





 meverctandrunt juvirixt


業
旅
行
業
運
輸
丞
ど
の ぞ
で
そ
そ
結
果
外
食
産 runctざひrreyminimoneg縮
要
謮
イ
べ
ン
ト
中
止飲
食
号
休
業
営
對
時
間
短
 る
犎
策
求
号
れ，
否
栗

活
莗
儀
な
さ
れ
れ
し
た。 ま
ど
は
全
く
異
る
最
常
生 ナ
禍
中
中
で
私
た
$\vdots$
は
れ
れ
 るて す。
 わ
れ
な
い
憅
方
方
で
そ
ま
る ま
た
た
場
や
や
時
間
に
と
$\vdots$
 が
解
消
れ
れ
テ
ワ
1
ク
や方
と
の
地
域
間
ど
情
報
嘊






## 描



 る
簡
中
忍
の
社
会
実
現

 を
提
し
て
い
ま
す。
誰
信
が





 し
持
続
態
な
世
界
実
現 O
年
ま
で
に
17
の
景
標
達
成号
基
琹
理
に
に
2
0
3


| エリこ適計想パ | 1 |
| :---: | :---: |
| リア，計炛画のク柴 |  |
| に船計化々計ス現な町 | まコ奚 |
| 岡の画夕をかに | ち こ い |
| 新駅中を〕想〕う | づパて |
| たエに策プ䈕デさ | く ク 暮 |
| なり，定ラしこわ | りトら |
| 市ア槻中ンたジ |  |
| 街•木でと「テい |  |
| 地船駅す立都イコ | る |
| の迫エ ○地市構 |  |




す。

|  |  | 現 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | な |  |  |
|  | け | 上ン |  |
|  |  | でシ |  |
|  | ば |  |  |
|  | な |  |  |
|  | 5 |  |  |
|  |  | 的 築 |  |
|  | い | に |  |
|  | 都 | 取実 |  |

地
の
良
居
集
簡
友
韛
し

宅
集
積
た
地
域
潅
点
 い
 ネ
$\cdots$
ト
ワ
ク
ク
型
都
市
構 ぶ
コ
パ
ク
ト
プ
$ラ$
ラ農
部
と
を
年
公
L
ス
に
結




