# 令和 4 年度十日町市予算に関する説明資料 

## 【別冊】令和4年度 目的別主要事業

令和4年3月
新潟県十日町市
【目次】 ..... 頁
《一般会計（目的別主要事業）》
1．総務費 ..... 1
2．民生費 ..... 12
3．衛生費 ..... 13
4．農林水産業費 ..... 22
5．商工費 ..... 37
6．土木費 ..... 52
7．消防費 ..... 103
8．教育費 ..... 104
《水道事業会計》 ..... 133
《簡易水道事業会計》 ..... 136
《下水道事業会計》 ..... 141
《文化観光推進関係 事業一覧》 ..... 148

## 掲載事業一覧

## 《一般会計》

## 1．総務費

| No． | 事業 | 担当課 | $\begin{gathered} \text { 揭載 } \\ \text { ヘベージ } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 高齢化集落支援（地域おこし協力隊設置）事業 | 企画政策課 | 1 |
| 2 | 地域公共交通計画策定事業 | 企画政策課 | 1 |
| 3 | 魚沼基幹病院線実証運行事業 | 企画政策課 | 2 |
| 4 | とおかまち応援寄附金募集事業 | 企画政策課 | 2 |
| 5 | 結婚新生活支援事業（国県補助） | 企画政策課 | 3 |
| 6 | 布川地区交流体験施設改修事業 | 松之山支所地域振興課 | 4 |
| 7 | 移住支援事業（地方創生推進交付金） | 企画政策課 | 5 |
| 8 | 移住支援窓口設置事業 | 企画政策課 | 5 |
| 9 | わか者•女性•子育て世代ジモト回帰促進事業（地方創生） | 企画政策課 | 6 |
| 10 | ふるさと回帰支援事業（コロナ対策） | 企画政策課 | 6 |
| 11 | 早稲田大学校外施設利活用検討事業 | 企画政策課 | 7 |
| 12 | 基金積立金（高齢化集落等対策基金） | 企画政策課 | 7 |
| 13 | 自治体システム標準化事業 | 総務課 | 8 |
| 14 | スマート自治体推進事業 | 総務課 | 8 |
| 15 | 地域自治推進事業交付金 | 企画政策課 | 9 |
| 16 | 冬期集落安全•安心確保対策事業（県単補助） | 企画政策課 | 9 |
| 17 | 総合防災情報システム維持管理経費 | 防災安全課 | 10 |
| 18 | 特定空家等対策事業 | 防災安全課 | 10 |
| 19 | 空家等緊急安全措置事業 | 防災安全課 | 11 |

## 2．民生費

| No． | 事業 | 担当課 | 揭載 <br> ベーシ |
| :---: | :--- | :--- | :---: |
| 1 | 要援護世帯除排雪援助事業 | 福祉課 | 12 |
| 2 | 私立保育所等施設整備事業（国庫補助•過疎債） | 子育て支援課 | 12 |

## 3．衛生費

| No． | 事業 | 担当課 | 揭載 <br> － |
| :---: | :--- | :--- | :---: |
| 1 | 看護•介護職員就業支度金支給事業 | 地域ケア推進課 | 13 |
| 2 | 看護学生支援事業 | 地域ケア推進課 | 13 |
| 3 | 医療福祉総合センター管理運営事業（寄附講座分） | 地域ケア推進課 | 14 |
| 4 | 水カ発電推進事業 | エネルギー政策課 | 15 |
| 5 | 水カ発電推進事業（国庫補助） | エネルギー政策課 | 16 |
| 6 | 再生可能エネルギー活用推進事業（過疎債） | エネルギー政策課 | 17 |
| 7 | 再生可能エネルギー活用促進補助事業 | エネルギー政策課 | 18 |
| 8 | 水素燃料化推進事業 | エネルギー政策課 | 19 |
| 9 | ごみ処理施設メンテナンス事業 | 環境衛生課 | 20 |
| 10 | 管理型最終処分場建設事業 | 環境衛生課 | 21 |

## 4．農林水産業費

| No． | 事業 | 担当課 | $\begin{gathered} \begin{array}{c} \text { 揭載 } \\ \text { ベー } \end{array} \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 中山間地域担い手組織支援事業 | 農林課 | 22 |
| 2 | 農産物販路拡大支援事業（コロナ対策） | 農林課 | 22 |
| 3 | 中山間地域等直接支払交付金事業（国県補助） | 農林課 | 23 |
| 4 | 担い手農業経営支援事業 | 農林課 | 23 |
| 5 | 鳥獣被害防止対策事業 | 農林課 | 24 |
| 6 | 複合営農促進事業（市単） | 農林課 | 24 |
| 7 | 東下組地区生活改善センタ一整備事業（過疎債） | 農林課 | 25 |
| 8 | 中山間地域総合農地防災事業（公共事業等債） | 農林課 | 26 |
| 9 | 県営ため池等整備事業（公共事業等債） | 農林課 | 27 |
| 10 | 多面的機能支払交付金事業（国県補助） | 農林課 | 28 |
| 11 | 経営体育成基盤整備事業［農業生産法人等育成型］公共事業等債 | 農林課 | 29 |
| 12 | 県営農地環境整備事業（公共事業等債） | 農林課，松代支所農林建設課 | 30 |
| 13 | ふるさと十日町の木で家づくり事業 | 農林課 | 31 |
| 14 | ふるさと十日町の木で家づくり事業（コロナ対策） | 農林課 | 31 |
| 15 | 松代地域林道整備事業（緊自債） | 松代支所農林建設課 | 32 |
| 16 | 松之山地域林道整備事業（県単補助•緊自債） | 松代支所農林建設課 | 33 |
| 17 | 市有林•市行造林整備事業（国県補助） | 農林課 | 34 |
| 18 | 森林経営管理事業 | 農林課 | 35 |
| 19 | 小規模補助治山事業（県単補助） | 松代支所農林建設課 | 36 |

## 5．商工費

| No． | 事業 | 担当課 | $\begin{gathered} \text { 揭載 } \\ \text { ヘベージ } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 小規模事業者等販路開拓支援事業 | 産業政策課 | 37 |
| 2 | 十日町PR販路拡大支援事業（コロナ対策） | 産業政策課 | 37 |
| 3 | 新事業ステップアップ支援事業（コロナ対策） | 産業政策課 | 38 |
| 4 | プレミアム商品券発行事業（コロナ対策） | 産業政策課 | 38 |
| 5 | 商工団体地域活性化支援事業（コロナ対策） | 産業政策課 | 39 |
| 6 | 商業関係団体助成事業 | 産業政策課 | 39 |
| 7 | 未来を拓く創業•成長支援事業 | 産業政策課 | 40 |
| 8 | 地域産業総合振興事業 | 産業政策課 | 40 |
| 9 | 雪ふる里関係人口拡大事業（地方創生推進交付金） |  | 41 |
| 10 | 清田山キャンプ場施設整備事業 | 中里支所地域振興課 | 42 |
| 11 | 大厳寺高原キャンプ場施設整備事業 | 松之山支所地域振興課 | 43 |
| 12 | 松之山温泉スキ一場整備事業 | 松之山支所地域振興課 | 44 |
| 13 | まつだい芝峠温泉施設整備事業（過疎債） | 松代支所地域振興課 | 45 |
| 14 | 大地の芸術祭運営事業（第8回展） | 観光交流課 | 46 |
| 15 | 大地の芸術祭運営事業（第9回展） | 観光交流課 | 46 |
| 16 | 大地の芸術祭ディレクター委託事業（第8回展） | 観光交流課 | 47 |
| 17 | 大地の芸術祭ディレクター委託事業（第9回展） | 観光交流課 | 47 |
| 18 | 雪国農耕文化村センター施設整備事業（過疎債） | 松代支所地域振興課 | 48 |


| No． | 事業 | 担当課 | 掲載 <br> ベ |
| :---: | :--- | :--- | :---: |
| 19 | 大地の芸術祭受入対策事業（開催年） | 観光交流課 | 49 |
| 20 | 雪ふる里関係人口拡大事業（地方創生推進交付金） | 観光交流課 | 49 |
| 21 | 松代棚田ハウス維持管理経費 | 松代支所地域振興課 | 50 |
| 22 | 里山現代美術館魅カ増進事業（文観計画•補助） | 観光交流課 | 50 |
| 23 | 電子パスポート等システム活用事業（文観計画•補助） | 観光交流課 | 51 |

## 6．土木費

| No． | 事業 | 担当課 | $\begin{gathered} \text { 揭載 } \\ \text {-ヘジ } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 道路メンテナンス事業 |  |  |
| 1 | 市道観音寺橋詰線 観音寺橋 | 建設課 | 52 |
| 2 | 市道大黒沢小黒沢線 大黒沢橋 | 建設課 | 53 |
| 3 | 市道川治昭和町線 | 建設課 | 54 |
| 4 | 市道停車場山本線 | 建設課 | 55 |
| 5 | 市道浅河原新町新田線（田中町地内） | 建設課 | 56 |
| 6 | 市道浅河原新町新田線（上野地内） | 建設課 | 57 |
| 7 | 市道清田山線 | 建設課 | 58 |
| 8 | 市道孟地荒瀬線 | 建設課 | 59 |
| 9 | 市道藤原修行者線 | 建設課 | 60 |
| 10 | 市道湯本兎口線 | 建設課 | 61 |
|  | 十日町地域道路整備事業 | － |  |
| 11 | 市道旭ヶ丘1号線 | 建設課 | 62 |
| 12 | 市道稲荷町線 | 建設課 | 63 |
| 13 | 市道高山水沢線 | 建設課 | 64 |
| 14 | 市道高山太子堂線 | 建設課 | 65 |
| 15 | 市道北新田線 | 建設課 | 66 |
| 16 | 市道樽沢滝沢線 | 建設課 | 67 |
| 17 | 市道本町西線 西田川橋 | 建設課 | 68 |
|  | 川西地域道路整備事業 |  |  |
| 18 | 市道木島伊友線 | 建設課 | 69 |
|  | 中里地域道路整備事業 |  |  |
| 19 | 市道干溝市之越線 | 建設課 | 70 |
| 20 | 市道桔梗原下原線 | 建設課 | 71 |
|  | 松代地域道路整備事業 |  |  |
| 21 | 市道室野儀明線 | 松代支所農林建設課 | 72 |
| 22 | 市道松代大島線 | 松代支所農林建設課 | 73 |
| 23 | 市道松代下町線 | 松代支所農林建設課 | 74 |
| 24 | 市道会沢菅刈小荒戸線 | 松代支所農林建設課 | 75 |
|  | 松之山地域道路整備事業 | － |  |
| 25 | 市道松口松之山線 | 松代支所農林建設課 | 76 |
| 26 | 市道東川中尾線 | 松代支所農林建設課 | 77 |
| 27 | 市道金畑線 | 松代支所農林建設課 | 78 |
| 28 | 市道浦田松之山線 | 松代支所農林建設課 | 79 |


| No． | 事業 | 担当課 | $\begin{gathered} \text { 掲載 } \\ \text { ページ } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 29 | 除雪機械車庫整備事業（防安交•過疎債） | 建設課 | 80 |
|  | 十日町地域消雪パイプ改修事業（緊自債） |  |  |
| 30 | 市道本町西線 | 建設課 | 81 |
| 31 | 市道新座西9号線ほか | 建設課 | 82 |
| 32 | 市道田川町本町7丁目線ほか | 建設課 | 83 |
| 33 | 市道上新田4号線ほか | 建設課 | 84 |
|  | 川西地域消雪パイプ改修事業（緊自債） |  |  |
| 34 | 市道山野田下平線 | 建設課 | 85 |
|  | 十日町地域消雪パイプ更新事業（緊自債） |  |  |
| 35 | 市道春日4号線ほか | 建設課 | 86 |
| 36 | 市道春日町1丁目1号線ほか | 建設課 | 87 |
|  | 川西地域消雪パイプ更新事業（緊自債） |  |  |
| 37 | 市道中仙田中央線 | 建設課 | 88 |
|  | 中里地域消雪パイプ更新事業（緊自債） |  |  |
| 38 | 市道貝野2号線 | 建設課 | 89 |
|  | 川西地域流雪溝整備事業（防安交•公共事業等債） |  |  |
| 39 | 伊友地区，上野地区 | 建設課 | 90 |
| 40 | 市道新町新田環状線，市道水口沢沖立中屋敷線 | 建設課 | 91 |
|  | 十日町地域流雪溝整備事業（防安交•公共事業等債） |  |  |
| 41 | 川治地区，学校町地区 | 建設課 | 92 |
| 42 | 松代地域河川局部改修事業（緊自債） | 松代支所農林建設課 | 93 |
| 43 | まちづくり計画策定事業 | 都市計画課 | 94 |
| 44 | 宅地耐震化推進事業（防安交） | 都市計画課 | 94 |
| 45 | 十日町駅周辺施設アクセス環境向上事業（文観計画•補助） | 都市計画課 | 95 |
| 46 | 都市計画道路整備事業（国庫補助•公共事業等債） | 建設課 | 96 |
| 47 | 川西総合緑地公園整備事業（過疎債） | 川西支所地域振興課 | 97 |
| 48 | 川西地域公園•広場維持管理経費（修繕工事分） | 川西支所地域振興課 | 98 |
| 49 | 克雪すまいづくり支援事業（社総交ほか） | 都市計画課 | 99 |
| 50 | 屋根雪除雪安全対策事業（社総交） | 都市計画課 | 99 |
| 51 | 市営住宅改修事業（社総交•公営住宅債） | 都市計画課 | 100 |
| 52 | 新型コロナウイルス経済対策事業（住宅版） | 都市計画課 | 101 |
| 53 | 地籍調査事業（国県補助） | 都市計画課 | 102 |

## 7．消防費

| No． | 事業 | 担当課 | 揭載 <br> ベ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 十日町地域広域事務組合負担金（高機能消防指令センタ—機器等更新事業） | 防災安全課 <br> （広域事務組合） | 103 |

## 8．教育費

| No． | 事業 | 担当課 | $\begin{gathered} \begin{array}{c} \text { 揭載 } \\ \text { ヘヘージ } \end{array} \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 遠距離通学児童生徒支援事業 | 教育総務課 | 104 |
| 2 | 奨学金等貸付事業 | 教育総務課 | 104 |
| 3 | UIターン促進奨学金等返還支援事業 | 教育総務課 | 105 |
| 4 | 教員住宅改修•解体事業（公共施設等適正管理推進事業債） | 教育総務課 | 106 |
| 5 | 小中一貫教育推進事業 | 学校教育課 | 107 |
| 6 | コミュニティ・スクール推進事業 | 学校教育課 | 107 |
| 7 | 特別支援教育推進事業（国庫補助） | 学校教育課 | 108 |
| 8 | 通級指導教室設置事業 | 学校教育課 | 108 |
| 9 | 個別支援教育支援員設置事業 | 学校教育課 | 109 |
| 10 | 教育支援員設置事業 | 学校教育課 | 109 |
| 11 | 教育系ネットワーク管理費 | 教育総務課 | 110 |
| 12 | ふるさと教材作成事業 | 学校教育課 | 110 |
| 13 | 大地の芸術祭活用教育事業 | 学校教育課 | 111 |
| 14 | 教育系ICT支援事業 | 教育総務課 | 111 |
| 15 | 授業支援ソフト等活用事業 | 学校教育課 | 112 |
| 16 | 医療•教育連携推進事業 | 学校教育課 | 112 |
| 17 | 学校保健特別対策事業（国庫補助・コロナ） | 教育総務課 | 113 |
| 18 | 英語教育推進事業 | 学校教育課 | 113 |
| 19 | 指導力向上等推進事業 | 学校教育課 | 114 |
| 20 | あったかい学級づくり支援事業 | 学校教育課 | 114 |
| 21 | 学校ICT推進事業 | 学校教育課 | 115 |
| 22 | 社会科副読本作成事業 | 学校教育課 | 115 |
| 23 | 小学校施設整備事業（過疎債） | 教育総務課 | 116 |
| 24 | 小学校施設整備事業 | 教育総務課 | 117 |
| 25 | 小学校施設解体事業（公共施設等適正管理推進事業債） | 教育総務課 | 118 |
| 26 | 中学校施設整備事業（過疎債） | 教育総務課 | 119 |
| 27 | 中学校施設整備事業 | 教育総務課 | 120 |
| 28 | 中学校部活動指導員設置事業（国県補助） | 学校教育課 | 121 |
| 29 | 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業（国補助・コロナ） | 教育総務課 | 121 |
| 30 | 新潟県美術展覧会十日町巡回展事業 | 生涯学習課 | 122 |
| 31 | 段十ろうオープン5周年事業 | 生涯学習課 | 122 |
| 32 | 縄文体験観光プログラム事業 | 文化財課 | 123 |
| 33 | 文化財保存活用地域計画策定事業（国庫補助） | 文化財課 | 123 |
| 34 | 日本遺産活用推進事業 | 文化観光推進室 | 124 |
| 35 | 公民館耐震化事業（緊防債） | 中央公民館 | 125 |
| 36 | 特別展示会事業 | 博物館 | 126 |
| 37 | 博物館収蔵資料デジタルアーカイブ化事業（文観計画•補助） | 博物館 | 126 |
| 38 | 森の学校キョロロ魅力増進事業（文観計画•補助） | 越後松之山「森の学校，キョロロ | 127 |
| 39 | クロアチアホストタウン推進事業 | スポーツ振興課 | 128 |
| 40 | 武道館改修事業（過疎債•緊急防災•減災事業債） | スポーツ振興課 | 129 |
| 41 | 松代地域体育施設改修事業（過疎債） | スポーツ振興課 | 130 |
| 42 | 学校給食感染防止対策事業（コロナ対策） | 学校教育課 | 131 |
| 43 | 学校給食施設改修事業（過疎債） | 学校教育課 | 132 |

