


平成23年8月22日 No． 128



り業決業決 の

の
年
度
に
に
事
對
信
が
見
あ
な

 プ
リ
ク
ク
ラ
1
1
設
置
事
業
䊑






 の平平 明 〇




|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  | 畍）E |
| ントント1！」い！ |  |
|  |  |
| ントント |  |
|  |  |
| けけ |  |
|  |  |
| $\bigcirc \bigcirc \bigcirc 11$ |  |
| ○○回 ！ |  |
| （ | 渭 |


| ${ }_{R}$ |  |
| :---: | :---: |
|  |  |



[^0]



羊
蹄
山
了
消
防
組
員
担
金


留
寿
都
村
観
光
振
興
特
別
対
策

等
調
查
業
務
委
託
一業
般務
䓯物
物
最
終
分
場
浸
出業三
原
尔
捨
場
嫡
辺
環
境
調

知身
的体
障障
害害
相相
談談
報報
償
償
二六六業 特
特 別
別 養
会 謢
計荖
操 人
出
金
公
等
運
営
事



$$
\begin{aligned}
& \text { ま る り 地 } \\
& \text { す 上 } \\
& \text { 域 }
\end{aligned}
$$

金う
業で
業は
者な
なく，
経村
営村
支発 は
え注
に゙
な中
り小
 て
$\vdots$
る
思
い
ま
す。
$\vdots$
ま
$\vdots$
村
は


 を
追
求
す
る
と費
が
が
円
も
も
安性
が
必
要
で
が
が
経
滰
性
だ

| to ${ }^{\circ}$ |
| :--- |
| $+\quad$ | $t a^{\circ}$

to公
正性
経
済
性
透
明


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





理念行思でれすの公ず に政いあるで帮対のまるな す現す る
評
価 ${ }_{\xi}$
現す。しらど 条
の と
者 答 変
か
と
尋
ね
$ら$
れ
る
な
ら
ば
天
大
と
思
ま
す
の
で
ど
そ
評
価
す
る


ふ心か6新が約
公
共
サ
じ
ス
が
受
け
ら
$れ$
る
る
$\square$供
さ
れ
る
業
務 スり務契こ人 こ こ
がは成約をのに

受住果にに雇よま
らがのづり，と公
るりがてそ働事

件 の現つ
場ま
で
働
人 こ
人 れ
のに
雇よ
用り
と公
労共
働事
業


 と
は
最
低
賃
金
法
は
な
地
地
熟別




ま 思
す。
か
と
し
$う$
お
尋
ね
た
と
思
い







が公八千百般まと会すも性る実つます。契 ○人約 億条例 を施会討行 万の四万うな せの算－ー た川規四億場崎模 二 二
 に そ
を
条
例
$と$
し
て
適










 も
事
業
の
公
正
な
競
と争
確
保
法
上
の
地
域
別
最
低
賃
金
学 ぞ
す
が
こ
中
て
最
低
賃
問
主
意
書
か
提
出
さ
れ，
政
府
が と
公
契
約
条
例
の
関
系
に
関
す
る
質


りば



 で
あ
り，
乗
$り$
越
え
て
ま
で
作
つ
た公
契
葯
条
例
を
制
定
た
た
お




ま小で
さ 及
な
問と
題 聞
で い
は て
な い
いま
とす
捉
そ 決
し し
い

清
掃
等
年
福
等寺
祉種種
い
う
の
は
建
設
業
あ
み
な契
約
に
関
わ
乙
て
い
る
㿥
憅
者
業

## 

 H6to ${ }^{\circ}$



経 な は済 脚 全 こ厳を国住 じあ的宅 いびに晤中てもフ新 こ 全 オ築昨的 は先に助 ででも成 た な

 ざのど度るて
いよがと基は ま に
思
て
て
お
$る$
こ
こ
ろ
で
ご



## 十险笑㟎（㕷使）




わ省策いみ耐最い



と
様
に
対
処
す
べ
き
と
考
そ
に
い事
業
を
進
展
し
て
い
る
と
の
と
で

 が
出
来
る
か
出
来
な
い
か
慎
 り
ま
す
の
で，
他
の
市
町
村
の
制
度
 いあ
わ
る
る
宅
改
修成
バ
リ
ア
フ



## 

り変木うも
 ま花ら理次理てない指りの草がなし経下利転い都てそまち勢をて行 せた環植何すしれでに解まいま摘取為刈でい上济の田し平中再のす消の えの境樹年がななあいをいよしのり，りき中げ情施を，成学利後。 がかにを澗，いいりごおり い い
着それり育の因のす問いい早令 しのた返た記はごがのいとめ後ボ
 た しく分輠の後の糐ろすが開の桜 かかを，よ後あがの

