## ひかしどおり <br> №． 30 <br> 



## 主 な 内 容

－9月定例会 $2 \sim 4 P$

- 一般質問•臨時会•全員協議会…4～6P
- 委員会•視察研修等………6～7～1 7
- 議会の動き

8 P

平成21年10月30日発行 東 通 村 議 会編集 産業建設常任委員会

議後にそ


会議会求案任常告員


ま全情合案件例案 し議一計件，案件定開日向平
 がが干件正三件会れで例こ原提四々矛件，報はまの会を
 り，議の五認件よ可全会案件崣四り，決莡程ら一件契案件 れ 陳 件 葯华 条事 程古会



 で
進
め
て
き
た
統
另
学
校
朴
構計


©
報
告
案
件








O
人
事
案
件



## 率



tanasorto






置
条
例通
村
产
診
㙩
所
医
師
售
設
設

O
津
軽
海
岟
地
区漁
業
躼
䕟
基改
正
す
る
あ
の
す。
す。公㤫






 | 東 |
| :--- | :--- |
| 通 |
| 村 |
| 国民 |
| 民 |
| 健 |
| 康 |
| 保 |
| 条 |
| 例 |
| の |

## 9 月定例会

五千額介き十円五医千出老万十億万歳


| ○ |
| :---: |
| ○決 |
| 算 |
| 認 |
| 定 |
| 案 |
| 件 |










 り
十
四
で
七
百
元
方
五
百億
禾
七
百
杂
士
五
元
百四
士
元
収
益
的
齐
は
は億
杂
千
五
白
百
元
元
百
業 O

た

千五億険万八出十別二と健百で七五額健て千差百歳九会出•特健民二八十六特七千総四会十も特八，百円＂康い三引四出十計決下別特健十






 O
平
成
土
年
度
通
村
般

| 〇 |
| :---: |
| 補 |
| 步 |
| 予 |
| 算 |
| 案 |
| 件 |

費




|  |
| :---: |
|  <br>  |
|  |
| － |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| $\rangle$ 入」 |
|  |
| 」ちうハ〉爝き歌恚〇 |


| をに円に締落何 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 結 |  |  |  |
| す |  |  |  |
|  |  |  |  |
| た |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| も |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

に
〇
師
住
宅
建
設
工
事
請
縣
契
約

srta
子
筫額
歳
歳
出
そ
そ
そ定
額
に
六
十
艻
方
六
円
追
加


 れび
ぞ県
れ貝
追担
加金
交
付確
金定
び
半
還い
がそ


たし医千材意条地ヨは札十更
て高てが経への在 めた理円に契の方夕二に四新ても度い頻過年高東

 す。契業株亏整第行式を嫢及でに器用きにの入自南





[^0]

| いのまり議 す併で県員 る用の道延村尻長道屋 も両線可側能な旧 |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |




沿 付

想の考そら


## こ 本 柳 議 貝



こ
協生に確画な議じより保で製
い重
かね改計設た設か策通には沙村対を水あそ村
釣｀め画候がをバ定共鑑漁応購 ，い内長 り製て見補－一1 し同み業し入他るに事水漁直用そ基で，製－経てし漁漁お業施協し地の建き実水平営い，協協い者設組のの後設る施施成がる貯ではて －が合必問－す広に設十大現氷は二製氷な長要題財る域向整二変状施業漁水消いとが等政計的け備年厳に設者協施

し





|  <br>  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  <br>  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ふや3 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

す多振要振そ極策い実てと見に償り順は施百 る岐興望興のめにる施八し直お交組次財に十関村内に策の策実なつ。に十てしい渉ん，政つ四係容亘及あの現がい村つ八取をて解で計的い件漁 のるびっ進にら，にばくい件り行は決き画状てに協長業容域八状り順 ここのわと 当に。にを要たり もで振十況組次財の要ため新初は追そ見望る含あ興八にん，政新望る，たの，加の極が振全 まり策件つで計状たを振全な振関の実めあ興体 れ，なはいき画況な受興体振興係漁現なり策と て重ど漁てた的を振け策と興策漁業にが，のし い複の業は。に見興てのし策の協補取ら村実て


|  |
| :---: |

るをがが



足 業 $\bigcirc$ 断計 $\bigcirc$ 業 $\bigcirc$ 歳別者老計 $\bigcirc$比会平比等平会平入会医人。平協午率



疑てか長長不か事水状者行説垁東畑比健業資呮等ら村㙊師 わが師田中率全計 サ事各挨住 れな住まいい化い1項会拶宅閉さ宅ちき䈎判田ビ別計後整会れ，韛くき原比経課説算南事 まそ事り健子率営長明概谷業 た後に備推対び画ら二咨ら計つ質い長課課金長道栁産理て


