



久
野
時
男
村
長

 で
焦
の
理
解
か
得
5
そ
る




則
L
て
6
相
末
ま
は
は
役



基
漼
設
瑯
个
気
温
湿

 H6ta ${ }^{\circ}$
調
者
行
い
な
な
号
今
後
慎





 エ
戸
ב
機
器
設
備
設

## Q．防災訓練のあり方を問う

## A．具体的な施策を検討する




「災害用伝言ダイヤル」のしくみ

 ovegitumurrovors



等樖
訓
練
を
行
な
な
て
い
く








防災訓練での「応急処置」
－dents divatitederrures

 で
防
災
力
を
高
め
て
い
く
組体
と
な
つ
て
自
助
共
助


 と
な
$\vdots$
防
災
訓
練
等
を
企域
の
自
辛
防
災
組
織
か
中
心

等
に
い
い
も
検
討
し
て
い
機
材
の
使
$\vdots$
方
を
職
貝
と
住

 さ
に
は
携
霜
電
の
活
災
䧳
者
を
階
段
を
使
つ
て初
憅
年
取
皆訓
練
使 ま
た
た ら
の
情
報
を
も
に
避
難


訓
練
に
な
る
よ
j
改
善
し
て



避
難
所
か
ら，
順
次
パ
1

$\qquad$
省と
学
校
基 れ
本
調
查
に
よ
る
る
と 文 と
見
そ
れ
て
$\omega$
ま
ま
。
。
文
科 た
い
じ
か
が
原
家
あ
あ
生
徒
が
マ
シ
シ
ヨ
シ
か
ら $\begin{array}{ll}\text { ® } \\ \text { 屋 } \\ \text { 市 今 } \\ \text { の } & \text { 年 } \\ \text { 中 } \\ \text { 学 } & 7 \\ 2 & \text { 月 } \\ \text { 年 } & \text { 名 } \\ \text { の } & \text { 古 }\end{array}$










学
園
で
の
い
じ
め
の


| 則 |
| :---: |
| ONTCIII |



い。

 4
点
見
は
い
じ
あ
に
よ は
作
成
さ
れ
て
い
る
の
か応
す
る
た
あ
の
マ
ニ
ユ
ル
 に
と
号
年
2
2
回
の
Q

 2．

大
震
筷
を
受
，
津
波
避
難 か
ら
は
3
3
11
の
東
日 A
て
は
平
成
24
年
度村長

児
た
ち
の
安
全
確
の
た
あ，
生
備
そ
て
職
等
が
状





難
所
年
も
あ
る
立
派
な
校
舎学
園
に
い
る
㝵
童
生
徒
は
避




ま

 を
設
置
し
内
内
容
共
南
 よ
う
配
慮
し
て
お
$\vdots$
い を
迅
速
か
つ
正
確
に
伝
え
る し
て
お
$\vdots$
ま
せ
ん
が
情
報 ニ
ユ
ア
ル
と
し
て
文
章
化
は の
有
無
こ
い
て
は
は
マ策
に
い
い
て
の
マ
ニ
ユ
ア
ル ま
す。
ま
た
い
じ
あ
対
校
$と$
$も$
各
学
期
に
1
吕
す
つ
歌
と
話
話
を
ま
じ
え
た
い －hevoturrevefory す
け
氏
を
招
き
命
を弓
削
田
健
介
历
げ
た
た
に 23
日
の
保
護
者
学
級
の
際

遠」に
 や
艾
室
全
指
導
な
と
を
実
 で
守
る
と
が
が
き
る
る
よ
j
 H6ta で
き
る
よ
う
配
慮
し
そ
お
う健
康
的
な
生
活
頨
慣
形
成


 ち
の
安
全
確
保
考
考
る
と ら
れ
て
い
ま
す
が
子
供
た め
に
避
難
の
の
建
設
が
進
あ

## （R）

民 の現全在
確 村
保
の は
た 村


保育所避難訓練段
の
設
㯰
工
事
を
施
士 中
中保
す
る
た
あ
に
避
難
用
外
階 し
屋
上
の
の
避
難
路
を
確止
フ
ィ
ル
ム
貼
T
事
を
実
施


 す



## A 

蕃
Q．童为





 の
為
立
$\vdots$
$\frac{1}{け ゙}$
時
期
を

小
中
合
の
体
育
祭
מ
5
5 に
な
$\vdots$
て
い
ま
す
。
す
で
に ち
十
け
は
平
成
29
年
の
見
標 す。
し
号
検
証
会
議
の
立 ち
上
が
が
揭
け
$ら$
れ
て
い
ま
 $\begin{array}{cc}\text { 中 } & \text { す } \\ \text { 貫 } & \text { る } \\ \text { 段 } \\ \text { 謷 } & \text { 階 } \\ \text { 検 移 } \\ \text { 証 行 } \\ \text { 会 } \\ \text { 議 為 } \\ \text { 立 小 }\end{array}$一貫
謷
を
検
証
し
小
改
善
 て
あ
$\vdots$
嬉
し
く
思
い
ま
し
た育
つ
て
き
て
$\omega$
い
そ
書
加
れ を
思
$\omega$
や
る
豊
か
な
心
が流
活
憅
通
し
て
京
W と
評
価
の
中
の
1
点
に
は
交


