

#  

| 監査委員 |  | 田昭 男 |  |  |  | 名広 | 域法 | 清掃 | 議 | 業組 |  |  | 部 | 武 | 司 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 桑名•員弁広域連合議会議員 |  |  |  | 村 |  |  |  | 藤 $⿴ 囗 十$ 興 |  |  |  |  |  |  |  |
| 議会運営委員会 |  | ①伊 藤 守 |  |  | ○大 崎 潤 子 |  |  |  |  |  |  |  | \＃ | 正 | 彦 |
|  |  | 種 村 | 博 | 行 |  |  | ｜瀬 | 瀬 | 孝 |  |  |  | $\boxplus$ | 興 | － |


| 議会広報常任委員会 | ○島田 正 彦 | ○上原 君 代 | 南 | 部 | 豊 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 種 村 博 行 | 木 村 宗 朝 |  | 田興 | － |


| 予算決算常任委員会 | 〇川 瀬 孝 | 代 | ○近 藤 | 治 隆 | 他11人 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |


| 消 防 委 員 | 島 $\boxplus$ 正 彦 | 近藤 敏 彦 | 近 藤 治 隆 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |



## 蛽虚竟！

## 平成24年度の主な事業は

- 庁舎等改修工事
- 小学校改修工事
- 中学校改修工事
- 給食施設整備工事
- 総合文化センター屋上防水工事
- 笹尾幹線舗装補修工事
- ふれあいセンター駐車場整備費
- 町道大木八幡新田線道路整備費

9，844万円
7，861万円
3，747万円
9，952万円
4，626万円
4，500万円
1，387万円
7，700万円
質
疑
 Friv丑腩Outrit $>$ Sh


 を
行
い
ま
す。
答
筑
荔
と
商
会
か理
倳
営
す
す
る
で
す
か






答
平
成
年
度
1－
䇻

問
耐
震
性
貯
槽
清
掃

万
ほ
ぼ
減
号
ま
す
の
で









答
府
調
簢
3
1
O
O
方
理
續
9
9
9
2
2
苞
内
内


トVドトせご




## 


（烟热）



## 

| 国民健 康 保 険 | 予算総額26億380万円（前年度比4．8\％増）です。被保険者を6，330人と推計し一人当たり年間平均 106,623 円（前年度対比 361 円減）となりました。 |
| :---: | :---: |
| 後期高齢者医療 | 予算総額は 1 億 8,110 万円（前年度比 $12.7 \%$ 増）です。平成 24 年度は保険料の見直し年度であり，所得割率は $7.55 \%$ ，均等割額は 39,120 円と決定 されました。被保険者は 2,324 人を見込んでいます。 |
| 介 護 保 険 | 予算総額 12 億 9,650 万円（前年度比 $6.2 \%$ 増）です。第 5 期介護保険事業計画における介護給付費，地域支援事業費では地域における包括的，継続的 なマネジメント事業などを計上しています。 |
| 下 水 道 事 業 | 笹尾地区のマンホール蓋改築工事3，200万円，下水道台帳作成業務委託料 3，487万円などです。 <br> 北勢沿岸流域下水道維持管理負担金は $1 \mathrm{~m}^{3}$ 当たり58円から54円に減少し，一般会計から 3 億6，013万円を繰入れました。 |
| 水 道 事 業 | 給水戸数 8,910 戸， 1 日平均給水量 $8,315 \mathrm{~m}^{3}$ 。 <br> 高区水道施設の整備工事や南大社•中上地区に配水管布設工事，計器取り付け工事などを行います。 |





 を
50
\％
CN
矞
計
上
乙
亿
い
 にかのペ万
減
号
い
る
理
甹
何費
缶
蔍
較
2
2
0
0



# M2s䒠鹰 <br> 絾弱㛚筧 


 frivuTH

 た
地
方
交
付
税
や
前
年
度
 ず や
園
幸
建
設
工
事
費
の
増
額 よ
る
減
額
C
基
金
積
立札
等
伴
立
差
金
糧
査
に歳
岂
は
全
般
䅐
え田いつ肘 $\operatorname{LHO}^{\circ}$
 O
O
O
円
を
増
額
補
正
し




 MたNTBOOOOUWN
 －
 た
生
乙
入
枚
荃
畣
合
計入
林
差
毛
2
6
O
方
発 ，rit

県
の
設
計
詀
議
㩑
水
経


 $\AA^{\circ}$



 | 備 |
| :---: |
| 1 |
| 事 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 5 |
| 5 |
| 5 |
| 方 |
| が |