## 《水道事業会計》

| No． | 事業 | 担当課 | 掲載 <br> ベ |
| :---: | :--- | :--- | :---: |
| 1 | 上水道施設更新事業（構造物及び設備） | 上下水道課 | 133 |
| 2 | 上水道施設更新事業（管路施設） | 上下水道課 | 134 |
| 3 | 老朽管更新事業 | 上下水道課 | 135 |

## 《簡易水道事業会計》

| No． | 事業 | 担当課 | 掲載 <br> ベーシ |
| :---: | :--- | :--- | :--- |
| 1 | 中里未普及地域解消事業 | 上下水道課 | 136 |
| 2 | 簡易水道施設更新事業（管路施設） | 上下水道課 | 137 |
| 3 | 簡易水道施設更新事業（構造物及び施設） | 上下水道課 | 138 |
| 4 | 老朽管更新事業 | 上下水道課 | 139 |
| 5 | 生活用水確保対策事業補助金 | 上下水道課 | 140 |

## 《下水道事業会計》

| No． | 事業 | 担当課 | 揭載 <br> ベ |
| :---: | :--- | :--- | :---: |
| 1 | 公共下水道浸水対策事業 | 上下水道課 | 141 |
| 2 | 下水道ストックマネジメント支援制度管渠改築事業 | 上下水道課 | 142 |
| 3 | 農業集落排水機能強化事業（三箇処理区） | 上下水道課 | 143 |
| 4 | 農業集落排水特環接続事業（鐙島地区） | 上下水道課 | 144 |
| 5 | 農業集落排水特環接続事業（下条地区） | 上下水道課 | 145 |
| 6 | 十日町市下水処理センター改築更新事業 | 上下水道課 | 146 |
| 7 | 下水道総合地震対策事業 | 上下水道課 | 147 |


| 1 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 | 高齢化集落支援（地域おこし協力隊設置）事業 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 企画政策課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  |  | $2-$ | － 3 | － $40-95$ |  |
| 区 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 88，935 | 82，117 | 6，818 | －報償費 $10,290$ <br> －旅費 |  |
| $\begin{gathered} \text { 財 } \\ \text { 源 } \\ \text { 内 } \\ \text { 訳 } \end{gathered}$ |  | 特 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 定 | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | －委託料 68,381 <br> －使用料及び賃借料 6,210 <br> －補助金 4,000 |  |
|  |  | 財 | 地方債 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 源 | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 88，935 | 82，117 | 6，818 |  |  |

○事業の概要
高齢化集落を中心に，都市部の意欲ある外部人材を「地域おこし協力隊」として配置し，住民の日常生活，地域行事，共同作業，農業等の分野で支援活動を行うもの。
隊員の活動をサポートし，地域と隊員とのつなぎ役として，意欲のある地域団体等に委託し，地域の受け入れ態勢や隊員の取組内容の向上を図る。

○目的•効果
地域の中で充実した隊員の支援活動を行うことで，隊員の定住•定着を目指し，集落機能の維持•存続を図る。


○事業の概要
令和2年度の地域公共交通活性化再生法の改正により，計画策定が努力義務化されたことに伴い，地域公共交通計画を策定する十日町市地域公共交通活性化協議会に対し，策定に係る調査等の費用を補助する。

○目的•効果
地域公共交通のマスタープランである地域公共交通計画を策定し，持続可能な地域旅客運送サー ビスの構築を図る。

予算書ページ

| 3 | 事業名（細々目名） |  |  | 【新規】 | 魚沼基幹病院線実証運行事業 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 企画政策課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  | $2-$ |  | － 3 | － $45-37$ |  |
| 区 |  |  | 分 | R4当初 | R3当初 | 増減 | 経費内訳（千円） <br> －補助金 | 9，913 |
| 事業費（千円） |  |  |  | 9，913 | 0 | 9，913 |  |  |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 訳 |  | 特 <br> 定 <br> 財 <br> 源 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 地方債 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 9，913 | 0 | 9，913 |  |  |

○事業の概要
魚沼基幹病院線を運行する南越後観光バス林に対し，実証運行に係る経費を補助する。

○目的•効果
十日町市～魚沼基幹病院間の直通の移動手段を確保し，利便性の向上を図る。


○事業の概要
ふるさと納税制度「とおかまち応援寄附金」の仲介サイト等を活用することにより，十日町市のまちづく りを応援してくださる寄附者（ファンや支援者）を広く募集し，寄附者に対し，市の特産品などの返礼品を送付する。また，寄附金の使い道や市の特産品を広くアピールするとともに，魚沼産コシヒカリや大地の芸術祭のブランド力を積極的かつ戦略的に活用し，寄附者の更なる拡大を図る。

○目的•効果
寄附者（ファンや支援者）の拡大を図り，まちづくりの実現や関係人口の拡大を目指す。また，本事業 により，市の特産品の知名度向上と消費拡大を図り，市内経済の活性化に繋げる。 ※令和4年度「とおかまち応援寄附金」の歳入予算額として，4億円を計上

2 総務費

| 5 | 事業名（細々目名） |  |  | 【拡充】結婚新生活支援事業（国県補助） |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 企画政策課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  |  | $2-$ | $1-3$ | － $60-12$ | 3，600 |
| 区 分 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 3，600 | 3，600 | 0 | －補助金 |  |
|  | 財 | 特 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 源 | 定 | 県支出金 | 1，800 | 1，800 | 0 |  |  |
|  | 内 | 財 | 地方債 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 内 | 源 | その他 | 0 | 1，800 | $\triangle 1,800$ |  |  |  |
|  | 訳 |  | 一般財源 | 1，800 | 0 | 1，800 |  |  |  |

○事業の概要
年齢や所得要件を満たした新婚世帯に対し，結婚に伴う引越しや住宅の準備に係る経費の一部に ついて支援する。
また，国の制度改正に合わせ，結婚に伴い取得した住宅のリフォームに係る経費の一部を助成対象経費として追加する。

O目的•効果
経済的理由などにより結婚に踏み切れない若者を後押しすることにより，市内の婚姻数の増加及び，出生数の増加を図る。

## 2 総務費

| 6 | 事業名（細々目名） |  |  | 【新規】 | 布川地区交流体験施設改修事業 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 松之山支所地域振興課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  |  | $2-$ | － 3 | － $60-28$ |  |
| 区 分 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | 経費内訳（千円） <br> - 委託料 <br> - 工事請負費 <br> 20，000 |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 20，485 | 0 | 20，485 |  |  |
| 財 <br> 源 <br> 内 |  | 特 <br> 定 <br> 財 <br> 源 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 地方債 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | その他 | 12，100 | 0 | 12，100 |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 8，385 | 0 | 8，385 |  |  |

○事業の概要
「藤倉ハウス」を雪里留学（山村留学）の受け入れ施設（寄宿舎）として利用できるよう，必要な改修工事を実施する。

○目的•効果
「藤倉ハウス」を寄宿舎として改修することにより，まつのやま学園を拠点とした「雪里留学（山村留学）」事業が導入でき，移住定住及び交流人口の増加が見込める。

予算書ページ
99


主な改修内容
留学生受入可能部屋：5室
調理員兼管理員（宿直）部屋：1室
食堂等コミュニティスペース：1室

2 総務費


○事業の概要
コロナ禍における地方回帰の流れを受け，国の移住支援員制度を活用し，移住希望者に対して「住 まい」「しごと」「子育て」などの総合窓口「移住コンシェルジュ」を設置し，移住相談や情報発信を積極的に行う。
【R3補正予算にて実施】
O目的•効果
十日町市への移住希望者はもちろん，具体的な移住先を決めていない移住潜在層に向け，積極的
に働きかけることで更なる移住者を呼び込むほか，移住後の相談にも対応できる体制を構築し，確実 な定住につなげる。

予算書ページ

| 9 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】わか者•女性•子育て世代ジモト回帰促進事業（地方創生） |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 企画政策課 |  |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  |  | $2-$ | － 3 | － $60-$ |  |  |
| 区 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 17，900 | 12，400 | 5，500 | •報償費 100 <br> •委託料 5,200 <br> •補助金 12,600 |  |  |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 訳 |  | 特 <br> 定 <br> 財 <br> 源 | 国庫支出金 | 8，950 | 6，200 | 2，750 |  |  |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 地方債 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 8，950 | 6，200 | 2，750 |  |  |  |

○事業の概要
人口減少の要因の一つとなつている「18歳から22歳のわか者（学生等）の転出」や「市内の若年女性 の減少」の改善を図るため，（1）高校生向けキャリア教育の実施，（2）県内大学生等向けインターンシッ プの受入れ，（3）UIターン情報誌の発行，（4）女性•子育て世代の就業支援，（5）地域自治組織によるUI ターン増の取組支援，（6）豪雪を生かした居住空間プランの募集を行う。

○目的•効果
当市の魅力を発信，体感してもらうことにより，若者や女性，子育て世代の転出抑制及び，UIターン の増加を図る。また，市民一人ひとりが，人口減少問題をワガコトとして捉え，地域においてUIターン者増に向けた取組の機運の醸成を図る。


○事業の概要
コロナ禍による地方回帰の流れを受け，UIターンした世帯や単身者に対し，基本助成に加え，若者加算，三世代同居加算，テレワーク加算，住宅加算などにより，積極的な移住支援を行う。
また，これまで 18 歳未満の子ども 2 人以上の世帯を対象に 10 万円を助成していた子育て加算助成に ついて，子ども 1 人につき 10 万円を助成することとし，これまで以上に子育て世帯への支援を拡充す る。
○目的•効果
コロナ禍による地方回帰の流れを受け，積極的な情報発信，支援制度の拡充などにより，多くのUI ターン者の受入れを図る。


## ○事業の概要

高齢化率が非常に高く，人口が極端に少ない集落等については，近い将来，集落運営を維持してい くことがこれまで以上に困難になることから，公助の取組を行うため，過疎債（ソフト）を財源とした「高齢化集落等対策基金」を創設する。

O目的•効果
高齢化が著しい集落等を対象とした集落住民の安全確保や生活に必要な地域コミュニティの維持を図るための事業の財源として当基金の積立金を繰り入れる。

予算書ページ
103

| 13 | 事業名（細々目名） |  |  | 【新規】 |  | 自治体システム標準化事業 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 総務課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  |  | $2-$ | － 7 | － 5 － |  |
| 区 |  |  | 分 | R4当初 | R3当初 | 増減 | 経費内訳（千円） <br> －委託料 |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 17，468 | 0 | 17，468 |  |  |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 訳 |  | 特 <br> 定 <br> 財源 | 国庫支出金 | 17，468 | 0 | 17，468 |  |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 地方債 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 0 | 0 | 0 |  |  |

○事業の概要
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律の規定により，市民サービスに直結する20業務 について，国が示す仕様書に準拠するシステムに変更する必要がある。令和7年度までの事業であ るが，今年度については現行システムとの比較差異調査を実施し，移行計画の策定を行う。

O目的•効果
全国的に統一したシステムを導入することにより，運用管理経費の削減や行政サービスの効率化を進め，住民サービスの向上を図る。


○事業の概要
－RPAソフト等の導入，及び電子申請システム対象業務の拡充を行う。

O目的•効果
ITコンサルタント等専門家の支援を受けることにより，業務への導入を加速させ，行政サービスの効率化•住民サービスの向上を図る。

| 15 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 |  | 地域自治推進事業交付金 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 企画政策課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  |  | $2-$ | － 9 | － 55 |  |
| 区 分 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | 経費内訳（千円） <br> - 手数料 <br> - 交付金 $64,432$ |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 64，520 | 66，782 | $\triangle 2,262$ |  |  |
| $\begin{aligned} & \text { 財 } \\ & \text { 源 } \\ & \text { 内 } \\ & \text { 訳 } \end{aligned}$ |  | 特 <br> 定 <br> 財 <br> 源 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 地方債 | 100 | 100 | 0 |  |  |
|  |  | その他 | 64，381 | 66，519 | $\triangle 2,138$ |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 39 | 163 | $\triangle 124$ |  |  |

○事業の概要
地域の責任と判断により，地域内のあらゆる課題に対処するために必要となる財源について，その一部を交付金として交付し，地域自治組織の実情に合わせた事業展開を推進する。 なお，パワーアップ事業については「定住促進」に特化した事業に見直す。

○目的•効果
地域の自主•自立の促進，地域内での支え合いの土壌（共助）の形成を図る。
地域の課題解決に取り組む地域自治組織が，地域に密着して積極的に事業を展開することにより，地域の実情に応じた自立した地域づくりが期待できる。

予算書ページ 111

| 16 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 | 冬期集落安全•安心確保対策事業（県単補助） |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 企画政策課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  |  | 2 － | － 9 | － $55-20$ |  |
| 区 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | 経費内訳（千円） <br> －委託料 $6,500$ |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 6，500 | 6，500 | 0 |  |  |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 訳 |  | 特 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 定 | 県支出金 | 3，250 | 2，291 | 959 |  |  |
|  |  | 財 | 地方債 | 2，000 | 3，000 | $\triangle 1,000$ |  |  |
|  |  | 源 | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 1，250 | 1，209 | 41 |  |  |

○事業の概要
過疎化•高齢化が深刻な集落における安全•安心な冬期生活の確保を図るために，冬期集落保安要員，克雪コミュニティ，除雪ボランティア受入集落等を活動主体とした委託事業を実施する。

○目的•効果
過疎化及び高齢化が著しく，冬期間において集落機能の維持に支障が生じている集落住民の安全 と生活環境の維持向上を図る。

| 17 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 | 総合防災情報システム維持管理経費 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 防災安全課ほか |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  |  | $2-$ | － 11 | － 5 － 11 |  |
| 区 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 13，908 | 5，459 | 8，449 | －需用費387 |  |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 訳 |  | $\begin{array}{\|c\|} \hline \text { 特 } \\ \text { 定 } \\ \text { 財 } \\ \text { 源 } \\ \hline \end{array}$ | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | －役務費 | 3，750 |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | －委託料 | 7，419 |
|  |  | 地方債 | 0 | 0 | 0 | －借地料 | 4 |
|  |  | その他 | 0 | 0 | 0 | －使用料 | 1，631 |
|  |  |  | 一般財源 | 13，908 | 5，459 | 8，449 | －負担金 | 717 |

○事業の概要
令和3年度に事業が完了し，本格的に運用を開始したデジタル同報系防災行政無線をはじめ，十日町あんしんメールなどによって，様々な防災情報を発信するために必要なシステムの維持管理を行 う。

O目的•効果
「暮らしの安全•安心」確保のため，災害時における迅速•正確な緊急情報や避難情報を発信するこ とができる。


○事業の概要
「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき，特定空家等の建物除却や危険除去等を実施 し，係る費用については所有者等の負担とする。
十日町市空家等対策協議会において情報共有を図りながら，「十日町市空家等対策計画」に基づ き，空家等の適切な管理や利活用の空家等対策を着実に進める。

○目的•効果
管理不全な空家等対策を進めることで市民の生命•身体及び財産の保護と生活環境の保全を図る。

2 総務費

| 19 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 |  | 空家等緊急安全措置事業 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 防災安全課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目一細々目） |  |  |  |  | $2-$ | － 11 | － $35-10$ |  |
| 区 |  |  | 分 | R4当初 | R3当初 | 増減 | 経費内訳（千円） <br> - 委託料 <br> - 工事請負費 |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 1，034 | 500 | 534 |  | 264 |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 訳 |  | 特 <br> 定 <br> 財 <br> 源 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |  | 770 |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 地方債 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | その他 | 1，034 | 500 | 534 |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 0 | 0 | 0 |  |  |

○事業の概要
「十日町市空家等の適切な管理に関する条例」第8条に基づき，空家等の緊急安全措置を実施す
る。緊急安全措置は，市民の安全確保に必要最小限の範囲の対応を基本とし，係る費用については所有者等の負担とする。

○目的•効果
管理不全な空家等対策を進めることで市民の生命•身体及び財産の保護と生活環境の保全を図る。

| 1 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 | 要援護世帯除排雪援助事業 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 福祉課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  |  |  | $1-1$ | － $45-5$ | $\begin{array}{r} 30,620 \\ 6,100 \end{array}$ |
| 区 分 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 36，720 | 36，852 | $\triangle 132$ | - 委託料 <br> - 補助金 |  |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 訳 |  | 特 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 定 | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 財 | 地方債 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 源 | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 36，720 | 36，852 | $\triangle 132$ |  |  |  |

○事業の概要
一定の要件を満たす高齢者のみ世帯，障がい者世帯，母子世帯等に対して，屋根雪等の除雪作業費または融雪屋根の燃料費を援助する。
【一世帯上限】雪処理券：多雪区域 40，000円 その他区域 35,000 円燃料費 ：多雪区域 20,000 円 その他区域 15,000 円

○目的•効果
高齢者や障がい者等にとつて除排雪は生活するうえで大きな悩みとなつている。屋根や避難路等 の除雪にかかる経費の一部を援助することにより，冬期間の在宅生活を支援する。


