
御蔵入の里会津山山柇道場を会場に開催されました。目山王茶屋では囲炉裏を囲んでの南会津の昔語りなどが




閲傍しぜさ3次覧聴てひれ月回
で席く議る 7 の








## Mixaze

簡易水道の料金については，町村合併後 5 年を目標に統合することとなっていたことから，水道事業運営審議会の答申に基づき，第1段階として舘岩地域，伊南地域及び南郷地域の料金改正を行うものです。

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


|  | （平成20年5月1日から） |
| :---: | :---: |
|  |  |


| 地域 | 種別 | 用途 | 基本料金 |  | $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { 超過料金 } \\ 1 \mathrm{~m}^{2} \text { ごと } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 水量 | 料金 |  |
| 田島 | 計量制 | 第 1 種 | $20 \mathrm{~m}^{3}$ | 4，536円 | 231円 |
|  | ＂ | 第 2 種 | $10 \mathrm{~m}^{3}$ | 2，047円 | 210円 |
|  | ＂ | 第3種 | $200 \mathrm{~m}^{3}$ | 27，772円 | 252円 |
|  | ＂ | 第 4 種 | $10 \mathrm{~m}^{3}$ | 2，572円 | 252円 |



| 地域 | 種別 | 用途 | 基本料金 |  | $\begin{aligned} & \text { 超過料金 } \\ & 1 \mathrm{~m} \text { 供ごと } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 水量 | 料金 |  |
| 田島 | 計量制 | 第 1 種 | $20 \mathrm{~m}^{3}$ | 4，536円 | 231円 |
|  | ＂ | 第 2 種 | $10 \mathrm{~m}^{3}$ | 2，047円 | 210円 |
|  | ＂ | 第3種 | $200 \mathrm{~m}^{3}$ | 27，772円 | 252円 |
|  | ＂ | 第 4 種 | $10 \mathrm{~m}^{3}$ | 2，572円 | 252円 |


| 地域 | 用途 | 基本料金 |  | 超過料金 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 水量 | 料金 |  |
| 舘岩 | 公 共 用 | $20 \mathrm{~m}^{3}$ | 2，530円 | 145円 |
|  | 一 般 用 | $10 \mathrm{~m}^{3}$ | 1，460円 | 145円 |
|  | 営 業 用 | $10 \mathrm{~m}^{3}$ | 1，640円 | 145円 |
| 地域 | 種別 | 基本料金 |  | 超過 |
|  |  | 水量 | 料金 | 1 m ごと |
| 伊南 | 計 量 制 | 10 m ${ }^{3}$ | 1，420円 | 140 F |


| 地域 | 種別 |  |  | 基本料金 |  | $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { 超過料金 } \\ 1 \mathrm{~m}^{3} \text { ² } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 水量 | 料金 |  |
| 南郷 | 計 | 量 | 制 | $10 \mathrm{~m}^{3}$ | 1，300円 | 130円 |


