


と世市が国
充けそ税の平減童助阿
お血
じる
あ
りいお認 えを支状まの町が軽て帯策 29 舞約成 ふ援


ばし おい おんらそ応同たれい進後こ で性 $り$
を良
向
け環
た 境
い
と く
の
答に
話立
合返
い
を
持関
ち 係
な
が位基関先复
は
現
状
維
持
の答摥
た
た
模
信
索
検
討
を視
安
全性
利
便
性
最
優
 が育
き所に
所関
改て
修は
を現
衍状
心改
な善
会老
幼杯
稚化
園して
施
設
整貝
備光老瘚
化谷
し
い
る
貞
光


許入ら部だ当だなのうも将運は持に ろ 替遊り保レレ る
 れたや状か然が，よ任公来営補しな前でえ具替育洋段本老てねね れなは状ら用そのう期選とし，修つるか回る では様を把た保はも血ぎきであの持き果る。は的修善当面昪
皆底購が内

 い



拡高
子修
育時
世
世
帯
健
や



も成
の 17
を年
制
作 合
し併
て時
対に
応簡
で
成
17
年
制
合
併
時
凉に
簡
し易
全



実
際
年
度答
予筧
华
を
し
 ニ 畦
ア
ア
は
は
本
年
度
の
当 に

谷
をののつた本
出
生
㸚
事
業
推

進円名に来
$\qquad$
 ら，
計な
画して
を意
立を
て加
い味
きしな
たな ん
な
ご
か
意 お
見
を
加 な
味
し
な
な
か
3 そう
るな
か 分
か 野
ら施
な設
が
が建
い設
ち さ こ
南
側
町
有
地
に
し
よ正し明
はし
れ
ば
将
来私
的記
に愪明前
時
に全
お員
W 協
議
私 会
の等
記
憶 の
が 説
風
南 そ
側な
に 中
町
有 せ
地 せ
がら
あ
る。の
 が
町
今
長 ら
そ な
し が
て ら
町 で
民 は
の あ
皆 る
定平
し成
て 30
い年
る。度
で
の
実
施
を
予


ま
た
ト
イ
L
修
工
事


門
力扉
I給
下食
配
膳
箱室
改保
修育
工室

ぎに
ぎ
あ
あて
る
と
設
判 置
断
し
た 改
修
す
 を に
職 い
と
と
同は
行私
し も
な 現
が
ら，訑
門査貞
光
幼
稚
園
の
施
設
整
備





り 域
つ活
あ
る
動

品人
口
減
少
に
助
よ
合地
地
域詨

当
然
少
高
齢
化
か
全
国今
回
計
画
し
て
い
る
施
設

 で
で
あ
ぶ
が
町
有
地
域
利
福 活


空
き
家
ば
か
り
で
人
の
声
が
 ま
れ
い
い
る
し
思
て
い
た
町




域
の
状
態
を゙
う
し
う
風
に地を
域受
あ て
り，い
そ る
の が
中 中
山間山
地間



の
地
域
は
農
林
業
を

こに形高中き 答
形高
態齢
維
持
が
波
困難
な
状
家中
対山
策間
あ 地
る或
が荒
本廃
町空

> 答
并
兼
酉
長
就
農な
給問
付題
金点
事取
業対
を
活て
用青

昋


会
で
町
歌
に
こ
い
て
ど
の
よ ま
た
美
馬
郡
合
併
の協
議

 にも
よ 頃
て こ
町 の
の歌
素を
晴覚
し た
した
さ こ こ
が
多
い
の
歌
私
も
を景
な
ど
が化
歌財
詞
に特
含
れ
る
 やた
は
り
こに
の
歌た
し
い
う
の
は た陸
上
夫
会
そ
そ
ぞ
执
だ
歌 ど
も
頃
授
業
や
運
動田
私
民
歌半
田
町地
民 区
音な
な
を
を

れ怤が町てつ謈采野小野誠治議員



## 答

 ご意思
ご
見現
解皃
を
お
聞
か思場
う。も
現行
時政
点側
ぶ し
町し
長あ



合
併ま
協た
議年
会数
方経
針 に
打れ
ち



と
町
民
方
か
ら
聞
か
れ
た
が
町実
歌際
は私
制も
定少
な数
いほ
のあ $\qquad$ て 含
た
調
整
す
る
と
書
か す み
る る
新新
町発町
足打
後い
公て
募策


