## たかぎ

## 平成27年7月 <br> 発行 長野県喬木村議会編集 議会だより編集委員会発行責任者 小澤 博印刷 龍共印刷（株）

No． 70

第二小学校 音楽会




[^0]$\qquad$


た工信れ線心な川





り域河丘


1


は
阿新島
嫢 橋
架
橋 複
線
化
又
又

を画下時の強
求
め
ま
す。

橋
の
複
線
化
又
信
阿
島況
じ
は
あ
ま
ま
せ
ん。
阿
島

 ニ
号
英
新
幹
線
三
遠
南 $<$
高
も
不
充
分
す。
す。
リ に に
も
か
か
わ
$ら$
す
幅
は
狭台
を
超
る
る
通
行
量
か
あ
る て
あ
現
在
最
1
1県 は
少
$\stackrel{3}{3}$
中
英
新
幹
線
野

1,
の積川河勾土改川配砂修断 の の •面確 排 定 確
保 除 期 保
的等
河なの
床 堆 河

強下が台求記事要風求事要 シ あ項と 「
き
ま
し
て
は
梅
雨
不
安
は
増
て
い
ま
す
生河
が
床
惧 貪
れ
れ
住雔
災
の害

| 共 |
| :---: |
| に |
| 流 |
| 出 |
| す |
| る |
| 砂 |
| に |
| よ |斜

面
を鳆
て
い
る
植
生
側
面
改
良
が
行
わ
れ
ま砂
排
出
恶
に
豊
兵
村
側 そ
ふ
後
堆
積
た
た

薖
去
記
憶
を
思
い
起
こ遭
わ
れ
た
住
民
2
世
帯
7
名和
36
年
炎
害
に
被
害
に

 で
河
川
水
位
が
上
昇
上
近 は
出
水
に
よ
護
竿
杯
ま発
生
た
虽
風
18
号
の
際
に り
平
成
25
年
9
月
16
日
に
 し接
て
い
ま
す。
川
川幅
は
狭




垔
或
27



予算総額

|  | 会 計 名 | 補正額 | 予算総額 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| —般 会 計（第 10 号） |  | 834万 8 千円 | 40億4，757万 9 千円 |
| $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { 別 } \\ & \text { 会 } \\ & \text { 計 } \end{aligned}$ | 国民健康保険（第 3 号） | $\triangle 782$ 万 2 千円 | 6 億2，228万 0 千円 |
|  | 後期高齢者医療（第 3 号） | $\triangle 388$ 万 3 千円 | 6，273万 3 千円 |
|  | 介 護 保 険（ 第 4 号） | $\triangle$ 961万 4 千円 | 7 億1，779万 8 千円 |
|  | 村 営 水道（第4号） | 136万8 8 千円 | 2 億6，999万 1 千円 |
|  | 下水 道（第 5 号） | $\triangle 559$ 万 4 千円 | 2 億7，456万 7 千円 |
|  | 農業集落排水（第 3 号） | $\triangle$ 46万 2 千円 | 8，021万 0 千円 |




## 択 竟 ort


説
琞
离
$\supset$
た
討
論
中
中
他
都
腐
県
配
畕
元
目 を
入
る
る
は
年
き
る
が
組
妿
5
の
請
㲊
㒴
あ
 と
も
8
名
以
号
と
て
い
 れ
と
は
2
倍
相
格
差
か
あ


求にめ関
 －䉼6两相6＊

## 社会文教常任汶員会委員長 元 島 賞 子

採委議さ書書は託



小学校の授業風景

も うは の地起

Q
行
1
1
月
よ
り
售
基
力
1
ド に
簡
書
㽞
番
罱
智
を付
番
10
月
に
全
の
住
民基
亦
ッ
を
を
通
じ
て
番
を


A
国
か
示
た
た
工程
を
お A
園
が
し
た
T
程
を
お
如㐰背湅

## －\｜

户
籍
奪
民
基


## 予算決算常任委員会

委員長 昼神 二三男
質可で果で予別と度は託疑決はそ当審算会下一計平さ委
$\qquad$

 サ
ハ
ハ
を
構
築
る
る
あ
あ
経
利
用
$\vdots$
る
担
当
者
み い
る。
い
$\vdots$
ふ
か
の
工
程
を バ
1
を
置
$\vdots$
こ
に
な
な
て そ
れ
を
処
理
和
る
中
間
サ
1 れ
い
る
$も$
の
を
紐
付
G
し
 バ
に
に
存
し
て
利
用 と
税
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
サ
1 テ
个
の
考
え
方
と
し
て
住



