
出 ①
し
じ
め
等
に
こ
い
て
近
年
 asforancus胜tao ラ
1
の
墳
等
対
策
取県
は
は
ス
ク
ル
ル
カ
ウ
ウ
セ の
大
津
の
自
殺
事
件
以
降

二
百
关
の
児
童
生
徒
か
い め
の
件
数
7
方
件
そ
し
て
 1011 ，高門





## 

|  |
| :---: |
| サUバミサ＋ |

$$
\begin{aligned}
& \text { に } \\
& \text { コ }
\end{aligned}
$$

## 久 野 時 男 村 長

案
あ
あ
た
た
よ
う
で
す。
学隠
$\stackrel{1}{さ}$
れ
る
落
書
き
等
の
事

 や
嫌
な
と
を
を
わ
れ
る
と や
か
や
か
$ら$
か
$\vdots$
$\vdots$
悪
$\square$ が
あ
$\vdots$
ま
た
た
多
く
が
泠小
中
合
や
せ
〒
件
の
報
告


如れな人ふ井きさ゚
 $\begin{array}{cc}\text { ら } & \text { 点 } \\ \text { 報見 } \\ \text { 告に } \\ \text { は } \\ \text { 次 } \\ \text { の } \\ \text { 通 } \\ \text { り 学 } \\ \text { で校 } \\ \text { す か }\end{array}$ orrch ーーいなくなさたーい入









 か
L
学
校
に
対
L
て
調
査本
年
度
7
月
に
に教
亲
委
会

 に
導
を
行
い
い
ず
れ
の
校
と
乙
は
担
任
や
他
の
教 ま
た
た
に教
係職
る
相
談 メ
も
若 タ



 －种 त

再
 - － ＊ 0 く可



H6ta










## 村長












 を
秘
め
地
域
で
あ
$\vdots$
ま
す





















 | Q． |
| :--- |
| 揵 |

## Q．村の活性化策を求める

## A．人材育成や環境整備の面で支援を検討していく

す。充
実
畄
る
か
た
と
思
い
ま
 な
い
環
境
か
整
$つ$
て
い
ま
す








取
$\vdots$
ト
げ
$ら$
れ
ま
ま
が
住




 よ
$り$
経
営
難
の
中
小
企
業

 L
号
L
担
手
不
足
の
加
藤
光
彦
議
員


飛島村産直市



地
を
利
用
た
た
陽
光
発

工
そ
し
言
次
産
業
の
流
 う
か
•
例
と
し
し
は
次
産


 い
さ
た
人
材
を
地
域
源
源
と
 た
ウ
ウ
ウ
を
水
持
$\vdots$
の
方


数
年
は
団
塊
の
世
代
の
退
職存
在
た
と
思
い
ま
す。
こ
こ ら
れ
る
の
が
団
塊
の
世
代
の

 3 「


 い
手
足
地
元
商
業
の と
と 村
て政
農 担
市
の立
担 場

## 村 <br> 長

 を
期
侍
竍
ま
ま
ず
が
村
䗅
の
見 み
や
仕
掛
け
乌
く
$h$
の
施
策





 －



## H6なの









 $\begin{array}{cc}\text { 売 } & \text { て } \\ \text { の } & \text { も } \\ \text { モ } \\ \text { デ } & \text { 農 } \\ \text { ル } & \text { 産 } \\ \text { ケ } & \text { 物 } \\ \text { l } & \text { 流 } \\ \text { と } & \text { 通 } \\ \text { し } \\ \text { て 販 }\end{array}$ に
い
て
は
本
村
に
お
い


## Q．事務事業評価の実績を示せ

## A．今後とも予算の削減に努めていく






 vomr wim

中明
 す。
災
の
復
興
の
財
源
碓
岀
出




排出






役場案内板

## 

 によ
り
全
事
務
事
業
は
は
事法
事
前
前
年
度
に
評実
票施
的た類
し
い
ま
す
が
評
価 2
8
0
強
の
事
務
事
業
に
分事
務
事
業
と
乙
現
在実
施
し
て
ま
ま
す。


 $\Delta \Delta$
平
成
15
年
度
か
5
試事
務
事
業
評
価
は

> 村











 エ
ネ
の
推
進
に
蹇
与
そ
き
る
 ○○カー○ルー Fつர
 で
需
費
の
う
ち，
光
熱
水
 い
た
し
し
た古
方
強
虽
予
算
能
減規
模
の
見
直
を
を
あ
約 の
6
年
間
に
お
い
て
事
業評
僄
実
施
加
ら
昨
年
度
ま
で事
要
施
か
昨
年
度
ま
で


