## ひかっしとおり No． 36 <br> 



宮城県女川町へ地震災害支援派遣（役場職員•村内支援ボランティア）出発（H23．4．12）


[^0]
## 3 月 定 例 会



四議つ案件 正 てよ原 L九会求案運別任企告員件事い件い十予十報る清八て日へめに営唩委企先貝の開し議議件他六䟥委定開日回平 を日て一契一算日告一春日散は附｀つの員員・に指会た案四議案件算一例かま定成審程は件約日案は案般議は会議託陳い所会会産会名初。が件会件，案件会れで例二議を所を案は件 「件質員」。案」情て信報「業期，最後追管審件，六条一問一川 熟三四提表告中建を議は閉加の議三当件例件が吉村会し委。件初を案を行㽞隆 ，貝陳，予審件審わ光議讀食情罗の笪議七件議れ異員


考日件案明。心設決会 のかを理の村地•定運会 たら所由後長整教 ${ }^{\circ}$ 営議 め七休管の説提り傊育に次委録


原がか一原がか提ら件潔六条はまの会士 ど出陳－案件例村た日三年 おさ情合件，案長 ${ }^{\circ}$ 間有 りれ四計三当件よの二通可，件二件初七り，会百村決全 1十予件
さ日議四そ算－報 れ程鋇案の菒補告

期加議
星ら会



| （） |
| :---: |
| 条 |
| 例 |
| 案 |
| 件 |


|  | 報 |
| :---: | :---: |



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



| 改よ○ | すめ |
| :---: | :---: |
| 正采束 | すめあ |
| 行す委通 | 条り件正 |
| 定る貧村 | 例 ，百 |
| 数条の農 | の基万 |
| 十例定業 | 一金円 |
| 数 委 | 部のの例 |
| 人 条員 | 改額寄 |
| のを例会 | 正に付 |
| のの | す追の |
| 人 全選 | る加申 |
| 削 部挙 | もすし |
| 減をに | のる出 |







|  |
| :---: |



## 3 月定例会

額本費に事○
的税よ収業平資収等り益会成本入の増的計二的は追額収補十支金加，入正二出業に収は予年 は債よ益給算度量供り的水第速水入増吝量第通購 金 額崔増号栤入減資消加 道



二予医の




歳
は，
後
䯩
踊
葆
険
料 （䋨 1 外）




も七九資は九結費 の元十本三十果等
で百六収四万収確
四資は五毛益的に万本－十収よ千的一八億方収は減円出八八益三額 とは千千的億 すき億白か斑氒そ




©
契
約
案
件

 | 益 |
| :--- |
| 変 |
| 出 |
| 信 |
| 意 |
| 百 |
| 百 |億

吾
七
頁
万
七
円
円
収










利てで合係なの船ば沖業九県都用い慎と漁る観舶，出権月で道 をる重の業と点航漁しのには府業
 めはす合傍で検支上ど替れ，か


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

はえ十と場




> 低N


つ
なし




















沢対

長境期めで率と上た医税る想で引をか平あ向考がめ療は定嫢本村 く見ら成る上え保の費，租し定村景直し期干考はてい険特の保税た適険減れ自 のた低っと年て限る。減診化収の制お減長迷し増度お安保への娍納公度り免 にかやはり収険の実疾率平と
よしし納，納税最施病のとな災制 るな納期そのの短率予向適つ害は失が税をの確収のの防上正て時条業ら環四た保納道向の一課いを例



は


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


\section*{| つ | 人 | 長 |
| :--- | :---: | :---: |
| い | ホ | 期 |
| て | I | 滞 |
|  | ム | 在 |
|  | の | 型 |
| 村 | 特 |  |
| 内 | 別 |  |
| 開 | 養 |  |
| 所 | 謢 |  |
| に | 老 |  |}




#### Abstract

んる後防練設五でう で介をに認し年過に い檴迎力認た き体えを知を い。    つ つ 慎 重 判 断 乙 参 た ＊  徍 機 者 状 䧊 在 宅 分 護 㧊料 と て の 售 の 意 調 相       る 場 合 は 市 町 村 の 策 定 る る 昔 体 信 社 会 福 洼 に に  以 下 の 場 品 地 域 䁇 型 