 くが
 す
虫
発
生
た
た
構
造
体
果
建
設
当
時
に
埋
あ
れ
れて点
検
口
の
下
を
確
認
し
た
結

A
北
保
育
園
の
内
容
は今足




 ら
広
域
消
防
信
設
設
覘 が
火
元
に
な
$\vdots$
$\vdots$
る
か
か ネ
ル
し
多
や
や
暖
便
座置
の
必
要
は
な
か
た
だ
か゚ み
な
あ
る
ト
L
は
元
設
設 A
ト
イ
以
以
外
は
設
置
済 い ト
さ
以
以
外
は
整
備
れ
て
て Q
备
園
の
消
防
用
設
備
は営

北
中
中
央
南
㷛
育
遠




 A
引
越
か
絡
す
た
た

運
以里里万
円
合
計
で
2
4
0
万

円 | 万団 |
| :---: |
| 合夏 |
| 計 |
| で活 |
| 2 |
| 憅 |
| 4 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 万 |
| 而 |
| 円 |助

成
で
1
4
0
万
円
消
防
 で
地
域
活
動
助
成
事
業

助 | A |
| :---: |
| 歳 |
| 入 |
| の |
| 諸 |
| 枚 |
| 入 |觜くの鍶めく－幽に




## 議会の新体制

委員会構成が下記のように変わりました。

| 職 | 名 |  | 氏 | 名 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 長 | 小 | 澤 |  | 博 |
| 副 議 長 |  | 森 | 谷 |  | 之 |
| 監査委員 |  | 筒 | 井 |  | 司 |
| $\begin{aligned} & \text { 常総 } \\ & \text { 任務 } \\ & \text { 委産 } \\ & \text { 員建 } \\ & \text { 会設 } \end{aligned}$ | 委員長 | 昼 | 神 | 二三 |  |
|  | 副委員長 | 木 | 下 | 温 | 司 |
|  | 委 員 | 後 | 藤 | 章 | 人 |
|  | ＂ | 小 | 池 |  | 豊 |
|  | ＂ | 横 | 前 |  | 豊 |
|  | ＂ |  |  |  | 博 |


|  | 名 | 氏 | 名 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 常社 <br> 栠会 <br> 賲文 <br> 会教 | 委 員 長 | 下 岡 | 幸 文 |
|  | 副委員長 | 筒 井 | 正 司 |
|  | 委 員 | 中 森 | 高 茂 |
|  | ＂ | 市 村 | 冨 夫 |
|  | ＂ | 元 島 | 賞 子 |
|  | ＂ | 森 谷 | 博 之 |
| 委議員会会営 | 委 員 長 | 横 前 | 豊 |
|  | 副委員長 | 昼 神 | 二三男 |
|  | 委 員 | 下 岡 | 幸 文 |


| 職 | 名 | 氏 | 名 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { 委議 } \\ & \text { 員䢰 } \\ & \text { 会 } \end{aligned}$ | 委 員 | 木下 | 温 司 |
|  | ＂ | 森 谷 | 博 之 |
| 輝預 | 委 員 長 | 木下 | 温 司 |
|  | 副委員長 | 小 池 | 豊 |
| $\begin{aligned} & \text { 編議 } \\ & \text { 雃 } \\ & \text { 䆬よ } \\ & \text { 云 } \end{aligned}$ | 委 員 長 | 森 谷 | 博 之 |
|  | 副委員長 | 下 岡 | 幸 文 |
|  | 委 員 | 中 森 | 高 茂 |
|  | ＂ | 後 藤 | 章 人 |
|  | ＂ | 小 池 | 豊 |

村て幅狭はにる流交んパ線目でス どる。良ご，いづて方の安いのつる
 いの陳 る見情長，•上期便後体富米～ か通して年，道氐飯待性は化思川接 をき拡も間線れ交に進イ田す

なのよ等を複が


## 䛧




て体各 いの種 る。協団地
䓷体 地 な自がな分重どN民 ちた多○企は森ズ の地考な様法業行政う多域え主等住だを様

## し

 て て期な
待
す と
る 感
思
心
を。
お村
聞と
きし創
の
土
壌
它
だ
た充
分
育
産
嶪
事
普
間
連
携
協
力例
と
比
ミ
る
と
喬
木
村
は に
成
功
乙
い
る
自
佁
の だ
た
思
こ。
地
域
活
性
化基
本
な
な
る
き
き
理
念
信理
想
あ
あ
地
域
創
の


