## 



観光客で賑わう道の駅に隣接するフードコート（8月13日）

# 第2回定例会概要 <br> 一般質問 <br> 執行方針質疑 <br> 研修会報告 <br> 議会の動き 

# 会和 4 年简 2 回空傌会 

令和 4 年 6 月17日～24日

し任件び正計そ育質執町
総


し






 わ
れ
た
後
繰
越
明
詵
彏
越



 れ
会
期
17
17
日
分
ら
24
日
ま



|  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
| － $04 n \theta$ drerat |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  <br>  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  <br>  <br>  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
| テ物 |







㽖


寺 ON $04 \pi \theta$


盷（AK


令
和
4
年
度
空
を
対
象
守



 Utaram 6 fta し，
令
和
4
年
度
专
哣
を
対
象



 1
8
5
1
1
方付


| 中 |  |
| :--- | :--- |
| 山 |  |
| 間 |  |
| 地 |  |
| 域 |  |
| 等 | 3 |
| 直 | 2 |
| 接 | 6 |
| 荠 | 0 |
| 方 |  |
| 交 |  |


 تᄏ্Terocor
 \＃ylllo秋斯实华
ネ
$\cdots$
ト
ワ
1
ク
機
器
更
改

 tancos 6 新和 マ
ミ゙
バ
ハ
ス
購
事
業
を
追
加
変 的



| 令和4年度各会計補正予算 | 補 正 額 | 補 正 後 |
| :---: | :---: | :---: |
| 一 般 会 計 | 8億1791万円 | 43億8899万円 |
| 国民健康保険事業特別会計 | － | 2億8077万円 |
| 後期 高齢者医療事業特別会計 | － | 3885万円 |
| 介 護 保 険 特 別 会 計 | － | 3億1196万円 |
| 町 立 診 療 所 事 業 特 別 会 計 | 393万円 | 8933万円 |
| 簡易水道事 業 特 別 会 計 | 4411万円 | 1億9831万円 |
| 公共下水道事業特別会計 | 1459万円 | 1億3764万円 |
| 合 計 | 8億8054万円 | 54億4585万円 |

事
ン
タ
1
外
壁
改
修
及
び
塗
装


## 問 本事業に対する受益者の意向 をどのように适えているか

## 答 負担軽減措置の拡大と受益者 の声に沿った事業展開を図る



 で
あ
り
町
と
受
益
者
協
議
 と
な
乙
し
い
る
が
堆
肥
投
入

 て
る。
る。
制
度
上
の
負
割
合
















民
あ
つ
て
の
行
政
と
$\vdots$
う
と



 は
も
出
現
暍
足
を
運
た
で が
出
そ
と
思
れ
そ。
る。
所
管
課 に
中
歨
や
延
期
を
す
る
受
益
者酮
こ
の
ま
ま
だ
し
さ
さ る


も
の
を
明
快
に
し
た
だ
た
取
 る
よ
な
な㟶
羔
政
の
進
め と
い
う
位
置
は
は
を
明
快
に
す が
我
が
町
の
基
幹
産
業
で
あ
る め
い
た
だ
き
た
い。
農
業議な
 て
負
軽
減
措
置
を講
恶
て
い断
L
令
和
3
3
年
度
分
も
含害業
土
地
改
良
事
業
同
様分
に
に
て
は
他
の
道
営町
長
本
事
業
の
受
益
者
貝


と
な
て
い
る


者
2
件
堆
肥
投
和
受
益
者受者排
水
が
受
益
者
2
件
客
が実
施
計
画
に
い
し
は
暗
集現
時
点
の
の
合
和
年
度
の
な進万タ14令\％肥は益捗円 1 件和が投受者率でル， 3 そス茶年れは者件 る。


 ら
に
余
計
な
徐
れ
き
の
経
費
が が
ひ
ど
い
砂
利
潉
じ
び
さ

 で
黒
を
そ
れ
て
い
る
が
－ ＋
措
置
し
乙
最
初
炎
山
灰
を酒
災
害
後
圃
場
復
旧








 か


 と


















以



 か 別
せ な
て
ほ
し
い
い変
え
た
理
由
も
聞

以
桀
2
2
に
に
$\vdots$
い
て
は
第
1


閪
（1）
售
信
議
に
対
し


搞













るれ簡かこ見如皆





 ソー斗広多 。比こオくール あ
れ
で
は
住
信
を
シ
ャ

ト




役
職
に
対
す
る
責
任
役
割
の
問
題
ご
こ
れ
は
う
ち
の
行
政果
的
に
は
1
人
1
1
の
の
資
質 さ
ん
も
百
も
承
知
の
は
ず。
す。
結