築の区 新や


加和区に
鷺
沼
排
水
区
䨋
整
備
書
業

実
施
䲩
的
冠
被
复




 ま
た
東
船
追
地
区
永
害

に確ケ年を入の排差保越度行








努な 11 歩道
りだ県て 備 二生は公
共
施
設
学
快
適
に
利
し

整 崎 名て

行
い
ま
す。



県
打ま
い
て
は
主
要
方


-4و\#vs
 ま
い
ま
す





都
市
緑
地
の
整
備小バカssons

 11ヶ川い以
育
世
代
を
含
地
域
全
体 －小成边



 か
な
け
れ
は
な
り
ま
せ
h




 دNSVNNU＂H6が色其

 で



太
陽
林
相
魅
夫
を
さ
」
に
向 い
て
測
量
費
を
予
算
計
上



 Hta ${ }^{\circ}$


資
源
活
用
て
新
たた
な
じ
ジ








 ま
す。
ま
た
地
元
の
焦
の
 に
際
て
の
支
援
策
を
あ
め柴
町
の
魅
や
や
移
宔
定
喠







Hta ${ }^{\circ}$


このHthto



 ト
行
い
ま
す。
ま
た
堡 そ
れ
の
家
庭
あ
あ
た
た
サ
ポ
1


新
嫢
業
と
し
て
は
安 H


 を
䈕
し
番
离
な
中
 た
あ，
夜
称
第
期
留移

 $\cdots$


 ぐエ゙ロハく ロローロールリー」









構
想
基
き
き
情
報
器
意


 の育担


arrorver

，
す軌に楽
い
空
間
の
整
備
な
と
を
罝



 に
基
い
た
机
に
㷅
替
兄
る机
年
务
年
で
新
い
賛
格加
て
て
古
く
狭
く
な
な
た ト
整
備
て
ま
$い$
$h$
ま
す。






シ
ビ
単
ク
プ
ラ
ト
ド
を
醸






極
的
に
向
合
合
る
交
に
に町
民
地
域
O
課
題
決
積一
人
信
町
民
に
寄
添
い －リール効
率
が
1
が
な
た
分
職
が
が

$b$
ま
す






上
や
職
貝
の
I
C
の
ス
キ
ル


 た。












建
設
に
い
し
は
信
月
に
優



 き
害
に
に
移
学
職
䯪
育
 キ
ル
磨
䳸
た
旨
で
課
題
解
 や
菛
家
$と$
な
な
$\vdots$
$\vdots$
専
門 と
基
に
ほ
た
事
業
者



 リ
ュ
の
の
高
$\cdots$
流
観
光
地

設
な
ど
の
魅
力
を
全
に
に
ア －







.04

等
適
严
理
推
進
事
業
䍜
活

 り
し
だ
が
有
利
梷
交
税





 の
改
修
事
は
は
年
末
に
完


## 








|  |  | －049世5 |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | Erntur |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | oritcyor |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  <br>  |  |
|  |  |  |
| ortcht |  |  |
|  <br>  <br>  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |










 サーラ ま | り |
| :--- |
| し |
| た。 |




| 会計区分 | 令和 4 年度 | 前年度比 |
| :---: | :---: | :---: |
| 予算総額 | 251 億1，698万円 | 7．0\％ |
| 一般会計 | 138億2，260万円 | 5．8\％ |
| 特別会計 | 75 億8，809万円 | 3．8\％ |
| 国民健康保険事業 | 40譩4，276万円 | 7．3\％ |
| 介護保険 | 30億2，995万円 | $\Delta 1.3 \%$ |
| 後期高龄者医療 | 4億6，565万円 | 9．4\％ |
| 土地取得 | 4，973万円 | 1．3\％ |
| 水道事業会計 | 14薏7，601万円 | 12．2\％ |
| 下水道事業会計 | 22㒉3，028万円 | 24．8\％ |

歳出の性質別分類

| 区分 | 令和 4 年度 | 前年度比 |
| :---: | :---: | :---: |
| 人件費 | 28億3，240万円 | 2．4\％ |
| 補助費等 | 26億2，597万円 | 10．2\％ |
| 物件費 | 23譩6，462万円 | 3．1\％ |
| 扶助費 | 18譩7，137万円 | 5．4\％ |
| 公債費 | 14譩2，217万円 | 7．2\％ |
| 繰出金 | 12譩7，297万円 | 2．8\％ |
| 積立金 | 5億8，602万円 | 24．4\％ |
| 投資的経費 | 2瘘8，027万円 | $\triangle 32.6 \%$ |
| 維持補修費 | 2億4，162万円 | 273．5\％ |
| 出資金 | 2薏3，519万円 | $\triangle 0.2 \%$ |
| 貸付金 | 6，000万円 | 0．0\％ |
| 予備費 | 3，000万円 | 0．0\％ |
| 合計 | 138億2，260万円 | 5．8\％ |

## 町民一人当たりで見る

一般会計予算（命和4年3月1日現在の人口37，172人で試算）

| 町民一人当たりの町税負㴻額112，303円 |  |
| :---: | :---: |
| 固定資産税•都市計画税 | 59，462円 |
| 町民税 | 44，007円 |
| 町たばこ税 | 5，939円 |
| 軽自動車税 | 2，895円 |
| 时民一人当たりに使われるお金 371，855円 |  |
| 民生費 | 117，997円 |
| 総務費 | 74，818円 |
| 衛生費 | 42，201円 |
| 教育費 | 40，545円 |
| 公債費 | 38，259円 |
| 土木費 | 26，895円 |
| 消防費 | 12，067円 |
| 農林水産業費 | 7，927円 |
| 商工費 | 5，385円 |
| 議会費 | 4，471円 |
| その他 | 1，290円 |