## で

理ういいな判
あ 解


町
会歌
に
に
い
て
は
民様
ふ
皆な さ
れる
こ き
あ 町
る も
c体
感
て感
い 䤈
る。成





思
思

## だ こ じ が ほ し ど ど あ あ

 らは
肯
ご
ご
意
見
に
に

解
し
た
た
だ
き
供
用
開
始

祭大
変
苦
労
な
さ
れ
た
と
 あ 前
担だ
当課た
の思
方
お
か 町
か 2
年
前る
に私
は
施諨
設
建
設 て
る
私
が
議进
員
な
な
な開
始
1
年
を
を
迎
え
よ
う
と号南
側
の
町
有
地
の
利
活
用
に そ な
の
中町
で有
せ 地
せ あ
ら
ぎ
の
 あ
そ
思
$\vdots$
そ。
そ
中
に
に


## 文教厚生常任委員会

文教厚生常任委員会では，主に教育，福祉，保険
及び病院等に関する議案を審査します。


に 余
交 り
付
さ
せ金
せ 額
い を
た 地
た 域
い農
て業
い者余
りに
の対
金
額
を
地
域
農
業 万
者

平
成
13
年
度
か
5
5
取
組押金
し を
も 活
乙
て
い
る
財
源
的
な
な
後山金
間る
地地活
用域動
等に
直対
接し
的払し
な交は
後付中 れ ど
る 地
活域
動住
に
対地
し盗担
て
は
中
中 ど
地ま
域た
住 地
が 域
担 源
て
〒 保
お全
ら な $\qquad$ る持
総続
合的
的な
な生
取産
り活
組に
み動
を対
を
負鳥
担獣
に侵
よ
る防
優止
良柵
農
地半
の額
維 町
経
済る
的鹿
な林
対
策。
そ
し
て
有
害 よ 農
る童産
物
林 の
業流
生通
産量
に
お拡
け大
るに産よ
地畐
消林
の林
推産
進物
に
直
る売
地
域 地


$$
\begin{aligned}
& \text { 質 } \\
& \text { 問 }
\end{aligned}
$$







貞
光
1
件
の
家
屋
戣
録
し が
現
お
在
3
参
件考
半
田
2
2
調
査
だ
く所
中者
C゙者
空方
き
家了
心解併定
せ
資産
付
空
空
家
納固
定空
資镸
産家
税 暮
納集
税 こ
通 に
知し
書は
町
虞空
を
必家
要 バ
をク
そに
る登
方録 き
家
と
な
て
しか
る本
主町
ま
い
を
続に

万し名例 条 み
例
の矢
子
療
部
を
を助
改成
正 に
す 関
る す医
療
ぎ
の費町
の助子
成 ど
に も
関 は
すく

ると | 議 |
| :---: |
| 案 |
| 第 |
| 15 |
| 号 |



職
貝ま
平た。
均看
年 護
齢師
も を
若 中
く心
結に

|  |
| :---: |

 に
よ
り
療
職
高
確
化
愎
が
必





答
开
ニ
宮 な
福 る
祉
課
長


考き人めに山し業阿の ら大施積状化 き継が実学な動して世
 ていをちしる文る産観流らいと検のあ的によなたいで域してに学公地学間 い創新る流出た た産に い業暮



け向携はしだこま4た


 て
い
た
た
だ
は
る再
な度
な 当 ら，語
も青
再
度は
担出
当来
者な ぞ $\begin{array}{ll}\text { ま } & 4 \\ \text { で } \\ \text { そ } \\ \text { そ } \\ \text { れ } \\ \text { れ } \\ \text { 以 } \\ \text { 外 } & \text { て } \\ \text { に } \\ \text { に } & 4 \\ \text { て } & \text { 月 } \\ \text { 今 } & 9\end{array}$

設型
備
及
び
運
営
に
関粂
す
る
其


\section*{| 議 |
| :---: |
| 案 |
| 第 |
| 16 |
| 号 |} | 義 | る |
| :---: | :---: |
| 見 |  |
| 筑 |  |
| 号 |  |
| 号 |  |
| あ |  |
| あ |  |

 なかを部

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


| 域における施設の評信 |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

必設
要と
す
る新
か
か
ま
た
た




|  <br>  |
| :---: |
| 9\＃\＃㰤 |
|  |
|  |

で所て
あの
る。学
校代
用 中
地学
借校
り
上
げ
げ




## 答 开 植 胃 生 涯 学 赗 修課 祳体 豆語 島研 に修 く事 の業 か 今 年

準に
点基
検
を き
行劣
う化
も点
の検
あ
あび
る に 遊
基具
き安
劣全
化 に
点 関
検 す
《 る
ひ基
基

安を
全地
領面
域掘
高篤
さを
点検
動及

 の
動点
作検
性
能 内
な容
どと
の し
確て
認初
継期
度 以
各来
小
学
学
校 た
$c$
あ
半平
田成
幼 29
稚 年


置 替力扉 事



所 答
長
太
太容
西
保
健
セ
シ
タ
l