○事業の概要
私立保育施設の施設改修に係る経費を，国庫補助を活用して支援する。

- 大井田保育園：屋上防水等工事
- 中里なかよし保育園：屋上防水工事，エアコン更新等工事

○目的•効果
老朽化した施設を改修し，子どもたちが健やかに育まれる保育環境を整備する。

4 衛生費

| 1 | 事業名（細々目名） |  |  | 【拡充】 | 看護－介護職員就業支度金支給事業 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  |  | 地域ケア推進課 |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目一細々目） |  |  |  |  | 4 － | － 1 | － $17-10$ |  |
| 区 |  |  | 分 | R4当初 | R3当初 | 増減 | 経費内訳（千円） <br> －補助金 | 2，100 |
| 事業費（千円） |  |  |  | 2，100 | 1，200 | 900 |  |  |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 訳 |  | 特定財源 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 地方債 | 900 | 0 | 900 |  |  |
|  |  | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 1，200 | 1，200 | 0 |  |  |

○事業の概要
市内に就職する看護職員や介護職員に就業のための支度金を支給する医療機関や介護施設等に対して，対象職種に「助産師」を追加し引き続き補助金を交付する。
看護師：新規採用又は市外からの再就職500千円，市内での就職300千円，介護職員： 100 千円助産師：新規採用又は市外からの再就職 750 千円，市内での就職 450 千円

○目的•効果
対象資格に助産師を追加することで，市内における周産期医療の維持継続と人材確保を図る。


○事業の概要
新潟県立十日町看護専門学校の学生支援策として，家賃補助と通学費補助を引き続き行う。
家賃補助（継続）：市内の民間賃貸住宅に入居する学生へ住民票の異動を条件に家賃の一部を補助（上限： 1 万円／月額）
通学補助（拡充）：通学定期券の購入費の一部補助の対象を3学年時まで拡充（上限：3万円／年額）
○目的•効果
看護学生の当市における生活を支援することで，学生の確保及び将来的な看護師確保並びに地域 の活性化につなげる。

4 衛生費

| 3 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 | 医療福祉総合センター管理運営事業（寄附講座分） |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 地域ケア推進課 |  |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  |  | 4 － | － 1 | － 72 － | 5 |  |
| 区 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 29，000 | 29，000 | 0 | －負担金 | 29，000 |  |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 訳 |  | 特 <br> 定 <br> 財 <br> 源 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 地方債 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 29，000 | 29，000 | 0 |  |  |  |

○事業の概要
令和元年10月から開始した新潟大学寄附講座「十日町いきいきエイジング講座」の協定期限が，令和4年9月末日に迎えることに伴い，令和4年10月からも第2期として本講座を継続する。

○目的•効果
寄附講座と連携し「出向くケアと医療」の仕組みを構築しながら，当市における医療課題などの解決 に向け，研究•検証を継続することで，市民が安心して暮らせる環境整備を図る。

4 衛生費

| 4 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 | 水力発電推進事業 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | エネルギー政策課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目一細目一細々目） |  |  |  |  | 4 － | － 4 | － $10-5$ |  |
| 区 分 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 5，000 | 2，284 | 2，716 | －委託料 | 5，000 |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 訳 |  | 特 <br> 定 <br> 財 <br> 源 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 地方債 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | その他 | 5，000 | 2，200 | 2，800 |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 0 | 84 | $\triangle 84$ |  |  |

## ○事業の概要

宮中取水ダムからの維持流量発電は，これまでの課題の解決を図りながら実現性の検討を進める。また，一級河川「渋海川」での小水力発電の予備調査として流量調査を実施する。
①（継続）（仮称）十日町市宮中水力発電所 課題検討業務委託
（2）（新規）渋海川流量調査業務委託
○目的•効果
地球温暖化対策の取組としてゼロカーボンシティの実現を目指している。JR東日本宮中取水ダムから放流さ れる維持流量等を活用するなど，地域資源の積極的な活用を行いエネルギーの地産地消と地域の活性化を図る。

予算書ページ 187


## 4 衛生費




4 衛生費


○事業の概要
再生可能エネルギー設備等普及促進のための補助制度。一般家庭及び事業所の設備導入支援
 （2）地中熱利用（補助率 $1 / 3$ ，上限 80 万円）
（3）木質バイオマスストーブ等（補助率 $1 / 3$ ，上限 15 万円）
（4）定置用蓄電池（補助率 $1 / 3$ ，上限 20 万円）
○目的•効果
自然やバイオマスを活用した再生可能エネルギー機器の家庭と事業所への普及を図るため，設置費用の一部を助成し，地球温暖化対策の推進と，地域資源を活用した再生可能エネルギー創出の促進を図る。

| 8 | 事業名（細々目名） |  | 【継続】 |  | 水素燃料化推進事業 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  | エネルギー政策課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項一目一細目一細々目） |  |  |  | 4 － | － 4 | $10-30$ |  |
| 区 分 |  | 分 | R4当初 | R3当初 | 増減 |  |  |
| 事業費（千円） |  |  | 51，00 | 12，000 | 39，000 | －委託料 | 51，000 |
|  |  | 国庫支出金 | 25，50 | 12，000 | 13，500 |  |  |
|  |  | 県支出金 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 地方債 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | その他 | 25，450 | 0 | 25，450 |  |  |
|  |  | 一般財源 | 50 | 0 | 50 |  |  |
| 事業の概要 <br> 下水処理センター敷地内に太陽光発電設備を整備し，施設への電力供給を行らとともに，効率的に水素エネ ルギーへ転換•利用するための技術実証と普及拡大に向けた取組みを民間事業者と共同で行う。 <br> －（継続）水素燃料化設備実施設計業務委託（民間との共同事業） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目的•効果 <br> 本事業は民間事業者と共同で行ら実証事業であり，水素エネルギーの高効率な利用システムの構築及び自立分散型電源の確保と地球温暖化対策の推進を目的としている。水素エネルギーは電力需給調整の中核的 な役割を担らと期待されており，水素の先進的な利用システムを構築することで，当市の再生可能エネルギー への取組における発信面での効果も期待できる。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 予算書ページ | 187 |
| 図面等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

[^0]実証事業イメージ

## 4 衛生費

| 9 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 | ごみ処理施設メンテナンス事業 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 環境衛生課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  |  | 4 － | － 1 | － $10-27$ |  |
| 区 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 119，060 | 128，849 | $\triangle 9,789$ | - 委託料 <br> - 工事請負費 | $\begin{array}{r} 1,800 \\ 117,260 \end{array}$ |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 訳 |  | $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { 定 } \\ & \text { 財 } \\ & \text { 源 } \end{aligned}$ | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 地方債 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 119，060 | 128，849 | $\triangle 9,789$ |  |  |

## ○事業の概要

ごみ焼却施設の維持管理に必要な設備機器の点検補修工事。
－ $1 \cdot 2$ 号炉耐火物補修工事
$\cdot 1 \cdot 2$ 号炬排ガス6成分分析計点検整備工事
$\cdot 1 \cdot 2$ 号炉ごみ投入シュート水冷ジャケット部取替工事ほか
○目的•効果
ごみ焼却施設の適正な維持管理及び補修により，施設の延命化と安定した稼働を図る。

予算書ページ


## 4 衛生費

| 10 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 | 管理型最終処分場建設事業 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 環境衛生課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  | 4 |  | $2-1$ | － $10-45$ |  |
| 区 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 1，083，963 | 1，943，267 | $\triangle 859,304$ | - 委託料 <br> - 工事請負費 | $\begin{array}{r} 36,861 \\ 1,047,102 \end{array}$ |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 訳 |  | 特 <br> 定 <br> 財 <br> 源 | 国庫支出金 | 224，003 | 586，222 | $\triangle 362,219$ |  |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 地方債 | 712，100 | 1，193，300 | $\triangle 481,200$ |  |  |
|  |  | その他 | 147，800 | 163，700 | $\triangle 15,900$ |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 60 | 45 | 15 |  |  |

## ○事業の概要

松代海老地区に次期一般廃棄物最終処分場（クローズド型）を建設
最終処分場整備工事（水処理設備，外構，遮水工，盛土），同工事に係る設計施工監理業務委託事業期間：令和元年度～令和 4 年度 供用開始予定：令和 4 年 10 月
敷地面積：約 $24,000 \mathrm{~m}^{2}$ 埋立て容量： $34,000 \mathrm{~m}^{3}$
○目的•効果
クローズド型最終処分場の整備により，環境負荷が少なく，安定した一般廃妻物の処分を図る。

予算書ページ


## 6 農林水産業費



○事業の概要
中山間地域の中核的な担い手である農業法人及び生産組織が行ら農業機械の導入や施設整備 に必要な費用を支援する。

機械整備【補助率 $1 / 4$ 以内，補助上限額 1,000 千円】
施設整備【補助率 $1 / 3$ 以内，補助上限額 2,000 千円】
○目的•効果
中山間地域の農業法人及び生産組織は，経営面積拡大要件が高いハードルとなり国県の補助事業が受けられないことから，当事業により農業機械の導入や施設整備の支援をすることで，離農者の受け皿となり，農業経営の安定化と中山間地域農業の営農体制の維持を図る。


○事業の概要
（1）インターネット販売支援事業（補助率 $1 / 2$ 以内，補助上限 20 万円）
EC（新潟直送計画他）・ふるさと納税サイト（さとふる他）に農産物を出店登録する際の費用を支援 する。
（2）広告宣伝活動支援事業（補助率 $1 / 2$ 以内，補助上限 10 万円）
農産物を販売する際に必要な広告宣伝費（チラシ・デザイン料，印刷料等）の一部を支援する。
○目的•効果
コロナ禍の食品消費の変化•購買チャンネルの変化に対応すべく，認定農業者等が生産する農畜産物等の販路拡大や需要喚起を図る。また，企画政策課と連携し，認定農業者にはセミナー等を実施し，ふるさと納税サイトへの出品を加速させる。

予算書ページ

## 6 農林水産業費

| 3 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 | 中山間地域等直接支払交付金事業（国県補助） |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 農林課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  |  | 6 － | － 3 | － 5 － 50 |  |
| 区 分 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 461，716 | 441，133 | 20，583 | －交付金 | 461，716 |
| 財源内訳 |  | 特 <br> 定 <br> 財 <br> 源 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 県支出金 | 346，286 | 330，849 | 15，437 |  |  |
|  |  | 地方債 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 115，430 | 110，284 | 5，146 |  |  |

○事業の概要
事業期間：R2～R6
負担率：国50\％県25\％市25\％
協 定 数： 92 協定（対象農業者数： 2,354 人），協定面積： $2,340 \mathrm{ha}$
交 付 金：急傾斜21，000円／10a，緩傾斜8，000円／10a，超急傾斜農地保全管理加算 6,000 円／10a，棚田地域振興活動加算 10,000 円 $/ 10 \mathrm{a}$ ，集落機能強化加算 3,000 円 $/ 10 \mathrm{a}$ ，生産性向上加算 3,000 円 $/ 10 \mathrm{a}$ ，集落協定広域化加算 3，000円／10a

○目的•効果
中山間地域は平地地域と比べ農業生産条件の不利があることから，担い手の育成等による農業生産活動の維持を通して，耕作放棄地の発生を防止し，多面的機能を確保する。


○事業の概要
－認定農業者経営発展支援事業補助金
認定農業者（個人）が経営規模拡大に必要な農業機械の導入を支援する。【補助率 $1 / 5$ 以内，補助上限額 200 千円】
－免許等取得支援事業補助金
認定農業者（個人•法人）が農業経営に必要な特殊免許取得費用やドローン講習費用及び冬期の所得碓保に繋がる機械除雪に必要な
技能講習費用の一部を支援する。【補助率 $1 / 4$ 以内，補助上限：免許取得費補助 25 千円，技能講習費補助 10 千円，ドローン講習費補助 50千円】

O目的•効果
経営規模拡大に必要な農業機械の導入費用及び農業経営や冬期の所得確保に繋がる免許取得•技能講習費用の一部を支援することにより，認定農業者の農地集積と所得向上を図る。

予算書ページ

## 6 農林水産業費



○事業の概要

- 十日町市鳥獣被害防止対策協議会への補助金：3，445千円（らち電気柵設置補助：2，200千円）
- 実施隊による被害現場の調査，緊急捕獲等の実働経費：550千円
- 有害鳥獣捕獲担い手緊急確保事業：538千円
- 消耗品：20千円

目的•効果
有害鳥獣による農作物被害が多いことから，有害捕獲を行う担い手確保や電気柵を設置する農業者に対しての補助制度により，農作物被害の減少を図る。

|  |  |  |  |  |  |  | 予算書ページ | 203 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 6 |  | 事業名（細々目名） |  | 【拡充】 | 複合営農促進事業（市単） |  |  |  |
| 担当課 |  |  |  | 農林課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  | 6 |  | － 4 － $20-20$ |  |  |
|  |  | 区 | 分 | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
|  |  |  | （千円） | 6，000 | 5，300 | 700 | －補助金 | 6，000 |
|  | 財 | 特 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 源 | 定 | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 源 | 財 | 地方債 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 内 | 源 | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 訳 |  | 一般財源 | 6，000 | 5，300 | 700 |  |  |

○事業の概要
県園芸振興基本戦略を基に産地育成計画を策定した「かぼちや・ねぎ・枝豆•切り花」の産地化を推進するた め，認定農業者等が購入する機械等経費に補助する。園芸作物による複合営農を促進し，経営安定および所得向上を図る。
（1）機械等助成：産地育成品目（補助率 $1 / 3$ ）と，その他品目（補助率 $1 / 4$ ）に区分化し助成する。
（2）面積拡大助成：産地育成品目に限り，新規または生産拡大した者に種代経費相当額を助成する。
○目的•効果
産地育成品目とその他品目で補助率を区分化し，着実な園芸作物の生産振興を図る。その他品目 は，新たに果樹（果物）•花き・その他野菜を加える。また，産地育成品目では，面積拡大に必要な種代経費相当額に対し補助をすることで，生産者の負担を軽減する。

予算書ページ

## 6 農林水産業費



○事業の概要
老朽化した集落センターを取壊し，新たなコミュニティーセンターとして施設を建て替える。
（事業期間）R3～R4
（工事名）集落センター新築 1式
（R4工事内容）建築工事，解体工事，付帯工事，工事監理委託
○目的•効果
集落センターを建て替えることで，地域の総合的発展を図るとともに，生活文化等の振興に寄与す る。また，世代間交流の場を提供し，集会やレクリエーション活動等の利用に供することで，集落機能 の維持•増進を図る。


## 6 農林水産業費



○事業の概要
十日町地区 総事業費：1，261，000千円（R4事業費：37，000千円）
事業期間：H26～R5
総事業量：水路トンネル改修5箇所
負 担 率：国55 \％県29 \％市 $14 \%$ 地元 $2 \%$
○目的•効果
たび重なる災害や施設の老朽化により，維持管理が増大した施設の改修工事を実施するもの。事業実施により，担い手農家の経営規模の拡大並びに地域農業の活性化を目指す。

予算書ページ

## 図面等



## 6 農林水産業費

| 9 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 | 県営ため池等整備事業（公共事業等債） |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 農林課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  | 6 － |  | － 7 | － $10-30$ |  |
| 区 分 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 73，223 | 16，829 | 56，394 | －•負担金 | 73，223 |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 訳 |  | 特 <br> 定 <br> 財 <br> 源 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 地方債 | 70，600 | 15，100 | 55，500 |  |  |
|  |  | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 2，623 | 1，729 | 894 |  |  |

○事業の概要
事業個所：鉢地区，伊勢平治地区，稲葉地区，芋沢地区，珠川地区，寺ケ崎地区，珠田地区，上之島地区，川西東山地区，十日町中条下条地区
総事業費：2，460，000千円（R4事業費：631，300千円）
事業期間：H28～R7
総事業量：ため池及び水路トンネルの改修詳細設計委託，改修工事
負 担 率：国 $55 \%$ 県 $29 ~ 34 \%$ 市 $11 \sim 14 \%$ 地元 $0 \sim 2 \%$
○目的•効果
施設の築造後，その周辺の急激な自然的•社会的条件変化（開発等）により脆弱した施設が事故施設の被害のみならず，農地，農業用施設，公共施設等にも被害を与える恐れのあるものについ て，施設の補強•改修を行い，災害の発生を未然に防止することを目的とする。

予算書ページ
図面等（10地区あるため，代表として伊勢平治地区）

令和4年度事業計画伊勢平治地区 ため池改修工事

## 6 農林水産業費



○事業の概要
事業期間：H26～
負担率：国 $50 \%$ 県 $25 \%$ 市 $25 \%$
交 付 金：農地維持支払：田3，000円／10a 畑2，000円／10a，資源向上支払（共同活動）：田1，800円／10a畑1，080円／10a，資源向上支払（長寿命化）：田4，400円／10a 畑2，000円／10a
対象面積：農地維持：田3，581．98ha 畑270．06ha，資源向上（共同活動）：田3，309．17ha 畑262．30ha，資源向上（長寿命化）：田2，576．64ha 畑221．43ha
○目的•効果
農業の多面的機能の維持•発揮のため，地域内の農業者が共同で取り組む地域活動に対して支援を行う。

予算書ページ

## 6 農林水産業費

| 11 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】経営体育成基盤整備事業［農業生産法人等育成型］公共事業等債 |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 農林課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目一細目一細々目） |  |  |  |  | 6 － | － 9 | － 5 － 30 |  |
| 区 |  |  |  | R 4 当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 7，600 | 9，000 | $\triangle 1,400$ | －負担金 | 7，600 |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 訳 |  | 特 <br> 定 <br> 財 <br> 源 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 地方債 | 6，800 | 8，100 | $\triangle 1,300$ |  |  |
|  |  | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 800 | 900 | $\triangle 100$ |  |  |

