

## 6月19日の一般質問で 6人が村の考えをただしました。




 0
棟
死
者
数
約
1
0
0
人
者
数
40
人
理
論
最
想 び
焼
失
が
約
5
0
0
棟
死
 A
内
容 本
は村
過 被
去
害
震 測

## 久 野 時 男 村 長

色れにれ3







## 井田 晴己 懶 <br> - 地震等被害予測調査結果は！ <br> - カメムシの共同防除に助成を！ <br> 加藤 光彦 器貝

- 総郷共有地の買収を村に要望する
- 体育館など屋内体育施設のエアコ

ン完備を再度求める
－防災用ライブカメラを村内の要所
に設置し活用を

## 渡適 一弘懶

- 液状化対策に補助を
- 環境シンボルはどこに


## 伊藤 秀樹 議員

－足湯•健康の森を家族連れが利用 しやすく
－住民の住宅に補助金を若手住民の経済的負担を軽く

## 橋本 渉 議員

－介護保険の改悪は飛島村の独自事業で救済せよ
－避難所の管理•運営は村の責任で行え

## 服部 康夫 翼

－ペットの避妊手術に助成を

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

主
陔
組
織
体
制
く
久










今
後
改
修
和
未
実
施
と

















等
效
帱
の
た
あ
適
期
広 の
経
碽
損
軽
減
米
の


 に
方
被
意
減
少
成
















村
長
駆で
除実
費施
の
の場
部は
を
助
成
す
る

## 




## A．

喜 1 D低

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | －＜व 4 |
|  |  |
|  |  |
| 利茄 |  |
| ＋¢741 |  |

以
以
の
理
由
に
よ
し
村
に
こ

 こ
は
様
々
な
な困
難
が
予
想




 $\begin{array}{cc}\text { た民 } \\ \text { が，間 } \\ \text { 業 } \\ \text { 年者 } \\ \text { に貸 } \\ \text { 明 } \\ \text { け } \\ \text { 渡 き } \\ \text { し } & \\ \text { に し }\end{array}$ $\begin{array}{cc}\text { 民 地 } \\ \text { 闥 } \\ \text { 者 } \\ \text { 者 } \\ \text { に } \\ \text { に } \\ \text { 貸 } & \\ \text { て } \\ \text { て } \\ \text { き } \\ \text { ま } \\ \text { し } \\ \text { じ }\end{array}$
 の
共
有
地
が
あ
り
ま
す。
こ ®
水
施
設
の
隣
に
総
鄉


霞猫 $\stackrel{\text { る }}{\substack{2 \\ と}}$理
が
難
し
く
な
字
て
き
て
い み
取
$\vdots$
ま
ぬ
め
や
維
管
 H累的世のハリン



村


A

 $\qquad$
総郷共有地（竹之郷処理場東）




 す
の
で
仮
に
総
郷
の
土
土
建
設
住
宅
開
等
大
大

 け
事
務
手
続
を
を
進
あ が
折
$\vdots$
合
京
は
買
取
に
向





収
か
総
廊
の
土
地
を
共
有要
と
ま
ま
が
か
土
地
の
買取
得
は
多
額
予
算
を
必






 ツ
人
口
の
増
加
や
利
用
の
幅 す
る
と
は
屋
内
の
ス
ポ
•
 ま に
求
め
$ら$
れ
て
$\omega$
る
と
思
$\omega$整
備
て
い
く
と
は
は
行起
き
な
い
ス
ポ
（
ツ
環
境気
温
を
確
保
L
勢
症
が す
か
運
動
に
適
た
た
屋 サラ甿に
 －嘲 5 な
な
品
の
問
題
た
と
私
は
思冷
暖
房
で
全
館
を
冷
や
す
方法
も
－
長
短
あ
$\vdots$
ま
す
の
見
等
を
聞
き
な
が
か，
ら
併
世

度
を
げ
け
る
方
法
対
流
式
程
げ
げ
る
方
法
冷
温
水
配策
と
乙
体
感
温
度
を
5
度方
法
と
て
て
は
勢
中
症
対 う
て
検
討
符
進
あ
い
ま A
館
の現
空 在
調 総
隼
に䧻
つ 育

 | 村 |
| :---: |
| 長 |
|  |



 す。て
い
き
た
$\omega$
と
考
え
て
い
ま



防巛用ラ
ライブカメラを

## 村内の要所に設置し活用を

## A．システムを検討し <br> 有効利用できるよう協議する

個
々
の
判
断
‘
避
難
す
る
場 が
自
分
で
情
報
を
取
り



 る
防
災
シ
ス
テ
ム
を
構
築
L の
映
像
竞
見
る
と
が
で
き そ
の
場
所
の
り
ア
ル
タ
イ
ム shtrarrevetwここ上
の
カ
メ
ラ
マ
।
ク
を
ク コ
ン
や
ス
$マ$
ホ
か
$ら$
$\vdots$
地
図所
は
も
と
$\vdots$
$り$
個
の
の
パ
ソ