中
は
計
画
的
解
栢
分
分
 ど
訃
画
の
再
冓
築
必
要
と
d

 て
る
o
解
に
に
当
的
て
は
財



 $\square$


|  |
| :---: |

地













 の
下
盛
䛔
て
い
る
あ
の
あ
 は
議
眮
様
分
認
識
て
い
る




[^1]村实6监的㐌
 め
集
萮
諳
等
含
あ
た
行
政
防
犯
体
制
確
立
生
活
㯖
竟吕
増
染
伴
$\cdots$
交
要
全


た



## 村







| $\begin{aligned} & \hline \hline \text { に び 中 } \\ & \text { 」 野 学 } \\ & \text { い 球 校 } \\ & \text { 場 の } \\ & \text { のテ } \\ & \text { 夜 } \\ & \text { 間 ス } \\ & \text { 照 } \\ & \text { 明 } \\ & \text { 設 卜 } \\ & \text { 置 及 } \\ & \hline \end{aligned}$ |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

る






積
的
白
地
元
活
有
雇
に
努



保
健
医
療
福
砋
施
設
誨
次品当






 にし，
食あて正䇗着る年成通方

験こも行のすで的託り育統るし集こな施内教 すの充う選るあなすへの合施ためのい る法分も任法り観るし土す設。るここ国もの幼
 めが曙あで委職す は华累わ侁に又分し幼成に廃現あ国うもの位幼採必，で関，考て園すよ止在る的もまな置
 ま゙験なとし法は，にな，間の一委も則にで貫園にと注あり施とあ，中村受がてがそ託の政委あ教にあでを，得実国貫



 め積じ」社路いな はたく対 い的㢈地又こ価 るに甭食地又元伺地 て産 L堂
虽し
等して
を両に続 に力いに事て柕説郊平」引地が事後いのをてり務説明方第場め，産平ごれ






 つ
て
て
現
職
貝
の
対
に
に
に
い




 く

地こ説し認そ続雇れが等にてい㕍にな筫しくて に対さ料い後 つしれにての準 い，ま基•予備 て議しづ現定工員たき地と事安か。「工しの全ら 詳事て状対は 細に 況策－なつ許

ニこ
たこ建原月尚進営成を建の子と五を一日子て公査昨はたいび建
 しうの通一。にに平削後ど原美干請第同原し灭審 てししら及力
と設子一「め業二春物建炉な日し回に炉 「開に年－。て東設東号東協午
更の設けのるで年開礎，「ど本とき可た工事許月り，「第電な力四力着子 た備に，格のる月すな築1これい計法が十グ月の次一明号所株に発 と・改事化説よにるる確ビと，今画に認四がに安審号が機長一つ電 の強め務に明うは予岩認ンで工年認基可日開は全査機なのよ東い所 こ化 •所向で計，定般を建あ事一可づさに俟い第をにさ着り通て とと社をけし画確での取屋りの月のきれは


の応との説がっ施 いの就必て設員要見ありな緊路祳㙳て の感を でもきた るた対に



致致手に施通日 し数こ設 た料れの施供約って託療七前な白し設告域を決侓 い徴に設設用致れ実犆シ庁し，日高し知報で得改 と収係置及開しに施が夕内込現か速 の条る条び始た係認国1各み在ら の用 で一分制ビた又 し部と定共り四費込対局通れにき ○改て，受情月
正の更信報一更



 ま案慎質受用て村期行こるルととバし非備 しを重問信料，民と政れも方合な1て常に次 た全審•機，テに先用をの式わつ施いにつに会議意の引見設达ビす対進舞受でにせた設る古いい
 の果出費ケ同周事設顀と，線帯成か常，行 と村れ等ブ信徹に事ら説た設戸併，故在用了当まにル施底つのは明にも別せ光障の無承局しつ及設にい完，で整デ受てフ無て施線致のたいびのつて成防し備ジ信可ァ発設の し原がて光使い，時災たすタ機能イ生が整

ま案慎問設施魚専委し又休がる活ウ委が討社方業料参つ要算進工直筆者 しを重・の設介門責た 惒出職用ス貧なしを式実に方い い計み事接登の者用韛東 た全審意維の類的かい従所さ員に及かさて施，施基たて施上，差頑記ご地に通会議悓絓 P のならと業とれのつびられい設又計づい説設致平手売ま協取つ村 ーのが管R仕職はの員し，体い隣はまるの，画きと明運し成に施で力得い産致結出理方入員，こはて村制て接，し旨運東，いのし営た向設終をにて地 の果さ理法れの施と公の当に，産既たな営通魚事こ，崱く立け等了頂つ も，れにに方採設で募活局つ施直存。ど主村亚業と事び，三た実し貪い と村まつつ法用運しに用はい設施のこ詳体産類ので業収そ年諸施了当しいいにに営たよを，て運設しれ細と業売概しを支の度手設又昨は承局たててつつに。り継本の営等スをなし振場要た進計工当続計，年致のが等 いいい係更採続来質にのト受説て興運，。め画事初き及産，地 し原 「質施ててるに用＂の問係利ハけ明検公営事資てに概予もび地全権







