## ひかしどおり No． 37



新たな議会組織決まる（H23．5．2）

の解自力至る原 こ に か束す体はて大力のめりもがる いる及じおの発地て，の原たびめら事軋震参関のに
明も，隹お事発お津いの業てある対一のて者してに存様係人ま策刻多はで，｣どとを的す など早な原るた本福ま をい既発東収に島強事安立京束㳊第
繁
委
京
晳
$h$


誠
意
努
乙
て
参
告
す
の
で
何
と
 の
厳
$ん$
中
で
は
あ
$h$
ま
ま
が
村
析

村
の
皆
様
ご
期
待
に
添
立
$j$
港
意
会





嫘
に
に
ま
し
し
は
平
茂
干
四
年





 stitta




画
通
の
森
格
着
T
ひ
運
転
開
始
 し
た
東
北
雷
号
機
安
菱
蹥



要

療会下副員員事程委にのが投議員自を統す二一

セ議北委，会案を貣よ後議票長で治決 - る日回平 ン員地員特委件変会り髢のをあ法め地日招臨成夕 域長別員一更に，小に結努るのる方程集時二議部域消梖議に件 よ よ副䈉当果め，态嫢初選でさ会士会事行防会会同長決萇議さ小議壽に走坛後催，組年議務政委委運意提議選長れ笠長一よでのさ会織東員組事員員覚务出議続後議し清挙謮り，り議れ期会通
団北合員に会恁人て特進


丹 内 俊 範氏



|  |
| :---: |
| 業成 |
| 特二 |
| 别 |
| 計年 |
| 正束 |
| 予通 |
| 算村 |
| 第水 |


| $\begin{aligned} & \text { 度 } \\ & \text { 通 } \end{aligned}$ |
| :---: |
|  |  |




| 第 |
| :--- |
| 回 |
| 臨 |
| 時 |
| 会 |
| 組 |
| 織 |
| 会 |
| 開 |
| 吕 |
| れ |
| る |



| O |
| :--- |
| 人 |
| 事 |
| 案 |
| 件 |


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

## 丹 花 小

内部原
俊 悦 清
範 男 春


で 9

でテナ札 整




## 東通村議会組織一覧表

| 議 長 | 小笠原 清 春 | 副議長 | 花 部 悦 男 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |


| 委員会の名称 | 委 員 長 | 副委員長 | 委 員 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 議 会 運 営 委 員 会 | 吉田光男 | 川村 隆 | 南川誠一•奥島貞一•太田壽一•相内祥一 |
| 総務企画常任委員会 | 相内祥一 | 吉田光男 | 渡部英夫－丹内俊範•南谷宏三 |
| 産業建設常任委員会 | 奥島貞一 | 坂本寅藏 | 南川誠一•太田壽一•二本柳貞一 |
| 教育民生常任委員会 | 太田壽一 | 川村 隆 | 小笠原清春•二本柪弘志•花部悦男 |
| 東通原発特別委員会 | 南川誠一 | 太田壽一 | 奥島貞一•丹内俊範•花部悦男•相内祥一•川村隆 |
| 東通村中心地整備促進特別委員会 | 渡部英夫 | 坂本寅藏 | 小笠原清春•吉田光男•二本柳貞一。二本柳弘志•南谷宏三 |


| 下北地域広域行政事務組合議会議員 | $\begin{array}{ccc}\text { 二本柳 } & \text { 貞 } & - \\ \text { 相 } & \text { 内 } & \text { 祥 }\end{array}$ | 消 | 奥 島 貞－ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 一部事務組合下北医療 センター議会議員 | $\begin{array}{llll}\text { 吉 } & \text { 田 } & \text { 光 } & \text { 男 } \\ \text { 川 } & \text { 村 } & & \text { 隆 }\end{array}$ | 防 | 二本柳 貞－ |
| 東 通 村 監 査 委 員 <br> （議会選出） | 丹 内 俊 範 | 員 | 坂 本 寅 藏 |

※東通村産業振興公社役員 理事：小笠原 清 春（議長），理事：奥 島 貞 —（産業建設委員長）監事：相 内 祥 一（総務企画委員長）


会ら所由よ建告員 と八管のり設後の開どさ情，予件定かま回平 て旺委説提党に指会初れ，件畣算件例れで定成 てま委明出栠会名初り，件計案件会まの例二

考託陳い告。営議ま全議，契件よ のこ情て後次委録し議て議約四り， た三一提 ，に員署た案件会案件


|  |
| :---: |

書事
業平
会成
計二
繰十
越
明年
許度
尞苯
繰通
越村
算道


〇
報
告
案
件

©
（条
例
案
件

会
譟
綵
明
詵
費
繰
計
算
（ O
平
成
士
年
度
適
村
般 （2）

|  |
| :---: |


| 議 |
| :---: |
| 案 |
| $\boldsymbol{\sigma}$ |
| あ |
| あ |



## 6 月定例会•一般質問

五額十既た初利に東産会千を九定事予用よ北地平計平円百方額務算施る地直成補成 と八已分事編設荷方接二正二 す億 $ら$ 業成の別太販士予十 る六円士等時早施平売三算三 も千を二に減億つ不復設洋施年設度第度
 ○予八補でま業と設異
八算百正あた共津事動
万愛二当



