#  

## 

## どうするいじめ・不登棭



 で
貴
重
な
勤
務
時
間
を
無
 い い
き
た も
い。導
入
を
検
討
し
て当
の
成
績
率
㾑 反
反映
に
に施
て
い
き
た 期
い。
勤 检
勉
手 䒠 で
あ
り，
早
期
に
検
討
実
 し
よ
効
果
的
な
行
政
連


実
買
る。

問
否
登
校
問
題
尘
の


橋口 紀義 議員



 B
以
外
の
登
は


実
す
る。
教
育
長
教
師
の
指
導
克

制 企
度画
は財
職部
貝長
や 人
る事
気 評
幅
勤
勉
手
当
に
差
倍
生
 N（IN1

 $1-0$

 $\begin{array}{ll}\text { を } & \text { 適 } \\ \text { 把亚 } \\ \text { 握华 } \\ \text { し 計 } \\ \text { て } & \text { 画 } \\ \text { 判 } & \text { よ } \\ \text { 断 } & \\ \text { し } & \\ \text { て 件 } \\ \text { い }\end{array}$


な認


い。




旧甚目寺町地内にある，ふれあい農園


住宅リフォーム助成制度を


林 豊 議員


 ニ

シ
ヨ
シ
地
域
文






難
さ
そ
そ
て
収
椎
の
喜


建
設
嵼
寀
部
震
障
害
住



亀卦川 参生 議員

|  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 9 |
| 平 |
|  |
|  |
|  |
| － |
|  |
| U |
|  |



 － $24045 E$ divant る
と
も
研
究
な
か
ら今
後
备
自
治
体
が
行
て
て
い る
を
は
認
識
し
し
る。
る。市
長
か
な
り
の
効
果
が
あ取 地
り 域
組
む 経
か。済
活
性
化
に゙
う睹
同
地
感
域
補 興
助
経
公済
性 性
効 は



細まった出－Trrev\＆
 る。
農
地
を
持
た
な
い
住
民
地
内
に
新
に
に
力
所
12
区
出
て
い
る。
所
平
成
23
年
度地地
内
に
2
力
所
甚
新者
居
地 と
て
旧
甚
㫭
町
本
郷
 が叐


## 具事業と一体でのまちづくリへ

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



倉橋 博 議員







加藤
哲生 議員


県
事
業
全
の
早
期
実
施問
市
の
支
援
約
束 る。
光
あ
忩
忩
計
画
を
策

 あ
い
る。
楿
基
嗢
画
 る
畐
で
平
成
23
年
に を
進
あ
る
あ
あ
基
を
な
な




を
示
も
も


旧甚目寺町地内で行われている県事業工事



にぎやかだった頃の七宝プール


## 



鈴木 良弘 議員


を


問







 た
あ，
全
登
信
準得
意
野
な゙
活
動
苃
う











櫻井 信夫 議員
す。

す
る






町
ど
付
対
象
者
把
握
握
体
対
䉒
は

 evscugr －evicuu は
厳
い
状
況
L
金
8
8
8
8
0
0
0
0
方
意
c

 と
比
較
乙

1
薏
2
8
0医
嶪
黄
爵
煎
度
粦
期者
娄
減
少
全
集
の
市
病
院
奦
亨
内
科


問
市
病
院
簕
フ
ラ




は
＊＂＂UGみin！ff

造
 k
m
旧
美
和
町
は
約
0

 た

上水
道
課
長
ポ
プ
プ．
配
討 の
財
政
状
況
を
踏
ま
そ
そ
検
慮
て
更
新
計
画
を
立
て

く計市装れ無

老朽化が問題となっている川部配水場



公共施設のトイレに設置してある相談リーフレット

## 

はててン称女マ問


足立 詔子 議員

な
を
を本
市
に
設
置
を
す
る
 ふ肘ぶ を
反
映
き
き
る
よ
進
あ
て
加
型
ワ
1
ク
シ
ヨ
ップ
な参
架
得
な
が
ら，
市
民
参案
作
$り$
の
段
皆
か
ら
女
性
の備
を
進
あ
し
る。
ま
た
素調
査
を
実
施
ど
き
る
$\vdots$
$\vdots$
準礎
資
料
と
す
る
た
め
の
意
識企
画
財
部
長
現
在
基


問
公
共
施
設
ト
ト
な

 の
窓
は
は
全
の
市
町
村
が福
祉
部
長
D
V
な
ど
被
害 い
る
市
町
村
は
あ
る
か。 お
い
て
窓
号
を
設
真
乙海
部
駐
在
室
管
市
町
村
に問
県
女
性
相
談
セ
タ
タ討
す
る。



 －

福 は
祉 あ
部 る
長 か
相
談
窓
$\square$
の
リ
に設なト

旧甚目寺町時に使われていたタクシー助成券


| 障 | 目名 | 合解 |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | 解岡血 | 45.16 |
| 2 |  | 28.44 |
| 3 | 束京都 | 5.4 |
| 4 | 稫井県 | ${ }^{3} 0$ |
| 5 | 訔干告 | ${ }^{3.0}$ |

## 㗺員の意韯向上のためには

の加
助
と
な
な
る
よ
よ
うた
に だ
心 そ
 る。
重
度
障
か
し
を
持機
関
も
少
な
い
環
境
で
あ




祉
多
シ
の
の
助
成
か
廃
正認
識
て
い
る
が
な
せ
福


度
で
行
て
て
る
か
か $\begin{array}{cc}\text { 人 } \\ \text { 問 } \\ \text { 評 現 } \\ \text { 価 在 } \\ \text { は の } \\ \text { と } & \text { 職 } \\ \text { の員 } \\ \text { よ 対 } \\ \text { な す } \\ \text { 制 る }\end{array}$


