



事業者による「ケータイ教室」

 に
児
童
生
徒
自
ら
の
自 ケ
1
を
を
行
$い$
こ
そ
を
基
況
ま
た
こ
の
利
用
方
法動
と
乙
再
度
所
有
状

今
後
の
予
防
策
や
啓
登 ま

点
実
践
容
等
を
学
校
経計
画
に
お
い
て
指
導
の
重教
に
に
関
和
る
指
導
全
体

情
報
教
育
•
情
報
モ
ラ
ル

 き


員
の
の
折
り
に
ま
ま
た
学

保
護
者
懇
談
会

P
T
A




か
$\vdots$
に
見
か
向
け
$ら$
れ
て


 し
て
も
収
支
か
赤
字
の
状
態
 けorn


基办の人3业なかの度
ま
で
に
廃
步
す
る
と
$\vdots$ も
半
減
さ
れ，
2
0
1
8
年 も
な
$\omega$
農
蒙
個
別
所
得
補
償
 －哋

農
地
中
間
管
理
事
業
推
進






A苦塁




区
域
あ
あ
り
農
地
や
環
境 の
ほ
と
ど
が
市
街
化
調
整 N61的飞长安笑实

[^0]

 Hota ${ }^{\circ}$ に
進
め
や
す
$\vdots$
な
な
と
思
い

化
に
適
し
て
$\omega$
る
区
域
と
の保
全
て
い
く
区
域
と
市
街


化
調
整
区
域
の
線
引
き区
域
を
部
拡
張
て
市
街


Q．
$\begin{array}{cc}\text { 長 } & \text { の } \\ \text { の } & \text { 村 } \\ \text { 見 } & \text { の } \\ \text { 解 } & \text { 米 } \\ \text { を } & \text { 政 } \\ \text { お策 } \\ \text { 尋 } & \text { に } \\ \text { ね } & \text { い } \\ \text { ま } & \text { て } \\ \text { す } & \text { 村 }\end{array}$ $\begin{array}{cc}\text { 長 } & \text { の } \\ \text { の } & \text { 村 } \\ \text { 見 } & \text { の } \\ \text { 解 } & \text { 米 } \\ \text { を } & \text { 政 } \\ \text { お策 } \\ \text { 尋 } & \text { に } \\ \text { ね } & \text { い } \\ \text { ま } & \text { て } \\ \text { す } & \text { 村 }\end{array}$要
た
思
い
ま
ま
部
今
後


合
を
を
け
る
た
あ，
優
食


雨
水
の
時
貯
留
機
能
な
ど
度
義
は
は
村
の
環
境
や
防
災




思
ま
ま
す。方



率
化
の
た
め
地
域
の
中
心営
規
模
の
拡
大
作
嶪
の
効





 し中
間
管
理
機
構
の
指
是
を A
ら，
愛
知
県
農
地村長


用

 が，
総
合
計
画
で
市
街
見
行
の
域
を
維
持
し
ま
す


面
も
踏
ま
え
農
地
と
し
て
利

 す。
本
村
の
農
嶪
施
に
に
年



で治
す。体
が
消
滅
す
る
と
言
う
の


 $\begin{array}{cc}\text { 年 } & ら \\ \text { ま } & 39 \\ \text { で } & \text { 歳 } \\ 50 & \text { 女 } \\ \% & \text { 性 } \\ \text { 以 } & \text { か } \\ \text { 上 } & 2 \\ \text { 減 } & 0 \\ \text { 少 } & 4 \\ \text { 9 } & 0\end{array}$現
状
推
移
年
る
と
20
歳
か

