## ひがしどおり <br> №． 35 <br> 



第7回 原発サミット（H22．11．16）

11
侕
会


[^0]



休二を議告会㞗案後の開決青件約件定可全二契案間か四七めにに指会さ程合案件件会期二例会筬 てま十い期，日ま全計一，会期品会立 で一てを議はし議八件補は程九分議月提決会，「定運会。案案，件そ正村で旦十年
考白由村委録 案提他萎りれの元村 のかの長貧署 ど出の件，まし十詵 め十明出報議りれ件件例た日日第


| 利減 | 号保 $\bigcirc$ |
| :---: | :---: |
| 用少施 |  |
|  | 特成 |
| 居介 | 別 |
| は宅護 |  |
| 増介サ |  |
| 大護 | 補年 |
| と計ビ | 正度 |
| な画ス |  |
| $り$ サ利 | 算 通 |
|  |  |
| 介ビ者 |  |
| 護スは | 二護 |


| 契 $\bigcirc$ | $\partial^{2}$ |
| :---: | :---: |
| 約 岩 | （0） |
| の 屋 | （0） |
| 変地 |  |
| 更区 | 卦 |
| に漁 |  |
| つ 村 | 約 |
| い再 |  |
| て生 | 案 |
| 事 |  |
| 請 | 件 |

千七い定まに肺対た 会〇円十てでた要炎象めよ計平 と九補あ，驽球に，り補成 す億正って当る菌，セ初費ワヒロ贈二 も西歳事予角クブ歳の算をチワ健算年 の五入務算をチワ歳児健年年 す四出業成額のチら増五東
五額つ確成種児をる般



| とそ，業小 |  |
| :---: | :---: |
| すれ，費小号事平 | で百入額加額付 |
| る四歳及田 業成 | す八歳介が介費 |
| も億入び野 特二 | 十出護見護全 |
| の八歳地沢 別十 | 三予給込サ体 |
| で千出方漁 会二 | 万算付ましで |
| す四予債村 計年 | 総費れビは |
| 百算等再 補度 | 千額をるス減 |
| 総の生 正東 | 円を追こ利額 |
| 十額減交 予通 | 六加と用 |
| を額付 算村 | す億補か者 |
| 万そに金 | る三正ら数方 |
| 円れよ事 第水 | も千 |



> の九歳高増高給 で百入額加額付 す八歳介が介費士出護見護全方算付ましで示額をるス減円を追こ利額 す億補か与
東
無通
償村
村
付有
け財
等産
関交
す換
る

| すた促活過政題 画 |  |
| :---: | :---: |
| るの進用疎状に今に東 | （0） |
| もで計し地況対後つ通 | \％ |
| の，画た域に応のい村 | 之 |
| で法が東に応す村て過 | $\theta$ |
| すの県通おじべ政 踈 | 0 |
| 規の村けたく全地 | 他 |
| 定承過る事，般 域 |  |
| に認疎制業毎に自 | 0 |
| よを地度を年互立促 | 案 |
| り得域を網度る促 | 珄 |
| 提ら自有羅の諸 進 | 件 |

[^1]| 12 月 8 日の本会議において， 2 人の議員が一般質問を行いました。主な質問内容を紹介します。 <br> 【質問者】 伊勢田 勉 議員 <br> 奥 島 貞 一 議員 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |






お保入内続し月
 い報の「待まサて る告槒十て状漁救れの月い況が十済て確にるが増一


救あ漁


なと県実卜こ払定 が密漁施

上 ら，な連して は れ

 て に
己業
業度対沿連のて隽動い限岸強向るを排定㞎助，四荠入性め努漁力に
業•注今十
 －性換漁及じてもる。支決七当と初し隺漁年に業先




余
全
賏
大
き
い
割
に
経
笨 の
支
援
業
奉
施
し
气
た
た
補
給
災
赇
㑒
利
$子$
補
給
ど


成
十
吾
年
$\vdots$
$り$
婜
犁
子
対
筣
利
分
に
理
解
て
お
$り$
こ
杂
まで に
い
て
は
漁
の
の
響
は
+

 お
い
そ
の
役
割
必
需
等
の


指のる

| 又アけ災 |
| :---: |
| 活にる害 |
| 動対必時 |
| のし需の |
| 対こ品避 |
| 応そや難 |
| にのボ場 |
| い責 こ 所 |
| て任 |
| ，イ於 |


|  | 今 集 |
| :---: | :---: |
| 目行伊 | 後中 |
| C 政勢 | の 改 |
| 五集田 | 課 噩 |
| 年改議 | 題プ |
| 計革員 | にラ |
| 画プ | いン |
| がラ | ての |
| 終ン | 成 |
| 了は | 果 |
| 今 |  |


| $\begin{aligned} & \text { 忍间 } \\ & \text { た施 } \end{aligned}$ |
| :---: |
|  |  |