る
た
あ
行
$う$
も
の
で
す。 き
る
項
に
に
い
し
の
の
糒
㨟
す

©
契
約
案
件

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




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

（陳

本
契
約
を
締
結
す
る
も
の
で
す。




を会百札締社方に五五




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

営本てめミの二あ結を


## 

| 五 四三 |  |
| :---: | :---: |
| 場想委社検幼職は村直会社部 |  |
| 合さ詿計討 | 貝近 |
| のれ詿画委 |  |
| な | 金 |
| 事 | 保 |
| 故お裳貫 | 老者況人 |
| いに，教 | 料 |
| 株 | の 望 |
| じっい式計て | 試数 |
| 予て会画 |  | る



 そ
き
た
発
生
た
た
事
は
は

全 | わ |
| :---: |
| て |
| き |
| て |
| お |
| り |
| 村 |
| で |
| 選 |
| 全 | わの

つ計
て画
き策
て定
お分
り，ら，
村こ
でれ
選ま
定じ
し携

育
学
会
に
お
て
子
ど
も
教教
育
の専
門
家
で
現
在
星
教


な業売基宅買内村及でここの
 も望設整地物住の生るで㞸済日 のま等備分環促生産第あ透や本 とれのな譲境進活活一る明社大墥こ整ど促のに進改資利の動次が感会震長 とはは資に音善多便維業村増情に い変早るけ更食向い所基てはり るわ期産たに品上並得幹い －りの直生は等 い び向産るよ国 こが開販活住の村に上業とり内



慮が地の側予さ


置で立にる設は委管あ営既行の は賄金つ年の舞話理るに存う活に村村施も含て亚理とる営牛績鮮とをす指設のめは千費す予協漁が度と生る定責であ全人五用る定定業あ保しか条管長者るて件十見のあ締同，施いたに者一。氷費三込でり結組建設る名人販修方み額る
員売修言額る。委，と管地管現運，定
パの代繕千で。託管指で理在営地手


$$
\begin{aligned}
& \text { えら都のの策全策に災係つ村原して事た推果各対動図更人構据財れ京 }
\end{aligned}
$$

参政譔め認着をのか知保きく召緊り事にに活補交にとる資をた状ま刀面
る基議
盤会現しにて討原をて住の電性いにタり，
幣会珼て推義結泉踏参民た鹪た


[^0]
## 全員協議会•委員会

## 電源車



会発更方又そにの加て想 さ資原こ等源のるイす標置ルたがル い建に々，のつ営速 「定これ料子と今確指計1る高すのこ十と た設検の福都い業度地外れまに力で後保示画ゼ原十る防と一し しを証一島度て運に元大にし基発し検，に。ル子メ計潮か ま進し日に詳等転つ雇津対たづ電た討最基緊発炉1画堤ら二又 しめ，ゆもお細，にい用波し たる安早いな質つてに安 よ全いて説問いいつ全議 う。復被明がて東い対員要安旧災が出－北て策か望心とさなさ防 こ いにら しな今れされ潮号地つは閉原後たれ－堤機震い

詳の更進的き晏機屋ル非敷標1津細状にめな，全をにの常地高ト波 な況，て除緊対三「敷用の士ルの説に福い熱急策台非地電南二と遡明つ島くの時は設常に源側メ評上 がい第と確の，置用設はに1価高 なて一の保電国すデ置 「設トしさ

明が会設 が出等運行さ設営れ哑に営費 われ立ににがい号販年変しなス れ，間そ伴閉そこう会の都等農
た度等林詠責ま
ま詳竟産らた。
たな質工
説問部施

資
に
に
基
き
き
詳
細 $\qquad$
収設設概

で計細の設事ま

に注い十に一大目施産 なを状
た延況
と期と
ふせな
と ざり，
どる
し建
し得設


状の見な資よき事売業況発通

## に注し

 なをが又 つ延経 た期たス とぜなゲー鉄東完品め，で かるく，ュ的等壬を風を産る らを建1に一大目施地第得設ル困部地指設直撞建な工等難建震して，接次設い事のに設にて二販産 H 昰口期


