## 平成 21 年度 まちづくりの方針







 こEEN二杖が
 دN HHOLINO
己
が
が
私
の
使
命
で
あ
る
し
い向
サ
歩
歩
着
実
に
進
あ
る希
望
の
も
て
る
ま
ち
ぶ
に
に


 の
大
き
さ
亡
責
㶵
の
重
さ
に身

重
責
担
わ
せ
て
い
た
だ
た
し
て
町
政
㝪
方
針

執行方針を述べる水澤町長










 H6to $0^{\circ} \mathrm{O}$ 肘がら 6肘が今V
处間
交
流
参
竞
な
な
営
蕔
提




本
町
で
は
平
成
19
年
5
月 ま



無
駄
を
省
き
効
㻭

Hotain


漁
梦
青
体
し
た
た
ま
し
 ハN二⿰月6to



 て
8
7
0
0
方
の
増
額
見
込
㟟
施
設
の
地
士
F
ジ
Y
ル
放





 3
$k$
$\vdots$
$y$
7
7
4
4
2
7
7
7
7










 と
ど
は
都
市
部
大
大幅
な
税

 り
5
億
2
2
8
5
5
5
1
7
M
を






役場内に開設された緊急雇用相談窓口
状
把
握
行
い
4
月
か
5
は




雇
情
勢
全
国
晹
悪
华


 CJ．




 リのこん

















 $\rightarrow+1660^{\circ}$



災
害
強
い
ま
ち
う
$\vdots$
う
推



主
宅
施
策
信
い
て
は
町
万
羔
期
攵
救
急
排
水
施
設域
隼
の
安
全隹
保
の
た
あ














 1
そ
$フ$
$ラ$
で
あ
り
国
道
3
3









 N延相






 て
き
ま
た
だ
が
標
鹪
的
㣁
末
処
理
場
供
用
開
始
乙
以

























成
22
年
度
供
開
哈
㚖
誌
た




|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  | 晶，$\overline{4}$ |
|  |  |
| U |  |
| 业Ө |  |
|  |  |
| OTVOH |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | ，母evこへ |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | Q， |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | ，我囬，$\overline{+}$ NこU「 |
|  |  |

## 





















 の
平
盛
年
鹰
2
次
補

分
証
明
証
に
替
音
の
C
し
乙




納酸 $60^{\circ}$

















継
続
て
若
年
虜
安
総
合











制
し
併
せ
采
城
20
年
度 を
活
年
保
険
料
増
を
抑 り
ま
ず
が
国
か
5
の
交
付
金



定
蓉
先
す。
増
額
内
内
容

 れ，
健
羔
会
計
運
を
を
買
る
齢
华
率
傾
問
$亡$
比
列
乙
介申
し
あ
げ
て
あ
り
ま
す
が
高
議
会
列
会
分
檴
険
禿
例



 の
第
4
期
3
年
年
計
画
省
策





 め
し
し
き
ま
す
 の
個
放
通
知
行
l
㸚
 き
町
広
報
や
町
木
1
ム
ぺ
1
ジ




用
な
な
り
昨
年
か
5
町
報 よ
y
平
成
21
年
4
月
か
5
の
適 は
昨
年
の
地
方
税
法
改
に
に

估
人
町
民
税
微
公
白
年
金
 た
た
$\vdots$
$\vdots$
$j$
個
別
説
明
に
も
積


徴
制
度
の
内
容
を
理
解
い 3
$h$
公
的
年
金
和
5
の
特
別 の
方
々
が
制
度
の
内
容
は
も
ち
後



切
な
漫
納
処
分
を
実
施
す
る
己
成
て
い
る
滞
納
金
徵
事
務 あ
て
は
は
関
係
課
に
よ
り
構 た
徴
収
金
の
采
重
滞
納
者 る
収
納
対
策
を
更
進
あ
ま
年
か
5
進
め
て
$い$
ま
す
イ
ソ差
押
さ
え
を
行
い
平
成
19構
の
活
用
と
憅
産
不
動
産十
勝
市
町
村
税
滞
納
整
理
機
納
者
対
し
は
は
預
貯
金
給税
に
あ
て
て
は
度
重
な
る
滞 じ
た
臨
$戸$
㣲
収
を
実
施
し
町
 と
乙
入
院
$\dot{\lambda}$
所
者
の
方
の




亡
す
3
第
4
期
計
画
の
策
定年
度
号
平
成
23
年
度
$\frac{\text { 期 }}{}$
老
福
祉
計
画
介
護
賲
険
事法
に
基
ぎ
き
策
定
す
る
浦
幌
町



