
beviduatincerbay

点
化
し
市
民
団
体
を
は




## 牟 <br> ス ス 江 年里 な 行市 政長

岫 6 希こ罧尔边設 行
の政
民縕
間織
委
託
民 る
営 た
化 あ
指施政
織
に
ほ
す
る
た
め
の
施 む
た
を
省
き
ス
リ
な
な


件
は婜
療
の
改
定
医
師
不 ド
て
い
る
市
民
病
院
 あ告



賲
童
園
は
保
育
園
の
登 （只㖄口扎岻）
変る。
厳尼
い間
と委
思託
い
現移
段管
階は
ど 大献な

専

## 

復
私
自江
身野
平 市
成 長
八 え 城 在
は市の
の南推
北
道況
路は
整
備ま
考 小 ど
㐟
常
密
要
思
䅐
現



## 算調て

中 あしは
にるっ十入小か九城なのるちにてをる れ城り年市い設。上は基しわ て市持度のか置十げ勉準費け いのつに南とま と考 $九$ 強を用で き道て戦北考で年手会ク対 い計便戦路てききにに協ア巢ず
画性術整てるはな議しを基 ののを韛る。え協つ会た試礎


## 20人が一艘質問



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。

一般質問は要点だけをまとめたものです全体を知りたい方は，議事録が各町図書館 にありますのでご覧下さい。（この掲載部分につきましては，6月に設置する予定です。）
行
訣
政
取放
し短
組の
み




 ・へこうざ〉

行
政
サ
し
ビ
ス
の
提
供
を
視
今
角
強
て
い
る
る
状
況
で
あ
る。 う
に
反
映
し
て
い
く
の
か， L
次
年
度
の
事
業
に
と
の
 し
て
効
果
が
検
証
で
き
る
マ
 （2）
事
務
事
業
そ
の
も
0
か
何 2
事
務
業
そ
の
$も$
の
が
何 ラ



 oevs
 $:::===:::::::::===:::::::::===::::::$


| － 50 |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 澵言 |
|  |  |





見
を
求
め
る
か
外
部
評
価 （2）
方
議
で
評
価
し
市
民
の
意

江
島
佐
知
子
謮
俗






| 運わ <br> 営か <br> をり <br> や す い 市 政 |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



## ค

[^0] $\qquad$ Nご思
か
が
ど
$う$
う
う
事
業
を
し

 tan合 $\begin{array}{cc}\text { ① } & \text { る } \\ \text { ハ } & \text { し } \\ \text { ド } \\ \text { 面 } & \text { そ } \\ \text { の } \\ \text { 整 } & \text { で } \\ \text { 備 } & \text { あ } \\ \text { ば } \\ \text { ぞ が }\end{array}$
力
な
か
ら
地
域
の
子
と
 シ
ィ
ア，
高
校
生
地

域 | 連 |
| :---: |
| 盟 |
| 老 |
| 年 | ③

婦
会
育
友
会
文
化流
事
業
な
と
を
充
実
る
る。活
自
然
験
三
枼
柋
交 な
臭
然
生
か
た
団
体
生 れ
て
い
る
小
小
城
の
の
豊
か事
業
が
各
地
域
で
取
$り$
組
ま に
よ
る
子
と
も
居
場
所
作
り （2）
地
域
教
音
力
再
生
プ
ラ
シ





 $\left(\begin{array}{ll}1 \\ 2 & 2\end{array}\right.$

## 


明







 －器四四｜｜1器薄こ



|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  <br>  <br> 喚 |  |小世 ${ }^{\circ}$




問
三市
力
力 盆
所
毎施
設
維白





事
は
予
家
傈
兌
皇
十
凬
平
成
分
年
庹
潟





 もーフはーン リバアくy
 が
ぞ
に
も
琞
示
さ
卦
い

 め
八
百
九
十
吾
六
五


 か
札
第
回
回
見
百












## 宸 

いあ面
 い要財る整い
備る。
計
画 八
の
年
討度老
が
が
な 施
さ 設考
 を
喑
た
虫
学
棱
大
大
䅐






い
る
将
来
的
に
は
も







登

了䍘整

## 

## 

要 でな
算独見
組
で
い
く
現
在
生
産詨
策
棈
積
的
的
㷅
$h$ る
農
地
水
環
境
㷛
全
図
て
$\vdots$
き
た
$\vdots$
平
成
+
単
䩶
業
寒
施
小
小
城

打
ち
出
て
い
る
が
市
と
次
鳥
喵
保
護
計
の
中
で
イ

 し
水
稲
や
み
か
ん
の
被
害


 で
は
百
五
士
顕
と
倍
以
昷1＋图페入가过
呥封ソハハハ入，rity ジャッチハハへ入戸チす







い

$$
\begin{aligned}
& \begin{array}{l}
\text { がしに } \\
\text { 得て等 } \\
\text { ら い 担 }
\end{array}
\end{aligned}
$$