○事業の概要

> 総事業費:351,000千円(R4事業費:6,000千円)事業期間:H30~R5
> 総事業量:区画整理11.7ha
> 負担率:国 $55 \%$ 県 $27.5 \%$ 市 $10 \%$ 地元 $7.5 \%$

山谷稲葉地区
1，186，000千円（R4事業費：40，000千円） R2～R7
区画整理44．4ha
国55\％県27．5\％市10\％地元7．5\％

木落地区
396，000千円（R4事業費：30，000千円） R2～R8
区画整理11．8ha
国55\％県 $27.5 \%$ 市 $10 \%$ 地元 $7.5 \%$

○目的•効果
優れた経営者としての能力を身に付け，意欲を持って農業経営の発展を目指す農業生産法人等 を，地域農業の再編のきっかけとなる基盤整備を契機として緊急的に育成し，望ましい農業構造の確立及び農村社会の持続的な発展に資することを目的とする。


## 6 農林水産業費

| 12 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 | 県営農地環境整備事業（公共事業等債） |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 農林課，松代支所農林建設課 |  |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  | $6-1-9-20-5$ |  |  |  |  |  |
| 区 分 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | 経費内訳（千円） <br> －負担金 $19,400$ |  |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 19，400 | 13，500 | 5，900 |  |  |  |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 訳 |  | $\begin{aligned} & \hline \text { 特 } \\ & \text { 定 } \\ & \text { 財 } \\ & \text { 源 } \end{aligned}$ | 国庫支出金 | 0 | 0 0 |  |  |  |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 地方債 | 17，300 | 12，100 | 5，200 |  |  |  |
|  |  | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 2，100 | 1，400 | 700 |  |  |  |

○事業の概要
姿地区（本庁）
総事業费： $470,000 千 円$（R4事業費61，000千円）
事業期間：H30～R5
総：事業量：区画整理13．2ha
負 担率：国 $55 \%$ 県 $32.5 \%$ 市 $10 \%$ 地元 $2.5 \%$

入間地区（本庁）
1，031，000千円（R4事業費 120,000 千円） 470
R3～R8
区画整理26．9ha
国55\％県32．5\％市10\％地元2．5\％

浦田福島地区（松代支所）
，430千円（R4事業費 13,000 千円） H29～R5
区画整理15．6ha
国55\％県32．5\％市10\％地元2．5\％

○目的•効果
国土の効果的利用を図るため，長期的に営農の再開が見込めない耕作放棄地を含む農地の区域 と，今後とも営農を継続し土地の生産性の向上を図る農地の区域とに計画的に区分し，耕作放葉に伴う悪影響の除去と優良農地を保全するための措置を計画的•一体的に進めることを目的とする。


## 6 農林水産業費

| 13 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 | ふるさと十日町の木で家づくり事業 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 農林課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  |  | 6 － | $2-2$ | － 5 － 33 | 3，000 |
| 区 分 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 3，000 | 3，000 | 0 | －補助金 |  |
|  | 財 | 特 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 源 | 定 | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 源 | 財 | 地方債 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 内 | 源 | その他 | 3，000 | 3，000 | 0 |  |  |  |
|  | 訳 |  | 一般財源 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

○事業の概要
市産材を使用して市内に住宅を建築する建築主に対し，市産材購入費を補助する。
補助率：一般材 $1 / 2$ 以内， $10 \sim 25$ 万円

O目的•効果
市内における森林整備で発生した間伐材等を建築材として利用することで林業の活性化を図るとと もに，森林整備の促進による森林の持つ多面的機能の発揮や，地球温暖化防止対策の推進を図 る。


○事業の概要
ウッドショックの影響で価格が上昇している市産材の購入費を補助し，建築主の経済的負担を緩和 し市産材の利用を促進する。（令和3年度は補正予算にて実施）
補助率：一般材 $1 / 2$ 以内 で $10 \sim 12.5$ 万円，既存の家づくり事業と併用可能

O目的•効果
市内における森林整備で発生した間伐材等を建築材として利用することで林業の活性化を図るとと もに，森林整備の促進による森林の持つ多面的機能の発揮や，地球温暖化防止対策の推進を図 る。

予算書ページ

## 6 農林水産業費



## 6 農林水産業費



## 6 農林水産業費



## 6 農林水産業費

| 18 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 |  | 森林経営管理事業 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 農林課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目一細目一細々目） |  |  |  |  | 6 － | － 2 | － $15-20$ | 26，203 |
| 区 分 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 26，203 | 6，279 | 19，924 | －委託料 |  |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 訳 |  | 特 <br> 定 <br> 財 <br> 源 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 地方債 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | その他 | 26，203 | 6，279 | 19，924 |  |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

○事業の概要
適切な管理の行われていない森林（人工林）を整備するため，集積計画の策定，意向調査対象森林の抽出，地形•森林資源量の解析，林況調査•森林整備を行う。
集積計画策定業務：1，322千円，意向調査対象林抽出業務：2， 948 千円，森林情報等精緻化業務： 3，927千円，林況調查：475千円，森林整備：17，531千円

○目的•効果
適切な経営管理が行われていない森林（私有林人工林）の経営管理を，林業経営者に集積•集約化するとともに，それが出来ない森林の経営管理を市町村が行うことで，森林の経営管理を確保し，林業の成長産業化と森林の適切な管理の両立を図る。

予算書ページ

## 6 農林水産業費



## ○事業の概要

松之山湯本地内（松之山温泉街）の市有地の倒木危険木を伐採する。
（事業期間）：R4～R6
（委託名）：松之山湯本地内立木伐採処分委託 1 式
（R4委託内容）：立木伐採処分委託 杉5本，ブナ1本
○目的•効果
降雪により市有地の杉が倒木し，住宅屋根を損傷させた事故が発生したことから，倒木危険木を伐採 することにより，旅館•住宅等の安全•安心を図る。


## 7 商工費

| 1 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 | 小規模事業者等販路開拓支援事業 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 産業政策課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  |  | 7 － | $1-1$ | － 15 － 51 | $\begin{array}{r} 7,200 \\ 10,500 \end{array}$ |
| 区 分 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 17，700 | 17，700 | 0 | －委託料 |  |
|  | 財 | 特 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | －補助金 |  |
|  | 源 | 定 | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 内 | 財 | 地方債 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 内 | 源 | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 訳 |  | 一般財源 | 17，700 | 17，700 | 0 |  |  |  |

○事業の概要
クロステンに営業スタッフを配置して地域商社の役割を担ってもらい，首都圏の商店や飲食店を中心に市内特産品の販路開拓と販売量の増加を目指すもの。

また，クロステンが首都圏で市内特産品の販路開拓を行う拠点「Towako」を運営するにあたり，必要 な経費を補助する。

○目的•効果
営業マンのいない農家や6次産業化に取り組む事業者などの農畜産物やその加工品の販路開拓支援を行うことで，生産者の所得向上を図る。


○事業の概要
ポストコロナ社会における市内事業者の販路拡大，販売機会確保を支援する。

- 販売会•展示会等の参加支援 1，500千円 •非接触型の販売環境の整備支援 2，400千円
- 市内地場産品の外販促進支援

6，100千円•市内飲食店の利用促進支援
1，500千円

O目的•効果
ポストコロナ社会において市内事業者が展開する販路拡大，販売機会確保への取組みに対し，必要な支援を行うことで，新型コロナウイルスの影響により落ち込んだ地域経済の回復を図る。

予算書ページ
219

## 7 商工費



## 7 商工費



○事業の概要
商工業をはじめ地域全体の振興•発展に寄与する各種事業を行っている商工会議所，各地区商工会に対し，運営費の一部を補助する。
また，商店街の連携，活性化を図るため，商業団体が行うにぎわい創出事業等への助成を行う。

○目的•効果
各団体•活動へ助成することで，地域産業及び経済の活性化や地域振興を図る。

## 7 商工費



○事業の概要
市民や事業者の新規創業•新分野進出を支援する。
（1）定期創業相談の実施，（2）創業セミナーの開催，（3）既存事業の経営課題解決，（4）経営相談•販路拡大等の創業後のフォローアップ，（5）ビジネスプラン審査会の開催，（6）新規創業者への応援補助金交付，（7）新規創業者のオフィス賃料補助

○目的•効果
市民や事業者の新規創業•新分野進出を支援することにより，創業意識の醸成と地域産業の振興 を図る。

|  |  |  |  |  |  |  | 予算書ページ | 223 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 8 |  |  | （細々目名） | 【継続】 |  | 域産業総合 | 合振興事業 |  |
|  |  |  | 当課 |  |  | 産業政策課 |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  |  | 7 － | － 2 | － $20-40$ |  |
|  | 区 |  | 分 | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 2，000 | 3，080 | $\triangle 1,080$ | －補助金 | 2，000 |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 訳 |  | 特 <br> 定 <br> 財 <br> 源 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 地方債 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | その他 | 2，000 | 2，700 | $\triangle 700$ |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 0 | 380 | $\triangle 380$ |  |  |

○事業の概要
市内事業者が実施する人材確保•育成，販路拡大，新商品開発，国際規格取得などに必要な経費 の一部を補助する。

O目的•効果
市内事業者が実施する経営基盤の維持•強化のための取組みに対して経費の一部を補助すること により，事業所の発展と産業の振興につなげる。


○事業の概要
主要冬季イベントの育成補助と合わせ，当該イベント等での体験プログラムを組み込んだ観光商品開発及びプロモーションによる誘客事業委託など。

## 目的•効果

十日町市の観光資源である「雪」をテーマにした主要冬季イベントの相互連携•融合により観光誘客の促進•市内の回遊性向上を図り，市外からの来訪者が市内各地の魅力に触れる機会を増やすこ とで関係人口増加につなげる。

7 商工費

| 10 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 | 清田山キャンプ場施設整備事業 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 中里支所地域振興課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  |  |  | － 3 | － $32-32$ |  |
|  |  | 区 | 分 | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
|  |  |  | 千円） | 40，440 | 51，011 | $\triangle 10,571$ | －委託料 | 1，850 |
|  | 財 | 特 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | －工事請負費 | 38，590 |
|  | 源 | 定 | 県支出金 | 7，087 | 0 | 7，087 |  |  |
|  | － | 財 | 地方債 | 31，800 | 45，100 | $\triangle 13,300$ |  |  |
|  | 内 | 源 | その他 | 0 | 5，900 | $\triangle 5,900$ |  |  |
|  | 訳 |  | 一般財源 | 1，553 | 11 | 1，542 |  |  |

○事業の概要
十日町市田代•清田山辺地総合整備計画を 1 年延長し，清田山キャンプ場の追加施設整備を行 う。
【R4事業概要】
①シャワー棟建築及びトイレ棟改修工事，（2）研修棟本棚設置工事，（3）進入路拡幅工事
○目的•効果
令和元年度から令和3年度の3カ年で，スノーピーク監修による清田山キャンプ場施設整備を行つ たが，快適に生まれ変わつた施設と，経年劣化が目立つ施設が混在している。辺地計画を1年延長 し，安全•快適にキャンプを楽しんでいただくための施設整備を行う。

```
予算書ページ 229
```



| 11 | 事業名（細々目名） |  |  | 【新規】 | 大厳寺高原キャンプ場施設整備事業 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 松之山支所地域振興課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  | 7 － |  | － 3 | － $34-12$ |  |
| 区 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 42，454 | 0 | 42，454 | －委託料 | $\begin{array}{r} 854 \\ 41,600 \end{array}$ |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 訳 |  | 特 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | －工事請負費 |  |
|  |  | 定 | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 財 | 地方債 | 40，600 | 0 | 40，600 |  |  |
|  |  | 源 | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 1，854 | 0 | 1，854 |  |  |

## ○事業の概要

大厳寺高原キャンプ場敷地 $500 \mathrm{~m}^{2}$ をテントサイトに改修する。
ばーどがーでんの屋根及び外壁を「希望館」と同色に塗装する。

○目的•効果
テントサイトを40組から46組に増強し，屋内テントサイト「ばーどがーでん」も「希望館」と統一性を持た せることにより，利用者満足度を増大させ，アウトドア観光の推進を図る。

予算書ページ


7 商工費

| 12 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 | 松之山温泉スキ一場整備事業 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 松之山支所地域振興課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  |  | 7 － | － 6 | － 5 － 47 |  |
| 区 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） <br> －工事請負費 $10,346$ |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 10，346 | 0 | 10，346 |  |  |
| 財 <br> 源 <br> 内 |  | 特定財源 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 地方債 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 10，346 | 0 | 10，346 |  |  |

## ○事業の概要

松之山温泉スキー場第1リフト電動機•減速機のオーバーホール及び，冬キャンプ場サイト造成工事

○目的•効果
松之山温泉スキー場施設を適正に管理し，スキー等雪上アクティビティや雪上キャンプ等，冬季間の観光レジャーとして観光誘客を図る。

予算書ページ

## 図面等



主な工事内容
－第1リフト電動機，減速機整備工事
7，633千円
－冬キャンプ場造成工事
2，713千円


○事業の概要
－新館棟の老朽化した融雪設備を改修し，更新時期を迎えたエレベーター及び厨房空調設備を交換 する。
（事業期間）R4 •新館棟屋根融雪設備改修工事 39，413千円
－新館棟エレベーター交換工事 30，275千円•厨房空調設備改修工事 3，966千円
○目的•効果

- 融雪設備を改修することにより冬季間も安全な客室の提供を図る。
- 現在のエレベーターを最新の耐震化に対応したものに交換し，宿泊者に安心，安全を提供する。
- 厨房の空調設備を改修することにより，働きやすい環境を整備する。

図面等
まつだい芝峠温泉雲海工事位置

## 7 商工費

| 14 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 | 大地の芸術祭運営事業（第 8 回展） |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  |  | 観光交流課 |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  |  | 7 － | $1-8$ | － 10 － |  |
| 区 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 197，845 | 269，660 | $\triangle 71,815$ | - 需用費 <br> - 委託料 <br> - 使用料 | $\begin{array}{r} 1,500 \\ 165,345 \\ 31,000 \end{array}$ |
| $\begin{array}{\|c\|} \hline \text { 財 } \\ \text { 源 } \\ \text { 内 } \\ \text { 訳 } \end{array}$ |  | 特 <br> 定 <br> 財 <br> 源 | 国庫支出金 | 126，307 | 107，160 | 19，147 |  |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 地方債 | 0 | 20，000 | $\triangle 20,000$ |  |  |
|  |  | その他 | 71，538 | 136，322 | $\triangle 64,784$ |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 0 | 6，178 | $\triangle 6,178$ |  |  |

○事業の概要
「越後妻有 大地の芸術祭2022」（第8回展）の企画運営（作品制作•広報宣伝・サポーター運営）を （株アートフロントギャラリーへ，広報•受入対策を（一社）十日町市観光協会へ委託を予定している。

目的•効果
交流人口の増加，情報発信，地域の活性化を目的に第8回大地の芸術祭を開催する。


○事業の概要
第9回大地の芸術祭の開催準備のための運営業務委託等（作品制作，広報宣伝，サポーター運営等）

O目的•効果
第9回大地の芸術祭の開催に向けた各種準備作業，作品制作を行うことにより，交流人口の増加，情報発信，地域の活性化を図る。

## 7 商工費

| 16 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 | 大地の芸術祭ディレクター委託事業（第 8 回展） |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 観光交流課 |  |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  |  | 7 － | － 8 | － 10 |  |  |
| 区 分 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | 経費内訳（千円） <br> －委託料 |  |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 7，000 | 10，000 | $\triangle 3,000$ |  |  |  |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 訳 |  | 特定財源 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 地方債 | 0 | 5，000 | $\triangle 5,000$ |  |  |  |
|  |  | その他 | 7，000 | 1，274 | 5，726 |  |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 0 | 3，726 | $\triangle 3,726$ |  |  |  |

○事業の概要
「越後妻有 大地の芸術祭 2022」（第8回）大地の芸術祭事業の企画運営のディレクター業務を委託 する。

○目的•効果
交流人口の増加，情報発信，地域の活性化を目的に「越後妻有 大地の芸術祭2022」（第8回）大地 の芸術祭を開催する。


○事業の概要
第9回大地の芸術祭事業の企画運営のディレクター業務を委託する。

○目的•効果
交流人口の増加，情報発信，地域の活性化を目的に（第9回）大地の芸術祭を開催する。

| 18 | 事業名（細々目名） |  | 【継続】 | 雪国農耕文化村センター施設整備事業（過疎債） |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  | 松代支所地域振興課 |  |  |  |
| 科目（款一項一目一細目一細々目） |  |  |  | 7 － | － $23-7$ |  |
| 区 |  | 分 | R4当初 | R3当初 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  | 12，782 | 50，567 | －工事請負費 | 12 |
|  |  | 国庫支出金 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 地方債 | 12，700 | 50，500 |  |  |
|  |  | その他 |  | 0 |  |  |
|  |  | 一般財源 | 82 | 67 |  |  |
| 事業の概要 <br> －施設の老朽化により屋上鉄骨作品部分の塗装が剥がれ錆が多くなったため施設の長寿命化を図る <br> ことを目的に修繕工事を行う。 <br> （事業期間）：R3～R4 <br> （工事名）：まつだい雪国農耕文化村センター屋上鉄骨修繕工事 <br> （R4工事内容）：高圧洗浄 $635 \mathrm{~m}^{2}$ ，鉄骨下地塗装，錆止塗装，仕上塗装 目的•効果 <br> - 劣化部分を修繕することにより作品の延命化が図れる。 <br> - 大地の芸術祭が開催されることから，鑑賞者が安全に作品鑑賞できるよう整備を行う。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 予算書ページ | 243 |
| 図面等 |  |  |  |  |  |  |
| まつだい雪国農耕文化村センター屋上鉄骨修繕工事 断面図 |  |  |  |  |  |  |