伊藤 嘉規 議員

上
は
職
人
人
人
が企
画
財
政
部
長
戠
識
の
向 る

 コトふみが，
材
育
成
を
爫
る
を
を
首
的 い
公
正
な
京
お
よ
び
人適
性
に
こ
い
て
評
価
を
行
度
は
職
貝
の勤
務
の
実
績 で
は
未
春
施
た
し
た
今
今


能
力
を
弓
き
き
亗
上
ぞ
も
非力
を
引
き
出
号
上
も
も
非
企
画
財
部
麎
職
員
案 り
は
あ
る
か法
を
取
亿
れ
て
み
る
も と
う
う
制
が
が
あ
る
が
手 る
ひ
り
1
改
革
運
動
改 参
革
に加
な
な
ほ
け
た 意
い。識
の
向
上
上 ミ
子
।
講
演
会
な
¿
の
の
 な
る
職
場
湖
の
研
修
セ相
に
に刺
激
合
$\sum^{2}$
機
会
c


## 




睘 К长ースドく入 16


後藤 幸正 議員

$$
\begin{aligned}
& \text { 謷 } \\
& \text { 㖘 } \\
& \text { 現 } \\
& \text { 在 } \\
& \text { ㅈํ } \\
& \text { | }
\end{aligned}
$$増

進
な
先
聚
組
は
は
穓」トこか゚


 ス
ポ
谷
推
集
委
82
名








作
お
お
も
ち
や
で
遊
だ
じ





石田 良雄 議員







 ふ
考
む
は
な
か。
か
た
た
 る。
底
川
新
吾 が
当
市
も
必
要
考
え
 グ
な
が
が
ざ
き
ヨ
ヨ
ニ ウ
才

シ
グ
ジ
ヨ
ジ

保 建 考


整 敷
備 地
方 確

態
思
男。
具
的
な
整
備


 が
先
し
ᄃ
$\vdots$
る。
河
川I
区
域


 に
し
理
薢
て
い
る
ま

法
$\vdots$
3
$\vdots$
3
3
課
題
S
多

有効な河川敷の利用を

 と
約
2
6
4
0
方
枚。
製
造
当
た
し
で
は
3
0
0
枚
に 3
0
5
億
枚
使
和
さ
1問
国
内
で
レ
ジ
袋
か
年
間


柏原 功 議員

## 5 5 $5=8$ 0 <br> $2 \equiv$ 2 2 4 を



## 




青木 敏己 議員



[^0]

行き止まりのままの道路


討
 な
を
の
助
言
も
得
な
が
ら
検

 \＃
道
路
韛
計
画
は
都
市
計
 ん
な
問
題
が
あ
る
か


 は
全
市
域
を
視
に
れ
れ可
欠。
広
域
道
路
網
整
備

 あ
る
東
部
消
防
組
合
部 な
る
查
舎
防
災
の
要
で設
特
に災
害
対
策
部
c対
て
市
公
共
塥
連
施 と
わ
れ
て
い
る
大
地
震
に問
近
い
将
来
必
す
き
き


藤井 定彦 議員
 Nこの的
 の
対
策
ま
た
各
設
備
犆使
用
さ
れて
い
る
板
力
ラ
ス
市
関
連
施
設
の
耐
震
化
進



損
落
事
故
翡
常
懸
忿 ス
の
地
震
に
よ
る
割
破
備
が
必
要
な
亡
ら
は
 ハウかの

 る
か

 が 移
遅 動
そて
い
い幹
る。線
道
路
の
整
備




の
転
到
方
步
文
策
は
部 し
い
な
い
各
施
設
備多筑

 は
全
終
し
て
乙

窓 | 舎 |
| :--- |
| な |
| と |
| に |
| し |
| て |
| て |
| 而 |
| 震 |教

音
部
長
市
内
17
校
の
校 ほ
と
ど
実
施
さ
れ
し
な
な

対
策
は
公
立
堡
園
9
園 る。施
召
ス
ス
破
損
落
防
止施
設
は
士
宝
宁
舎
の
み
あ



石作歩道橋

## 

故
も
発
生
乙
お
し
早 す
で
に
2
吕
ほ
ど
竖
童
事
道
橋
は
東
西
交
逿
が問
旧
甚
等
町
の
石
作


水谷 康治 議員

道
橋
と
連
結
乙
て
腤
童
の
替
え
が
で
き
な
は
れ
は
南定
は
あ
る
か。
全
部
の
掛
け
 $\qquad$数
は
50
年
ほ
ぼ
金
設
㯰
て
て
お
り，
34
年橋
は
昭
和
51
年
に
県
の
補
助建
設
産
業
部
長
石
㤰
導 VISニ Ro $^{\circ}$経
過
耐
用
年
数
は
何
年 が
現
在
の
歩
道
橋
は
何
年議
顀
要
晝
を
提
出
た地
元
区
長
P
T
地
元 で
現
在
の
歩
道
橋
活
䑕 な
る
¿
が
予
想
さ
れ
る
の
部
分
の
歩
道
橋
新
設
は
 を
見極
あ
て
予
算
化
乙
い補
修
塗
替
え
な
¿
の
時
期施
含
後
も
常
時
点
検
C，
 て
き
た。
最
近
で
は
平
成
12
甚
㫭
時
帒
か
定
期
的長
命
华
を
図
る
た
あ，
旧建
設
産
業
部
莶
歩
橋
の安
全
を
考
え
は
じ
う
か。


[^0]:    て要て
    い否調ら
    く。お整含
    びるの
    法で，長
    検 実 に
    討施お
    しのい

