## ひがしどおり <br> №． 42 <br> 



## 開

かれ

て告つの案決查
查件てよ閉後い他件算委十

条事

般日郞㜈㗉件る犁よは
議画件約二決白十件問
一常 案件筧演
件任陳件，穊清を報わ員てまま託陳い告
を委情一補要修審告れ一散でし情て後
審責一件正報代議案 ，議会
議会件にそ予告責後
続員
いに
案九件案村教貝署
熱月は理長謷報議
がが合案件例案 $\qquad$日月 三

| $\begin{array}{cc}\text { 議 } & 9 \\ \text { 委 } & \text { 月 } \\ \text { 定 } \\ \text { 紹 } & \text { 例 } \\ \text { 芸 } \\ \text { し } & \text { に } \\ \text { ま } & \text { 提 } \\ \text { す。案 } \\ \text { さ } \\ \text { れ } \\ \text { た } \\ \text { た }\end{array}$ |  |
| :---: | :---: |



## 議 ＋案

百例発


## 条 <br> 例

も審が法団 足業平断計平


## 7 7 7 <br> E




い淮に施


東












長 伴


例東

額 万歳余差三百額齢百円‘千額健剰五百度三円四 は五入金引百六㖽者六

千総 ，き六十五医十差億百十保金十七繰五歳七
九八六保万千 ‘百別の二八七千別じ千差す千額十士士億険四八歳云会剰百十円き会て六引べ七は四龺百円六別五交総引は全金十百歳六は七歲白会白十額乃歳後四四出十
十歳四計円四は四歳後万千総二歳す六傹

特護後計平


## 濗 等

計の百
円意計の百 剰

|  |
| :---: |
| 億等のの給 |
| 先の |
| で千財足政費は，会 |
|  |  |
|  |
| 六止。出化追成齿 |
| 分而出基加等需 |
| ，金 交干算 |
| 千筫介特供拊等第第 |
|  |  |
|  |
|  |
|  |



金
顓
六
百
六
杂
无
子百
资
六
穴
当
年
度
利
益
剰資
金
億
岂
〒
八
白
万
七資
意
元
个
百
万
七円
当
年
度
分
損
首
勘

留資 | 資 |
| :--- |
| 兗 |
| 千 |
| 七 |
| 百 |
| 方 |
| 七 |
| 百 |十

円
過
年
度
分
損
益
勘
留官度度
分
消
費
税
栥
的
収
支
調
整


資
的
支
出
信
信
意
百込
で
億
百
百
五
方 て
ま
ま
資
的
的
収
は
税四
百
十
七
元
の
純
利
益
を
生
而
で
六
六
分
十
五
百

億 の業 平
認 会 成
計
剰
余
金
の年
造
分
通
び 村
決
算 道号康平
保成
険
特
別四
会年
計度
補東
正通
算村
第健

 42：

150

|  <br>  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  | rruger oevgraciajestery





 そ
の
方
向
性
は
京
和
キ
環
境





最
年
言
の
福
第
原
発








 （10）

期
の
工
事
開
衣
村
議
会
又 た
村
は
早
期
o
再
稳
憅
早

 の
工
事
開
見
通
は
末
東
通
地
点
信
重
性
は
変
$\vdots$
5 は
庵
瀬
社
長
の
挨
摱
を
受
け
 し
と
の
報
告
受
受
て
い
る
 る
ま゙
部
分
的
に
完
筬
さ
を
六
よ
よ
設
計
皃
的
晏
定
た
は
 の
破
損
劣
华
等
拡
漼
行








 と
所
得
向
上
た
あ，
原
字
発十
年，
村
氐
の
雇
有
の
場
確
保認
識
て
い
る
村
は
昭
和
四 が
建
設
き
な
な
理
由
は
な
い
と観
点
号
新
嫢
原
㚖
溌
電
所

新
な
な
智
盆
反
映
さ
れ
よ
り


 に
再
稆
憅
さ
せ
る
き
ぎ
あ
あ は
国
の
責
耍
も
と
速
か認
原
原
㜽
発
雼
に
い
し じ
い
る。
る
国
は
安
全
性
確

電
所
取
俗
扱
や
将
的
新題
視
號
建
設
中
の
原
溌



政係負工提とわ発保四
含
後
国
対
L
強
要
望


## 奥 島 謮

 さ下想迫

[^0]
## 一 般 質 問




> 奥
鶕
䜠


活
年
し
引
き
続
き
亲
期
首
の
村
六
年
の
実
績
し
て
そ
そ
ま
で
培

 | み | そ |
| :--- | :--- |
| に | の |
| い | 他 |
| て | の |
| 課 |  |
|  | 題 |
| ヘ |  |
| の |  |
| 取 |  |
| り |  |
| 組 |  |