示
や
安
全
な
避
難
誘
導
が
可隔
で
き
き
適
切
な
初
憅
指 す
る
と
ど
情
報
収
集
が
遠 メ
$ラ$
を
村
内
の
要
所
に
設
置握
き
き
る
防
災
用
ラ
イ
ブ状
況
か
リ
ア
ル
タ
亿
ム
で
把有
無
そ
の
他
竞
要
道
路
の堤
防
の
状
況
及
び
浸
水
の ま 誘
す。導
か
非
常
に
重
要
で
あ
り域
は
災
害
時
の
初
動
や
避
難
加
藤
光
彦
議
員 （5）とびしま議会だより 平成26年8月1日


下川の水位を環視するカメラ

者
行
方
否
者
者
数
¿


ま水 $\begin{gathered}\text { 等 } \\ \text { の } \\ \text { 排 } \\ \text { 水 } \\ \text { を } \\ \text { を } \\ \text { 監 堤 } \\ \text { 視 内 } \\ \text { て } \\ \text { て } \\ \text { い } \\ \text { い }\end{gathered}$ 雨

内
の
4
台
の
映
像
光
光
回
線





 3 帞な
 ス
テ
ム
の
構
築
に
つ
い
て
検監
視
等
災
害
対
策
の
の
シ の
防
俍
力
メ
$ラ$
映
像
に
よ
る






華長






㧽 3 Hota



宅地のかさ上げ




 た
場
は
は
液
状
化
か
危
惧
 $\Delta$
域
が本
軟村
弱は
地
盤村
あ 内
あ 全

## 村

長N 入下叫叫㴖


Q．



Hta ${ }^{\circ}$
改
良
法
基
漼
作
事





本
村
も
減
炎
化
家
屋

す。

施
設
に
実
施
信
同
時
に
隣良
等
信
和
る
事
業
を
共
 RSRXYコHMx＋





発
た
あ
に
庁
舍
公
 ざ區き」の








## 水槽とメダカ <br> 役場玄関の




 ジ
エ
コ
バ
ッ
そ
な
ど
啓





|  <br>  | 稇 首 |
| :---: | :---: |
| O）SMx |  |
| ア川 |  |

A環境

村長





し取
$h$
組
む
地
域
か
増
え
そ
き
植
え
た
プ
ラ
シ
夕
1
を
設
犆区
の
花
植
え
各
に
に
花
を

 －







 ，च

 し，
来
校
者
の
み
で
は
な
く関
に
メ
ダ
カ
の
水
槽
を
設
犆








健康の森「芝生広場」

な
号
家
族
連
架
利
角
L




启
胃
M
緑
の
よ
市
号 な
っ
て
い
ま
す。



骨 orr



駅
伝
練
頨
健
康
可
1


 $\qquad$






田以澴」Hわさ



 | に |
| :--- |
| よ |
| 衛 |
| 理 |
| 環 |
| 境 |
| 悪 |
| 华 |湯

の
飲
食
物
の
持
ち
这












## Q．村民の住宅に補助金を

## 若手住民の経済的負担を軽く

## A．居住用目的の造成土地に限り側溝整備は村で実施




分家住宅











用 合 家




 キーシハの虾ぞぜ





介
檴
険
符
見
直
で
は





 －
 A
最
に医
療
菏
護
総 A村
長 $\qquad$


 8がくれたが支
援
1
1
ビ
त
の
向
士
考
進



 oitrans givのダざて馬ざ


 な
を
を
村
の
事
業
と
亿






 －















srowat Alvedux

$$
\begin{aligned}
& \text { 橋 } \\
& \text { 本 } \\
& \text { 渉 } \\
& \text { 議 } \\
& \text { 員 }
\end{aligned}
$$

村長


A
A．



> Q． घorrrunitus

知
症
文
応
型
䆚
生
活
護
 て
は
本
年
度
に
に
設
さ


 サ
じ
ス
と
と
て
特
別
養今
後
の
村
民
に
対
す
る す。意
見交
換
を
実
施
し
し
ま






市
町
村
に
対
し
が
イ
ド
ラ
イ

す。
 で
は
地
区
の
方
々
と
協
議波
時
避
難
所
の
建
設
計
画更
新
を
行
て
て
ま
ま
す。
津備を
畜行
等
に
に
い
て
て
も害
随時
時 を
行
つ
て
お
$\vdots$
災
害
時
の


理
費
等
が
発
生
す
る
部


 い
ま
す。
平
時
か
ら
避
難
所
 か
ら
の
利
用
要
請
か
あ
れ
ば






 な
$\eta$
ま
せ
え開
て
い
た
た
か
な
れ
れ
ば と
な
て
の
の
復
活
慟
を
展 な
か
る
よ
j
行
政
と
体願
し
早
期
の
復
興
に
つ


C棌可


## 



円