| 地域 | 種別 | 用途 | 基本料金 |  | $\begin{aligned} & \text { 超過料金 } \\ & 1 \mathrm{~m} \text { ² } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 水量 | 料金 |  |
| 舘岩 | 計量制 | 第1種 | $20 \mathrm{~m}^{2}$ | 4，536 円 | 231円 |
|  | ＂ | 第2種 | $10 \mathrm{~m}^{2}$ | 1，600円 | 160円 |
|  | ＂ | 第3種 | 200 m | 21，000円 | 180円 |
|  |  |  | $\begin{gathered} \text { 使用水量 } 1 \mathrm{~m}^{3} \text { から } \\ 200 \mathrm{~m}^{3} \text { まで } \\ 10 \mathrm{~m}^{2} \\ \hline \end{gathered}$ | 1．800円 | 180円 |
| 伊南 |  |  | $\begin{array}{c\|} \hline \text { 使用量 } 201 \mathrm{~m}^{3} \text { から } \\ 400 \mathrm{~m}^{3} \text { まで } \\ 200 \mathrm{~m}^{2} \end{array}$ | 36，000円 | 140円 |
| 南郷 | ＂ | 第4種 | $\begin{gathered} \text { 使用水量 } 401 \mathrm{~m}^{3} \text { から } \\ 1,000 \mathrm{~m}^{3} \text { まで } \\ 400 \mathrm{~m}^{3} \end{gathered}$ | 64，000円 | 130円 |
|  |  |  | $\begin{gathered} \mid \text { 湖量 } 1,001 \mathrm{~m}^{3} \neq 5 \\ 1,500 \mathrm{~m}^{3} ま \mathrm{c} \\ 1,000 \mathrm{~m}^{2} \end{gathered}$ | 150，000円 | 120円 |
|  |  |  | 傎水量 $1,501 \mathrm{~m}^{3} \neq ら$ <br> $2,500 \mathrm{~m}^{3}$ 官て <br> $1,500 \mathrm{~m}^{2}$ | 200．000円 | 120円 |
|  |  |  | 謿水量2， $201 \mathrm{~m}^{3}$ 以上 <br> 2． $500 \mathrm{~m}^{2}$ | 300，000円 | 120円 |

 め
は
料
金
正
変
要
考 り，
健
全
町
に
発
祳
す
る
た


星
登
志
議
貝
水
道
関
賛
成
討
論 $\kappa^{\prime}$ 区家可か。変
え
て
い
く
必
要
あ
あ
る
の


 す
き
な
は
な
い
ま
た
た
現


 の
値 リ
段
は
下
が
る
さ
さ反
ら面
に米大
竹
幸
-
謮
石
油
か反
反
討
討
論 N
討

をに会る画た自る明 基二も的施然基環確町本致のに策的本境 に町理でで推事理の し町念可審進項社念保 さ事を推し議るる総会を定全 に に者する結め皃件制造行割め 全走計じ心す



貴重な自然を未来の子どもたちへ良好な環境を引き継いでいくために


田代山湿原の弘法池


探決 え は
か
ら
反
反
対
す
す
る
か
か
と
の
考調
し
た
方
か
職
の
た
あ
め
に

 で
あ
あ
っ
た
よ
う
に
役
場高
野友友
精対
討
議論
貝
般
篾
可改
決正
ま
ま
た
た
に
に
全
云
致
で理
施
の
そ
そ
そて
そ
れ
条
烈
を の
せ
地
区
に
あ
る
観
排
水
処
理
施
少
野
崁
区
林
業


 や
名
称
の
統
を
卤
た
た


 | 農 |
| :---: |
| 雃 |
| 灌 |
| 水 |
| 処 |
| 理 |
| 施 |
| 設 |



## 12月定例会その他の議案

- 田島都市計画事業会津田島駅周辺地区土地区画整理事業施行規程
- 町立小学校，中学校及び幼稚園条例の一部改正
- 字の区域の変更（大字針生）
- 字の区域の変更（大字白沢）
- 町道路線の認定
- 町道路線の変更
- 公の施設の指定管理者の指定（高清水自然公園）
- 人権擁護委員の推蔦につき意見を求めることについて（諮問）




## 

## 

| 件 名 | 提 出 者氏名 | 付託委員会 | 審査結果 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 「地域別最低賃金の引き上げと最低賃金制度の抜本的改善を求める意見書」を国 に提出することを求める請願書 | 会津地方労働組合総連合議長 湯田 厚 | 総 務 委 員 会 | 不 採 択 |
| 後期高齢者医療制度の中止及び抜本的見直しに関する請願 | 会津医療生活協同組合理事長 渡部 愛子 | 文教厚生委員会 | 継続審査 |

特 別 委 員 会 委 員

| 役職 | 氏 | 名 | 常任委員会 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 委員長 | 芳賀沼順一 | 総務 委員会 |  |
| 副委員長 | 山内 | 政 | 文教厚生委会 |
| 委 | 員 | 湯田 | 哲 | 文教厚生委会