## 




思 は

て


 す
る
玄
が
要
た
個



県道上飯田線の狭隘な区間

름中 や
大
学
な
と
と
外
か
の
の
視
点県
外
開
発
$\beth$
等
多
ト に
依
頼
$\tau$
ふ
る
今
度
度
備
計
画
策
定
た
あ
に
䐴
の年
度
等
流
安
多
周
整年承
度て
交取
流組
多で
に的
周く。
整昨機
関
総
昜
窓
に
に
す
る



 ..... 筒
「たタく1企も」なズり画の準りに財課
$\square$課発
全
の
業
務
の
事
は
な
な
い発
業
務
あ
あ
る
が
7
子
の票
印
鑑
就
明
所
得
証
明 と
言
わ
れ
た。
現
在
住
民
材
の
確
㷛
新
た
な
施
設
必
必 え
を
害
現
る
た
あ
に
は
人 る
立
に
感
た。
た
両
者
考 が
両
者
の
間
に
温
度
差
あ員
の
考
の
報
㔛
爱
ほ
た と
総
詻
福
祉
課
教
亲
委 タ
準
備
賲
会
活
報
筀


## 


 で
あ
る。
村
長
は
交
流
セ
シ

活
性
华
体
は
5
団
体
堌
乙局
6
6
年
経
過
て
い
る
が，



社協内のボランティア喫茶ゾーン
－Ehtuschyrutu


題
な
な
な
役
割
機
能
な
ど


 る
予
定
あ
あ
た
あ，
現
嵵
点
要
考
元
$い$
る。
ま
た
周
边 O
た
か
き
と
定
の
調
整
か
必

枹
交
流
安
多
の
活

## が



品


## 



 が
対
等
立
場
事
業
共 た
底
㙛
頜
14
市
町
村 て
施
篒
進
あ
て
い
ま
ま

問
シズ大喬さ訪は公化がら店の喬


たかぎ名物コンテスト レシピ集




多
く
の
方
足
学
運
長

 ラ
多
！
阿
島
藤

要
思
和。
私
達
美
心


緑化祭の様子



## 問 



てる業
い
県く住花
森がの道林進方路
税め々 整
にらに備
よれよ事


き観開のる村なる たの発場場者が里 いあに所所にら山可併にな村楽村整方せな榃し枘備検よよので各業討りう，方い地を し良，のたが推 い景のじけ来し




 ${ }^{+0}$若
者
定
住
隹
の
進
渋
況


 の
代
表
的
な
事
例
な
の
で

 ラ
テ
个
活
動
の
管
理



九
十
杂
森
公
公
の
管
理
 $\rightarrow$ か下 が
村
と
し
て
の
今
後
の
関観
光
地
に
な
〕
て
き
し
い
る
 に
終
し
た
か
思
思。
現 ん
草
祭
は
は
盛
況
の
$う$
$\vdots$ で
開
雔
さ
れ
た
今
年
の
ら
ウ局
5
5
月
15
日
品
5
31
日
ま る危 首

詁業量矰 は発艮䧲隼装 そ
る。入
居
ぎ
き
る
よ
う
進
あ
て入進
居て
き
る
る
よ
う 29
進年
あ
て

 わ
し
い
設
計
こ
こ
審
会 と
な
る
た
あ
そ
そ
れ
に
に
業
設 地 て
ス
富
事
の
早
県
期道
着
な
と パ


盛況だったくりん草まつり



## 風















 な
観
垐
源
は
持
て
し
な
な

 い
か
観
光
事
業
に
い
て
森
祳
人を
と訪
思机
れた
れ観
る光
こ 客
の約
村
の 方 い
ち
狩
$う$
を
中
心
に
村
内


## 

## 横



ポピー園の園旧





示
物
考
考
る
よ
り
広
域村
が
単
独
観
光
案
秀
の
掲

喬
年
観
光
地
の
葡
を
し示
や
フ
エ
フ
ス
ブ
ッ
ク
に シ
ヨ
シ
プ
の
阿
島
萃
の
展 は
現
在
県
の
ア
テ
ナ宁へない人进 6 畆れいる $\square$
 $3 \vee 60^{\circ}$