## 7 商工費

| 19 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 | 大地の芸術祭受入対策事業（開催年） |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 観光交流課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  |  | 7 － | － 8 | － $40-6$ |  |
| 区 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 31，017 | 38，949 | $\triangle 7,932$ | －報酬•手当等 | 5，005 |
| 財  <br> 源  <br> 内  <br> 訳  <br>   |  | 特 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | －需用費 | 2，673 |
|  |  | 定 | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | －役務費 | 550 |
|  |  | 財 | 地方債 | 0 | 0 | 0 | －委託料 | 17，060 |
|  |  | 源 | その他 | 426 | 0 | 426 | －使用料賃借料 | 729 |
|  |  |  | 一般財源 | 30，591 | 38，949 | $\triangle 8,358$ | －負担金交付金 | 5，000 |

○事業の概要
第8回大地の芸術祭の開催年に必要となる受入対策（インフォメーションセンターの設置，作品誘導看板•作品キャプション・エリアマップ等の制作，二次交通の運営，おもてなし団体への補助，必要車両の確保，広報宣伝，外国語対応可能な事務局臨時職員の雇用など）を実施する。

目的•効果
大地の芸術祭期間中の拠点施設等の受入対策を強化するとともに，臨時に設置するインフォメーショ ンセンターの受入体制を充実させることで，来訪者に対する利便性と安全性の向上を図る。


○事業の概要
里山保全の継続的な支援者や里山への継続的な来訪者などの関係人口を増加させ，地域活性化 を図る（里山応援便〔関東エリアを中心に直通高速バスを運行〕，棚田バンク事業，里山の食文化継承事業，農耕×アート展等）

○目的•効果
大地の芸術祭をツールとして，募集•集客から展開までを一体的に実施することで相乗効果を高め，里山の生活文化の存続と地域の課題解決を図る。

## 7 商工費



○事業の概要
越後妻有里山現代美術館［キナーレ］において，改修した回廊1Fコミュニティスペースを活用した新 たな賑わいを創出する。大地の芸術祭会期に合わせたイベントの開催，地域住民や民間団体主体 による地場産マルシェ，ワークショツプなどを季節ごとに開催し，里山文化を感じることができる多様な文化プログラムを展開する。

O目的•効果
（株）良品計画との連携により，施設運用面での経営感覚を活用しながら同施設の魅力を増進し，通年誘客を生み出す。

## 7 商工費



○事業の概要
大地の芸術祭公式アプリ「電子パスポート\＆ガイド」の表示改善（作品•地区など），多言語化（英語），情報更新の作業効率化や芸術祭運営のサポート対応などのシステムのバージヨンアップを行 う。

○目的•効果
十日町地域計画に基づくアプリのブラッシュアップを実施し，目標とする観光入込客数の増加及び外国人観光入込客数の増加をはじめ，市内回遊者数の増加や満足度の向上につなげる。

## 8 土木費

| 1 | 事業名（細々目名） |  |  | 【新規】 | 道路メンテナンス事業（国庫補助•過疎債） |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 建設課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目一細目一細々目） |  |  |  |  | 8 － | － 2 | － 7 － 35 |  |
| 区 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） <br> - 工事請負費 15，000 <br> - 一般職給料 |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 15，700 | 0 | 15，700 |  |  |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 訳 |  | 特定財源 | 国庫支出金 | 8，910 | 0 | 8，910 |  |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 地方債 | 6，700 | 0 | 6，700 |  |  |
|  |  | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 90 | 0 | 90 |  |  |

○事業の概要
－橋梁修繕工事を実施する。
市道観音寺橋詰線 観音寺橋

○目的•効果
道路ストックの定期点検に基づき修繕計画を立て，かつ，効率的な維持管理を行うことで，安全で円滑な道路交通確保を図る。

予算書ページ

| 図面等 |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |

## 8 土木費

| 2 | 事業名（細々目名） |  | 【新規】 | 道路メン | ンス事業 | （国庫補助－ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  | 建設課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項一目一細目一細々目） |  |  |  | 8 － | － 2 | 7 － 35 |  |
|  | 区 分 |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  | 7，000 | 0 | 7，000 | －委託料 | 7，000 |
|  |  | 国庫支出金 | 4，158 | 0 |  |  |  |
|  |  | 県支出金 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 地方債 | 2，800 | 0 | 2，800 |  |  |
|  |  | その他 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 一般財源 | 42 | 0 | 42 |  |  |
| $\bigcirc$ 事業の概要 |  |  |  |  |  |  |  |
| －橋梁補修設計および工事を実施する。 <br> 市道大黒沢小黒沢線 大黒沢橋（事業期間R4～R5） <br> R4：橋梁補修設計委託 <br> R5：橋梁補修工事 |  |  |  |  |  |  |  |
| 目的•効果 <br> 道路ストックの定期点検に基づき修繕計画を立て，かつ，効率的な維持管理を行うことで，安全で円滑な道路交通確保を図る。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 予算書ページ | 255 |
| 図面等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

## 8 土木費

| 3 | 事業名（細々目名） |  | 【新規】 | 道路メンテナンス事業（緊自債） |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  |  | 建設課 |  |  |
| 科目（款－項－目一細目一細々目） |  |  |  | 8 － | － 2 | － 7 － 43 | 30,000700 |
| 区 分 |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  | 30，700 | 0 | 30，700 | - 工事請負費 <br> - 一般職給料 |  |
|  | 財 特 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 源 則 定 | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 源 財 | 地方債 | 30，700 | 0 | 30，700 |  |  |  |
|  | 内 源 | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 訳 | 一般財源 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| $\bigcirc$ 事業の概要 |  |  |  |  |  |  |  |
| －舗装修繕工事を実施する。 <br> 市道川治昭和町線 $\mathrm{L}=300 \mathrm{~m}$ |  |  |  |  |  |  |  |
| 舗装等の点検結果に基づき，損傷が顕著に現れている箇所について修繕工事を実施し，交通の安全を確保する。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 予算書ページ | 255 |
| 図面等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |



## 8 土木費



## 8 土木費



## 8 土木費



## 8 土木費



## 8 土木費



## 8 土木費



## 8 土木費

| 11 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 | 十日町地域道路整備事業（道路債） |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 建設課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  |  | 8 | $2-3$ | $20-10$ |  |
|  |  | 区 | 分 | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
|  |  |  | （千円） | 13，300 | 23，500 | $\triangle 10,200$ | －一般職給料 | 200 |
|  | 財 | 特 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | －工事請負費 | 11，100 |
|  | 源 | 定 | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | －補償料 | 2，000 |
|  | 内 | 財 | 地方債 | 11，900 | 21，100 | $\triangle 9,200$ |  |  |
|  | ， | 源 | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 訳 |  | 一般財源 | 1，400 | 2，400 | $\triangle 1,000$ |  |  |

○事業の概要

- 市道旭ヶ丘1号線道路整備 L＝ 234 m W＝5．0m
- R4年度 改良工事 $\mathrm{L}=40 \mathrm{~m}$ 電柱移設補償 2本

○目的•効果
地域内道路の幅員狭小の解消を行い，安全確保と生活基盤の安定を図る。


## 8 土木費



## 8 土木費



○事業の概要
－市道高山水沢線道路整備 $\mathrm{L}=4.0 \mathrm{~km} \quad \mathrm{~W}=6.5(14.0) \mathrm{m}$（うち歩道 3.5 m ） R4年度 測量設計業務委託，用地測量委託，物件調査委託

## ○目的•効果

上沼道（仮）十日町インターチェンジへのアクセス道としての整備を図るとともに，市街地から水沢方面への交通の円滑化と国道117号の代替機能の強化を図る。

予算書ページ

## 市道高山水沢線

図面等




## 8 土木費

| 16 | 事業名（細々目名） |  | 【継続】 | 十日町地域道路整備事業（防安交•過 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 当課 |  |  |  |  | 建設認 |  |  |
| 科目（款－項一目一細目一細々目） |  |  |  |  |  | 35 |  |
| 区 |  | 分 | R4当初 | R3当初 | 増湘 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 73 | $\triangle 37,100$ | －一般職給料－工事請負費－補償料 |  |
| $\begin{gathered} \text { 財 } \\ \text { 源 } \\ \text { 内 } \\ \text { 訳 } \end{gathered}$ |  | 庫支 |  |  | $\triangle$ |  | 1,60033,0001,500 |
|  |  | 県支出金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地方債 | 15，60 | 31，60 | $\triangle 16,000$ |  |  |
|  |  | その他 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般則源 |  |  | $\triangle$ |  |  |
| 事業の概要 <br> －市道樽沢滝沢線道路整備 $\mathrm{L}=387 \mathrm{~m}$ W＝5．0（6．0）m <br> R4年度 道路改良 $\mathrm{L}=86 \mathrm{~m}$ ，電柱補償 目的•効果 <br> 集落内の急勾配•線形不良部の道路改良を行い，生活基盤の安定を図る。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 予算書ページ | 257 |
| －市道樽沢滝沢線 |  | 図面等 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

## 8 土木費

| 17 | 事業名（細々目名） |  |  | 十日町地域道路整備事業（防安交•過疎債） |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  |  | 建設課 |  |  |
| 科目（款－項一目一細目一細々目） |  |  | $8-2-3$ |  |  | － $20-35$ |  |
| 区 分 |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  | 67，200 | 40，000 | 27，200 |  |  |
|  |  | 国庫支出金 | 38，728 | 19，008 | 19，720 | －工事請負費－委託料－借地料 | 61,7002,5001,000 |
|  |  | 県支出金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地方債 | 28，400 | 20，900 | 7，500 |  |  |
|  |  | その他 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般財源 | 72 | 92 | $\triangle 20$ |  |  |
| $\bigcirc$ 事業の概要 |  |  |  |  |  |  |  |
| －市道本町西線歩道橋整備 $\mathrm{L}=37 \mathrm{~m} \quad \mathrm{~W}=2.0 \mathrm{~m}$ R4年度 橋梁下部工事1基 |  |  |  |  |  |  |  |
| $\bigcirc$ 目的•効果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 西田川橋は交通量が多いにもかかわらず十分な歩行スペースがなく，危険であるため歩道橋を設置し，歩行者の安全を図る。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 予算書ページ | 257 |
| 市道本町西線 図面等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

## 8 土木費



## 8 土木費



## 8 土木費



## 8 土木費



## 8 土木費

| 22 | 事業名（細々目名） |  | 【継続】 | 松代地域道路整備事業（辺地債） |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  | 松代支所農林建設課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  | － |  | - $2^{-}{ }^{-} \quad 3$ <br>  増減 | － $35-10$ |  |
| 区 |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円 |  |
| 事業費（千円） |  |  | 35，700 | 32，700 | 3，000 | - 一般職給料 <br> - 委託料 <br> - 工事請負費 | 7005,00030,000 |
| 財  <br> 源  <br> 内  <br> 内 財 <br> 訳 源 <br>   | 特 <br> 定 <br> 財 <br> 源 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 地方債 | 35，700 | 32，700 | 3，000 |  |  |
|  |  | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 一般財源 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 事業の概要 <br> 市道松代大島線【寺田～儀明区間】の道路改良を実施する。 <br> （事業期間）：H26～R5 <br> （工事名）：市道松代大島線道路改良工事 $\mathrm{L}=2,600 \mathrm{~m} \mathrm{~W}=4.0(6.0) \mathrm{m}$ <br> （R4工事内容）：道路改良 $\mathrm{L}=115 \mathrm{~m}$ 測量設計委託 1式 目的•効果 <br> －比較的平坦な地形を走る本線の整備により，寺田集落の住民は儀明集落（国道 253 号）まで生活道路として安全な通行が可能となるほか災害時の迂回路として利用可能な路線となる。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 予算書ページ | 257 |
| 図面等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

## 8 土木費

| 23 | 事業名（細々目名） |  | 【継続】 | 松代地域道路整備事業（道路債） |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  | 松代支所農林建設課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目一細目－細々目） |  |  | 8 － |  | － 3 | － $35-15$ |  |
| 区 |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  | 6，100 | 4，000 | 2，100 | - 一般職給料 <br> - 工事請負費 | 1006,000 |
|  | 特 <br> 定 <br> 財 <br> 源 | 国庫支出金 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 地方債 | 5，400 | 3，600 | 1，800 |  |  |
|  |  | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 一般財源 | 700 | 400 | 300 |  |  |
| 事業の概要 <br> 市道松代下町線の道路改良を実施する。 <br> （事業期間）：R3～R4 <br> （工事名）：市道松代下町線道路改良工事 $\mathrm{L}=100 \mathrm{~m} \quad \mathrm{~W}=4.0(6.0) \mathrm{m}$ <br> （R4工事内容）：道路改良 $\mathrm{L}=100 \mathrm{~m}$ 目的•効果 <br> 部分拡幅を行うことで，見通しが改善され，冬期間でも安心安全な通行が確保される。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 予算書ページ | 259 |
| 図面等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

## 8 土木費



## 8 土木費

| 25 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 | 松之山地域道路整備事業（過疎債） |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 松代支所農林建設課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目一細目－細々目） |  |  |  |  | 8 － | － 3 | － $40-5$ |  |
| 区 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 77，700 | 35，800 | 41，900 | - 一般職給料 <br> - 工事請負費 <br> - 補償料 | 1，700 |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 訳 |  | 特 <br> 定 <br> 財 <br> 源 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |  | $\begin{array}{r} 69,500 \\ 6,500 \end{array}$ |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 地方債 | 77，700 | 35，800 | 41，900 |  |  |  |
|  |  | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 0 | 0 | 0 |  |  |

○事業の概要
市道松口松之山線の道路改良を実施する。
（事業期間）：H22～R4
（工事名）：市道松口松之山線道路改良工事 $\mathrm{L}=920 \mathrm{~m} \quad \mathrm{~W}=4.0(6.0) \mathrm{m}$
（R4工事内容）：道路改良 $\mathrm{L}=280 \mathrm{~m}$ 水道管移設補償料一式 電柱等移設補償料一式
○目的•効果
市道を整備することにより，冬期間も含めた安全な道路が確保され，安心安全な生活が可能となる と共に観光面を含めての地域の活性化が図られる。

予算書ページ


## 8 土木費



## 8 土木費

| 27 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】松之山地域道路整備事業（防安交－公共事業等債） |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 松代支所農林建設課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目一細目－細々目） |  |  |  |  | 8 | $2-3$ | $40-15$ |  |
|  |  | 区 | 分 | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
|  |  |  | 千円） | 31，300 | 0 | 31，300 | －一般職給料 | 1，300 |
|  | 財 | 特 | 国庫支出金 | 17，820 | 0 | 17，820 | －工事請負費 | 27，000 |
|  | 源 | 定 | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | －補償料 | 3，000 |
|  | 源 | 財 | 地方債 | 12，100 | 0 | 12，100 |  |  |
|  | 内 | 源 | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 訳 |  | 一般財源 | 1，380 | 0 | 1，380 |  |  |

○事業の概要
市道金畑線の道路改良を実施する。
（事業期間）：H29～R5
（工事名）：市道金畑線道路改良工事 $L=300 \mathrm{~m} ~ W=4.0(6.0) \mathrm{m}$
（R4工事内容）：道路改良 L＝70m 上下水道管•消火栓移設補償料一式
○目的•効果
市道を整備することにより，安全な通行の確保が図られ冬期間でも安心安全な生活が可能となると共
に，地域の活性化が図られる。


## 8 土木費



## 8 土木費



## 8 土木費



## 8 土木費



## 8 土木費



## 8 土木費



## 8 土木費



## 8 土木費

| 35 | 事業名（細々目名） |  | 【新規】 | 十日町地 | 消雪パイブ更 | プ更新事業（緊 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  | 建設課 |  |  |  |  |
| 科目（款一項一目一細目一細々目） |  |  |  | 8 | $2-6$ | － $10-37$ |  |
| 区 |  | 分 | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  | 14，300 | 0 | 14，300 | 00 ${ }_{\text {0 }}^{0}$ •工事請負費 | 14,000300 |
|  |  | 国庫支出金 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 地方債 | 14，300 | 0 | 14，300 |  |  |
|  |  | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 一般財源 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| $\bigcirc$ 事業の概要 |  |  |  |  |  |  |  |
| －老朽化した消雪パイプの更新工事と併せて舗装修繕工事を実施する。市道春日 4 号線ほか 工事： $\mathrm{L}=382 \mathrm{~m}$ |  |  |  |  |  |  |  |
| O目的•効果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 老朽化した既設消雪パイプの更新工事に併せ，傷んだ舗装を修繕し消雪効果を向上させることに より，安全かつ円滑な冬期道路交通確保を図る。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 予算書ページ | 265 |
| 図面等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