舜
数
数
2
2
1
1
6
人
で

 $<$
5
い
C゙
か
か

 と
な
っ
お
お
者
す。
 て
素
和 い
务
ど
そ
$\vdots$
$\vdots$
い
伸
び


質



質
疑






ORU」Htたが







 O
O
O
M
C
C
ま
す。













のOOOEU」Htの「








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



東
䔬
虫
祝
変
少
中它が

| Kto |
| :---: |





地
域
の
自
辛
性
び
自


$$
\begin{aligned}
& \text { の } \\
& \text { 軽 } \\
& \text { 感 } \\
& \text { 署 } \\
& \text { も } \\
& \text { の } \\
& \text { で } \\
& \hline \text {. }
\end{aligned}
$$



製



 で
な
い
い
か
ら
保
信




韭
常
重
い
負
香
な
て
て性
强
低
低
楊
者
は
は料
納
義
務
和
あ
り
逆
進

 す。









住所 三重郡菰野町


新しく副町長に選任することに賛成多数で同意しました。


## 平成24年2月臨時会

議案審議結果です。賛否の分かれた議案のみの表示です。ほかの議案は全会一致で賛成しました。

| 審 議 結 楽 | 議員名 <br> 議案名 | 近 | 近 <br> 藤 <br> 敏 <br> 彦 | $\begin{aligned} & \text { 島 } \\ & \text { 田 } \\ & \text { 正 } \\ & \text { 彦 } \end{aligned}$ | 南 <br> 部 <br> 豊 | $\begin{aligned} & \text { 種 } \\ & \text { 村 } \end{aligned}$ 博 行 | $\begin{aligned} & \hline 上 \\ & \text { 上 } \\ & \text { 原 } \\ & \text { 君 } \\ & \text { 代 } \end{aligned}$ | 鷲 田 昭 男 | 川 <br> 瀬 <br> 孝 <br> 代 | 木 <br> 村 <br> 宗 <br> 朝 | 藤 田 興 - | 南 | 伊 藤 守 － | 山 本 陽 - 郎 | 大 崎 潤 子 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 可 | 東員町部設置条例の一部を改正する条例の制定について | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\times$ | ○ | $\times$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\times$ | － | $\bigcirc$ | $\times$ | $\times$ |

議長は採決に加わらない。ただし，可否同数の場合は議長裁決。○は賛成，×は反対，欠は欠席，退は退席

## 平成24年3月定例会

議案，発議の審議結果です。賛否の分かれた議案のみの表示です。ほかの議案は全会一致で賛成しました。

| 審 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 議 |
| 結 |
| 果 |
| 議案名 |

議長は採決に加わらない。ただし，可否同数の場合は議長裁決。○は賛成，×は反対，欠は欠席，退は退席


## 19 <br> 近 藤 隆 <br> 電算システム運用コストは 5 千万円の削減を目指します



システムの見直しを

 ま



本
町
の
み
な
ら
ず
す
で に
か
か
る
運
年
ト
は に
か 緼
か 部
る
運
用 電
ス 算
ト ス
は伺
し
ま
す。今
後
ど
の
よ
ふ
に
あ
老
か
か



9


陽
光
発
電
な
ど
導
え
の

田湈 三令尺㹯盖fK
to ${ }^{\circ}$




刪㥸畕UつNWHN゙ン




甸悩 八人ル，揤く留
電
算
ス
ス
今
の
見
直
を識
の
深
い
専
門
家
を
れ
そ を
解
決
す
る
た
め
も
知 な
い
事
は
閴
題
C
す。
閴
題 グ
ス
ス
が
考
慮
れ
そ
$い ~$



二HOH6が



気をつけて渡ろう

## 北勢線は <br> 住民の意見を聞く

## 簤

精
查
重
ね
平
成
25
年
か
続
の
要
請
が
あ
し
ま
た
た由
年
11
年
見
降
も
支
援
継
 ま ま
た
が
三
岐
鉄
噵
か
5



 H H ） $\mathrm{H}^{\circ}$ $\begin{array}{ll}\text { 回 } \\ \text { の町 } \\ \text { 韭長 } \\ \text { 開 } & 1 \\ \text { の } & \text { は } \\ \text { 協 } \\ \text { 議 } & 2 \\ \text { 行 } & \text { 月 } \\ \text { に } & 3\end{array}$ い！