##  <br> 









童



 8 からい傫の











わ











代
表
理
事
か
$ら$
こ
こ
ま
ま
で

 り
守
る
こ
と
が
前
提
と
し
う て
る
る
職
員
雇
扁
し
し に
老
ふ
か
か
か様
の
措
置
を
取
ら
ざ
る
を
得 の
措
置
を
取
$\supset$
た
こ
な
か
ら，
同事
業
者
が
2
年
間
の
指
名
停
止 て
は
同
様
に
逮
捕
さ
れ
た
た る
ま
ご
こ
ろ
企
業
組
合
に
い
い各
種
町
の
業
務
を
受
注
し
て
い は
ご
み
収
集
業
務
を
は
し
あ $\begin{array}{cc}\text { 委 } & \text { 町 } \\ \text { 員 } \\ \text { 会 } \\ \text { の } & 3 \\ \text { 際 } & \text { 月 } \\ \text { 議 } & \text { 日 } \\ \text { 員 } & \text { の } \\ \text { 各 } & \text { 総 } \\ \text { 位 務 } \\ \text { か } & \text { 常 } \\ \text { ら } & \text { 任 }\end{array}$ へ二人回ぺ

## 

 の替
わ
つ
た
業
者
決
定
の
プ
ロ が
替
わ
た
よ
う
で
あ
る
が
そ を
契
機
に
ご
み
収
集
の
業
者

 ス の星
況じ

4


発

 に 要
K
O
N
産
嶪
限
险
社
を
指
 る
夫
幅
な
予
算
的
加
か
必
算

 に
ご
処
理
業
務
信
委
託
に確
保
最
優
先
考
え
さ
ら
 れ
た
と
い
う
相
談
か
町
に
あ

 が
あ
り
員責

限公
の
工
事
も
あ
る
中
じ
ま
紫旭二ペ
 だ
か
L
と
結
果
的
に
先
先
都受
る
る
と
聞
い
て
い
る。
地
元
 れ
な
い
が
雇
用
に
い
て
は経
費
多
少
高
な
る
か
も
し な
い。
他
の
企
業
出
し
て
も て
き
て
入
札
$し$
な
は
れ
は
な
$\vdots$請
員
同
じ
く
指
名
願
が
出 な
だ
だ
か
ら，
本
来
な
ら
I
事処
理
は
れ
信
ら
も
続
く
事
業 を
踏
も
$う$
$と$
し
て
い
る。
ご な
い
の
か
今
回
ま
た
同
じ
轍惑
だ
は
で
そ
$う$
な
$っ$
た
の
で
は大
事
に
し
て
前
理
事
者
の
思今
回
の
掣
談
合
体
分
役
を口
セ
ス
が
誰
も
分
か
ら
な
$い ~$組
信
行
つ
て
い
る。
そ
の
プ い
の
の
間
に
か
ま
ご
こ
3
企合
号
振
興
社
に
そ
し
乙酒
当
時
幾
䐵
の
企
業
組 は
 にす
 い。
下
の
こ
ど
ど
そ
こ
は
し
し で
あ
り
こ
こ
い
い
た
た
経
緯

 あ
る
業
信
お
碩
に
を
す
る
 に
全
の
雇
隹
を
守
る
し
う費
か
か
か
$つ$
て
く
る
る
最
終
的 な
た
あ
あ
費
的
に
大
き
な
な等
な
な
党
当
然
益
追
氺 い
と
と
的
般
の
清
掃
会
社
 き

 に
よ
$\vdots$
て
や
$\vdots$
$く$
$\vdots$
を
し
な務
吕
学
な
な
と
業
務
都
合 る
職
貝
多
多
時
に
は
草
刘
業 は
ご
处
処
理
に
あ
た
つ
て
い町
長
ま
ご
全
業
組
合
 ニ
度
と
踏
な
な
$い$
$\vdots$
$\vdots$
う
う
意 こ
Ј
た
後
だ
か
ら，
こ
の
較
は か
こ
$う$
い
う
不
祥
事
が
起定
型
札
相
な
る
の
で
は
な
い