 の
調
査
研
究
を
進
あ
る
あ， I
T
化
の
推
進
な
ど
こ
れ
ら
委
会
設
設
置
高
速
信
網図
る
た
め
予
算
決
算
別議
会
㝤
鞿
能
の
充
実

映
て
い
く
か
そ
の
活
憅町
民
の
声
を
い
か
に
町
政
反謮
定
数
か
22
人
と
な
り必え
要政
さ策
れて形
て成
ま 能
す。
弯

地
自
治
の
最
終
意
決







 ま
し
た
決
定
か
遄
れ
I

校
竜
設
事
地
元
全
至
致
品
決
ま
ま
た
た請
賏
に関
す
る
議
采
2
件
。
 は
10 平
月 成
1919
旦年
に 第
開 4
雔回
さ 臨
れ，時
会




 ②
障
書
者
帪
を
持
て
し
る

世
帯
は
售
税
多
非
課
の
の
 て
国
か
支
嗳
委
受
ま
す。 は
今
後
特
莂
竞
税
L 5
6
0
0
吕
の
$j$
5
2
2
分
1
1万
品
を
追
加
ま
す。
ま
ま
た歳
歳
そ
そ
れ
そ
れ
2
0
0


 2
0
0
方
鬲
噦
は
支
嗳歳
は
は
県
か
ら
補
助 る
あ
ので
す。


## 会補措福は 




た所館3 い
だで，用 12 け会本7容月 ま議庁旦に定 す録 ，頃つ 例 を各かい会 ご総らての覧合図は詳 い支書





 な
か
ほ
ほ
と
ど
か
中
高
竛
 て
き
た
再
就
職
動
は
自
ら



 20
日
壬
場
䦔
し
た
が
に事
業
所
会
社
の
都
合
11

月 | 問 |
| :--- |
| 東 |
| 洋 |
| 衣 |
| 料 |
| 株 |
| 烒 |
| 会 |
| 福 |
| 島 |



星 光久 議員


防
防
止
活
動
は
12
1
月

え
る
影
響
か
す変
願
$し$
$\vdots$
あ
の
景
に
灯
油
値
士
和
$り$
乙町
長
世
異
的
な
原
滈
を
背

で や
る
気
を
与
え
る
措
置
か
必
要
意
創
意
勢
意
処
理
熋



配
な
時
で
も
あ
る
し
か
か
．
 で
町
民
生
活
の
不
は
増
 り，問
灯年
等た
の異
常
な
高
騰問
年
末
を
迎
え
る
に
あ
た

## 






的びを津町希我の的施のすかた悪見見は問
取市
 ま具侁
し体及

シンクタンクふくくしまが行った，「過体•中山間地域の再生」（奥会津地域を事例とした研究）に関する調査の うち，奥会津地域の高校（川川口•思島•南会津•只見） の3年生を対象にしたアンケート結果の一部です。
－住んでいる町村が好きか

| 好き | $16.9 \%$ |
| :--- | ---: |
| どちらかといえば好き | $48.4 \%$ |
| どちらともいえない | $21.6 \%$ |
| どちらかといえば嫌い | $7.5 \%$ |
| 嫌い | $3.3 \%$ |
| わからない | $2.3 \%$ |

地元以外に就職する理由（複数回答）

| 日常生活が不便 | $33.3 \%$ |
| :--- | ---: |
| 地元に働く（働きたい）場所がない | $75.6 \%$ |
| 都会で社会勉強や生活をしてみたい | $47.4 \%$ |
| 周囲の人か都会に出ることを望んでいる | $8.1 \%$ |
| 農村特有の人間関係が煩わしい | $2.2 \%$ |
| 仲間（若者）がいない | $6.7 \%$ |
| 配偶者の確保（結婚）が難しい | $6.7 \%$ |
| 教養•㛱楽施設がない | $33.3 \%$ |
| 家の跡継ぎでない | $4.4 \%$ |
| その他 | $6.7 \%$ |