 ③
は
議
や
住
の
の
皆
d また
す。そ
し
る
し
認
識
し
し
い
四
部
門
が
あ
ま
す
が
そ し
て
背
線
対
策
䲑
云
の答
を
を
得
る
た
あ
組
織
C る
重
要
事
頡
諮
問
し $\qquad$ あ
り
ま
す
 て
北
勢
線
対
策
推
進
議
云
 yyl｜
織
は
㘳
線
運
に
に関
学

見
伺
い
た
い
い
旨
提
案
を
協
議
容
度
持
帰
り，
 H． $2+\operatorname{SNO}^{\circ}$
年
度
以
降
は
改
あ
て
協
議
を を
支
援
期
間
し
平
成
28


便利になるのかな
 T：O ソT：」 $\mathrm{eV} さ$ さu゙त て
行
き
た
い
所
い
で
概
要
伺
い
ま
す。 On，H্HeHsetrevel
 バ
の
か
わ
に
に
新
し


## 耳ンニジハぐ

 す。に がな
る
も 最
の終
と
考
そ
亿
乙
い
ま
ま

便
利
で
効
率
的
な
新


いつ住めるの




艻
ら
本
町
$\hat{\sigma}$
著
の ロ
減
少
が
見
这
䄸
る
に













 を
磼
約
た
乽
剂
害
C




偶
者
な
い
45
45
烕
W
め
女
 の
者
ま
な
は
母
母
お
び





 ，votryirir 「nextu


 サリルラ









 て
い
す。
こ
れ
5
の
給
信

 の
方
に
に
対
て
て
需
磁
調
象
者
在
䆒
お
お
む
ね
中
で
常
活
角
置
給
付 ひ
号
墓
し
の
支
援
の




 SHttro











これで安心

## 子有て支援を

検討していきます

代替エネルギーに



 －－vix ollys
 い
い
導
入
哥
能
性
検
討水
発
電
楊
陽
発
電



 バ
フ
オ
マ
ス
な
と
曺
青





 to ${ }^{\circ}$



省エネ対策に
画
立
て
㷶
好
始
た
畓》
 コNラV「HПNんーマ」






コNこれHHOた費
対
効
窠
検
証
$亡$
検
討戸「レン」UUHH陆䊅」















遠慮なく相談を

天回こH6が

 の
か
窓
や
や
相
談
は
じ の
よ
な
支
援
業
が
あ
る の
交
を
䍗
る
た
あ
に
ど と
耆
ま
す。
高
秢者
福
祉 き
め
細
か
か
な
支
援
必
要 ひ
そ
う
の
状
況
に
あ
た
た家
族
方
方
に
に対
し
て
－者
の
方
々
を
は
し
め
そ
の ち
し
い
ま
す
が
高
歯員
町
も
も
様
な
な
施
策
打高
齢
福
禗
事
業
東