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  | － |
|  | 血 |
| $\mathrm{N}^{\circ}$ |  |
|  |  |
|  |  |
|  | ＋6 |
|  | 州 |
|  | 荗やす66 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 甽田（1 ก Uご |
|  | ＂ter 119 1 |
|  |  |
|  | れ以こ心好れ |
|  | リコトサ゚ 世出！ |
|  | 䠰二6四好笲 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |


た援子事を子高
を爰
し
よ
う
と
決
あ
さ
せ
て
い

事
業
者
高
齢
者
で
低
所
者









ス
も
考
慮
し
て
1
事
業
者
の
績
他
他
の
支
援
金
と
バ
ラ
基
き
き
そ
れ
ま
で
の
給
付
実
町
で
は
こ
の
事
業
の
趣
旨
に
0
万
配
分
か
む
$\begin{array}{cc}0 & \text { た } \\ \text { 万事 } \\ \text { 円 } \\ \text { の業 } \\ \text { 配 } \\ \text { 分 } & \text { 本 } \\ \text { が } \\ \text { さ } \\ \text { れ } & \\ \text { て } & 3 \\ \text { い } & 2 \\ \text { る } & 0\end{array}$
た
こ
じ
図 受
け
た
洼
者
相
様
響
料
金
を
含
む
物
価
の
高
騰
を
受

趣

いして者
ス 績 基
を
を
首 ぬ
的 縕
趣
旨
に

経裡き边のトふペ
付
を
受
は
な
か
ら，
個
人
と
L事
業
所
と
し
の
万
方
円
の
給課
税
世世
帯
の
事
業
者
が
な
れ
れ



給
す
る。
生
活
応
援
券
に
こ
い であ
あく
り，ま
事も
業事
所業
に
現保
金
支俍








 は
燃
料
費
負
捍
軽
減
を
商



 れ
施
政
方
針
と
し
乙
う
た
わ





業
か
行
わ
れ
行
政
も
多
大
な
支

い含

 6电果 $0^{\circ}$

備
事
業
行
政
の
負
担
受
益 わ
ら
世
た
が
今
回
の
再
編 る
分
担
金
の
返
済
や
や
と
終援
も
行
$\vdots$
受
益
者
多
な

 か
地
元
貝
担
こ
の
ち
町
か
 は
現
点
点
国
が
75
$\%$
\％
道
が
 を
合
せ
た
全
体
4
4
9 し
地
区
調
査
を
得
C
積
！
מ
受
益
咅
数
は
25
戸
で
あ
る。
ドう 4 がが率億部つの

|  |
| :---: |


事
項
は
な
な
和
行
政
し
し



 う
な
容
倚
四
罗
れ
た
の年
度
令
和
3
年
度
に
ど
の
よ者
研
修
に
い
い
畣
和
2



 | 別 |
| :--- |
| 圁 |
| 登 |
| 登 |
|  |
|  |
| $\vdots$ |
| る。 |

期
質
全
金
底
を
き
バ
 と
$\vdots$
$\vdots$
危
慎
は
」
き
U
示
し し
20
年
間
も
た
な
な
の
て

は | 行 |
| :--- |
| 会 |
| 社 |
| の |
| 亦 |
| 補 |
| 填 |
| 䅐 |
| 想 |
|  |








## 

|  <br>  |  |
| :---: | :---: |

でつ ，


念満て民た念
 があ，化のれスあ $ら り, ~$ 私後町る転る。 バ，「もの村こ換転安員の実換もあ対態バた同場 をあ同策国場転合 る。の対鉄換に か残不しのし懸


含 20 固 ${ }^{5}$ 億線両して算


基


伺 う。



い。


体
を
」
く
て
で
も
取
り
組



 スーのイオンごのハーび长
 の
観
光
の
環
と
し
て
自成
す
る
と
述
へ
て
い
る
が
町





[^0]


いいつ地会やイ方に




寅
狮
子
舞
は
$う$
ち
の
寺
の
も
の

等
に
い
て
触
れ
る
必
要
あ
あ政
執
行
方
針
は
は
そ
の
伝
 $\qquad$
 で
き
る
よ
う，
引
き
続
き
支
援
 が
ら，
町
唯
の
の
無
荊
文
財今
後
も
保
存
会
と
協
議
な
な て
い
る。
何 てよつ と瑡ば今
踊
$り$
手
の
練
習
あ
る
に
に
育表
の
機
に
に
合
わ
せ
て
演
春
者 ま
で
は
主
し
し援 じ じ
て
い
だ
だ
L
取
組
と
し
て
支