－地域活性化のために町村がやるべきこと（複数回答）

| 働く場所の確保 | $55.4 \%$ |
| :--- | ---: |
| 農林業の振興 | $5.4 \%$ |
| 観光業の振興 | $27.2 \%$ |
| 地域フランドの確立 | $18.3 \%$ |
| 都市住民との交流促進 | $13.4 \%$ |
| 情報通信網の整備 | $24.3 \%$ |
| 地域資源の再発見 | $20.8 \%$ |
| 郷土愛を育む取り組み | $4.5 \%$ |
| 娯楽施設の充実 | $40.6 \%$ |
| 郷土芸能•伝統行事の振興 | $5.4 \%$ |
| 祭りなどイベントを増やす | $31.7 \%$ |
| 特にない | $3.5 \%$ |
| その他 | $5.4 \%$ |

※ このアンケート結果から，住んでいる町村は好きだが，地 て欲しいと思う高校生が多いことを読みとれます。

し望ならゆな催た たの
町地
域
経
済
活
性
に
に る
地
域
顀
活
活
し
な
が み
博
覧
で
で
町
内
あ
あ

ま

##  <br> 























渡部 優 議員

日山 4 町うた分特らも限入政購問 （＊）سN








 に
な
て
い
ま
す。
急
を
要
る
る
時
に
見
腆
間
説

事
業
なと
ど
关
板
は
福
県
材












䀼
こ
事
業
貝
皃
は


員
伝
委
櫝
謩
識
共






伊南地域の地域緦談会










てを聞は地がめい町い所再配今业が

 と昭なで考



主要計画の策定状況

| 主要計画名 |  |
| :--- | :--- |
| 国 土 利 用 計 画 | 平成22年度予定 |
| 地域防災計画 | 平成19年度中に完了 |
| 行 政 改 革 大 綱 | 平成19年度中に完了 |
| 財政健全化計画 | 平成19年度中に完了 |
| 公債費適正化計画 | 平成19年度中に完了 |
| 環 境 基 本 計画 | 平成21年度予定 |
| 森 林 整 備計画 | 策定完了 |

ま針のは町計道問





や やるつすげ住の。て共域組鉄公い交 のみ道共き通足ごと交た機 なりっ適」 り得 か弱者

か考艺侓


※ 類似団体とは，人口及び産業構造等により全国の市町村を35の グルーブに分類した結果，本町と同じ団体に属する団体で，74団体あります。

| $\begin{array}{ll} \hline \text { 区 } \\ \text { (指 分 } \\ \text { 標 } \end{array}$ | 南会津町 | $\begin{array}{\|c\|} \hline \text { 全国市 } \\ \text { 町村平均 } \end{array}$ | $\begin{array}{\|c\|c\|} \hline \text { 䄄島県市 } \\ \text { 相平均 } \\ \hline \end{array}$ | $\begin{aligned} & \text { 類団体 } \\ & \text { 内 平 均 } \end{aligned}$ | 類似団体内順 位 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\text { 財 } \underset{\text { (財政力指数) }}{\text { 政 }} \text { 力 }$ | 0． 23 | 0． 52 | 0． 47 | 0.75 | 73位 |
| $\begin{gathered} \text { 将来負担の健全度 } \\ \text { (地另 } 1 \text { 債現在高 } \end{gathered}$ | 801，278 ${ }^{\text {H }}$ | 462，447 ${ }_{\text {H }}$ | 436，806 m | 303，179円 | 70位 |
| 財政構造の弾力性 （経常収支比率） | 98． $6 \%$ | 90． $2 \%$ | 85． $8 \%$ | 83．3\％ | 71位 |
| 公債費負担の健全度 （実質公責費比率） | 17．1\％ | 14． $8 \%$ | 15． $5 \%$ | 12． $7 \%$ | 57位 |
|  | 227， 907 H | 121，478 ${ }^{\text {H }}$ | 120，584 ${ }^{\text {M }}$ | 111，008円 | 73位 |
| 給与水準の適正度 （ラスパイレス指数） | 93.7 | 93． 5 <br> （畍村みみか平均） |  | 94.8 | 28位 |
| $\begin{gathered} \text { 定員管理の適正度 } \\ \text { 当に1, } 1000 \text { 職貝数 } \\ \hline \end{gathered}$ | 15．12人 | 8．00人 | 8． 01 人 | 7．78人 | 73位 |