村
産
直
施
設
等
䔩
備
に
い
て
全篊 ま
た
が
，
慎
重
番
の
結
果
 に
て
て
工
工事
監
委
託
料
に理
費
に
い
て
食
品
品
品
相運
営
亲
に
に
い
て
年
間
の
管 と
し
た
更
に
委
責
か
ら
は の
部
会
で
検
討
し
て
い
く
と
の
こ加
工
部
会
設
立
そ
そ
そ

年 の
間こ
供と
給で
体し
制た
に
こ 又
て農
質産
問物
がの き
基
硕
事
実
斿
し
査れ，
行村
い当に局
そは
の
デボ
1
タ リ
1
1
に筬
基調調
查
に
い
て
の
質
問
が
出
さ産
直
施
設
建
設
に
伴
う
地
質
耐
 い
て
詳
細
な
説
明
か
な
さ
れ
動
し
 l
健
設
計
画
業
費
運
営要
施
設
開
業
ま
で
の
ス
ケ
ユ
ユ
参 万
た
い
と
の
と
ぞ
し
た送
又万
全
な
ス
ケ
ュ
子
ル
で
進
あ
て







 | 族 |
| :---: |
| 覀 |
| 者 |
| と |
| と |
| 自 |
| 営 |
| 覚 |


行
さ
え
得
$ら$
れ
ず
資
産
$も$
持
 る
と
夏
体
矛
盾
て
打
更 な
か
ら
青
色
白
色
差
考
け

 い
ま
す。
税
法
上
は
は
青
色
告
 た
あ，
社
会
的
経
済
的
秀
利
益 が
家
族
専
従
者
所
所
得
と
そ
そ


家
族
五
十
方
円
と
う
う
ず
か
 と
て
認
$め$
$ら$
れ
$\vdots$
$\omega$
ま
せ
ん。
配 し
と
の
と
に
よ
し
必
要
綾
費


者
働
き
分
は
所
得
税
法
第
而




$$
\begin{array}{lllll}
\text { 議 会 } & \text { 動 } & \text { き }
\end{array}
$$



| $\begin{array}{\|l\|l\|} \hline 4 \\ \text { 月 } \end{array}$ | 8 日 | 議会全員協議会 |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  | 下北半島振興促進連絡協議会総会 |
|  | － | 下北総合開発期成同盟会総会 |
|  | 19 日 | 東通村議会議員一般選挙告示 |
|  | 24 日 | 東通村議会議員一般選挙投票日 |
| $\begin{aligned} & 5 \\ & \text { 月 } \end{aligned}$ | 2 日 | 第1回臨時会（組織会） |
|  | 17 日 | 全国町村議会議長•副議長研修会（ $\sim 18$ 日） |
|  | 30 日 | 議会運営委員会•産業建設常任委員会 |
|  | 31 日 | 下北郡町村議会議長会臨時総会 |
| $\begin{aligned} & 6 \\ & \text { 月 } \end{aligned}$ | 2 日 | 第2回定例会本会議•議会全員協議会•総務企画常任委員会 |
|  | 3 日 | 青森県町村議会議長会臨時総会 |
|  | 9 日 | 第2回定例会本会議 |
|  | 10 日 | ＂ |
|  | 13 日 | 青森県原子力施設環境放射線等監視評価会議 |












<br>\section*{覂}




[^0]:    置子ト津づ史画わで束に実警本ル高ルさ被へてな保注計モを水て源確用す策推水部上 ま炬ル波き資とせあいつ施報部でさ，れ害の，説す水画l汲時，車保電るの定出か昇 る建との想料しるり収いし解をしは港たは影四明るを。夕みの津をと源安指。来らに敷屋し高定のてこ，拾てた除設た目湾地な響方が等行三1上機波主しを全示次す逆よ地，たささ津，と建が，。後置 。測で震くに所ないう点のげ能に台て靁対ににに流り の夕 ○はれ波津と設最福工のし対で観加 つつ長さ資た目予る維よ配 「失策基 「漏し高1こ七る＂波し工優島事現，応約測速建いよれ料め，備ポ持る備発し一づ国え海海 さビれ・津土のた事先での場作状二さ度設てりまにの消品ンと海•電た点いのい水水 をンに四波木評。をすの状点業況・れは現は建し基ル防をプし水二所場見た緊しがポ十建対十を学価現当べ事況検員は五た二場，設たづ1車確のて系点構合は地急た溢ン メ屋し六評会は在面き故となの，㐅津十で大中。きトに保駆，施自内の，震安もれプ 1を，メ価に，の見課の今ど退対1波四観き設続詳をよす動海設とに電非に全の 「軸 ト設原1し基歴計合題収後を避策卜のが測な備い細確るる角水蓡し電源常対対と排封