 つが边


携
庭このムの しょとのムのこなれ て学に着定でが家校な庭教地がれかまら育域，は家しれる をが本学庭いてよな支互町習学生し援いでと習活る努に供 すにはい習リ る連家う

 い
学
校
教
育
と
の
認
識
を
家
廷
教
䏍
あ
あ
り
時
代
が
変家 た
め
の
方
渻
を
勉
強
す
る
が で
の
員
と
て
て
生
き
て
い
く ら
地
域
保
生
活
て
い
上 と
は
違
う。
い
い
い
ふ
な
人
か中
や
る
事
項
で
家
庭
教
㕕
 う
だ
が
家
庭
学
習
$と$
家
庭
学
臨コトラペ

い
く
し
$う$
し
と
事
業
を
展


 き
い
る $\begin{array}{ll}\text { も } & \text { と } \\ \text { 朝 } & い \\ \text { 活 } & \text { う } \\ \text { 事取 } \\ \text { 業組 } \\ \text { な } \\ \text { モ } & \text { と } \\ \text { を } \\ \text { 寨 } & \text { て } \\ \text { 施 } \\ \text { し } \\ \text { て } & \text { ど }\end{array}$


（




##  <br> 

## 議会（D）動

5月9日 ○議会事務局辞令交付式
21日 ○イオン環境財団との植樹祭
27日 ○上川地方総合開発期成会専門部会及 び定期総会（旭川市）
30日 ○富良野広域連合議会第1回臨時会 （富良野市）
31日 ○釧路市議会行政視察来町
6月 9日 ○南富良野町商工会会長他来局 （原油価格•物価高騰並びに新型コロ ナウイルス感染症に対する経済対策 に関する要望）
O7ュアフィールト・パイ・マリオット・北海道南富良野内覧会
10日 ○議会運営委員会
12日 ○南富良野西小学校大運動会
14日 ○上川町村議会議長会臨時総会 （札幌市）

14日 ○北海道町村議会議長会定期総会及び議長•事務局長研修会（札幌市）
17日 ○南富良野町議会第2回定例会
～24日 ○議会運営委員会
○全員協議会
○総務常任委員会
○議会広報特別委員会
19日 ○第2師団創立72周年及び旭川駐屯地開設70周年記念行事（旭川市）
23日 〇7ェアフィールド・バイ・マリオット・北海道南富良野オープ ニング セしモニ－
7月 3日 ○第51回消防上川地方支部富良野地区分会消防総合訓練大会
6日 ○北海道町村議会議員研修会 （札幌市）

## 議会を傍聴してみませんか

町議会は，定例会が年 4 回（ 3 月•6月•9月•12月）開かれ，そのほか臨時会が必要ある時に開かれ ます。

議会の傍聴は町政の運営状況や議員の活動状況を知るよい機会です。
定例会では議案審議のほかにも，議員が行政に質問をする「一般質問」も行われます。
お気軽にお越しください。皆様の傍聴をお待ちしております。

## 次の定例会の開催予定は 9月20日（火）～22日（木）です。

会議中継映像をインターネット（ユーチューブ） で動画配信しています。生中継と録画配信をしており， いつでも視聴できますので，ぜひご覧ください。
※録画配信されるまでに時間がかかる場合があります。


定例会等の日程や議会だよりなども町のホームページからご覧いただけます。 http：／／www．town．minamifurano．hokkaido．jp


[^0]:    配
    少
    で
    て
    も
    減
    努
    努
    を
    を に
    し
    も
    も
    後
    々
    亿
    向
    け
    て い
    な
    か
    ら
    同
    隼
    榞
    線
    な
    な 4
    市
    町
    村
    意
    思
    を
    酸
    し
    合響
    か
    大
    き
    い。
    な
    る
    ご
    く
    な
    ら あ
    る
    が
    $う$
    ち
    の
    町
    が
    番対
    す
    る
    意
    識
    に
    大
    き
    く
    違
    い冠
    新
    得
    そ
    れ
    ぞ
    れ
    が
    J
    R酒
    富
    野
    南
    食
    野
    占