食
糧
－
計
画
K
$\vdots$
$h$
県
供
給

 つ
て
定
あ
て
い
る
が
食
糧
に


村長 | ホ |
| :--- |
|  |
| ヘ |
| 1 |
| ジ |
| に |
| 枀 |
| し |
| $そ$ |
| き |
| た |
| た |

合つ第た施策に産セ状一ス
 わい六も設定係業ク況・パ打十るをのるそ施管と保を村中とのき編いのど，と向ぞ課と
補こ費し整い合忩のるイス助れ節て敕て啲社見。ンシ指与職そいはし運そ度ても託・ラ間合と，と一化㾱織金ま減取性，な，直第卜数に員のよ，て営れにい効し医ン委がし統し定を合等でのりを産指土し五下もつの結う毎定をぞ基る果て療の託挙て合ての図合機 のの財組十地針地にと回県い削果採年員おれづ。をお。公のげ，に事効りグ構整五政え分直•開つしつ平て減，用退管願のきま上り福表推ら小つ務果，ルの理項効で配送計発いてて均はを五を職理い部ったげ，祉以進れ・い事を処1簡合目果い慮販画公て第いよ，図力抑者・し落各って医の前はる中て業上理プ素理ににるし売の社は三るりラつ年制の給て会集指い師分に，。学はのげ能制化


[^2]



い
較大村理 い所金の前部村に経も討施，で 新集的きの費る，をが面落が建過あ焦る と設比い中築会住く補のて自現もあ改会直設しり，会



のいしな費の会る落建築特して上財てけ等助施と会築当にな詩に村いわ前村「政もれと成設い共し時村いり前検状（ば共でのうにたいがと，に討況村なには維認大も地設い管も すにとら，な持識変の元值う理係長 る －り りてい合，理し篗あ充たと質 も。的部経ている分施に助問充大いに落費い状が協設し成に分変ず㼥会とる。況，議はでを答老厳れ慮事しっに各し，い当弁慮しにし務て集あ部 「建る面し


る的限


村 部

維奥
管議
費員
の
助
に
に
て倩
残
高
は
本
年
音
末
だ
こ
干九
千
四
百
六
方
向
 $\stackrel{\text { 等 }}{\overrightarrow{7}}$等六建地 は ト体 との七セ禾で年又尻思東平村 －七そ偣業し県柏よな普士ごもあ度地屋に通成本二万下億の五費て事の低率パが四。ら区地基村年年十円水六財千は紹例他いは1加人こ供白いき，白を水九年を百方一噵五は源三 系三発町も四セ入の表村の十ンしう用糠十四道月末二般業百国七地れ会にの八ト，ち地始区年成整に ど千財債五庫十区てで比，パで水九区しは度士備策十源二十補八合いもべ加1，洗十のた平に三基定一起億億亏金五で。模良好率ン全率パロご十砂度構た
Sne业りな，処こ減とた合がと画落つ浄で揮 ののな事なあたな林道ざ持つるな照 る手一る建理と額かの処よえ見のい化戸す事計い業がりめ自水はれ管て財つ百法層軽設方かがらは理りど直地て槽別る業面も推ら，に見ら数の然産いる理い源て八
用政工 びそ別ま業区が的区行特比合い，資見考図少財要をの基か今がも ，方 す負夫維れ処れ費に有とでつ性較処わ村効通えら年政不子基幹し後現非一五
 と少ら理に式る八さ判さ処たわし経合集最つるれ要をの引なでら加あ大計と となし費つと。億れ断れ理結せ，済併落大い。ばし見事きるあ，がりきに多 しい，のい集こ円たざ（方果，各性処単限て今なて極業継豊る下予（〈掛額


