## たかぎ

## （i）議会だより絰


年頭あいさつ ..... 2ページ
常任委員会報告 ..... 4～5ページ
陳情•視察報告 ..... 6～7ページ
一般質問 ..... 8～13ページ
この村でがんばってます（たが゙ボランティアまめかな） ..... 14ページ


| 「拺可」 |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 爯 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| －meruvi盗 |  |  |
|  | －11 | 뷔똣 |
|  |  |  |
| －Mrrer |  |  |
|  |  |  |
|  |  | ev |
|  |  |  |
|  | 逧〉心」Ar 「可边〉N」 | 式 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 더잣만 |  |
|  |  |  |
| 「吹， |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 式罗ひ事示 |  |
| 䣲 湓 |  |  |
|  |  |  |
| \＆nt |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | \＆rtucurat s |  |
|  |  |  |



| \＃yocrー |  |
| :---: | :---: |
|  | Byoom，v |
| \＃HOOM，N |  |
|  |  |
| تサ゚Oー 硉入 |  |
|  | 比浰＊ |
|  |  |
|  |  |
|  | 〉鴵＊ |
|  |  |
| E挈＊ | Byoncr |
| ByNo |  |
|  | تЧロNOD |
| 〉羽＊ |  |
| （可N艦） | تЧ100ー |
|  |  |
| \＃ |  |
| ヨપHOOA 㗀 | 氙ーVし |
|  |  |
| \＃サOOw 㗀 |  |
|  |  |
| \＃サ000N 磁 | － |
|  |  |
| E羽＊ | E羽＊ |
| Byerva | 习櫚N |
|  |  |
| Bycrv• | \＃サooon，vD |
|  |  |
| \＃yoocr |  |
| 耖苜滥舟困• | Bytuow， |
| $\rangle$ 羽＊ |  |
| （小和へ䑨） | 〉洮＊ |
| 피＋ |  |
|  |  |

平成27年度 12月補正予算

|  |  |  | 計 | 名 |  | 補正金額 | 予算総額 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 般 | 会 | 計（第 | 第4号） | 1億6，912万1千円 | 39億8，442万4千円 |
|  |  | 般 | 会 | 計（第 | 第 5 号） | 2億5，000万0千円 | 42億3，442万4千円 |
| $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { 別 } \\ & \text { 会 } \\ & \text { 計 } \end{aligned}$ |  | 国民健 | 康保 | 険（第 | 第2号） | 1，777万1千円 | 7億2，412万0千円 |
|  |  | 个護 | 保 | 険（第 | 第2号） | 62万1千円 | 7億4，588万5千円 |
|  |  | 村 営 | 水 | 道（第 | 第2号） | 増減なし | 2億9，031万4千円 |
|  |  | 下 | 水 | 道（第 | 第3号） | 増減なし | 3億5，023万9千円 |

 $\qquad$



災まの望地観クネワ将のる辺現えな隣中害す。とまの点のツ巻来ア諸に在ら場接心

$$
\begin{aligned}
& \text { 旧 } \\
& \text { J } \\
& \text { A } \\
& \text { 跡 } \\
& \text { は } \\
& \text { は } \\
& \text { 行 } \\
& \text { 政 }
\end{aligned}
$$



## と  <br>  <br> 

## 1｜lir．+ Hoto



能
的
対
応
拠
点
c
な
な
る






## 言



廃棄物最終処分場予定地

## 纋枒産㫱建設常任雯員会委員長 昼 神 二三男 <br> -も <br>  <br> 委 条会 列



継 賛 対 等り田建 あ 審下の元
求 物

放
射
性
物
質
含
有
廃
棄


討
論
結
果
全
会
致 あ批
淮
W
行
わ
な
い
こ
を
議
に
違
亲
る
畣
意
は る
を
む
じ
ひ
国
会
決会
国
民
議
論
保
障本
文
を
速
か
に
開
示
国