条
例
案
に
い
 ※乏
く胦粎リのこ个 ※ースサに
事 ※
業高
に度
救
い 命
て処
置
資
機
材
購
入 ※
高
規
格
救
急
自
憅
車
購
事
業午
前
十
時
開
会




## 委員会•視察研修等

 つ次一のがど事バ財た億てと線量心整十号又事 いに致結，質にス源。意，のとの地備メを線に て，の果当問伴乗平医師了村积意意河場期成住承局とが汚の生七建れ原て込防全の
東事た全審し策に，1

そ
そ
を
受
委
梖
ら
は
千
七
百
円
と
の
と
で
し










れ局し出用師業高し 三付 三
ま
ま
住に額た億道棟 し原，れつ宅伴な。億路棟し興にと所案 た案慎まいとう事こ千等研。協関かに係を曢の宅東の欠第業し転に業力

二の，質り白資け円（泊要すは的等致結当問，糠の委と工棟はる，なが東宅た進所環との応急定力始北 で果委意村診理貧の事一医と地維入通設又て近慗ら保るばれ号平力承村会覚材所いらとは住こ医管す さ当をが活医事はで約取宅と療理る
村
立
診
療
所
師
住
宅
設
置
条 と
と
と
と
し
又
又
東
条 い
と
こ
ど
し
た
又
東
 て
東
通
村
診
療
所
の
近
傍
に
医確
不
可
欠で
あ
る
と
か
ら，
医
師 は
第
に
医
師
の
確
信
必
要 や
産
業
保
対
応
宗
る
た
あ村
と
し
は
緊
急
被
は
く
堅
療





しらのがさ政らの会て地縮合務し補望唱 た，停地せへれた均い方小が教て助的以国
 す免負も識り予保況政，の国す交ヨ地け べれ担重はま算障に負教一庫。付ン方る
 のとれ件現国が育，膨政三金五抑ほは一 とのば費場の強条教らに分の年制ど当体決観，のを教く件育みおの負にが遠初改 し点教全失育求改の続け一担は先くの革 まか育て望行め善機けるに割義行い希提

題 迎コ開る森


## 



## 

頂局郎に町市去村


## 視 <br> 

 て政一師下森$$
\begin{array}{lllll}
\text { 議 会 } & \text { 動 } & \\
\hline
\end{array}
$$



| $\begin{aligned} & 7 \\ & \text { 月 } \end{aligned}$ | 16 日 | 県下町村議会議員研修（ $\sim 17$ 日） |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 27 日 | 青森県に対する重点要望説明会 |
|  | 29 日 | 下北林活議員連盟理事会 |
|  | 30 日 | 六ヶ所村議会•横浜町議会との交流会 |
| $\begin{array}{\|l\|l} 8 \\ \text { 月 } \end{array}$ | 18 日 | 議会運営委員会•第4回臨時会 |
|  | 21 日 | 総務企画常任委員会•産業建設常任委員会 |
|  | 24 日 | 森林•林業•林産業活性化議員連盟総会 |
|  | 26 日 | 県原子力施設環境放射線等監視評価会議監視委員会 |
|  | 28 日 | 議会運営委員会 |
| $\begin{array}{\|c} 9 \\ \text { 月 } \end{array}$ | 1 日 | 議会全員協議会 |
|  | 2 日 | 村議会第3回定例会招集•教育民生常任委員会 |
|  | 9 日 | 議会本会議（ $\sim 11$ 日） |
|  | 25 日 | 町村議会広報研修会 |

## 行政•議会の生の声を傍聴してみませんか？

○定列会は，年4回（3月，6月，9月，12月）開かれます。


○臨時会は，必要に化じて開かれます。
お問い合わせは，論会事務局（画 27 － 2111 内線 412－413）



[^0]:     ・しをでのしの人地。等と育マいマ五－ヤドてっ樹 「活の植場川小樹の村りで外て続あ景て苗日正まを考景ザるザ年田エ両，都計次動道樹周河中並植内（ あ周のけり，観扮木本面た耆え観ク。ク，ク名ザサひ市画にを路帯辺川学木栽二東る
     の向域後わひのじ林成たり見－し十事河，にの推いとた帯チに周地いれ集学イ村上のとせと提協地十い，て平な八業川合ソ里進てみいをイ学辺内てて落校の里努ら適樹のを云に年考後適ならをしたせイシ業平里考分や植ふ辺はたよ花械線めぎ正し里受よっにえ，切里 「植てはてヨボせ成団えしマ栽る＂集。るのは歩てのなた分けり財はて別でにオ樹オ平百シルに十地ててボしさせ田中桜イ植も