星 登志一 議員

倍
上
上
水
道
特
別
会
計




## 議 提 案 た








今 4 thta








## 



 で
18
億
5
0
0
3
7
万
を
職務
当
を
を除
い
た
職
筫
当
総方
品
通
勤
白
直
超
過再
問
給
橉
総
額
億
3
6
2 と
し
て
提
示
し
い
ま
せ
ん。 し
て
ま
す
の
で
特
に
条
件既
全
古
あ
け
て
取
組
な
を
 た
か
か
債
費
率
改
善
数
毕
標
等を問
経
常
支
毕
率
室
公
 $\begin{array}{ll}\text { し あ } \\ \text { て } \\ \text { い } \\ \text { ま } \\ \text { ま } \\ \text { す } & \text { し } \\ \text { の } & \text { て } \\ \text { で } \\ \text { 条 } \\ \text { 撤例 } \\ \text { 案 } \\ \text { す } & \text { を } \\ \text { る } & \text { 出 }\end{array}$




問
今
年
度
は
地
方
聩
繰
南
津
な
な
な
は
の
自
前
経 だ
き
地
域
の
新
い
経
娍 せ
職
に
に
頑
て
て
い
た町
長
全
$\vdots$
そ
の
は
あ
あ
ま

納
得
な
な
し
思
う。
組
賀率
95
9
8
c
c
は
町
民

 で
低
隼
方
た
が
財
政
建



健
花
法
基
い
て
自


$\qquad$問し










は





## 



 い鈷 い斜ため



 は
絇
81
億
だ
和
来
度問
本
町
の
標
淮
財
䂓
模

 は


 る
加
公
に
暒
賲
品
れ


 | 大 |
| :---: |
| 揰 |
| 要 |
| あ |
| あ |
| う |
| ど |
| $\vdots$ |
| $\vdots$ |
| $う$ |



## 

 Nら䉼が$$
\begin{aligned}
& \text { かの } \\
& \text { 梊 } \\
& \text { あ } \\
& \text { る } \\
& \text { か } \\
& \text { か。 } \\
& \text { ま は } \\
& \text { た } \\
& \text { 保 } \\
& \text { 隹何 }
\end{aligned}
$$

問
県
は
平
成
20
年
1
杲
末



[^0]ま

今域公喾社四 の
キ 南 宿 1会泊場 津 体
域
筊
流
を深
ぬ
て
亿
か町
長
友
好
都
な
なと
と
の
地
物
販
壳
䛤
進
や
地
域
活
珄 の
農
業
解
を
深
め
農
産 よ
り
本
町
の
R
R
消
茀
者体
験
場
提
供
和
る
に都
市
の
交
流
を
署
！
㟶
業問
農
業
観
嶪
の
連
携 $い$
き
た
$い$
と
考
え
い
ま
す。 を
は
け
て
の
販
売
屯
検
討
し や
今
あ
る
商
品
の
付
加
価
値

光
公
社
連
擢
売
詓
る
商
町
長
消
農
者
業
者
な
ど
加考
は
は

 3
セ
ク
名
1
組
織
の
活
角
商問
町
㕯
の
様
々
な
業
種
や
第間


東京学芸大学附属竹早中学校の農業体験（針生地区）

## 




対
虑
も
密
要
ば て
ふ
る
砉
や
米
作
鹿
家
の





 き体
理
徽
底
と
体
調
悪
$\vdots$町
長
健
に
に
対
す
る
息
管応康
塏
と
事
故
な
と
の
対問
除
雪
オ
し
1
夕
1
の
健