に加知こ6和


 い
る
ほ
ほ
と
と
乗
客
が





 $\begin{array}{cc}\text { の } & \text { る } \\ \text { で } \\ \text { が } \\ \text { 利 } & \text { そ } \\ \text { 用 } & \text { の } \\ \text { の } & \text { バ } \\ \text { 少 ス } \\ \text { な } & \text { と } \\ \text { い } & \text { 連 }\end{array}$

 티
七
百
七
方
円
し カrrtur 小x が体
あ 交
c゙ 協
す 会
も 法
は
は化


\section*{| 市 |
| :--- |
| 丸 |
| 典 |
| 夫 |
| 讀 |}






事
業
四
町
に
あ
体
育
館 こ
と
か
ら
市
か
ら
の
受




 る
と
士
年
度
も
同
額
補 る
主
要
事
業
説
書
に
よ

## 

##  <br>   <br> 今 回 法 人 华 す る




育
事当
業
の
委市
話加
を
は
じ
あ
あ，社
会 の
確
に
に努
め
て
い
く
。検
討
を
進
め
る
な
ど
財
源



で
市き
民
の
皆
さ
え
に
還業
元
でし
願
す
す
る
に
に
$\vdots$
$\vdots$
休

## 

か や
る
の
が
務
め
で
は
な
い
の

長
ま
た
執
行
部
は
住
信 て
い
る
が
本
来
な
ら
市



$$
\begin{aligned}
& \text { 小 } \\
& \text { 城 } \\
& \text { 市 } \\
& \text { の } \\
& \text { 麦 } \\
& \text { 食 } \\
& \text { 悹 } \\
& \text { 心 } \\
& \text { は }
\end{aligned}
$$



## 堤

年度
中
に
マ
ニ
ユ
ア
ル
を
作
施
—

















－防災無線のサイレンの音量は大丈夫か



，回〉｜，$\left\ulcorner\right.$ 丑用 $\begin{array}{l}\text { 가가 }\end{array}$








る







## 登 老 ク 今 ブ や 社

（致哆节莯 $\circ$

－ふれあいサロンで今日もいきいき

利
筩
き
既
施
設
連
 か
し
い
ふ
の
か
ま
ま
た

今
後
$\vdots$
0
$そ$
$\vdots$
$子$
と
も
た
た




## 





|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  <br>  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  <br>  믄 $\square$ |  |
|  |  |
|  | elaturs． |
|  |  |



$$
N^{\circ}
$$

が市





|  |
| :---: |

 て N



 る
事
あ
ざ
そ
て
い。
る
小


 （木風


内表
傗も
も褁
美も
し市
尼
の

 | 高 |
| :---: |
| 木 |
| 木 |
| 敏 |
| 謮 |







 ご
や
た
か
si
ぶ
い
こ
慢 あ
る
権
を
持
と
お
お
価
は
公
枀
等
念



 ：：：：：：ニニニ：：：：：：：：：ニニニ：：：：：：：：：：ニニニ：：


と
に
Ј
い
て
質
問
し
た。






## 







輝
歴
更
と
文
化
を
誇
れ
る


江
黒
口
市
長






 B
合
併
て
七
t




子
子
盲
支
援
の
充
実
は
国少
高
齢
社
会
背
景
と学
校
教
育
の
充
実
を
実
現

 ど
$j$
$\omega$
$う$
ふ
$う$
な
祭
$\vdots$
規

 | 業 |
| :---: |
| ま |
| と |
| 淍 |
| 続 |
| に |

責
之
た
っ
た
が
今
年
度
号市
内
四
町
を
巡
回

## （䀅가ㅁㅐㅏㅜㄱ）


和
団
結
活
力
あ
る
ま
ち





## 

 の
削
減
よ
$\vdots$
差
着
に
定



\section*{| 外下 |
| :---: |
| の水 |
| 対道 |
| な |
| は |
| リ |
| ア |
| ア |}



## 


$11+$ 人㢠





理本
的㕂
な方
行式
政に
運よ
学る
を効


|  | 永－ |
| :---: | :---: |



既
存
苛
舎
の
場
所
で
増
改
 L
早
い
時
期
移
行
和
必
 と行（只異口な岻）




工
特
産
物
0
開
発
や
減
農



盘バせ。




 て
お
重
点
雩
蚂
画
し




行
行
た
に
水
水
虚
艮
振
興
方
各
㙝
妄
得
植
林
も


道
作
業
道
の
整
備
を
行
 は
森
の
持
0
多
面
機 を
進
あ
る。
森
林
の
振
興




## 問

$$
\begin{aligned}
& \text { 商 } \\
& \text { C嗹 } \\
& \text { 商 } \\
& \text { 会 } \\
& \text { 咅 }
\end{aligned}
$$



 い
四
六
虫
登
弯
要部
か
機
能
し
て
い
な

－
oov

で
き
機
橋
$の$
建
設
は。
 の
台
風
漁
船
被
害
が
蹦以納め



[^0]:    ort U 9