 の
6
地
域
が
消
滅
能
性
都
知
多
町
美
浜
町
設
楽
 ®
れ
た
旦
本
創
合
会
議伊 2xhtrinnevgraemont
 2
0
1
0
年
に
比
へ
人
人性
人
か
2
2
6
に
に
な占
官
2
2
6
人
に
な
り
産
た
た
女
性
の
9
割
以
上 2
9
8
3
人
子
と
$\vdots$
を 4
0
年
に
本
村
の
人
口
は人
口
に
よ
$\vdots$
ま
す
と
2
0
0 A
試
算
た
た䬱
来
推
計
議 $\qquad$ －4 H4 「 が う
な
さ
$る$
お
Ј
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
か
お
尋 に
考
そ
お
ら
れ
今
後
ど


 Nullilises bata



方
針
に
基
き
き
周
辺
地
域




進
あ
て
ふ
る
と
る
ず


定
住
で
き
る
地
域
ら゙
く
向
け
た
取
$\ddots$
組
を
を
重
点
施現
在
の
人
品
規
模
桩
大
に









\section*{\section*{\section*{

\section*{\section*{\section*{

## \section*{\section*{ <br> <br> <br> <br> <br> A． <br> <br> <br> <br> <br> A． <br> <br> <br> <br> <br> A．    <br> <br> <br> <br> <br>  <br> <br> <br> <br> <br>  <br> <br> <br> <br> <br>  <br> <br> <br> <br> <br> Q． <br> <br> <br> <br> <br> Q． <br> <br> <br> <br> <br> Q． <br> <br> <br> 

 <br> <br> <br> } <br> <br> <br> }
## （1）

 － 9914 패…間
維
持
で
き
る
補
て
え
を
検友
右
28
年
度
か
5
5
 か担



米
生
産
基
基
的
な
柱
と
す






第4次飛島村総合計画（HPからも見ることができます）

治
療
費
助
成
事
業
曐
童
養取
$\vdots$
組
そ
で
い
る
般
好
好

こ
の
他
に
も
従
前
か
ら
今
年
度
品
ら
結
婚
祝
金
給加
及
び
定
住
华
娄
る
た
あ
的
と
て
し
ま
ま
す。

の
増
加
を
図
る
と
を
目


## Q．少子化に備え飛島学園を30人学級に

## A．大幅な増減が見込まれる折に検討する

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  <br>  | 則 |
|  | $\succ$ |
|  | 罭 |
|  | 会 |
|  |  |
|  |  |
|  | $\pi$ |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  <br>  | $4$ |
|  | $\theta$ |
|  |  |
|  | － |
|  | 下躍 |
|  | $\Sigma$ |
|  |  |
|  |  |
|  | －urater |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  <br>  |  |


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

 す
そ
そ
故
幼
児
用
ブ
ラ用
2
$ゝ$
だ
に
に
な
つ
て
い
ま幼
煦
が
撤
奎
さ
热
子
も
も

 コ
は
当
初
子
ど
有
2 あ
る
地
区
畕
袁
の
ブ
ラ
シ た
も
の
$も$
数
多
$\vdots$
あ
$\vdots$
ま
す り
ま
ず
が
数
十
年
経
過
L新
た
に
造
$ら$
れ
た
も
の
も
あ a
は
廃
棄
れ
れ
た
も
の


orrch

 －







し
全
の
公
㝨
律
に
同
様
の






 テント


##  

一部畕
袁
に
お
い
て
は
区
長 な
つ
た
た
あ
じ
す。
し
か
点
か
ら
混
在
を
避
1
る
改 と
児
童
者
を
安
全
確
の
観 い
る
既
隼
遊
真
を
幼
児
用















都公

Q．









 A
て
は
津
波
対
交





主
防
炎
縕
織
冏
成
し
住
中
で
手
取
り
合
い
い
ざ
 た
ち
と
緒
に
避
難
訓
練 で
災
害
時
要
援
護
者
の
 だ
と
考
て
い
ま
す。
そ
の な
る
の
は
隣
近
所
の
人
達災
害
時
に
最
$も$
頼
0
に ま近
所
の
方
健
常
な
方 こ
そ
は
は
自
主
防
荟
隣 ち
で
守
る
と
い
う
共
助住
え
で
い
る
地
域
は
自
分
た か
つ
た
ら
，
自
分
た
$ち$
の助
次
に
自
分
の
命
が
助自
分
で
守
る
と
い
う
自 ま
ず
は
自
ら
の
身
は － 0494 に
は
限
界
が
あ
る
と
思
わ
れ察
自
衛
隊
等
の
公
助