8 土木費


## 8 土木費



## 8 土木費



## 8 土木費

| 39 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 | 川西地域流雪溝整備事業 |  | （防安交－公共事業等債） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 建設課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  |  | 8 － | － 7 | － $10-10$ |  |
| 区 |  |  | 分 | R4当初 | R3当初 | 増減 | 経費内訳（千円） <br> －委託料 $9,000$ |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 9，000 | 29，000 | $\triangle 20,000$ |  |  |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 訳 |  | $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { 定 } \\ & \text { 財 } \\ & \text { 源 } \end{aligned}$ | 国庫支出金 | 5，400 | 16，800 | $\triangle 11,400$ |  |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 地方債 | 3，200 | 10，900 | $\triangle 7,700$ |  |  |
|  |  | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 400 | 1，300 | $\triangle 900$ |  |  |

○事業の概要

- 伊友地区流雪溝導水管詳細設計委託 N＝1式
- 上野地区流雪溝導水管概略設計委託 $\mathrm{N}=1$ 式

○目的•効果
市道排雪に有効な流雪溝施設を計画的に整備することにより，冬期間の安全かつ円滑な交通確保 を図る。

予算書ページ
265


## 8 土木費




## 8 土木費

| 42 | 事業名（細々目名） |  | 【新規】 | 松代 | 川局部 | 修事業（緊自 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  | 松代支所農林建設課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項一目一細目一細々目） |  |  |  |  | － 1 | － $10-13$ |  |
| 区 |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） <br> －工事請負費 |  |
| 事業費（千円） |  |  | 2，00 |  | 2，000 |  |  |
|  |  | 国庫支出金 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 県支出金 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 地方債 | 2，000 |  | 2，000 |  |  |
|  |  | その他 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般財源 |  |  | 0 |  |  |
| 事業の概要 <br> 普通河川鍋立川の護岸整備を行う。 <br> （事業期間）：R4 <br> （工事名）：普通河川鍋立川護岸整備工事 $\mathrm{L}=10 \mathrm{~m}$ <br> （R4工事内容）：：普通フトン篦設置 $\mathrm{L}=10 \mathrm{~m} \times 5$ 段 目的•効果 <br> 河川護岸を整備することにより，隣接する水田の畦畔崩落の防止や下流域の家屋浸水の危険が解消され，安心安全な生活が確保される。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 予算書ページ |  |  |  |  |  |  | 267 |
| 図面等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

## 8 土木費

| 43 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 |  | まちづくり計画策定事業 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 都市計画課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  |  | 8 － | － 1 | － 5 － 30 |  |
| 区 分 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） <br> －委託料 $10,500$ |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 10，500 | 11，900 | $\triangle 1,400$ |  |  |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 訳 |  | $\begin{gathered} \text { 特 } \\ \text { 定 } \\ \text { 財 } \\ \text { 源 } \end{gathered}$ | 国庫支出金 | 5，500 | 5，500 | 0 |  |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 地方債 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | その他 | 5，000 | 6，400 | $\triangle 1,400$ |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 業の |  | 概 |  |  |  |  |  |  |

－事業期間：R3～R5
立地適正化計画策定業務委託 10，500千円

○目的•効果
－今後の人口減少や少子高齢化社会を踏まえた持続可能なまちづくり計画の策定に向け，居住や都市の生活を支える機能の立地に関する調査，検討を行い，計画策定を推進する。


○事業の概要
－事業期間：R2～R7 対象箇所：大規模盛土造成地 9 箇所
大規模盛土造成地変動予測調査（第二次スクリーニング）を 2 箇所で実施

○目的•効果
－令和 2 年度に実施した大規模盛土造成地変動予測調査の優先度評価に基づき，盛土造成地の安全性把握のため，ボーリング等の詳細調査を行う。

## 8 土木費

| 45 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 十日町駅周辺施設アクセス環境向上事業（文観計画•補助） |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 都市計画課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目一細目－細々目） |  |  |  | 8 － |  | － 1 | － $20-5$ |  |
| 区 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 25，000 | 6，000 | 19，000 | - 委託料 <br> - 工事請負費 | $\begin{array}{r} 5,000 \\ 20,000 \end{array}$ |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 訳 |  | 特定財源 | 国庫支出金 | 16，666 | 3，000 | 13，666 |  |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 地方債 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 8，334 | 3，000 | 5，334 |  |  |

○事業の概要
十日町緑道を文化観光の導入空間と位置付け，回遊を促す空間整備を実施する。

○目的•効果
来訪者の回遊意欲を高め，十日町駅から徒歩圏内の文化観光拠点施設への回遊性の向上を図る。

予算書ページ



| 47 | 事業名（細々目名） |  |  | 【新規】 | 川西総合緑地公園整備事業（過疎債） |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 川西支所地域振興課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目一細目一細々目） |  |  |  |  | 8 | － 3 | －5－40 |  |
| 区 |  |  | 分 | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） <br> - 委託料 <br> - 工事請負費 |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 16，524 | 0 | 16，524 |  | 5，601 |
|  |  | 特 <br> 定 <br> 財 <br> 源 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |  | 10，923 |
|  | 源 |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 地方債 | 10，900 | 0 | 10，900 |  |  |
|  | 内 |  | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 訳 |  | 一般財源 | 5，624 | 0 | 5，624 |  |  |

○事業の概要
節黒城跡，節黒城跡キャンプ場，ナカゴグリーパークの全体的な活用基本方針を策定し，川西総合緑地公園全体の整備を図る。

- 川西総合緑地公園整備事業計画策定委託 1．0式
- 節黒城跡キャンプ整備事業 1.0 式

○目的•効果
－節黒城跡，節黒城跡キャンプ場，ナカゴグリーパークの全体的な活用基本方針を定め，川西総合緑地公園全体の整備をすることで，観光施設としての機能の向上を図る。


## 8 土木費

| 48 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 | 川西地域公園•広場維持管理経費（修繕工事分） |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 川西支所地域振興課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目一細目一細々目） |  |  |  | 8 － |  | － 4 | － 5 － 20 |  |
| 区 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） <br> －工事請負費 11,638 |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 11，638 | 1，418 | 10，220 |  |  |
| 財 <br> 源 <br> 内 |  | $\begin{gathered} \text { 特 } \\ \text { 定 } \\ \text { 財 } \\ \text { 源 } \end{gathered}$ | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 地方債 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 11，638 | 1，418 | 10，220 |  |  |

○事業の概要
川西総合緑地公園内施設ゴルフ場の灯具及び装柱品の撤去とネットワイヤーの修繕

- 照明柱 32 基の灯具•装柱品撤去
- ネットワイヤー修繕（1番ホール・2番ホール）メッセンジャーワイヤー及びステンレスワイヤー交換等


## ○目的•効果

- ナイター用照明器具が劣化し落下の恐れがあることから撤去し，利用者の安全を確保する。
- ネットワイヤーが腐食破断し作動しないことから修繕し，市道通行者の安全を確保する。



## 8 土木費



○事業の概要
－住宅屋根の克雪化に要する費用の一部補助（47戸）
【補助上限額】融雪式 44 万円 $\%$ ※ 2 ，耐雪式 33 万円 $※ 1$＊ 2 ，落雪式 33 万円 ${ }^{2}$
$※ 1$ 中心市街地活性化区域内の場合，最大 22 万円上乗せ $※ 2$ 要援護世帯の場合，最大 11 万円上乗せ
○目的•効果
－雪下ろしに伴う交通障害の解消や市民の経済的負担の軽減と危険防止を図り，より快適な住環境と
する。


○事業の概要
－住宅の屋根雪おろし時の転落防止用安全装置の整備に要する費用の一部補助
（一般世帯 5 戸，要援護世帯 15 戸，計 20 戸）
【補助内容】補助率 $50 \%$ 補助上限額 10 万円（要援護世帯は 15 万円）

○目的•効果
－屋根の雪下ろしに伴う転落事故を未然に防ぎ，市民の冬期間の安全を確保する。

## 8 土木費



## 8 土木費

| 52 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 | 新型コロナウイルス経済対策事業（住宅版） |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 都市計画課 |  |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  | 8 － |  | － 1 | － $30-5$ |  |  |
| 区 分 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 50，000 | 0 | 50，000 | －補助金 | 50，000 |  |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 訳 |  | 特 <br> 定 <br> 財 <br> 源 | 国庫支出金 | 50，000 | 0 | 50，000 |  |  |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 地方債 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

○事業の概要
※R3補正予算にて実施
－住宅（付属屋，外構を除く）リフォーム工事費の一部補助
【事 業 費】50，000千円（ 100 千円 $\times 500$ 件）
【補助内容】補助率 $20 \%$ 補助上限額 10 万円

○目的•効果
－新しい生活様式で市民が快適に過ごせるよう居住環境の向上を支援するとともに，新型コロナウイ ルス感染症の影響を受けている建築関連産業の活性化を図る。

## 8 土木費

| 53 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 | 地籍調査事業（国県補助） |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 都市計画課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  |  | 8 － | － 1 | － 5 － 15 |  |
| 区 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 11，970 | 6，567 | 5，403 | －報償費$26$ |  |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 訳 |  | 特 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | －需用費 | 10 |
|  |  | 定 | 県支出金 | 8，467 | 3，600 | 4，867 | －役務費 | 153 |
|  |  | 財 | 地方債 | 0 | 0 | 0 | －委託料 | 11，781 |
|  |  | 源 | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 3，503 | 2，967 | 536 |  |  |

## ○事業の概要

十日町地域では地籍調査未実施区域の八箇地区へ着手
松代地域，松之山地域の地籍調査はR3補正予算で継続して実施
※一般財源のうち $80 \%$ は特別交付税措置

○目的•効果
地籍調査により土地の境界を明らかにすることで，トラブルの未然防止や土地取引，公共事業の円滑化に役立ち，正確な地積にもとづく適正な課税が可能となる。

予算書ページ

## 図面等

【八箇第 $1 \cdot 2$ 計画区】 事前調査，測量基準点設置


## 9 消防費



## ○事業の概要

平成28年度に導入した高機能消防指令センター設備の経年変化に伴い，機器の一部を更新する。 （工事期間）R4年7月～R5年3月
総事業費62，645千円（うち十日町市分49，677千円）

○目的•効果
機器等を更新することにより，機能強化及び長寿命化を図り，24時間365日安定した指令体制を維持 する。
迅速かつ確実に災害•救急現場に出動でき，救命率の向上•災害による被害の軽減が期待できる。

$$
\begin{array}{l|l}
\hline \text { 予算書ページ } & 279
\end{array}
$$



10 教育費

| 1 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 | 遠距離通学児童生徒支援事業 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 教育総務課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  |  | 10 － | － 3 | － 5 － 15 |  |
| 区 分 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 87，472 | 89，006 | $\triangle 1,534$ | －需用費 9，667 |  |
|  |  | 特 <br> 定 <br> 財 <br> 源 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | －役務費 | 1，262 |
|  | 源 |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | －委託料 | 76，018 |
|  |  |  | 地方債 | 0 | 0 | 0 | －使用料 | 99 |
|  | 内 |  | その他 | 440 | 220 | 220 | －補助金 | 5 |
|  | 訳 |  | 一般財源 | 87，032 | 88，786 | $\triangle 1,754$ | －公課費 | 421 |

○事業の概要
－市立小中学校は，文科省の定めた通学距離である小学校 4 km （冬期 2 km ）と中学校 6 km （冬期 3 k m）以上の児童生徒をスクールバスや路線バス等で送迎する。
－ふれあいの丘支援学校児童生徒並びに県立川西高等特別支援学校生徒をスクールバスで送迎す る。

O目的•効果
遠距離通学や支援学校に通亏児童•生徒•保護者の負担軽減を図る。


○事業の概要
経済的な理由で学資の支弁が困難な学生に対し，上級学校への進学及び在学するための奨学金等を無利子で貸与するもの。

- 奨学金貸与額（月額）：高校 1 万円，高専学校 2 万円，専修学校 3 万円，大学•短大 3 万 5 千円
- 入学準備金貸与額（入学年に 1 回）：高校 20 万円，高専•専修学校 30 万円，大学•短大 50 万円

○目的•効果
修学の意思がある学生が安心して勉強に打ち込めるよう，学生本人や家族の負担を軽減すること が期待できる。

予算書ページ

10 教育費


○事業の概要
令和3年度から7年度までの間に奨学金の返還が始まり，市内に住所を定め，市内外に就業している若者に補助金を交付する。交付期間は，最初の申請年度から5年間とし，交付額は，各年度に返還した奨学金相当額 とし，一年度あたり20万円を上限とする（補助金総額100万円以内）。対象となる奨学金は，十日町市奨学金及び日本学生支援機構奨学金となる。
令和 4 年度予算は運用初年度の令和 3 年度実績を勘案して計上。
○目的•効果
奨学金の返還を支援することにより，若者の当市への定住を促進する。

| 4 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 教員住宅改修－解体事業（公共施設等適正管理推進事業債） |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 教育総務課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  |  | 10 － | － 4 | － 5 － 7 |  |
| 区 分 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | 経費内訳（千円） <br> －工事請負費 $1,500$ |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 1，500 | 11，968 | $\triangle 10,468$ |  |  |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 訳 |  | 特 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 定 | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 財 | 地方債 | 1，300 | 10，700 | $\triangle 9,400$ |  |  |
|  |  | 源 | その他 | 0 | 1，200 | $\triangle 1,200$ |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 200 | 68 | 132 |  |  |

## ○事業の概要

－山野田教員住宅 車庫•廃止済受水槽解体撤去工事 1，500千円 （車庫解体6台分，廃止済受水槽撤去 1式）

○目的•効果
除雪に支障となる教員住宅の車庫及び廃止済の受水槽を解体撤去し，除雪動線の確保を図る。

予算書ページ

山野田教員住宅車庫ほか


10 教育費


○事業の概要
保護者，地域組織などから選出された委員による学校運営協議会を設置し，学校運営について意見するなど地域を挙げての教育を推進する。
また，地域と学校をつなぐ地域コーディネーターを配置し，学校運営の支援を行っていく。

○目的•効果
学校と地域が連携し社会総がかりで子どもを育てるため，地域コーディネーターを軸に，学校運営協議会の運営を推進する。

予算書ページ
283

10 教育費

| 7 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 | 特別支援教育推進事業（国庫補助） |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 学校教育課 |  |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  | 10 － |  | － 5 | － 5 － 30 |  |  |
| 区 |  |  | 分 | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 2，861 | 2，925 | $\triangle 64$ | - 報酬 <br> - 報償費 <br> - 旅費 <br> - 需用費 |  | 2，182 |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 訳 |  | 特 <br> 定 <br> 財 <br> 源 | 国庫支出金 | 754 | 755 | $\triangle 1$ |  |  | 190239250 |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 地方債 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 2，107 | 2，170 | $\triangle 63$ |  |  |  |

○事業の概要
特別支援教育の振興および特別な支援を必要とする児童生徒の適正就学のための支援を実施す る。
特別支援にかかる相談員を配置する。（特別支援教育相談員2名）
中高連携事業として，ふれあいの丘支援学校中学部と川西高等支援学校との連携授業のための必要絴費を計上するっ
○目的•効果
特別支援教育の振興，特別に支援を必要とする児童生徒の適正な就学が図られる。


○事業の概要
（事業の概要）
千手小に設置予定の通級指導教室の運営にかかる経費（教科書等の消耗品）を計上する。発達検査方法がバージョンアップするため，その検査キットの購入する。

○目的•効果
近年増加している通常学級に在籍する比較的軽度の障がいがある児童生徒に対して，特別な指導 を行うための教室を設置し学習上又は生活上の困難を和らげることが目的とする。

10 教育費


○事業の概要
小中学校において，普通学級に通う特別な配慮を要する児童生徒に対し個別に支援員を配置す
る。また教員の補助および学校の事務補助を行う。
支援員 24 人分

目的•効果
特別な配慮を要する児童生徒の支援はもとより学級の安定化を図る。


○事業の概要
小中学校において，特別支援学級に対し支援員を配置する。生徒支援，教員の補助及び学校の事務補助を行う。
支援員26人分

○目的•効果
特別支援学級在籍の児童生徒の支援は基より学級の安定化を図る。

10 教育費

| 11 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 | 教育系ネットワーク管理費 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 教育総務課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目一細目一細々目） |  |  |  | 10 |  | － 5 | － 5 － 45 |  |
| 区 |  |  | 分 | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 66，505 | 66，635 | $\triangle 130$ | - 役務費 <br> - 委託料 <br> - 使用料及び賃借料 | $\begin{array}{r} 4,065 \\ 16,602 \\ 45,838 \end{array}$ |
| $\begin{gathered} \text { 財 } \\ \text { 源 } \\ \text { 内 } \\ \text { 訳 } \end{gathered}$ |  | 特 <br> 定 <br> 財 <br> 源 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 地方債 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | その他 | 423 | 594 | $\triangle 171$ |  |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 66，082 | 66，041 | 41 |  |  |

○事業の概要
－校務に関するネットワークや各種機器（サーバや端末等）の保守等行うことにより，教育系ネットワー
ク環境の適切な運用と安全性を確保するもの。
－教職員の多忙化解消や新学習指導要領に対応するため，統合型校務支援システムを津南町と共同利用する。（リース期間R7．3．31まで）

○目的•効果
教職員が必要とする学校•学級運営情報や児童生徒情報の一元管理と教職員間の情報共有が可能となるため作業の効率化が図られ，業務負担軽減が期待できる。


○事業の概要
総合学習の補助教材として活用している「ふるさと教材」は，令和5年4月が次回改訂版の発行となる ため，その前年度に改訂版を作成，印刷を行う。

○目的•効果
小学 5 年生から中学 3 年生の総合学習の補助教材として活用し，児童生徒から十日町の魅力を多く学ぶ一助とする。

予算書ページ

10 教㕕費


○事業の概要
GIGAスクール構想により整備した児童生徒用のタブレット端末や大型提示装置，電子黒板などの ICT機器を積極的に授業に活用し，授業支援ソフトやデジタル教科書などを円滑に活用できるように ICT支援員を配置する。