識
し
い
る。
又
又
様
ふ
な
施
策
 ら
$\vdots$
の
た
あ
そ
の
強
期
行
 て

 を
進
あ
な
か
$\vdots$
蒋
来
に
わ
た
己
て

第
资
産
業
推
進
若
者
が充




健
施
敦
建
設
卧
療
荟
と










 さ資いあて却，案本村物こい度間処テ性干関明に説 れ料いる「処協が協っ本と旨の線理りに九し会は岩明 まにきと関分定ま定青格で，異量試アつ日，を村屋は し基いの係を締と案森受し報状率験ルいにご開内地
 こ詳康で通す致議討びれま⿳⿱㇒⿲丶丶㇒冖又心夊力が施会証放を受を れ細推し知るし会を岩処たけらスヘ社を射頂け対六十 にな進たすこ，こに重手理っててれのそ青致線い入象月六対説課。ると正報ね県に災いず放の森

の で は，のし意に錆撃幅な性垷会無 な到なた見は処を理受減幅は䂓広入性配述をのい，力略容けい歴きのお所野説ギ くれに慮べ感継る地関ででたる跴た努いは容明1長国ら乏にたじ続 ${ }^{\circ}$ 域連ああ取。や。分て，臣が，に事経つ民れし欠とると原経のるりり低思国に誘昭にな環対 のるいけの。い発済雇と，組酸い策よ致和対さ境し原産声も政たこなうぜは用は実み素がにり決四しれ戦（子業

## 

 nこN



 もし株千名い 物 のた式五競て凍品 ず

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


|  |
| :---: |



## 支





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



記を二制い関対入のよりパセいて民林自と球 さ得十改てす策さたう確し たべ年大，地どるの中告こ削温 も更実綱平方の一地方税いるト減室又，と的保お重果 も更実に成の財球方，が地と森そ果京待能護り，要 よ進にお二源温々本球て林のガ都は保地つの り，あ向いて確暖森年温い吸うス議大に持球喫削
温明案成税つに源導策のよ八1おお国森護題地





## 動



V
党
委
賲

## 委員

題ら田講県森
しの崎師卡柿去講政史に町民る，講局郎時村ホ演。氏政事議 1 七 を政を通会ル月

て治迎信議で頂ゆえ，解研催 きくここ説修さ まえこれ梖会れた木

梘察
磪
修

ら急確応税口動方五る的取勢化落し実の用策す暖 ，に保じと地をが年。なりに，急か施市なやる化本構・ての球展一度こ財組あ後低しす町ど再た防陳築充譲一温開丸税の源むり継迷なる村の生め止情す実与定暖しと制こがた，者やがこが取可にを書る美す胥暖てな改と大め地不林ら，と主り能はよ
択と組地森策必，向ら，不久愠ど事材可・を的み不森確 とのみ方林の要強け観し財面たが足的化厳者価欠総山ギ吸な し点を源積めあな，こて安策い高のあ的地の源の た劦を早をのり運地干い定に情齢暴るに域活対に

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



県下町村議会議員研修会


東通村交通安全地区大会（老部地区）

| $\begin{aligned} & 7 \\ & \text { 月 } \end{aligned}$ | 12 日 | 県下町村議会議員研修会（ $\sim 13$ 日） |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 17 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 |
|  | 20 日 | 議会運営委員会•第2回臨時会 |
|  | 24 日 | 六ヶ所村議会•横浜町議会との交流会 |
|  | 25 日 | 青森県に対する重点要望説明会 |
| $\begin{array}{\|l} 8 \\ \text { 月 } \end{array}$ | 20 日 | 全員協議会 |
|  | 27 日 | 教育民生常任委員会 |
|  | 28 日 | 青森県原子力施設環境放射線等監視評価会議 |
|  | 29 日 | 議会運営委員会 |
| 9 | 4 日 | 全員協議会 |
|  | 5 日 | 第3回定例会本会議•総務企画常任委員会 |
|  | 9 日 | 東通村防災訓練 |
|  | 11 日 | 第3回定例会本会議（ $\sim 12$ 日） |
|  | 28 日 | 全員協議会 |

議会を監視するのは『あなた』です。
9月定例会の傍聴人は 43 人でした。 あなたも議会の傍聴をしてみませんか。傍聴は村政を知る良い機会です。

定例会は， 3 月， 6 月， 9 月， 12 月の年 4 回開かれます。
臨時会は，必要に応じて開かれます。

詳しくは，議会事務局27－2111 （内線 4 1 2•413）へお尋ねください。
」㭛荷 $\ominus$ － 4 本崄荷


[^0]:    
    
    
    