ま応時殖てのお
专爰時殖
すを期して
で掛失し


|  |
| :---: |

## 




がるにと町す討福者人北要う況場避生てす行避の情卜七 まあい把てワ

がで応行はに
 たこい問充充がつす最る弱摘図れてのてる今て。も方いの上まで三ごよ後取行重々立災す訓であ点ざ に䓌まのま
の合が急
消振 「時
防興本の
職局村対

す。


す。行避の情ト七


ま本す


○握
と
嫢
を
を
に
た
乙
お
わ






現尋限がす保導村こつ時ね界述でや型政とた行
 いはお灵私も確政度うな

## 土 屋 村 長




















に知 りた重そだのでてなら民あ を阳に先思思出の界皆に行分合 ，一緒政緒汗とにち明くていがに，況 をも触づすり


でづ
㗢言の営村い


す。体

$\nu+$ Hta ${ }^{\circ}$

$$
\begin{aligned}
& \text { 住 } \\
& \text { と } \\
& \text { と } \\
& も \\
& \text { に } \\
& \text { ま } \\
& \text { ち } \\
& \text { L゙ } \\
& \vdots \\
& \vdots \\
& \text { を } \\
& \text { 導 }
\end{aligned}
$$

| 住 く |
| :---: |
| とに |
| と参 |
| も加 |
| にし |
| まな |
| $ち い$ |
| づわ |
| くけ |
| り で |
| を |
|  |
| 導く |





に をて て



## 中華裕

協
働
の
ま
ち
ら゙
$\vdots$
$\vdots$
と
は
地
 と
は
言
ま
して
も
な
く
当
然
こ

 $\begin{array}{ll}\text { か } & \text { 他 } \\ \text { し } \\ \text { し任 } \\ \text { れ } \\ \text { ま } \\ \text { せ } \\ \text { む } \\ \text { が } \\ \text { 気 } \\ \text { た } \\ \text { 行 } \\ \text { 政 } & \text { 写 } \\ \text { の } \\ \text { 結 た } \\ \text { 果 }\end{array}$

 を
切し
り
取し，
る
とこ
村 部
は 分
は
責 言
粟
ま だ



$$
\pi
$$

> 入 れ を 開 始 し ま た れうになくごこ自をを持を聞考を方つと学 し


ラ年す。
$\square$
$\square$





保
と
ま
た
発
展
た
あ
教
育
委今
後
は
こ
の
事
業
の
継
続
性
の
確

 に
備
そ
て
各
学
校
の
教
頭
中
心 き
も
も
が
あ
り
ま
す。
效

## ES3 $2 \rightarrow 2$ <br> …．． 6 月．．．．．．



1日 全員協議会
3日 留寿都中学校体育大会
（副議長，議員出席）
3 日 北海道新幹線建設促進後志•小樽期成会平成 23 年度総会
（議長出席）北海道横断自動車道黒松内•小樽間建設促進期成会平成 23 年度総会（議長出席）
8日平成23年度留寿都消防団春季消防演習
（議長，議員出席）
9日～10日 羊蹄山麓町村議会正副議長会臨時総会
（札幌市 正副議長出席）
10日 北海道町村議会議長会定期総会
（札幌市 議長出席）
11日 留寿都小学校大運動会
（議長，議員出席）
14日 全員協議会
16日 議会運営委員会
20日 留寿都村畜魂祭
（議長，議員出席）
21日 第2回議会定例会
24日 後志総合開発期成会道段階要望運動
（札幌市，倶知安町 議長出席）

## $\square$ EnS

## …．．． 7 月…．．

1日 第2回議会臨時会
5日 北海道町村議会議員研修会
（札幌市 議長，議員出席）
12日 後志町村議会議員パークゴルフ大会
（寿都町 議長，議員出席）


13日 新任議員研修会（札幌市 議員出席） 13日～15日 後志総合開発期成会中央段階要望運動
（東京都 議長出席）
16日 るすつふれあい広場2011（議長出席） 20日 留寿都村戦没者追悼式（議長出席） 25日 後志町村議会議長会泊発電所視察
（泊村 議長出席）
27日 養父市長表敬訪問（議長，議員出席）

|  | \％ |
| :---: | :---: |
| 村議会議員になって3ヶ月が過ぎました。この間，私は新しい発見と出会いと学びの連続 の日々でした。 <br> 今，私たちは東日本大震災を通してまさに，新しい価値観を持つ必要に迫られていると思 います。 <br> 5月の連休明けに被災地に立ち，膨大なガレキに囲まれ，感じたことは物質の豊かさの裏返しがこのガレキなのではないかと。 <br> 物の豊かさの限界そして，心の豊かさを大切にする時代が来たと感じております。 <br> すべての生命を大切にし，育てることが次の世代の豊かさの礎になると思います。議員と して，共創の村づくりに精進してまいります。 | 編集スタッフ <br> 委員長 堤 富佐代 <br> 副委員長 中 村 裕 明 <br> 委 員 坂 庭 惠 子 <br> 委 員 山下 茂 |


[^0]:    

