



## 16人が一般質問



昭




 ，Wriner ft Э

天
 ま の
ま
に説
進
$め$
$ら$
れ
て
き
た

の
説
明
承
諾
が
－
切
な
い


筑後川下流土地改良事業，取水口附近 （大和町 川上頭首工）



一般質問は，質問順に記載する予定でし たが，写真があるところと，無いところが あり，紙面づくりの都合上，順序をかえる場合があります。
（7）議会だより





 INTIN 。evtrc黍姆



荡へーコ





相
四
月
加
5
施
行
れ

|  |
| :---: |


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


|  |
| :---: |





 $\qquad$







 ど
の
く
ら
い
か



い立
て
事
故
が
な
過
を る
区
長
駐
在
梊
方
が
士
台
－
吾
杂
鋫
－今
年
㝵
＋
$\overline{\overline{⿱ ㇒ 日 匕}}$
百
五吾
ニ
京
秒
台











 が
管
地
て
$い$
$\vdots$
る
本
方

签
甪江
車害
只市
士長
台


届
窓
は
謷
积









向こに


に








一財
丸政
と徤
な合
つ化
ては
瀧
気


|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
| 膏 |  |
| 喿 |  |
| 敏 |  |
|  |  |



む。

 ス
チ
ロ
和
な
な
台
所
に置 が
ペ
ヘ
ト
ボ
ト
ル
や
発
泡
 る
各
家
庭
も
も
意
識
し
て出
せ
な
い
と
に
な
Ј
て
い源
物
は
力
奛
に
回
し
か す
と
に
な
な
て
い
る
資 が
種
類
に
に
佶
分
け
て
出 F
の
回
収
か
始
ま
」
た

틀
日
旨
月
よ
り
資
源
物
 Atr，为彞交千y户，$\overline{9+1}$
量
に
置
$\omega$
て
$い$
る
燃
や
す る。
見
標
は
十
$\%$
の
ご
み
減燃
え
る
ご
み
が
減
$つ$
て
い ト
シ
八
月
は
九
十
六
ト
些秶 （細과口町关） ど付してて減いン八
持
つ
て
行
け
る
ス
テ
I
ヨ

## ov 5

い


い市に市とを行市に
 る で



登
行
政
市
异
話
話










㕉

姆啠 し
な
し
健
全
推
䢰
支 $ら$
の
早
い
改
善
見
直
を
 に
よ
る
䝽
確
磼
と
事 $い$
そ
の
集
金
見
真


問
民照
の和
望六
に
よ 年
て
て町


き な






 の
他
経
尞
の
篾
希
性
















（11）議会だより




 ん
は
あ
あ
や
分
分
の まutsc．andun而utit

















－親子合同一斉ラジオ体操

子
供
た
ち
部
地
域
帰
っ





問
は
焦
盆
財
産。




| 岸 |
| :---: |
| Ј |
| 弘 |
| 文 |
| 謮 |



－陽だまりの丘公園


幅古法金
幅十にに受進的理戉八よつ受をで琴堤方りい濖図あ法得行行計て算は貣美が経い っ便

い料启般 な金当皃手
。はた手料㧝率効会






牛 設 業地 定定


署
南
差
点
学
で
の
歩
這
設努
め
る
信
津
小
力
ら
消
防
得
な
が
$ら$
事
業
の
推
進
に
出
て
疻
る。
石
交
差換
会
を
や
て
要
望
な
ど
を


る
松
岂
採
石
場
は
小
城『
グ
チ
が
操
意
し
て
い E
小
小城
町
岩
蔵
ダ



松義
袁
議
顀
 る


－牛津天満町市営住宅
 II
I
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
i
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
 て
い
る。

提
言
書
を
く
く
り，
対
応分
持
$つ$
$\tau$
$い$
る
か
ら，
こ
の地
危
険
置
の
の
認
は
は
＋




砂
崩
れ
が
雔
行
し
て
る
る三
百
畐
貧
大
大
変
土

五
m $^{3}$
九
而
五
に
に
百 $\mathrm{m}^{3}$
七
月
尘
云
に
官 퍼11分ロホ＋11，ロント





 は
は
松
奝
辺
に （1）
こ
の
提
言
書
に
 vくがついた
 （2）
安
全
対
策
提
言
書
は
議





－崩落が続く松本山採石場

|  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br> （能카口䧃咲） | はたが <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  | －ヘ5かく进 <br>  <br>  <br>  |  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  $\square$ <br>  <br>  |  <br>  （能괌䧃朔） <br> －へさ小く㵀 <br>  <br>  <br> 窖 <br>  <br>  <br>  <br>  |  <br>  <br>  かった」が一罖 <br>  <br>  $\square$ <br>  <br>  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| odr |  がいこのされ舞器へく <br>  |  <br>  <br>  <br>  |  |  <br>  <br>  |  <br>  <br>  <br> 四圱｜｜NC方口 |
|  |  <br>  |  <br>  <br>  $\square$ |  |  <br>  <br>  |  <br>  |
|  |  <br>  |  |  <br>  |  <br>  |  |
| －ovat椣枵 |  |  |  |  |  |
|  <br>  |  <br>  | 吅品Өされざさんの <br>  |  |  |  |
| orshytrncry |  |  | 0 |  |  |
|  <br>  |  <br>  |  |  <br>  $\square$ |  <br>  |  |




##  <br> の

一㮯に笑



毎
年
吾
$n^{2}$
規
模
（c
閪
発

 の
詳
細
な
提
崾
請
何
何遊
池
池
確
集
水
利
関
係


好無8か
慮
た
計
画
泉
末
ち
C
$\vdots$
$\vdots$ に
方
環
境
集
低
減
配




む。 ど利

て，画
のて い る。


##  <br> 





水
門
は
流
船
の
被
信 +
旦
の
霜
時
福
所状
塣
に
あ
る
。
四
月
+
S の
水
か
福
江
に
流
出
岩
 xtran十
ご
弓
県
が
し
ゆ
ん
せ あ
り
福
所
江
川
流
部
は と
停
泊
用
の
支
柱
力
必
要所
江
両
河
II
の
$L$
W
L
せ