 は



。究
支
嗳
を
し
て
い
$\vdots$
考
え
で生
産
術
習
得
調
梇
㗼
者
関
係
機
関
昌
体
嘸
麀
楽
培
の
振
に
に
b
付


いで
茧
町



てなまく

再
問
大
型
霜
莗
入
な
な

 て
い
る
ほ
か
疃
職
信
班
編各
莗
間
の
連
絡
制
を
整
そ行 編 え

##  <br> 



たかつえゴルフ場のコース

砬所N：年
の
年
間
弈
字
額
約
7
5
0約
6
6
0
0
万
年
な
っ
た
昨元
の
財
布
に
あ
る
純
資
は約
3
4
0
0
0
方
で
あ
る
手月
7
晛
在
の
囷
積
額
は


## 


 フ
部
連
隽
誘
辜
憅
を さ
い
た
ま
市
の
高
等
学
交
ル
用
促
に
に
取
0
組
し
$\vdots$
$\vdots$
に ら
地
元
コ
元
敩
恏
者
利経
赏
を
の
協
議
持
ち
な
が か
あ
る
亡
誐
識
て
$\cdots$
ま
ま
す。 な
経
営
中
で
ゴ
ル
フ
場
経
営

 し
さ
を
増
し
て
し
ま
す。
会
潼 が
進
み
経
棠
環
境
は
年
厳 よ
ク
プ
し
料
金
値
げ が
最
気
䢑
玄
競
激
化
に




何た
社の
だ か
た
の
か
か
辞
退
業
者
は



## 





観光公社オリジナルのロードマップ


中成 3 年 行 極 首 町
校年人月致に圏は校夏決幸営いら行が のに定手業いらのの農はし市で中誘会氐思加学平教動立
のの平120旅積

観
先
産
業
の
進
展
を

|  |  |
| :---: | :---: |
| 入畜可，心 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 人 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| \＃人或 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |


 －HH -4 H6


 み
た
い
思
て
い
た
だ
は







か一





 ご棚 ${ }^{\circ}$



## 




 さんら形かの














大桃の舞台での子供歌舞伎上演


ま重のや場
文
す在す把保
齐る街の握存
化考っで垫さ
公

問
鴫
㠊
跡
六
城
跡

䄷
の
青
合
合
世
？
公




##  <br> 











 か
す
な
あ
に
は
地
域
力
加
必




 し
い
ま
す。


 の
前
豊
雔
洛
珼
隼







要品


い的不階な策めいる合長し発明に きに可でつ定にま調は期－掘すは た判態発でするす。㮅い県的珼調る置 とあ調るこ史国盟が
 い検表討 す。


御蔵入交流館から見た田島地域中心部




堡
な
な
あ
考
衣
は














 －












有











素。




























まを ま








 で
残
热
い
て
堡
存
維
持
問
4
地
域
そ
そ
そ
糜
柍






## vaット設第が


完
成
こ
あ
㴧
に
基
き






 す。
 て
の
計
要
策
L
活
者
域
文
花
糜
忘
㘯
に





巡見使の道の整備作業

信 自 で考環駒て対理天難進響
路
含 ま

方
含
後
町
権
筲
経 よ
毎
棌
し
す。
続
て
て
睴
歴
の
の
噵
あ
る。
こ の
噵
戦
嵵
比
真
の問
針
先
地
に
あ
あ
巡
㮅



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

## ま




国道401号南郷地域～昭和村間（新鳥居峠）


平野 昌盛 議員



え行国の交







い一めらのいく嗳いのてら事のう住農

 いを地きりの在展ためう㮁入象り々定




## 












$$
\begin{aligned}
& \text { 考 } \\
& \text { 几 } \\
& い \\
& \text { 金 }
\end{aligned}
$$