○目的•効果
GIGAスクール構想により整備されたICT機器の使い方や授業を行ら際に必要な，デジタル教科書や授業支援ソフトなどの活用方法を研修することにより，教員のスキル向上と負担軽減を目的とする。

10 教育費

| 15 | 事業名（細々目名） |  |  | 【新規】 | 授業支援ソフト等活用事業 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 学校教育課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目一細々目） |  |  |  | 10 － |  | － 5 | － 5 － 78 | 3，271 |
| 区 |  |  | 分 | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 3，271 | 0 | 3，271 | －使用料 |  |
| $\begin{array}{\|c\|} \hline \text { 財 } \\ \text { 源 } \\ \text { 内 } \\ \text { 訳 } \\ \hline \end{array}$ |  | 特 <br> 定 <br> 財 <br> 源 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 地方債 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 3，271 | 0 | 3，271 |  |  |  |

○事業の概要
GIGAスクール構想で導入した児童生徒用端末がスムーズに進行するよう授業支援ソフトを導入する ための使用料を計上する。

○目的•効果
導入するソフトにより，子どもと教師が双方向授業で学び合うことが実現するため，子どもの学力向上 を図ることができる。


○事業の概要
発達外来を開設するための医師および作業療法士を確保している市内医療機関に対して補助を行 う。

○目的•効果
近年発達外来を受診する子どもが増加傾向にあり，市内医療機関において発達外来診療を受けれ るように環境を整備する。

予算書ページ
287

10 教育費

| 17 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 | 学校保健特別対策事業（国庫補助・コロナ） |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 教育総務課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  | 10 － |  | － 5 | － $50-10$ |  |
| 区 分 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 24，800 | 0 | 24，800 | －需用費 15，328 |  |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 訳 |  | 特 | 国庫支出金 | 24，800 | 0 | 24，800 | －役務費$796$ |  |
|  |  | 定 | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | －委託料 | 5，676 |
|  |  | 財 | 地方債 | 0 | 0 | 0 | －備品購入費 | 3，000 |
|  |  | 源 | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ○事業の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学校の教育活動を継続するあめに，感染症対策に必要な物品の購入や，除菌作業の委託などを実施するも の。 <br> （事業費内訳）小中学校 800千円 $\times 27$ 校 $=21,600$ 千円 <br> 特別支援学校 3 ， 200 千円 $\times 1$ 校 $=3$ ， 200 千円 <br> ※R3年度は別科目で事業実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 予算書ページ | 287 |
| 18 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 | 英語教育推進事業 |  |  |  |
| 担当課 |  |  |  | 学校教育課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  | $10-1-6-5-15$ |  |  |  |  |
| 区 分 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 9，641 | 10，522 | $\triangle 881$ | －報酬 8 ，065 |  |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 訳 |  | 特 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | －職員手当等 841 |  |
|  |  | 定 | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | －報償費 109 |  |
|  |  | 財 | 地方債 | 0 | 0 | 0 | －旅費 321 |  |
|  |  | 源 | その他 | 0 | 0 | 0 | －委託料ほか | 305 |
|  |  |  | 一般財源 | 9，641 | 10，522 | $\triangle 881$ |  |  |

○事業の概要
学習指導要領の改訂により実施している小学校3•4年生の外国語活動，5•6年生の外国語科を支援するため，教育センター内の英語教育推進チームで，特に小学校教諭を対象とした外国語指導力向上に資する研修及び小中学生を対象とした英語教育に関わる事業を推進する。

O目的•効果
外国語授業の助手のほかに，特に小学校教員の外国語教育の指導力向上のための研修•支援が充実することで，児童生徒の英語力の向上を図る。

予算書ページ
287

10 教㕕費

| 19 |  | 事業名（細々目名） |  | 【継続】 |  | 指導力向上等推進事業 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 学校教育課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  | 10 － |  | － 6 | － 5 － 35 |  |
| 区 |  |  | 分 | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 4，578 | 7，294 | $\triangle 2,716$ | －報酬 | 3，789 |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 内 <br> 訳 |  | 特 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | －職員手当 174 |  |
|  |  | 定 | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | －報償費 | 232 |
|  |  | 財 | 地方債 | 0 | 0 | 0 | －旅費 | 330 |
|  |  | 源 | その他 | 0 | 0 | 0 | －需用費ほか | 53 |
|  |  |  | 一般財源 | 4，578 | 7，294 | $\triangle 2,716$ |  |  |
| 毎年増加する若手教員，欠員補充講師の指導力を向上させるため，教員OBの非常勤指導主事 2 名 が指導•研修にあたる。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| $\bigcirc$ OR | 市立小•中学校教員の資質や指導力向上のための研修や教員サポートの機会の充実を図るととも に，各学校の学力向上，学習指導の取組を支援する。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 予算書ページ | 289 |
| 20 | 事業名（細々目名） |  |  | 【拡充】 | あったかい学級づくり支援事業 |  |  |  |
| 担当課 |  |  |  | 学校教育課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  | $10-1-6-50$ |  |  |  |  |
| 区 分 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 2，845 | 731 | 2，114 | - 報償費 <br> - 需用費 |  |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 内 <br> 訳 |  | 特 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 定 | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | －役務費 | 2，183 |
|  |  | 財 | 地方債 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 源 | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 2，845 | 731 | 2，114 |  |  |

○事業の概要
学級経営サポートアンケート「WEBQU」を市内小3～中3年生までに拡大して実施し，分析方法，活用方法を市内で共有し学級経営に活かす。（R3年度は，小4，中1のみに実施）
学級づくりに係る先行実践者から，各学校だけでなく市全体の取組に対する指導，助言を受ける機会を設けるため，学識経験者とアドバイザー契約を交わす。

O目的•効果
対象学年を拡大し全校体制で取り組むことにより，不登校やいじめの減少，学級の安定化を図る。ま た，WEBQUを活用した学級づくりに係る先行実践者から，市全体の取組に対する指導，助言を受け る機会を年間を通じて設定し，学校，教員の資質の向上を図る。

予算書ページ 289

10 教育費


○事業の概要
小学3，4年生が社会科の授業で地域を学ぶため副読本「わたしたちの十日町」を令和5年4月に発行するため，4年度に軽微な修正を行った改訂版を作成する。

○目的•効果
地域を学ぶための副読本を通して，より十日町市の地理や産業などを学ぶための一助とする。

| 23 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 | 小学校施設整備事業（過疎債） |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 教育総務課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  |  |  | － 1 | － $10-16$ |  |
| 区 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 122，730 | 28，600 | 94，130 | - 委託料 <br> - 工事請負費 | $\begin{array}{r} 14,530 \\ 108,200 \end{array}$ |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 訳 |  | 特 <br> 定 <br> 財 <br> 源 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 地方債 | 121，600 | 28，600 | 93，000 |  |  |
|  |  | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 1，130 | 0 | 1，130 |  |  |

○事業の概要
－水沢小学校 長寿命化改修工事実施設計委託 13，530千円
（校舎S57年建築，RC造4F，改修面積 $3,345.10 \mathrm{~m}^{2}$ ， $\mathrm{R} 5 \sim 6$ 本体工事）
－川治小学校 空調設置•更新工事実施設計委託 1，000千円
（特別教室等エアコン設置 9部屋，職員室等エアコン更新 3部屋，R5本体工事）
－千手小学校 通級指導教室設置に伴ら施設整備工事 10,000 千円
（通級指導教室専用玄関整備，駐車場整備，立木伐採，ブロンズ像移設，看板•照明移設1式）
－東小学校 駐車場改修工事 39，300千円
（舗装打換え $2,060 \mathrm{~m}^{2}$ ，消雪パイプ布設替え 180 m ，駐車場拡幅 32 m ，給水管布設替え 130 m ）
－東小学校 高架水槽更新工事 9，100千円
（高架水槽 8 t 1 基，揚水ポンプ 3.7 kw 1 台）
－下条小学校 プール改修工事 30，000千円

－吉田小学校 屋内体育館屋根改修工事 19，800千円
（カバー工法 屋根面積 $1,090 \mathrm{~m}^{2}$ ）
○目的•効果
老朽化した学校施設•設備等の計画的な改修工事の実施により，安全で快適な学校生活の場を提
供し，均衡ある教育環境の発展を図る。

予算書ページ
図面等

東小学校駐車場


下条小学校プール


| 24 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 |  | 小学校施設整備事業 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 教育総務課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目一細々目） |  |  |  | 10 － |  | － 1 － $10-20$ |  |  |
| 区 分 |  |  |  | R 4 当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 13，246 | 10，670 | 2，576 | - 役務費 <br> - 委託料 <br> - 工事請負費 | 19271 |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 訳 |  | $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { 定 } \\ & \text { 財 } \\ & \text { 源 } \end{aligned}$ | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 12，983 |  |  |
|  |  | 地方債 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | その他 | 6，000 | 5，600 | 400 |  |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 7，246 | 5，070 |  |  | 2，176 |

## ○事業の概要

- 上野小学校及び田沢小学校 校内放送設備更新工事 6，512千円
- 各校 FF暖房機更新工事，一般修繕工事 6，471千円
- 旧貝野小学校 PCB廃棄物処理 263 千円

○目的•効果
老朽化した学校施設•設備等の計画的な改修及び修繕工事の実施により，安全で快適な学校生活 の場を提供し，均衡ある教育環境の発展を図る。

予算書ページ


| 25 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】小学校施設解体事業（公共施設等適正管理推進事業債） |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 教育総務課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  |  | 10 | $2-1$ | － $10-40$ | 2，739 |
| 区 |  |  | 分 | R4当初 | R3当初 | 増減 | 経費内訳（千円） <br> －工事請負費 |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 2，739 | 207，911 | $\triangle 205,172$ |  |  |
|  | 財 | 特 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 源 | 定 | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 倞 | 財 | 地方債 | 2，400 | 190，700 | $\triangle 188,300$ |  |  |
|  | 内 | 源 | その他 | 0 | 17，100 | $\triangle 17,100$ |  |  |
|  | 訳 |  | 一般財源 | 339 | 111 | 228 |  |  |

○事業の概要
－馬場小学校 旧プール施設解体撤去工事 1,507 千円
（旧ポンプ上屋解体 $6.2 \mathrm{~m}^{2}$ ，ポンプ等撤去 1 式，学校給水管切り回し 1式）
－旧貝野小学校 プール機械室ほか解体撤去工事1，232千円 （機械室ほか上屋解体 $18.2 \mathrm{~m}^{2}$ ，ポンプ・ろ過機等撤去1式）

○目的•効果
遊休施設を解体撤去し，教育財産の整理及び維持管理費の削減を図る。

予算書ページ
図面等

馬場小学校旧プール施設


| 26 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 中 |  | 中学校施設整備事業（過疎債） |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 教育総務課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目一細々目） |  |  |  | 10 － |  | － 1 | － $10-16$ |  |
| 区 |  |  |  | R 4 当初 | R3当初 | 増減 | 経費内訳（千円） <br> －工事請負費 | 26，761 |
| 事業費（千円） |  |  |  | 26，761 | 51，300 | $\triangle 24,539$ |  |  |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 訳 |  |  <br> 特 <br> 定 <br> 財 <br> 源 <br> 棌 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 地方債 | 26，400 | 50，900 | $\triangle 24,500$ |  |  |
|  |  | その他 | 361 | 0 | 361 |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 0 | 400 | $\triangle 400$ |  |  |

○事業の概要
－松代中学校 校舎屋根防水改修工事 18，400千円 （ウレタン防水 $1,086.5 \mathrm{~m}^{2}$ ）
－松代中学校 特別支援教室空調設置工事 1,500 千円
（R4学級編成に伴ら特別支援教室1部屋）
－十日町中学校 給水管布設替工事 4，361千円
（給水管布設替え 108.9 m ，県道中条田川線道路改良事業関連）
－下条中学校 給水管布設替工事 2，500千円 （給水管布設替え 78 m ）

## ○目的•効果

老朽化した学校施設•設備等の計画的な改修工事の実施により，安全で快適な学校生活の場を提供し，均衡ある教育環境の発展を図る。

予算書ページ



## ○事業の概要

－南中学校 校門•看板移設工事 1，580千円
（看板移設監理委託 1式，校門•看板移設 1式，市道北新田線道路改良事業関連）
－各校 FF暖房機更新工事，一般修繕工事 4，375千円

O目的•効果
老朽化した学校施設•設備等の計画的な改修及び修繕工事の実施により，安全で快適な学校生活 の場を提供し，均衡ある教育環境の発展を図る。

予算書ページ


10 教㕕費

| 28 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 | 中学校部活動指導員設置事業（国県補助） |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 学校教育課 |  |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  | 10 － |  | － 4 | － $25-22$ |  |  |
| 区 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 1，836 | 4，284 | $\triangle 2,448$ | - 報償費 <br> - 旅費 |  | $\begin{array}{r} 1,620 \\ 216 \end{array}$ |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 訳 |  | $\begin{gathered} \text { 特 } \\ \text { 定 } \\ \text { 財 } \\ \text { 源 } \end{gathered}$ | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 県支出金 | 672 | 1，568 | $\triangle 896$ |  |  |  |
|  |  | 地方債 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 1，164 | 2，716 | $\triangle 1,552$ |  |  |  |

○事業の概要
専門的な技術指導のできる部活動指導員を配置し，教員の多忙化解消，生徒の競技力等向上を支援する。（6校に6名，6ヶ月間配置）

目的•効果
教員の多忙化解消，生徒の競技力等向上を支援する。


○事業の概要
ふれあいの丘支援学校の通学に係るスクールバスの過密を緩和するため，新型コロナウイルス感染症対策として，大型タクシーを3台借り上げて，スクールタクシーとして運行する。 ふれあいの丘支援学校の通学に係るスクールバス等は合計で 7 台となる
※R3年度は別科目で事業実施
○目的•効果
特別支援学校に通う児童•生徒•乗務員の平均乗車率が約 $50 \%$ 程度に軽減され，感染リスクの低減が図られる。

10 教育費

| 30 | 事業名（細々目名） |  |  | 【新規】 | 新潟県美術展覧会十日町巡回展事業 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  |  | 生涯学習課 |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  | 10 － |  | － 1 | － $20-40$ |  |
| 区 分 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 1，800 | 0 | 1，800 | －委託料 | 1，800 |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 内 <br> 訳 |  | $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { 定 } \\ & \text { 財 } \\ & \text { 源 } \end{aligned}$ | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 地方債 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 1，800 | 0 | 1，800 |  |  |
| ○事業の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第76回新潟県美術展覧会十日町巡回展を開催する <br> - 開催期間 令和4年6月8日（水）～12日（日）5日間 <br> - 開催会場 十日町市中里体育館「なかさとアリーナ」 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目的•効果 <br> 優れた芸術作品の展覧会を開催する事により，文化芸術の振興を図る。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 予算書ページ | 305 |
| 31 | 事業名（細々目名） |  |  | 【新規】 段十ろうオープン5周年事業 |  |  |  |  |
| 担当課 |  |  |  | 生涯学習課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  | $10-5-1-20-60$ |  |  |  |  |
| 区 分 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 3，988 | 0 | 3，988 | －負担金 | 3，988 |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 訳 |  |  | $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { 定 } \\ & \text { 財 } \\ & \text { 源 } \end{aligned}$ | 国庫支出金 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 県支出金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 地方債 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | その他 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 3，988 | 0 | 3，988 |  |  |

○事業の概要
H29年11月にオープンした「段十ろう」が，5周年を迎える。また，コロナウイルス感染症のため，R2と R3の $2 ヶ$ 年間はホールでの公演も開催が難しい状況であった。市民の元気を取り戻すためにも 5 周年記念として著名な出演者を招聘し公演を実施する。
（1）鼓童十日町公演
（2）野村万作•萬斎 狂言公演
（3）劇団四季ミュージカル公演

O目的•効果
優れた音楽や舞台芸術の公演を開催する事により，文化芸術の振興を図る。


○事業の概要
市全域に分布する貴重な財産である文化財を，長期的かつ計画的に保存•継承•活用していくため，平成30年に十日町市歴史文化基本構想を策定した。同構想をマスタープランとして位置づけ，その アクションプランとなる「十日町市文化財保存活用地域計画」（法定計画）を策定する。

O目的•効果
計画に基づき具体的な取組を明示•周知し，地域総がかりの活動に繋げ，ふるさとに対する愛着や誇りを醸成するとともに，文化財の保存•継承•活用を行うことを目的とする。また，文化観光施策と連携を図り，文化観光資源として適切に活用することにより，地域振興や経済活動の活性化を図る。

## 10 教育費

| 34 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 |  | 日本遺産活用推進事業 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 文化観光推進室 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  | 10 |  | － 2 | － $90-10$ |  |
| 区 分 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 7，246 | 9，925 | $\triangle 2,679$ | －報酬•手当等 546 <br> －手数料 2,000 <br> －補助金 4,700 |  |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 訳 |  | 特 <br> 定 <br> 財 <br> 源 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 地方債 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 7，246 | 9，925 | $\triangle 2,679$ |  |  |

○事業の概要
日本遺産「究極の雪国とおかまち —真説！豪雪地ものがたり—」を活用した地域活性化事業実施 のため，主体となる十日町市文化観光推進協議会に対する文化庁補助残相当分の補助金を交付す るほか，ブランドイメージを確立するための商標登録申請に取り組む。