障
害
福
祉
計
画
策
定
を
進
基
怯
に
基
づ
計
画
策
定
と行
乙
乙
お
り
新
た
に
障
害
者


福
社
法
に
基
づ
$<$
浦
幌
町
地
域
 し を
注
視
L
適
時
適
切
に
対
応己
れ
5
に
よ
る
法
改
正
の
動
向 て
も
検
討
が
な
さ
れ
て
む
り月
額
上
限
の
引
き
下
げ
に
な
い担
の
検
討
が
な
さ
れ
更
に


元気に遊ぶしらかば保育園の園児たち

第
2
$子$
に
係
る
保
育
料
及
び
幼

引
き
続
き
㷛
育
園
幼
椎
園
の
第 1，
子
化
対
策
の
助
と
乙


成
事
業
と
乙
学
童
㷛
音
を ま
す。
ま
忘
青
少
年
健
全 る
児
童
の
受
は
入
れ
を
継
続
L帰
岂
崖
等
賲
を
密
要
す家
庭
の
育
児
疲
れ
の
解
消
里伴
短
時
間
勤
務
や
専
業
苼
婦 て
は
就
労
形
態
の
忽
様
化
に $し$
て
い
ま
$\frac{\text { d }}{}$
時
保
育
に
い 5
か
ば
保
育
園
に
お
い
乙
実
施


努

| $\begin{aligned} & \text { 頼 } \\ & \text { 頂 } \\ & \text { z } \\ & \text { 診 } \\ & \text { 尞 } \\ & \text { S. } \\ & \vdots \\ & \vdots \end{aligned}$ |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |町

民
㫐
栚
兄
$\vdots$
$り$
安
灾
信





 ま
し
だ
が
引
き
続
き
地
域
（





町


つ罧禹H6TO

利
唖
圱
向
上
さ
世
未
采




6．





棸
昫
な
高
齢
社
の
中
で

み制



白地図に避難施設などを色づけする災害図上訓練




























毎週木曜日に開設しているまちづくりミーティング室



 Nごたto
 と
の
対
話
を
大
切
R
町
政
行継
続
な
が
5
町
民
の
旨
様

 な
りて
ま い
$し$
し
た 経
こ 済
の機
暗 の
洪発
た 端
る
雇
学
生
ब
内
定
取
以
消
な次
倒
産
非
正
規
社
員
の
解
昨
年
の
ア
$\times$
メ
分
発
の
金
融 こHGUARINN二H6ta゚進
て
$い$
か
な
け
れ
は
な
5
な の
努
力
に
$\downarrow$
り
教
䏍
改
革
を
推 あ
5
ゆ
る
教
育
関
係
者
が
不
断


法
学
受
て
乞
今
日
の
地
方教 た
改
正
教
育
基
法
や
教
育
信平
成
20
年
度
か
5
施
行
さ
れ

執行方針を述べる岡崎教育委員長
 は
指
導
鲌
善
画
を
立
乙








本
的
な
学
か
か
な
は
れ
ば
読
信



 H6to
 え
判
断
し
行
憅
高
务
を
 ど
も
達
L
し
か
り
と
し
た
基

 UANCNINHOTO る
謷
環
境
の
配
慮
要
要

















者
信
体
な
な
乙
㹂
な O Hy Max







 き
細
か
な
指
導
充
実
教

 て
各
学
校
取
取
組
子
を
支 り
ま
が
が
教
䅨
会
乞
し athencurevencatain




 よ
〕
乙
人
人
の
贅
ब
資


修
会
ど
忘
積
枚
的
に
参
加


 で
あ
3
初
栠
者
蓚
多
ひ
10
年
教
危
撞
技
態
頨
が
 © 6 Hoto

 こ
に
な
な
て
$\cdots$
末
す
の
で
晳
を
行
$工$
た
た
で
体
力
向
上大
学
等
協
年
し
詳
細
分
 と
が
明
5
か
$亡$
な
り
ま
し
た。 り
総
て
低
い
状
況
で
あ
る
L平
均
数
値
は，
全
平
平
均


紬NN二H6た




 す。
ま
左
現
在
外
国
語
指 H











小
学
校
年
平
23
23
午
度
5



獲
得
て
し
た
た
立
含
後
の更
新
が
で
き
最
新
智
見供
行
い
適
胥
急
㓡
状更
新
講
頨
$\leftrightharpoons$
い
て
の
情
報
提