## 社会文教常任委員会

䫋員長下岡幸文ですの政て界内 $\mathbf{A}$ がな置増に（至る内策いで容がかな員


## 質す安 人件。改改情 ${ }^{\text {秀陳 }}$

疑る全材。善善は委情
らあ安保れ求び介会抜の心杂 䧉陳 の
介護
を
実
現離
職
防
步
対
策 はあ
介 る
護陳
労情
憅者の
の一配
置
基
準譙



可査行一こを国例決のに部れ改民の委 し結伴をは正健 た。


$$
\begin{aligned}
& \text { 行 } \\
& \text { つ } \\
& \text { た。 }
\end{aligned}
$$ を



A ぎとして

 て
労
動
者
処
遇
改
善 ＠
介
觀
場
て
働
$\vdots$
な
ベ緦」 こ


A 状
Q
夜
間
の
人
員
配
置
現

## 採 決 した た



飯田広域シルバー人材センターとの懇談会



こども学遊館外トイレ

A討
は
し
た
か期
使
年
が
き
き
る
よ
な
検
 か
か
る
c
い
う
と
だ
思 ま
た
5
年
後
に
同
U
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
L円
か
か
る
と
$\vdots$
$\vdots$
し
し
は は は
5
年
経
過
で
1
8
0
万 ト
コ
ル
フ
場
の
丸
太
交
換 Q
大
原
机
山
㝨
マ
ツ公
瞏
維
持
管
理
経
費 た じ
$る$
た
あ
今
回
補
正
を
出
L改
修
等
が
あ
る
衣
足
が
生 の
持
ち
主
相
談
中。
含
後 は
町
地
区
に
な
る。
空
き
家 A
相
談
を
受
そ
し
る
の明
た
さ
た
が
が い
る
案
件
が
あ
る
と
い
$う$
説 つ
い
て
今
相
談
を
受
ほ
$21 \quad 1711$
日 日 日
$\begin{array}{llllll}10 & 8 & 7 & 3 & 1 & 12\end{array}$日日日日日月

3024
日 日

## 292722201915日日日日日日




飯長北全広北議議伊野部国域部会員市県ブ町連総地全村村ツ議議事懇会議議ク町会会務談会会町広管組会硑荟議修視議罢 16修
会期謮総厅 20 会 16
会会21 日

| 10 |
| :--- | :--- |
| 日 |
| 月 |

## 陳 情－視 察 報 告


坑進遠定ンをし央会 を視青信を地ネ貫た設新
亡な 1 て下下 ド験－る区
線2箇方候
隣保所ド補
接 守 の ウ 地
す基跡エと


地地イな堰いるドじと余か動る施音速は たよ｜感じり，線自過実騒時て察肪峠動視 た ト シ道翌県 km 南験日設 ネの音側のア線 リ常 ル調事昌坑長ルに門栠調事ばき龺大プ関ア委



れ着一野の れのが事れ工に目るる定感た岸か向延県東南の具地な活る る工日土西トた報工で，式おに。地じ絶はるか町早側ア検体づ土用工



青崩峠トンネル調査坑 長野県側坑口



\section*{| 6 |
| ---: | :--- |
| 10 |}




I C T 活用による理科の授業
語た業工さしのも援高シレの印て習 の1だ夫せ短長含学さヨゼが象いを早考
興英ま授の服ば童童袈の1プたく强と学

識語理
解
力
の
4
つ
の
学 ひ长•罰潩 の
I
C
T
教
育
は
協
伤
力


I C T 活用教育全国首長サミツト
げ法た題多前の上の40百地野 た人めをくの限人一年人区原 ・を 解 の国 立 N 決 地補上 ○ る課

た。の流の梨
「Z～○沶くこなが收貫 る
I
C
T
を
活
角
た
小
中 た
21
世
世
紀
の
学
ひ
を
変城
県
く
ば
市
で
開
雔
れ は
11
月
10
日
11
日
に
茨
業
見
学
た。
っ
な
ば や
電
黒
板
妾
活
し
た
授
社
会
5
理
年授
業
考竹
視 ち
竹
園
西
活危村目のミ取全体進
 に
発
表
し
た
喬
相
村
市
瀬
 N
ト
に
参
妿
た
た
8
人組国国
の
8
自
治
体
の
首
磭