成 地こ



| 決件は程集第 れ提長開れ回平 ま出よか，臨成 しさりれ会時 たれ，ま 期会士 <br> 原正た一十年案予。回月東 ど算臨と十通 お案時す五村 り件会る日議可一に日招会 |  |
| :---: | :---: |


| 及 | にる○ |
| :---: | :---: |
| び | 関東わ |
| 青 上 | す通が |
| 森五 | る村村 |
| 県案 | 条費の |
| 人件 | 例 負 |
| 事 | の見生 |
|  |  |
|  |  |
| 員 人 | 部職 度 |
| 会事 | を員特 |
| 院 | 改の区 |
| 勧 | 正 |
|  | す 与 |

るに
条関東
例す通
る村
条相
例般
の職
部職
を員
改
正給
す

## 

 す等
る
条 関
例す
る
条
例
の
部
を
改
正 ○
東
通
村
特
別
職
の
職
賲
給
与




臨時会•全員協議会





とよ点のれ視見科にし線早新の査ト制今十 さ延新電会



ジ 定 ユ期䐓こり一定上こたヶ行き整ヶな十定っとい
 ル查にし貴給図にこへれ行次以更ヶ後成価八換題間たにめ特積隔器内く対一北 に後対た献やらよの延たい第内幅月の二，ヶのが隔結つ，性やのの笋や保象年電 つのし。で地れり運長後，四ととと運士又月間なを果い運を分設適を全と六方
期員と暖ネ備間と転審対今，ヶ間二四転評と六器術間えを向保届乙新東い こ間かの化ル利をの期査す後今月は月回可価をケの的延た行け全出運検北て酸のら 説対ギ用延こ間。る，回の，〕定能を確月点な長評いた方っ転查電は化スは明策•率長とを確諸準は中現六期で考認と検評に価，デ式そ土制力炭ケ でにののすで十認手備十間行月検あ慮じ心及価係作一1


望いされに素
してれてつの
閉は「そい削会計又のて減 い画一都等に た通号度意つ ま進機細 しめのな質， たる着説問地要ごが出崔





務
報
告
事
業
計
画
会
務
蕔総
会
は
平
成
干
干
年
度
議
会
議
長
会
基
地
議
会
菄
部県
賀
市
に
お
て
て
全
市 Hペ十正十日ロ（长）梱萖

 の
も
と
東
京
品
川フ
プ
リ
ス
ス四
百
六
名
を
越
え
交
多
数
加


 た 一致倳会の出総代䜿全て，り，閏て


## 



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



| $10$ | 6 日 | 郡議長会議長行政視察研修（ $\sim 8$ 日） |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 14 日 | 全国市議会議長会基地協議会東北部会定期総会（ $\sim 15$ 日） |
|  | 15 日 | 第3回臨時会•議会運営委員会 |
|  | 25 日 | 議会全員協議会 |
|  | 26 日 | 正副議長•事務局長研修会 |
| $\left\lvert\, \begin{aligned} & 11 \\ & \text { 月 } \end{aligned}\right.$ | 5 日 | 町村議会議長会「知事を囲む行政懇談会」 |
|  | 11 日 |  |
|  | 15 日 | 第7回全国原子力発電所立地議会サミット（～17日） |
|  | 17 日 | 第54回町村議会議長全国大会 |
|  | 19 日 | 第4回臨時会•議会運営委員会 |
|  | 25 日 | 議会運営委員会 |
|  | 29 日 | 第4回定例会招集•総務企画常任委員会•教育民生常任委員会 |
| $\left\lvert\, \begin{aligned} & 12 \\ & \text { 月 } \end{aligned}\right.$ | 8 日 | 議会本会議 |
|  | 9 日 | 議会本会議 |
|  | 20 日 | 第5回臨時会•議会運営委員会•教育民生常任委員会 |

9
あなたも倳会の倍変をしてみませんか？傍㯖し村政を知る良い機会です。 ○走制会は，年4回（3月，6月，9月，12月）開力れます。





[^0]:    

[^1]:    約 を
    締
    結
    す
    る
    も
    の
    で
    す。泊
    地
    浚
    渫
    を
    増
    L
    L
    変
    契

[^2]:    き
    続
    意行
    政
    用革
    いに
    て
    参い
    た
    に
    い
    
    
    

     | 社 |
    | :--- |
    | の |
    | 取 |
    | 扱 |
    | も |
    | 含 |
    | 幼 |
    | 程 |

    
    
    
     の
    春
    分
    ＋
    七
    交
    系
    の
    削
    減
    刘
    
    