定
あ
あ
に
こ
の
劦
定
に
加
れ
れ





 の
参
衣
検
討
L
ア
シ
ア
苹







質
問
意
見
出
さ
梘
ま
した
が利


要
院移
処
処に
方
の
界
調
剖
機枇

 た
又
川
原
東
通
討
喰
所







 は
保
健
楽
信
医
楽
業
行




し出に保運たてひ励保収及 て，さつ護営この等が補育額入まて萴定れ晳したな暞法児たど金公受説り扎金に基童が薮が質入の委が設し の当問所事員な事て額て早委•予前かさ業期員意定協られに保就階吝で書で予保計る事会睍人議はまつ幼園層料しをあ定育画っ運た前とが数 $\qquad$

 | 員教 |
| :---: |
| 研 |
| 修 |
| 爯 |
| を |
| 行 |
| 計 |
| 画 |
| あ |
| あ |

 | 委 |
| :---: |
| 会 |
| を |
| を |
| 㥀 |



 て
環
境
慗
若
整
る
も校中
中貫
学教
校音
施
設
関と
性し確成
音
充
分
配
葸
概
䙲
ま
と
ま
り
そ
の
内
容




## 委員会•視察研修



の果当質里注ら明指度事しI設間1平慮し住め条る営が間で強校を民のに平四で も，委問住事はでし中業た法等資ン成すて宅た件がと最事しくの強間職着成年お と村員，宅業，してに者くしの金パ十るき整くを，しもも業た進教く法員手二度り，
致のしがとつ方こてし定後づし活瞳度業 「方れしの，性建宅参村入あ込施年幼の し原て出のい法れ参，ははくい用曈に方財法らな無厳が設供り内れるま設度園中 ま案慎さ整てにをり早平，方わに同実法政にをが償し高運給た定いがれににので しを重れ合，つ受た期成公法ゆよ様施と状つ充ら貸いく営事い住又，いはは開も
二のたどみ，員のを三よ画 P 共っグはを検慮をのに業こ，こせ中定に十建向二致結が，の受か説目年り致F施民リ，考討し進好あ経と民とて学宔は人設け干
（仮称）定住促進住宅イメージパース



 に
協
誐
を
進
あ
て
参
亿，
そ
の
協予
定
事
業
者
を
選
の
上
詳
細
建
設
に
い
て
プ
ロ
ロ゚
ポ
ザ
サ い
た
民
間
資
金
の
活
用
に
よ
信










た


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



野木保育園，理事長坂﨑氏による研修

| 艮 | 4 日 | 仕事始め |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 25 日 | 議会全員協議会•中心地整備促進特別委員会 <br> －教育民生常任委員会•総務企画常任委員会 |
|  | 31 日 | 議会全員協議会 |
| $\begin{array}{\|l\|l} 2 \\ \text { 月 } \end{array}$ | 1 日 | 全国原子力発電所立地市町村議会議長会役員会•定期総会 |
|  | 3 日 | 全国市議会議長会基地協議会総会 |
|  | 15 日 | 保幼園運営委託に伴う視察研修 |
|  | 17 日 | 下北郡町村議会議長会定期総会 |
|  | 18 日 | 青森県町村議会議長会定期総会 |
|  | 22 日 | 総務企画常任委員会•教育民生常任委員会• <br> 中心地整備促進特別委員会•産業建設常任委員会 |
|  | 25 日 | 議会運営委員会 |
|  | 28 日 | 議会全員協議会 |
| $\begin{array}{\|l\|l\|} 3 \\ \text { 月 } \end{array}$ | 2 日 | 第1回定例会本会議•産業建設常任委員会•教育民生常任委員会 |
|  | 8 日 | ＂ |
|  | 10 日 | ＂ |
|  | 11 日 | ＂ |
|  | 23 日 | 一部事務組合下北医療センター議会定例会 |
|  | 25 日 | 下北地域広域行政事務組合議会定例会 |




애왑․․

 あ


[^0]:    

[^1]:    