が | か |
| :--- |
| ら |
| の |
| 提 |
| 言 |
| と |
| 題 |
| し |
| 乙 |的

I
C
T
教
䏍
推
進
自
治

##  





$$
\begin{aligned}
& \text { 渡 } \\
& \text { れ } \\
& \text { れて } \\
& \text { た。 }
\end{aligned}
$$



置 託 う 助


 た
た
最
後
に
首聴
衆
に
感
銘
省学
省
台
多
く提
は
は
文
部
科 に
た
し
し
と の
切
$ク$
札
の
コ

教
育
永
準
を
維都 と
会
変
わ
ら
な
な境
を
整
備
す
る
こ


びりゅう館


第1 小学校アクティブラーニング教室




 ヤ
1
ト
の
状
況
は
さ
ま

交
流
多
多
周
整
備





## 今 後 教 育 課 題 動



 だ
じ
な
な
く
学
学
金




 | 儎 |
| :---: |
| 畣 |
| 虫 |
| 喬 |
| 林 |
| 想 |

13



遊が指上閉的遊て記育びは受ラい



喬木村防災マップ


は合増育研もと






 え
で
お
り
さ
$ら$
に
独
自
力 C
T
の
実
証
事
業
取
取
り
組


 とよ 象 と
も
考
ら
れ
る。
村
で
は よ
な
な
㝬
䒚
発
生
す
る
こ象
に
よ
吴
竟
川
ぞ
も
同
じ
 $\qquad$

呞
是
村
防
炎
計
画
基 の
よ
$う$
に
対
底
す
る
の
か避
難
報
伝
達
に
い
て
ど
$\qquad$相況

慮
た
看
板
の
設
犆
を
広
域


| 設標 |
| :---: |
| 值識 |
| は |
| び |
| 看 |
| 板 |
| の | る $\begin{array}{cc}\text { 効 } & \\ \text { な } & \text { 温 } \\ \text { 指定 } & \\ \text { 地 } & \text { 司 } \\ \text { 域 } \\ \text { 候 } & \\ \text { 補 } & \text { 議 } \\ \text { 考 } & \text { 員 }\end{array}$




 ＊ ホ
等
利 と
い
う
声
を
聴
$<$
 ダ
1
1
等
に
記
載
む
れて
し




[^0]

整備計画検討中の中央社会体育館 く検課心飯広五策効で横つ四図 し解し㚻域見の展的効率的連し


## 



分


相表金方
針
は あな
28 厳 5 の 27年して比年度予筧状状畕

柵だ作う後整のれ護対


防護柵


## 対野 <br> 籍責 <br> 市

た。注4期決該あ施委で








少
し
いる
る


 は害
態
と
捕
歓
数
変
化



影響が予想される肉牛生産

い関い重は，回渉す生な間
う税と要

## 村完 に攏 及登 ほ す れ 影る 響を

 した
も
の
の，
3
割
で品
唯
は
対
象
に
し国大
答
意
と
し
た
も
の
に は
秘にも
密も
行か
わ お
れ
た
今
今 の活
に
も
か
か
わ
ら影
す響
す。
交ほ




兀



 | 児 |
| :--- |
| 童 |
| 生 |
| 徒 |
| は |
| 小 |
| 中 |
| 14 |
| 名 |

 で
伱
餋
を
提
供
て
い
る て
い
る。
食
物
ア
し
ギ
1全
な
食
材
提
供
空
が
け地
食消
を
推
進
L
安
安
安
安国
岗
産
た
だ
わ
う
地
産