助
貝
窒
の
の


$x^{6}=4$ 析和
繰
越
金
8
5
0
0
0
万
円
は
県 て
$\omega$
る
基
金
3
0
0
0
万
五飛
島
村
の
国
保
会
計
が
持
っ




 －の中4





 は
ま
た
は
し
き
ち
そ
示
さ まurnvergirl 新 $\theta$ 洫

 て
い
き
た
$\vdots$
と
思
$\vdots$
ま
す。県
し
も
相
談
し
な
か
ら
進
め
 い
し
国
国
保
都
道
府
県
 し
た
場
合
の
基
金
使
口








A．


基本料金 1 カ月（2 カ月分）：メーターの口径

| 市町村名 | ¢ 13 mm | ¢ 20 mm | 使用水量（0～20m3） | 超過料金（21～40m3） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 海部南部水道企業団 <br> （飛島村，弥富市，愛西市） | $\begin{array}{r} \text { 950.40円 } \\ (1,900.80 円) \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 2,592.00 円 \\ (5,184.00 円) \\ \hline \end{array}$ | 86．40円 | 162．00円 |
| 蟹江町 |  |  | 一律定額 2，300円 | 160．00円 |
| 大治町 | $\begin{array}{r} 675.00 円 \\ (1,350.00 円) \\ \hline \end{array}$ | $\begin{aligned} & 1,155.60 円) \\ & (2,311.20 円) \end{aligned}$ | 13～20m ${ }^{3}$ 10．80円 | 166．32円 |
| あま市（美和•七宝地区） |  |  | 一律定額 2，376円 | 135．00円 |
| あま市（甚目寺地区） | $\begin{array}{r} 675.00 円 \\ (1,350.00 円) \end{array}$ | $\begin{aligned} & 1,155.60 円 \\ & (2,311.20 円) \end{aligned}$ | 13～20m ${ }^{3}$ 10．80円 | 166．32円 |
| 名古屋市 | $\begin{array}{r} 675.00 円 \\ (1,350.00 円) \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 1,155.60 円 \\ (2,311.20 円) \\ \hline \end{array}$ | 13～20m ${ }^{3}$ 10．80円 | 166．32円 |


らい 23 て年 は
 $\begin{array}{cc}\text { ま } & \text { 平 } \\ \text { 成 } \\ \text { の゙ } & 22 \\ \text { の } & \text { 年 } \\ 1 & 2 \\ \text { 年 } & \text { 月 } \\ \text { 余 } & \text { か }\end{array}$


 を
県
水
受
水
1
0
0
$\%$
と盤
沈
下
対
策
と
し
て
水
源 に
と
の
方
針
に
基
く
く
地地
域
の
安
全
性
最
優
先 て
い
ま
す
が
こ
こ
要
因
は
水
準
は
県
等
の
高
額
位 こ
ろ
企
業
団
の
水
道
料
金 A
業
符
に
確
認
た
と A

海
部
南
部
水
道
企
 う
村
長
が
指
導
す
き
き
で
す

 で
$そ$
れ
た
け
で
も
値
げ
げ
す

 つ，
平
成
23
年
3
月
30
日
付 な
観
点
か
慎
重
粕
議
賜
織
$す$
る
水
道
料
金
等
検
討嘱
を
受
た
た
委
買
名
ど
組以