## 村 <br> 長

 です
が
現
在
ま
小
小
中
 た
平
成
29
年
度
の
計
画
を上
げ
が
さ
れ
て
い
る
か，

ま | A |
| :---: |
| 検 |
| 証 |
| 委 |
| 食 |
| の |
| 立 |
| ち | ま

ず
1
点
首






$\begin{array}{cc}\text { り } \\ \text { 組 次 } \\ \text { 及 } & \\ \text { ぶ } \\ \text { び } \\ \text { 現 } \\ \text { 貫在 } \\ \text { 校 ま } \\ \text { が } \\ \text { 故 } \\ \text { の } & \text { 取 }\end{array}$

 も
も
着
実
に
前
年
度



飛島学園 ortarnhen onncrury




加
え
て
中
学
校
の
教
筫 N⿰亻⿱丶⿻工二十⿴囗十



 の
系
統
的
計
画
的
な
教
 ま








頨
形
態
可
能
に
な
る

能
あ
あ
る
小
小
学
校
の



「平成24年度飛島村教育委員会に関する点検及び評価の報告書」




 て
の
先
生
方
の
意
識
の
共
定
的
に
学
園
の
教
育
理
念



平成25年 1 月豊根村議会議員来村







 ご る
相
互
応
援
に
関
す
る
劦
定
 A
せ
て
い
た
た
い
て
い


## 村長


 め
て
計
画
だ
汗
が
な先
行
し も
＋
分
に
説
奛
理
解
求
















 •

い 協

## Q．村の施設を空調化せよ

## A．改修時期等を捉えながら進める

 で村
が
保
有
す
る
施
設
総

 よ
う
に
な
而
作
業
環
境
の
改 よ
び
部
分
泠
房
が
施
さ
れ
る て
は
工
場
内
の
空
調
化
お れ
ま
す。
般
企
業
に
お
い
 は
な
W
か
と
思
わ
れ
今
今 が
40
度
近
に
に
な
こ
た
の
で が
保
有
す
る
施
設
内
の
温
度 な
く
総
合
体
育
管
の
村


 た
熱
症
集
体
調
を
崩
 （1） を
超
え
る
日
が
続
き


## 伊 藤 秀 樹 議 員



総合体育館


|  <br>  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

「3サta゚
0
足
想
定
事
業
漼
あ


長


住宅地開発予定地

村
長
す。 よ
b
販
売
を
進
め
る
き
きて き 議
ま
す。を
進
め
さ
せ
て
い
た
た
相
談
を
行
つ
て
お
$\vdots$
今
今
後知
県
$\infty$
都
市
計
画
課
事
事
前化
調
整
区
域
内
の
た
あ，
愛


$$
\begin{gather*}
\text { す }  \tag{时}\\
\text { き } \\
\text { ぎ } \\
\text { で } \\
\text { す。 } \\
\text { ア } \\
\text { パ } \\
1 \\
\text { 経 }
\end{gather*}
$$助

制
度
な
ど
$\vdots$
つ
く
$\vdots$
推
進



 す。
今
年
度
は
基
計
計
画




A．

$$
\begin{aligned}
& \text { 営 } \\
& \text { の希 } \\
& \text { 望 } \\
& \text { 者 } \\
& \text { か } \\
& \text { あ } \\
& \text { れ } \\
& \text { ば } \\
& \text { 販 } \\
& \text { 売 }
\end{aligned}
$$

（15）とびしま識会だより平成25年11月1日
NANMNMifSH6 for



















 つ
て
は
專
隼
完
兼




Q．温水プールの無料券の発行を来年度も実施せよ

## A．当面の間，招待券配布を継続し健康保持及び増進に寄与する



プール・温泉招待券






 | の |
| :---: |
| 3 |
| 3 |
| 年 |
| 間 |
| の |
| 期 |
| 䉍 |
| 限 |
| 䈕 |年

度
号
平
成
24
年
度
采 を
促
隼
子
交
あ
平
成
22



村










Q．県道，交番前の横断歩道に押しボタン式の信号機をつけよ

## A．関係機関と信号機の設置に向けて協議を進める




南部交番前



提
先



臣 臣


知事公舎にて


県警本部にて

