 振現 東金 部出 消納 防例 組月 合検 議査 委 定 例 会 |  |  |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { 議 } \\ & \text { 会 } \\ & \text { 報 } \\ & \text { 特 } \\ & \text { 莂 } \\ & \text { 委 } \\ & \text { 会 } \end{aligned}$ |  |  |  |  | 第 4 回 定 例 会 議 買 議 会 |  |  |  |  | 厚議 <br> 夕運 <br> ム営 <br> 安委 <br> 全員 <br> 祈会 <br> 祭議 <br> 会 革 特 別 委 頜 |  | 美 深 町 議 会 報 特 㓢 委 貝 視 察 町 町 |  |  | 平 成 26 年 12 月 の の議 会 の 動 き |

華


華
道
同
元
気
な
あ
つ
ま
の
の
子好
会
学味夕 844 ら 得に月習支牧で 気体製アつ 今 にの1時木お大現し参1会部支あ会で験作レて毎年たへ華

 い。いい合後毎11，「いれら福6技る11花し盟流け花

です。祉時第学術研月展てののの
も見興 セがら，生 を 究ま や や い苫流
る来メ，町目花 7 好 と者トけ文迎楽年は
大変軽ワ展です。祭ま発和上者田敦
子
さ
え

> る。ビ側車鵡 にで川厚 ッ町3線真 ジの分を市 の分ほ鵡街看譲ど川から がフる向道見ちとか道入ム左て歳






り を
マ
号
工
場
跡
を
言
j
のevarymith

 キ
 momo cafe 辿岫 $6 \Psi H$

店
店
定 営 つ 4外番日時ま真る味木でヶて真外て，とらを遠な日外5号間れに志しの収月来集山元いおう利くるは

未 $\overparen{29}$
未 29 さ 7

火 11
曜 時 ん 0

日
没 閽
0
没


[^0]:    き題ン整り るが夕備を状あ1も明況り，の考確 は早設たし な急もいな いに様 「が着々除ら手な課雪施