米
は
地
元
産
1
0
0
$\%$験
 て
い
る
か。
ア
ア
し
ギ
1
食校
給
食
は
地
産
地
莎
進
 P
P
で
輸
俗
小
麦
が
大
量
に が
2
千
万
人
以
上
い
る。
T に
過
剰
友
応
を
起
こ
す一
で，
小
麦
の
グ
そ
テ問
は
8
8
大
ア
レ
ル
ギ
キ
1
の
の麦

## 給安 食 は安 全 の 学 校

## 局

 つり


トンネル坑口予定地



装い新たな N P O 事務所


問
い に な
て
て

け自 な由 ない $\square$
N
P

は
－に に実 の春気 そ仡池
好保为
 る
が
小
型
除
雪機
蝺
5
台











助
金
し
乙
支
援
を
し
い政
的
も
地
地
活
性
化
補

 のベ
拡
大
に等
観
な光
が 交
る事流
業
に 口 て
事
業
関
第
て
い
る。
イ


支
援
は

## 昼




山梨県中央市のGWヤード跡地


木質バイオマスエネルギーを利用した温泉施設（岐阜県）


## 

 てで結示水が，有 いに果 る。提利か。万巷用 そるの




前向
今
後
も
積
極
的
に
活
用
乙


地
球
温
暖
防
歮
廃進
 ブ，
ボ
フ
ラ
の
の
利
拡
大
 し
般
般
家庭
に
爷
施
設 エ
ネ
信
キ
の
の
導
拡
大
と太
陽
光
な
と
と
も
に
森
林
紋䁋・ヘペ
 21
年
度
は
は
喬
木
村
地
域
新




枸
是
村
は
我
成
20
年
に


法地
と域
い
えを
る。育
亿
る
つ
の
方也銭りネ

[^1]号

构
是
移
転
予
宿
の
代
替
を
を
求
$る ~$
移
堹
に
対
L
 け
出
来
る
土
地
を情
報
提
供


取
り
組に
で村
参か
に者
た
い。
そ


 よ
$j$
に
村
が
主
体
と
な
り程下进要想



中活し熱首つ のい思サて，C寧まをツ先活 なた 今 ト明民度のC育 がにお村Tに


## き

発兵
積
極
的
に
行
て
て
行 る。
公
閍
授
寀
な
ふ
情
報力
を
育
む
た
あ
に
要
あ
あ世
紀
を
生
き
抜
椥
質
能的
な
学
の
の
授
業
は
字
課
題
に
気
き
き
よ
り
よ
い見
触
行
る
と
と
新
た
な発
に
行
わ
る
多
夺
様
な表
亲
る
事
意
劕
換
活意
筧
電
墨
板
なと
ど
発 グ
ル
プ
学
習
じ
ま
め
た
相
是
児
童
甼
動
式
机

## - 般 質 問

公開授業の様子



伊久間原縄文の丘公園周辺

## 自治功労者に対し県町村議会議長会長より表彰

多年（10年以上）にわたり地方自治の進展に尽力されたとして，この度小澤博，森谷博之，元島賞子議員が県町村議会議長会長より表彰されました。



線コ芝す魔ビニ各宅い


定例会の様子
まーぜす。よ行のす。 せ緒び○ら笑。活 え緒仲関の元顔地㗢




 バ
全
責
納
得
宮
虫 で
考
玄
を
出
合
い
メ
ン活
憅
に
い
て
は
～
な
な




で


柔
伝
C
を
を
世
い
た
た

㮅
北
堡
薗
学
館


 ま






 N 今 H tho
 り
そ
の
次
福
相
施
設
の

略









淮
気
に
な
る
よ
う
な
を
を
を






購入された除雪機
 しそ そ年が





 mbtroo好些のトNスーム」が
初
年
度
な
な
春
等
10
年








[^0]:    に る務め䂇 ${ }^{\text {難 }}$ のして を発は新広 せ秈域検度合

[^1]:    oevrumingergmorr