避
難
施
設
は
他
の
用
途
を て
お
$ら$
れ
る
の
か
ま
ま
た


 4
段
階
「゙
次
年
度
予
筧
優
先



善
の
方
向
性
䆺
議
総
合

及
び
財
政
担
当
課
等
で
構 い
副
村
長
以
各
韋
部事
務
事
業
の
次
評
価
を
行業
担
当
に
よ
り
選
出
し
た に
に
に
に



伊勢湾台風水位

 え
そ
住
只
安
安
全
に
避
難 ト
ラ
フ
大
地
震
津
波
に
備
 ®
（判
$ら$
な
い
東
海
東


## 




 －中 तovrraritu ghrath に
避
難
所
建
設
基
計
計
画
が

 －中4







## 


 ※

 H
神利び


次
澼
難
所
の
建
設
時

 や
負
偒
者
で
も
避
難
可
能
 6处回 エリN细监 $6 K$及
び
備
畜
倉
と
し
建
物 2
階
以
上
の
全
を
避
難

所 | 地 |
| :---: |
| 上 |
| 3 |
| 階 |
| は |
| は |
| 4 |
| 階 |
| 建 |
| で |異

な
$\vdots$
ま
す
が
鉄
骨
造
の収
容
数
に
よ
て
て
梘
は基
的
な
構
造
は
計
画 い
 し
い
ま
す
の
で
＋

分
に 0
$\dot{5}$
$m$
か
$\vdots$
1
$m$
$\vdots$
想
定
 た た
め
に
ボ
$\cdots$
ク
ス
や
ネ
$\cdots$ て
は
ご
み
の
散
部
防
业 かけス安枨边 实い」 ま
 あ
$\vdots$
地
元
の
方
々
の
ご
要道
路
空
き
地
公
票
等
等
 ま


村
内
84
力
所
あ
$り$
ま
ま
。
午現
在
ご
の
の集
積
所
は


 $\begin{array}{cc}\text { カ } & \\ ラ & \text { ご } \\ \text { ス } \\ \text { に } & \text { 集 } \\ \text { よ } & \text { 積 } \\ \text { こ 場 } \\ \text { て所 } \\ \text { •年 }\end{array}$

## 村 <br> 長

ご
集
積
場
が





## －


Q

## 

 Notrotndirnll

カラス

で


弥
富
や
蟹
江
町
な
ど
は屁伐ごちの＂くれたが





児
童
扶
養
手
当
音
給
さ





飛島学園文化祭


 －ー がー

 あ
る
考
え
あ
え
乞
所
得
 め，
個
々
の
実
情
に
よ
h
審件
数
そ
の
も
か
少
な
い
た お
し
は
就
学
援
の
申
請 る
考
え
ま
す
か
本
村
に
 も
ひ
と
5
万
方
去
あ
あ䁙
を
定
あ
て
周
知
す
る
こ



 て
明
確
な
認
定
基
漼
に
は








学
校
を
通
じ
て
す
ご
て
の案
内
を
広
報
紙
た
け
な
な
く


 の
公
平
性
の
面
か
ら
は
閴


 め
学
校
祳
は
民
生
委




旧小学校跡地







 $\qquad$ し
い
ま
す が
で
き
る
避
難
施
設
を
計
画学
校
跡
地
$\nsucceq$
多
的
な
な
利
 ま
た
旧
中
学
校
の
校
舎 ま

 H
 ム
つ
い
て
は
本
年
3

村
す
る
へ
き
で
は
な
な
か
か と
て
て
番
効
な
使
用
を
 ま
ま
が
お
お
金
費
対
財
政
豊
か
な
飛
島
村
で ま






中界









 Hoto設
考
計
画
す
る
必
要
か
あ
$\vdots$









問







農業者


## 



は
き
な
変
化
の
時
代
を
迎


 みو





oh hatathourunedrat


ネギ畑
 ば
補
助
金
き ど
に の
支
と援
考
策
 ま
す。
ま
た
た
必
要
あ
あ助
言
指
導
を
行
乙
て
き
き












## Q．保育園•保育所の無料化

## A．保育料は現行の基準のまま



上手に着れるかな
行
の
基
準
で
お
願
し
し
た
い で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
現保
青
所
を
利
用
で
き
る
わ
け い
し
す
さ
て
の
方
が案
の
保
育
料
の
無
料
化
に額
誥
资
て
て
て
ご
提
 お
り，
こ
の
保
育
料
は
近

 3 3thta
高
1
方
円
3
歳
末
満
の
児在
3
歳
以
上
の
児
童
で