 Niss形标



減
そ
ス
！
ガ
に
に
雑
紙
 Nibsthoto

 エHiN二Ní6S＇HN メ
が
ソ
l
$ラ$
計
画
お
お
話
も パー

発
電
の
能
性
調
查
行
つ水
資
源
活
用
た
京
水
 り
構
想
和
い
伺
い
ま
す。 が
描
れ
れて
し
い
る
ま
ち
＜








いつ開通するのかな


消毒を丁寧に

## 町民税収の見込みは

毎年 $2 \%$ の減収になります

## 


総
務
㖘
杲
経
済
か





 H6to


 ゆゝ





若者あっまれ

## 田罟田調





 が
含
後
対
策
し
国






統
合
事
前
堸
槐
議
た
 の
環
C
乙
10
投
票
区


総
務
鬞
平
成
22
年
の
す。
投
票
率
の
減
少
は SHもが な
よ
よ
努
な
な
れ
れ
は
な

共
調
場
方
式
学
校
 う
か
何
$い$
ま
す。 ど
ふ
よ
な
衛
管
俵
行
类







二サttro
生
1
朕
亳
研
修
公
参
加







## 4月からの機構改革は所管業務の一部を見直します



伝統を大事に





 ま
す
機
構
革
に
い
し
は

回
組
織
改
革
に
い
C る
べ
き
だ
と
老
ま
す。
今
 あ
り
住
氏
の
旨
む
が
納

 に
い
て
条
列
案
が
上
程
（ お
い
て
行
政
機
椣
攵

2
27
27
日
の
臨
時
議
云 す
し
か
な
か
か
ら
2
月生
懸
命
に取
縕
に
じ
ま
ま




行
事
大
社
祭
が
あ
り
ま
す。 4
月
7
8
8
旦
は
伝
統

## 㻺 史 を む ぐ た め に

SH6が

窓
対
芯
が
よ
り
ス
ム
ズ を
部
見
直
を
ま
た の
強
化
を
念
頭
に
乺
䌜
務
－64 OHRHSNCAH获XH





町
観
盆
野
お
し
て
も財
に
も
指
定
む
れ
お
う



号
げ
馬
神
事
は
悠
の
の

 す。
が
し
し
し
が
し
し
ま
ま大
き
な
被
害
受
な
し
ま ち
の
半
そ
馬
買
な
が
 あ
る
区
民
会
館
火
災
が
あ 15
旦
に
そ
の
行
に事
に関
連
が

## 



 N゙世




 コリリラN回こH6が の
交
歭
過
号
後
の
見
通







資源を大切に

## 柔名東員線改良を十分検討します










艻 か
良
い
な
は
な
な
じ
し な
方
ブ
の
道
路
姩
る
ほ






駅
周
辺
の
活
性
化
は







 り
い
3
$い$
3
な
方
に
T性
华
筑
話
合
場
作
作


道
駅
宿
泊
施
設
久





## 士 地 の 無 傊 偊 は












土地の有効利用を








そ
の
前
行
楊
職
の

 ffriJu＂n＇HHU＂天
町
民
の
人
へ
し
が
何

## 





－ㄴ4 MOH



部
地
域
焦
也
睹
守
密





## 原発ゼロ・東員町宣言を

## 宣言しません



放射能測定器

 は
じ
号
が


 $\stackrel{1}{=}$
重
集
分
水
等
事
業

環
境
経
済
㘶
$\times$
人
ジ
を水
海
突
活
染
れ
れ す。
放
性
物
質
思
畑 に
帰
れ
な
$い$
人
た
$\vdots$
し
い て
务
各
を
苦
め，
故
鄉愿
発
故
は
1
年
以
$\frac{1}{1}$
経

 は
た
取
縕
を
始
另
す数
の
臭
亲
信
ギ
1
に


 に
耑
せ
た
で
自
的
規
制
値
吉
回
る
食
は ®
は
放
犎
物
質
暂
窝
 が
3
森
末
な
で
説
明
は町
長
1
は
調
相
期
間










 かの $\AA^{\circ}$
社
協
大
大
革
と
は

H6to ${ }^{\circ}$ と
思
娄
す
の
で
様
$子$
を
見

町
長
政
府
の
雷
の
買


 を
と
国
県
補
制

|  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| ソリルソ |
|  |

告虾 د H たの

 へのハー


 で
す。
経
過
合
後
分
見


下コン行に



いつまでも元気に

# 1 年目の計画と実績は ホームページで公表します 

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 畀v゙， |
| ¢94\％ |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 。403 |
|  |  <br>  |
|  |  |
| －＞－，viric MHEE |  |
|  |  |
|  |  |



目標値を守ろう

华
の
防
正
子
育
支
援
の の
時
間
充
実
学
㘯
極 covingutitanewle









 H6to








 natesta


 Htor IJGHHUNRIN



R D F 発電なくなるのかな

 が
な
い
よ
$う$
に
し
号
か
り



## 介護保険料の引き下げを 600円増になります




民間委託するのかな






間
委
話
は
す
べ
きて
で
な！
い！行
革
を
理
㤙
に
乙
民学
校
給
食
セ
夕
夕
は

## 导 間 委 託 計 画 中 年 を

田になの

 ま
す。
介
謢
険
料
は
介
護




 シ
テ
ム
を
を
基
指
釬
に晎
亭
地
域
括
万援
し
弪
を
本
华
乙予
防
集
い
い
活
支
生
活
福
部
長
第
5
期 べ



きれいな池に













## 






《監稚睤田》







 H． $21^{115}$









 ロロドた。





## U U 言



定例会会期日程•時間•傍㯖などに関するお問い合わせは，議会事務局まで員弁郡東員町大字山田1600番地 電話86－2813


## これから1年間

頑張ります|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |



## 議会広報常任委員会

委 員 長／島田 正彦
副委員長／上原 君代
委 員／南部 豊•種村 博行木村 宗朝•藤田 興一

議員の寄附は罰則をもって禁止されており，議員に奇附を求めることも禁止されています。

また，年賀状など（答礼のための自筆によるものを除 く）を出すことも禁止されています。