## A．

## Q．職員の地域手当を $6 \%$ 支給せよ

## A．地域手当を支給する方向で進める


村




中 त




和 3 负



## A

 $\begin{array}{cc}0 & カ \\ \text { 円 } & \text { リ } \\ \text { と } & \text { の } \\ \text { 聞 } & 1 \\ \text { い } & \text { 等 } \\ \text { て } & \text { 米 } \\ \text { い } & \text { で，} \\ \text { ま } & \\ \text { す。 } & 9 \\ \text { 昨 } & 1\end{array}$
地代お想




並
に
飛
島
村
人
農
地 た
農
地
中
間
管
理
事
業 26
年
4
月
か
号
国
名
開
始
L こ
し
た
中
村
は
平
成 の
発
生
を
配
し
て
い
ま
す


米を収穫する農業者


お気楽体操


 －のンド
 ブ
活
動
は
温
泉
付 リルンat ヨ コ


| －4 |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| $0 \times 10$ | － 04 و45














Q．





 の
市
町
村
在
住
者
㧫
料料
は
広
域
利
用
と
捉
え
他般
の
方
々
の
両
施
設
の
使
用

 で
よ
か
っ
た
村
を
を
推
進住
で
で
た
い
村
住
ん

 を
筬
す
ず，
誰
に
ぞ
も
利
用 に
在
住
在
勤
俊
び
通
学 に
か
か
て
い
た
だ
$\vdots$
た
あ よ
り
広
域
の
方
年
然
温
泉平
成
19
年
4
4
月
1
日
號
5象
と
て
開
設
し
ま
た
た に
在
住
在
勤
の
方
を
対 A
平
成
18
年
10
月
1
日

$$
\begin{aligned}
& \text { う } \\
& \text { に } \\
& \text { な } \\
& \text { さ } \\
& \text { せ } \\
& \text { て } \\
& \text { た } \\
& \text { た } \\
& \text { た }
\end{aligned}
$$

及
ひ
水
泳
授
業
の
期
間
中
に
学
生
は
年
間
を
通
L
て
1 ま
し
し
飛
島
在
集
小
小 で
利
用
し
い
た
た
た
て
い （用
料
金
は
大
人
2
0
0
円 を
村
民
利
用
旦
と
し
て
利 に
は
原
則
毎
週
曜
日 $\begin{array}{cc}\text { に } \\ \text { お温 } \\ \text { 住 } \\ \text { ま } \\ \text { い } \\ \text { い } \\ \text { お } \\ \text { お } \\ \text { 勤 } \\ \text { め } \\ \text { の } & \\ \text { 方 }\end{array}$
 Hta゚


度
か
ら
24
年
度
ま
で
の
3
年



1村民利用日利用料金（券売機の受付は閉館1時間前まで） （1回券は当日のみ有効）

| 区 分 | 1回利用券 | 備 考 |
| :---: | :---: | :---: |
| 大人 （高校生以上） | 200円 | 満15歲以上の人（中学校に在学 する人を除く。） |
| 同伴者 （在住者） | 100円 | 小学校 2 年生以下の人の在住者同伴者（在勤者は除く。） |
| 小人 （䄪小中学生） | 100円 | 温水プール利用カードをご提示ください。小学校 2 年生以下の人は大人（ 18歳以上）の同伴が必要です。 |
| 障害者等 （在勤者） | 100円 | 在勤者に限る。 （在住者は無料） |
| 高齢者 （65㖅以上） | 100円 | 満65歳以上の人 |


 い
て
も
各
施
料
金
の ル
ム
ム
い
ず
れ
の
施
設
に

入ーっ・ー入ーリ入余 ふ
れ
あ
い
温
泉
い
温
水利
用
策
雔
あ
〒
お
ま
す。民
の
皆
様
の
村
施
設
の
優
遇 お
$\vdots$
」
さ
さ
や
か
な
が
$ら$
村



 は
多
額
の
経
費
它
必
と
な
な施
設
の
維
管
理
蓮
営
に





\section*{| 3 |
| :---: |
| 億 |
| 7 |
| 3 |
| 1 |
| 6 |
| 万 |
|  |}




[^0]:    號