$\qquad$

 す
で
は
な
く
念
後
地
荈
る
き
き
は
は



n－ruviznitwidtratytynd甭
安
を
与
え
た
と
$\vdots$
$う$
う
と な
か
で
ど
う
受
ほ
と
め
る
姿な
は
は
等
活
の
醸
堅
な
に
な
な
か
ら




明
確
し
し
明
ら
か
に
す
る
こ


##  

 ㅍ․ れ
た
を
認
識
を
し
て
い
ま
す。 $亡$
$\vdots$
$j$
$\vdots$
と
ス
名
1
$\vdots$
を
切 ん
な
お
互
に
に
吸
し
し
j に
足
な
な
か
た
部
は
は で や会考
 に
対
し
は
－
大
変
し
わ
は
な



下郷町のふれあいいきいきサロンの様子




阿久津梅夫 議員

を勤時勤建

を勤
 う
に
な
な
て
い
る
か
か は
何
時
か
何
時
ま
ご
街
 で冬
も
朝
早
か
か
莗
の
通





合等
余雪
真
授
書
業
に 地
域
助嗳
っ
い
て
は
高
粭
世
世高
齢
者
方
々
の
除
支
県
の
協
体
制
も
齐
$\vdots$
な
か

 れ
ぞ
契
葯
し
生
活
道
路



向かい側の山から見た前沢曲家集落



判
断
通
勤
通
学
曜
間
ま


 －
















備
詁
画
は
集
落
の
の
万
万賬
前
集
洛
$\frac{1}{\text { 休 }}$
整 か
 は
は
ば
卦
か
町
し
年











## 

## 



## 



サークルを対象に行った説明会（田島地域）


 て
し
ま
す。

考制のら向 がく加以さ゚







 さ
額筑
い
る
介
讙
険
料
の
平







## 



原
甶
部
3
3
地
区
で
に
学田
島
学
校
の
長
野
男
部討
て
い
ま林困
難
で
来
年
度
向
け
て
検課
題
か
多
く
苼
度
の
対
虑
は
 か
65
い
ま
ま
の
で
琴
行
ル
I教
育萇
3
3
地
区
の
対
卑
竞




期
た
な゙
も
小
学
生
を
乗
て



たないるてを平の住 いが，場い確性発 え重実納がる度
てに態付，たの被長
い対な相実め安保
ま応ど談際に定険資
す。しをなに設的者格
て調ど発けな閍証


> ま
 し
た
い
考
え
て
い
ま
す。

 ナ
1
の
開
隹
导
生
委
の
研南
滦
福
祖
事
務
と
の
セ
ミ
町
長
具
的
な
対
策
難
L
問
国
は
市
町
村
に
対
策
求






## 



 の
し
ど
し
た。

話
合
を
行
て
て
ま
号
村


事
を
は
じ
め
平
成
19
年 を
得
し
し
た
合
得
後
建
築育
裳
を
統
合
る
る
气
合
音者
説
会
行
い
こ
ふ
保 し
旧
町
内
5
堡
嗇
猿
保小
学
校
区
保
音
㝨
方
針
 が
増
え
た
か
隣
の
地
を
で



思刘埌执






## 




## お知らせ

議会ホームページを開設しま したので，ご覧ください。町の ホームページから入ることがで きます。

## 請願•陳情を出すには

請願•陳情の提出は，下記の記入例に より必要事項を記入し，事前に議会事務局に連絡のうえ，提出してください。
紹介議員は，請願について 1 名以上必要ですが，陳情は必要ありません。ただ し，陳情は南会津町民に限ります。

平成 年 月 日
南会津町議会議長 あて
請願（陳情）者の住所氏名
（ii1）
紹介議員
氏名
ロロに関する請願（陳情）書
1．請願（陳情）の趣旨



1月29日に大桃地区，2月8日に は関本地区と中荒井地区で開催しま した。内容については次の議会だよ りで報告いたします。

3 月定例会の報告会は，4月中旬頃に予定しています。

詳しくは，3月定例会前に新聞折 り込みとなる，議会だより臨時号を ご覧ください。



[^0]:    