子ども居場所づくり事業「オーラポロ広場」


دH6to




 ご
協
号
に
る
る
通
学
合
宿
文校
の
学
生
や
寿
大
学
の
学
生

 や
地
域
の
方
分
に
ご
指
導
ご
協

 め
昨
年
$\frac{1}{\text { I }}$
ち
上
ば
左
学
校
支域
の
教
育
力
の
向
上
を
畄
る
た





 に
あ
い
て
も
こ
の
制
を
を
活
既
に
導
入
し
乙
い
る
浦
幌
小
学



方て等し針
と
し
乙
文
部
科
学
省
ひ
び

 じ
が
亳
発
し
携
帯
電
話

 い
乙
連
携
し
て
子
亡
も
達
の
健

 ア
に
努
め
$る$
$亡$
$亡$
も
に
小
小 て
て
即
応
性
の
あ
る
心
の
ケ
 $h$
今
給
た
お
い
て
も
心
の

 さ
れ
て
お
り
ま
す
が
本
町
に





年
に
屯
及
ぶ
歴
使
と
伝
統
偲 う
$亡$
も
に
同
校
の
1
0
0課
程
の
整
備
や
交
流
授
業
行 ま
し
た
統
合
に
向
け
乙
教

同
窓
夌
位
の
深
い
ご
理
解
の $P$
$T$
A
会
貝
地
域
住
及
び

に
在
籍

る
る
咟
童
生
徒
の
個
に

亡
も
に
新
年
度
も
特
別
支
援




特
園
幼
稚
園
小
学
校寺
別
支
援
教
育
は
保
育 ま
 え
で
今
後
の
学
校
ふ
び
教
育
利
菶
態
調
查
を
行
い
本
町護
者
対
て
乙
携
带
電
等
の亡
も
巨
児
童
生
徒
ふ
び
保
 フ
ィ
ル
タ
リ
グ
の
利
用
促
進利
用
に
関
す
る
ル
1
儿
作
り
や




 さ
れ
て
お
り
ま
す
し
こ
の
情
勢原
則
禁
正
す
る
旨
の
通
知
が
北
海
道
謷
委
貝
は
小
中
 いくへ䜤郗入ルこいミぜす め
学
校
安
全
講
頨
会
開
催










大
し
あ
わ
せ
乙
学
校
学
養
職



 り
メ
ב
।
を
増
や
す
と
と
も䆚州すサH
改
定
を
行
方
あ
保
護
者
の を
得
す
11
年
振
い
に
給
食
費
学







 HX悶 $2+16 \not 0^{\circ}$






 が
無
い
12
户
に
し
い
て
は
給



場
信
整
備
浦
幌
中
学
校
ブ
ラ

 フ
I
設
備
の
設
㯰
厚
内
小
学更
新
同
校
保
健
室
に
シ
や
 づ
$\vdots$
り
計
画
に
基
き
き
埔
幌
小施





図
る
た
あ，
保
護
者
は
家
庭
教











派
遣
し
現
地
の
子
も
亡
交見
的
し
乙
富
山
県
永
䍗
に


 $8+6 \not 0^{\circ}$





$\begin{aligned} & \text { 学 } \\ & \text { 自 } \\ & 5 \\ & \text { 進 } \\ & \text { h } \\ & \text { 乙 } \\ & \text { 学 } \\ & \text { ぶ } \\ & \text { 生 } \\ & \text { 涯 } \\ & \text { 学 }\end{aligned}$


乙
い
た
だ
き
き
情
操
教
育
と
 ミ
ミ
講
坐
の
開
設
や
乳
幼
児
期





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










 ．049月5NV


 に
蓄
積
れ
れ
忘
管
理
連
営
の
 ソたப，いーニ。田录銿 ，「丁


設
に
信
し
て
は
指
定
2
年
目
扎
行
$っ$
乙
$い$
ま
す
総
合
ス
 N二 $=16 t 0^{\circ}$
儿
推
進
地
域
議
云
連
隽
し



 よ
う
全
で
て
取
組
d
決
意
を で
学
べ
て
良
か
っ
た
し
思
え
 の
町
民
の
方
々
が
本
当
に
浦


会
議
貣
位
の
ご
指
導
協
力言
乙
乙
も
町
民
を
は
じ
め
町
議

解
決
た
あ
た
り
教
音
委
会 ま
す
の
で
こ
れ
諸
課
題 お
サ
る
課
題
は
$山$
積
て
て
あ が
こ
の
他
に
も
本
町
教
育
に