## 令和4年度一般会計予算 138億2，260万円

町債5隠9，450万円 $4.3 \%$県支出金 8億 2,584 万思 $6.0 \%$地方消費税交付金
8
8 8隐8，600万円 $6.4 \%$


$\square$
正

広 告




中学校での新生活が皆さんを待っています。

思
思い出と希望を胞に小学校卒業式


## ク <br> リスマスローズ展示即売会




約 900 鉢のクリスマスローズが ほぼ無くなるほど大盛況でした。


新型コロナウイルス感染症の流行による外出の自粛によって，全国的にがん検診を受ける方が減っています。
柴田町でも，感染症が流行する前の平成30年度 と，令和 2 年度を比較すると，受診率が減少傾向 にあります。特に，胃がん検診では10\％以上の減少が見られました。


## がんは2人に1人がかかる身近な病気です

日本人が一生のうちに，がんと診断される人の割合は，男性65．0\％，女性50．2\％と，2人に1 人以上 の方が，がんに罹患しています。また，男性 $26.7 \% ~(4$ 人に 1 人），女性17．8\％（6人に1人）は，がん が原因で死亡しています。
がんは，検診を定期的に受診し，早期発見•早期治療することにより，多くの方が助かる病気です。しかし， コロナを理由に検診の間隔が空いてしまうと，がんが進行した状態で見つかる可能性が高くなります。

## まずは，がん検診を申し込みましょう

町が実施している胃がん・大腸がん・肺がん・乳がん・子宮頸がん検診は，「死亡率減少効果が科学的 に証明された」有効ながん検診です。がん検診を受けるかどうか迷っている方も，まずは申し込みを行い ましょう。受診票が届いてから受けるかどうか決めてもかまいません。

がん検診に限らず，健康を維持するための通院や各種検査の受診などは，不要不急の外出ではありませ ん。検診会場では感染症対策を講じていますので，安心してお越しください。

## 町のがん検診の対象者

胃がん，大腸がん，肺がん／40歳以上の方子宮頸がん／20歳以上の女性の方
乳がん／30～39歳，40歳以上の奇数年齢 の女性の方
前立腺がん／50～79歳の男性の方
※年齢は令和5年4月1日時点

がん検診スケジュール

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \| 胃 |  | 子宮 |  |  | 肺 |  |  |  | 乳 |  |  |
|  |  | 大腸•前立腺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

園健康推進課 TEE55－2160

## 私だたとSDGs 进诫

問まちづくり政策課 TEL54－2111

## ゴール 7．エネルギーをみんなにそしてクリーンに

日本では当たり前に使用することができる電気ですが，世界に目を向けてみると約 8 億人もの人が， いまだに電気を使用することができません。生活に無くてはならない電気も，一方で火力発電などで排出される二酸化炭素は地球温暖化の原因と言われており，太陽光や風力などの「再生可能エネルギー」の利用が推進され ています。

無駄なエネルギー消費を抑えるため，日ごろから不用な照明を消すなどの節電に取り組みましょう。


俳句•川柳•短歌に興味があり，こうほう文芸に載せたい方は，はがきなどで4月11日（月）までご応募ください。

広 告



長田さん。


エコロジー・プラス柴田町大字船岡字神山前58－1 TEL 57－1567
平成30年設立。住宅やアパー トからビル，商業施設まで幅広 く清掃業務を行うほか，浄化槽 の管理も手掛ける。従業員6人







清
掃
の
依
頼
は
ご
家
庭
オ
オ
イ
ス



会
社
で
は
長
年
の
経
験
生
か
ハ くくた気い肗っが


 エ
コ
ロ
ジ
1
プ
ラ
ス
の
$\frac{1}{1}$
ち
上
げ
の
際
 ぞ
な
な
こ
清
掃
に
関
す
る
仕
事
を
し
て 10
年
以
上
に
渡
り，
ハ
ウ
ス
ク
リ
I

