

## 山根 トミ江 <br> 介護保険取り投いの実㮩把握は <br> 議員 <br> 個々の案件を把握している





 （3）
第
1
段
階
保
除
料
の
該
当
階
の
保
険
料
合
額
3
5
0
0
0人
も
対
象
に
な
る
特
例
第
4
段
 る
か。
•市
は
蓔
態
把
握
て
し

不
在
$の$
時
に
援
助
が
な
い
と
支 が
あ
$\vdots$
る
鸽
家
族
装
事
で な
閴
和
起
气
し
ま
恐
れ

 が
し
も
家
族
少
高
齢
筋
檴問
険
制
度
改
善
に
い
て問
安
心
そ
利
用
き
芥


介護サービスの利用








重
要
あ
る
と
考
え
い
る。
る。

 し
か
か，
「
售
と
と
緒
に
な こ
よ
よ
な
地
域
源
活
安


 え
は
郷
士
の
専
の
構
想


秋田県ゆるキャラ「スギッチ」


## 田中千代子 Hibワクチン接種費用助成の見解は議員 <br> 鋭意努力して実現化を図る

あ
る
考
兄
以
以
に
伺
う
。 と
て
最
善
以努
努
も
要 を
強
望
离
と
も
に
当
品

諸
名
国
比
て
変
遅
れ
俊杲
の
予
防
接
種
現
倠
は

公 問問予
防
ワ
ク
チ
接
㯵
の


予防接種果
に
対
$\vdots$
$\vdots$
る
市
$の$
老
方
方
は
果みい（3）1（2）と事（1）がン事備 問 に取て対れ，介ス1 の所調こ1者関域福 するど讙受力数数查れト夏す密祉 るかの保給月は媩易に調ける着に市。よ険者間。サ目つ查っ調型つ のまうけ数の考たな的い業じに査ザいて考た华じは業

人，（2）
域室種介所，訪にるした社正年域福密サ類介介護護問対めス供はで創月密部型ビ
サス
1は
ビ 9
は 5





あきる野市


公共施設の自動販売機




## 中䖞 雅－心電図検查の実施は議員

ortr
 け
今
年
度
か
ら
市
独
自
基医
療
彗
家
号
の
提
言
受电

推
計
し
い
る
か場

 ン
榇
は
財
政
的
条
件
整



 フ
エ
エ
ザ
対
策
の
た
あ

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
| は | 浬 |
| 8 | はてつ校感 |
| 円人当 | 踏市有た児梁 |
| 万助の市 | 感効。童 |
| 円成内中 | 染 |
|  | 症思施徒 |
| 割校 | 対うすの3 |
| 希 | 策がれ 42 |
| 年 | 本 「ば |
|  |  |



確定申告•市民税申告受付会場




公
務
は
全
体
の
秦
者快媒

責
沜
䚁
睍
る
共
に
市 は
全
体
の
奉
童
と
乙
て
 は
$も$
$ち$
ち
た
だ
か
市
民
の
方




全
体
の
奉
者
と
し
爷
共

 て
部
品
秦
者
者
は
な
い は



い問
は動両橋迷け打駩じい


河 な例と車らをれじ俌川
敷 い制併胃て，る軗 か定せ大等 い周こ辺と利
 のら迷，は々花規の惑引大見火制行車田変受を



調
整
行
行
と
に
な
る。
市 と
河
管
理
者
に
対
連
絡 で
現
地
確
認
は
事
後
文
文
応苦
情
相
談
通
常
夜
間
の
事

## 環 境 経 済 鬞



山田大橋下河川敷