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

帳
の
集
所
氐
名
基生
年
月 $\qquad$ る
し
う。
こ
こ
制
度
は こ
の
年
金
情
報
$c_{1}$
$\vdots$
ク
す
 ズ
サ
ぞ
あ
$う$
怒
い
を
感
じ わ
ら
す。
セ
キ
ュ
少
テ
が的
な
も
の
で
あ
$る$
に
も
か
か万
件
流
出
た。
年
金
公



兀島賞子議

政府広報誌


## 




コミュニティーバス実証運行


1

か 木対 け
な問
な い増にさ処 よ加もれ理松 こしが処かに多れ思思理わる額 の が追学い予害 つ害の付の $\qquad$進 を
活
用
た
た事
業
č
あ
る
の

 を
出
す。




## 林 業 の 諸 施 筑 は

森

村道脇の里山整備
 ，毎
年
伐
倒
処
理 て
検
討
す
る
か だ
が
散
布
有 に
よ
る
薬
剤
散過
去
に
リ
コ
コ゚ く助助ある

 | 限後 |
| :--- |
| 活は | て国応補で処効

果
の
面
税
収
学
プ
と を
通
る
許
可
な
E
費 と
私
有
地
と
の
境
私
有
地布
入
入
想
を
行
$\vdots$
よ
な
る り
組
は
は に
よ
つ
て
税
収
を
士
け
る
取
嘚
般村 い。
被の
害
状
況
や
近
隣
町し
村
の の
再
開
は
考
$\vdots$
い
$な$
な
が


田N | 16 | 16 | 15 | 12 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 月 |








 | 6 | 25 | 25 | 22 | 20 | 18 | 11 | 11 | 8 | 5 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | 4

## 






㮦之处
$\begin{array}{llllll}27 & 25 & 20 & 20 & 8 & 8 \\ 4\end{array}$







## この村で がんがうごら ますす！！！


 か
さ
ま
ます
ま
ま
た
あ
方復持
号
方
多
多
の
に
気
付 ご
貧
健
康
否
安
㝝
 － 1 Horanco




素
の
出
身
こ
の
3



 まな の
りつ ご
まて協
し 健 も
た
康 頂
相
談 る
到 こ
が こ
始に健 も
康 頂
談 る
室 」
始に
れ域りし自た視垣 な
が
ら
森
の
方
々
寝
関 atrarrev为E，itcey



 $.4 \pi \mp x u$ が
こ
の
取
$り$
組
あ
を
始
あ
る会
持
ち
た
$\omega$
し
考
た
た
の緒
に
れ
か
$\vdots$
考
考
$\vdots$
る
機
 し
よ
か
$?$
？
え
な
な
方
々
の る
方
が
多
の
で
は
な
い
で



 ふひ鮕のトふ胜が も
進
歩
立
達
て
币
き
た ま
せ
か
が
だ
た
だ
た
に
私 に
萻
た
か
ど
$\vdots$
か
わ
か
$\emptyset$ お
会
し
し
ま
ま
す。
お
役
決
あ
お
$\vdots$
ま
む
¿
こ
こ そ
に
て
い
ま
す
が
特
に 30
分
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
時
間
を
取
る
よ し
し
お
ま
ま
お
お
人
 1
室
を
京
借
り
し
て
来 の
午
後
4
時
守
き
に
社
協
の 4
月
号
5
毎
週
水
曜
日
受
步
あ
て
下
さ
し



相談を受ける羽生先生
marront，ut 体rato



増発ら課業 P にのの返な件にレ加を返で振○つ産状礼つ数よジ に進礼連興法な業況品た携課㑒が振でも，ツ り，のを・たる興あこそに寄決組寄開図企かよやり，部の大付済 む。付拓り画ぎう，活（品結幅金の の開が政産N化内れ果と・入


27年度版「たかぎふと」表紙
 て
$\omega$
か
な
$\vdots$
し
は
な
5
$な$
$\omega$議
会
住
氐
線
対
応
L を
払
拭
き
き
る
よ
そ
に
村
• る。
そ
の
中
で
村
民
の
不
安見
年
進
渉
る
る
思
わ
れ三
遠
南
信
自
動
道
が
見
に NGN世达こりは縕H• ＂スヘスートへポ南，い も
終
し
し，
委
貝
構
筬
も
 amserso


[^0]:    障
    遒
    法
    案
    备
    会
    成
    
    書
    提
    出
    
    
    
    