## 目的•効果

日本遺産認定ストーリーを活かした地域資源の高付加価値化や効果的な情報発信等により，観光•産業の振興や文化資源の保存継承につなげることで地域活性化を図る。


10 教育費

| 36 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 |  | 特別展示会事業 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 博物館 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  | 10 － |  | － 4 － $15-15$ |  |  |
| 区 分 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 4，265 | 5，925 | $\triangle 1,660$ | －報償費 59 |  |
| $\begin{gathered} \text { 財 } \\ \text { 源 } \\ \text { 内 } \\ \text { 訳 } \end{gathered}$ |  | $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { 定 } \\ & \text { 財 } \\ & \text { 源 } \end{aligned}$ | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | - 旅費 <br> - 需用費 <br> - 役務費 <br> - 委託料 |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 4435482,995 |  |
|  |  | 地方債 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | その他 | 2，150 | 1，900 | 250 |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 2，115 | 4，025 |  |  | $\triangle 1,910$ |
| ○事業の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目的•効果 <br> 市民が普段目にすることができない，他館所蔵の美術品等を鑑賞する機会を創出する。市民だけで なく，市外からの来館者の増加が期待できる。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 予算書ページ | 321 |
| 37 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】博物館収蔵資料デジタルアーカイブ化事業（文観計画•補助） |  |  |  |  |
| 担当課 |  |  |  | 博物館 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  | $10-5-4-35-20$ |  |  |  |  |
| 区 分 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | 経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 4，800 | 6，000 | $\triangle 1,200$ | －役務費$180$ |  |
| $\begin{gathered} \text { 財 } \\ \text { 源 } \\ \text { 内 } \\ \text { 訳 } \end{gathered}$ |  |  | 特 | 国庫支出金 | 3，200 | 4，000 | $\triangle 800$ | －委託料 4，620 |  |
|  |  | 定 | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 財 | 地方債 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 源 | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 1，600 | 2，000 | $\triangle 400$ | － |  |

○事業の概要
重要有形民俗文化財「越後縮の紡織用具 $\rfloor(2,098$ 点）及び同「十日町の積雪期用具 $\rfloor(3,868$ 点）のデ ジタルアーカイブを作成するため，高解像度の画像データを取得する。

O目的•効果
作成されるデジタルアーカイブは，博物館の常設展示室及びウェブ上で公開する。文化観光拠点施設である博物館が所蔵する，文化資源の魅力を向上させると共に有効活用を図る。

予算書ページ

| 38 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 | 森の学校キョロロ魅力増進事業（文観計画•補助） |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 越後松之山「森の学校」キョロロ |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目一細目－細々目） |  |  |  |  | 10 － | － 6 | － $20-20$ |  |
| 区 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | 経費内訳（千円） <br> －工事請負費 4,505 <br> －備品購入費 |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 4，999 | 4，000 | 999 |  |  |
|  |  |  特 <br> 定  <br>   <br> 財  <br>   <br> 源  | 国庫支出金 | 3，328 | 2，666 | 662 |  |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 地方債 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 1，671 | 1，334 | 337 |  |  |

○事業の概要
里山自然体験フィールド「キョロロの森」の散策路の整備と管理棟の電気設備設置を行う。
（事業期間）R4
（工事名）○散策路整備事業（内容：案内標柱の設置，散策路補修）
○須山管理棟電気設備設置工事（内容：蓄電池による給電と館内配線，照明設置）
○目的•効果
散策路整備により「キョロロの森」の利便性向上を図る。管理棟への電気設備設置により，森内で実施 している体験と一体的に電気機器をを活用した観察や解説が可能な環境を整え，体験イベントの魅力向上による利用拡大を図る。


## 10 教育費

| 39 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 クロ |  | クロアチアホストタウン推進事業 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | スポーツ振興課 |  |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  | 10 － |  | － 1 | － $40-6$ |  |  |
| 区 分 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 1，840 | 2，348 | $\triangle 508$ | －旅費$155$ |  |  |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 訳 |  | 特 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | －役務費 84 |  |  |
|  |  | 定 | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | －委託料 |  | 1，457 |
|  |  | 財 | 地方債 | 0 | 0 | 0 | －使用料 |  | 144 |
|  |  | 源 | その他 | 10 | 0 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 1，830 | 2，348 | $\triangle 518$ |  |  |  |

○事業の概要
2002日韓サッカーワールドカップによるクロアチア共和国との交流，東京2020オリンピック競技大会事前キャンプ受入れにより新たに生まれたクロアチア柔道連盟との交流をレガシーとしてクロアチア カップサッカーフェスティバル及びクロアチアカップ柔道大会を開催する。
また，クロアチア共和国から国際的なアンサンブルプレーヤーを当市にお招きし音楽を通じた交流 を行ら。
目的•効果
クロアチアホストタウン推進事業から交流活動を継続し，活力ある元気なまちづくり，国際感覚の醸成などを目的とする。

| 40 | 事業名（細々目名） |  |  | 【継続】 武道館改修事業（過疎債－緊急防災－減災事業債） |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | スポーツ振興課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  | 10 － |  | － 2 | － $10-28$ |  |
| 区 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 133，832 | 4，600 | 129，232 | - 委託料 <br> - 工事請負費 <br> - 備品購入費 | $\begin{array}{r} 2,436 \\ 130,185 \\ 1,211 \end{array}$ |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 訳 |  | 特 <br> 定 <br> 財 <br> 源 | 国庫支出金 | 9，862 | 0 | 9，862 |  |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 地方債 | 111，900 | 4，600 | 107，300 |  |  |
|  |  | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 12，070 | 0 | 12，070 |  |  |

## ○事業の概要

十日町市武道館の耐震補強工事及び照明設備のLED化や空調設備，道場の環境改善ほかトイレ等改修工事を実施する。

○目的•効果
耐震補強工事により耐震化を図り，安全•安心に利用いただくとともに，施設の省エネ化と利用者の利便性向上並びに長寿命化を図る。


| 41 | 事業名（細々目名） |  |  | 【新規】 | 松代地域体育施設改修事業（過疎債） |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | スポーツ振興課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目－細々目） |  |  |  | $10-$ |  | － 2 | － $10-56$ |  |
| 区 分 |  |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 28，435 | 0 | 28，435 | - 工事請負費 <br> - 補償料 | $28,248$ <br> 187 |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 訳 |  | 特 <br> 定 <br> 財 <br> 源 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 地方債 | 28，400 | 0 | 28，400 |  |  |
|  |  | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 一般財源 | 35 | 0 | 35 |  |  |

○事業の概要
松代グラウンドバックネット裏の亀裂が入ったブロックを撤去し，新たなブロック積改修工事を実施する

○目的•効果
安全•安心な施設の提供及び施設の長寿命化により利用者の増加を図る。

予算書ページ


10 教育費


○事業の概要
現在使用の強化磁器食器を児童生徒が取り扱いやすいPEN樹脂食器に変更する。
十日町学校給食センター（飯椀，汁椀，大皿，小皿，カレー皿，各760枚）
松代学校給食センター（飯椀，汁椀，大血，小皿，カレー血 各 320 枚）
中里中学校（飯椀，汁椀，大血，小血，カレー血，各130枚）
○目的•効果
新型コロナウイルス感染症予防対策として，給食の運搬，配膳時における児童の密状態を回避し，ク ラスごとの分散喫食を容易にできる。



水道事業


| 3 |  | 事業名（細々目名） |  | 【継続】 |  | 老朽管更新事業 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  |  | 上下水道課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項一目一細目一細々目） |  |  |  | 水道事業会計 | 1 － | － 1 |  | 11，500 |
| 区 |  |  | 分 | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） <br> －工事請負費 |  |
| 事業費（千円） |  |  |  | 11，500 | 28，600 | $\triangle 17,100$ |  |  |
| 財 <br> 源 <br> 内 <br> 訳 |  | $\begin{gathered} \text { 特 } \\ \text { 定 } \\ \text { 財 } \\ \text { 源 } \end{gathered}$ | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 地方債 | 8，000 | 21，400 | $\triangle 13,400$ |  |  |
|  |  | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 一般財源 | 3，500 | 7，200 | $\triangle 3,700$ |  |  |
| $\bigcirc$ 事業の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管路が老朽化しており，漏水事故が多発している箇所の管路布設替工事を施工する。 <br> - 高田町 3 丁目西地内配水管布設替工事 配水管 $\phi 30 \mathrm{~mm} \mathrm{~L}=100 \mathrm{~m} \mathrm{C=5,000千円}$ <br> - 上野地内配水管布設替工事 配水管 $\phi 50 \mathrm{~mm} \quad \mathrm{~L}=90 \mathrm{~m} \quad \mathrm{C}=6,500$ 千円 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目的•効果 <br> 老朽化した管路の更新を進め水道水の安定供給を図る。 |  |  |  |  |  |  |  |  |



簡易水道事業


簡易水道事業


簡易水道事業


簡易水道事業


## 簡易水道事業



## 下水道事業

| 1 | 事業名（細々目名） |  | 【継続】 |  | 公共下水道浸水対策事業 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  | 上下水道䛎 |  |  |  |  |  |
| 科目（款－項－目－細目一細々目） |  |  | 下水道事業会計 1 － $1-2$ |  |  |  |  |  |
| 区 分 |  | 分 | 4 当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |  |
| 事業費（千円） |  |  | 39， | 58， | $\triangle 19,000$ | －工事請負費－補償費 |  |  |
|  |  | 国庫支出金 | 14，50 | 27，500 | $\triangle 13,000$ |  |  |  |
|  |  | 県支出金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地方債 | 24，500 | 30，500 | $\triangle 6,000$ |  |  |  |
|  |  | その他 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | －般財源 |  |  |  |  |  |  |
| 事業の概要 <br> 被害が顕著な地域の浸水対策（雨水渠整備） <br> 高田雨水幹線管渠布設工事 $\mathrm{L}=60 \mathrm{~m} \quad \mathrm{C}=25,500$ 千円（補助）$\cdot \mathrm{C}=10,000$ 千円（単独） <br> 高田雨水幹線工事に伴方水道管と電柱の補償 1式 $\mathrm{C}=3,500$ 千円（補助） 目的•効果 <br> 雨水を排除し，住民の生命•財産及び都市機能を浸水から守るため，雨水管渠の整備を進め，浸水被害の軽減を図る。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 予算書ページ |  |  |
| 図面等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

下水道事業


下水道事業


下水道事業

| 4 | 事業名（細々目名） |  | 【継続】 | 農業集落排水特環接続事業（鐙島地区） |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  | 上下水道鿉 |  |  |  |  |
| 科目（款一項一目一細目一細々目） |  |  | 会計 $1-1-3$ |  |  |  |  |
| 区 |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  | 53，000 | 16，000 | 37，000 | －工事請負費 | 53，000 |
|  | $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { 定 } \\ & \text { 財 } \\ & \text { 源 } \end{aligned}$ | 国庫支出金 | 25，000 | 7，500 | 17，500 |  |  |
|  |  | 県支出金 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 地方債 | 28，000 | 8，500 | 19，500 |  |  |
|  |  | その他 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 一般財源 |  |  |  |  |  |
|  | 事業の概要 <br> 農業集落排水鐙島地区 特環公共下水道接続管渠布設工事 <br> $\mathrm{L}=350 \mathrm{~m} \quad \mathrm{C}=50,000$ 千円（補助） $\mathrm{C}=3,000$ 千円（単独） 目的•効果 <br> 農業集落排水を特環公共下水道に統合することにより，維持管理費の低減と施設管理の効率化を図 る。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 予算書ページ | － |
| 図面等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

下水道事業

| 5 | 事業名（細々目名） |  | 【新規】 | 農業集落排水特環接続事業（下条地区） |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  | 上下水道課 |  |  |  |  |
| 科目（款一項一目一細目一細々目） |  |  | 下水道事業会計 | $1-1-3$ |  |  |  |
| 区 |  | 分 | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  | 31，000 | 0 |  | －委託料 | 31，000 |
| 財 特 <br> 源  <br> 内 財 <br>  源 |  | 国庫支出金 | 15，000 | 0 | 15，000 |  |  |
|  |  | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 地方債 | 16，000 | 0 | 16，000 |  |  |
|  |  | その他 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 一般財源 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 事業の概要 <br> 農業集落排水下条地区 特環公共下水道接続実施設計業務委託 1 式 $C=30,000$ 千円（補助）$C=1,000 千 円$（単独） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目的•効果 <br> 農業集落排水を特環公共下水道に統合することにより，維持管理費の低減と施設管理の効率化を図 る。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 䦽算書ページ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | \＃ | 下条地区 <br> 下条クリーンセ |  | 区域 <br> 国道117号 <br> 区特環接続実 |  |  |  |

下水道事業

| 6 | 事業名（細々目名） |  | 【継続】 | 十日町市下水処理センター改築更新事業 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  | 上下水道課 |  |  |  |  |
| 科目（款－項一目一細目一細々目） |  |  | 下水道事業会計 1 － $1-5$ |  |  |  |  |
| 区 分 |  |  | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） <br> • 工事請負費 <br> •委託料 | 190,0004,500 |
| 事業費（千円） |  |  | 194，500 | 33，000 | 161，500 |  |  |
|  |  | 国庫支出金 | 95，000 | 12，500 | 82，500 |  |  |
|  |  | 県支出金 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 地方債 | 99，500 | 20，500 | 79，000 |  |  |
|  |  | その他 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 一般財源 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| $\bigcirc$ 事業の概要 |  |  |  |  |  |  |  |
| 空調設備改築工事 1 式 $C=190,000$ 千円（補助）施工管理委託 1 式 $C=4,500 千 円$（単独） |  |  |  |  |  |  |  |
| ○目的•効果 <br> 処理場施設が老朽化していることから，機能診断に基づき計画的に改築更新する。下水熱を利用することによりランニングコスト縮減を図る。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 予算書ページ | － |
| 図面等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

下水道事業

| 7 | 事業名（細々目名） |  | 【継続】 |  | 下水道総合地震対策事業 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 担当課 |  |  | 上下水道課 |  |  |  |  |
| 科目（款一項一目一細目一細々目） |  |  | 下水道事業会計 1 － 1 － 5 |  |  |  | 70，000 |
| 区 |  | 分 | R4当初 | R3当初 | 増減 | ○経費内訳（千円） |  |
| 事業費（千円） |  |  | 70，000 | 15，000 | 55，000 | －委託料 |  |
|  | $\left\{\begin{array}{l} \text { 特 } \\ \text { 定 } \\ \text { 財 } \\ \text { 源 } \end{array}\right.$ | 国庫支出金 | 35，000 | 6，500 | 28，500 |  |  |
|  |  | 県支出金 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 地方債 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | その他 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 一般財源 | 35，000 | 8，500 | 26，500 |  |  |  |
| 事業の概要 <br> 水処理棟耐震診断調查委託 1 式 $C=70,000$ 千円（補助） <br> 目的•効果 <br> 施設の耐震診断により耐震化の必要性を判断したうえで耐震化を行い震災時の機能維持を図る。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 予算書ページ | － |
| 図面等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

## 文化観光推進関係 事業一覧

文化観光地域計画「とおかまちスノーカントリーミュージアム 雪の中のARTS \＆CULTURE」関連事業
※事業No．に着色した事業は説明書あり
単位：千円

| No | 事業名 | 【拠点施設】事業概要 | 事業費 | 財源内訳 |  |  | $\begin{gathered} \text { 揭載 } \\ \text { ページ } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 国庫支出金 | 地方債 | 一般財源 |  |
| 1 | $\begin{aligned} & \text { 07-01-02-020-10 } \\ & \text { 織体験ときものバンク事業 } \end{aligned}$ | 【十日町市博物館】機織り体験と着装体験用のきものレンタル | 3， 000 | 0 | 1，000 | 2，000 |  |
| 2 | $\begin{aligned} & \text { O7-01-02-020-26 } \\ & \text { 十日町きものGOTTAKU推進事業 } \end{aligned}$ | 【十日町市博物館】きもの製造エ場の見学 | 500 | 0 |  | 500 |  |
| 3 | $\begin{array}{\|l} \hline 07-01-03-071-20 \\ \text { 3清津峡渓谷トンネル利便性向上導入経路案 } \\ \text { 内充実事業 } \end{array}$ | 【清津陕渓谷トンネル】公衆トイ しの外壁改修 | 9，798 | 6，530 |  | 3，268 |  |
| 4 | $\begin{aligned} & \text { 07-01-03-071-31 } \\ & \text { 周遊バスッア一造成事業 } \end{aligned}$ | 観光旅客の回遊性向上のための周遊バスツア一造成 | 4，500 | 3，000 |  | 1，500 |  |
| 5 | $\begin{aligned} & \text { 07-01-03-071-33 } \\ & \text { 文化観光プロモーション事業 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 社会状呮に応じた観光市場の爑得 } \\ & \text { 务びファ・応援の猚得に何け } \\ & \text { た体制構築 } \end{aligned}$ | 5，000 | 3，333 |  | 1，667 |  |
| 6 | $\begin{array}{\|l\|l} \hline 07-01-03-071-35 \\ \text { 清津峡渓谷歩道トンネル展示空間魅力増進 } \\ \text { 事業 } \end{array}$ | 【清津峡渓谷トンネル】トンネル内展示空間バージョンアップのた めの設計 | 4， 051 | 2，700 |  | 1，351 |  |
| 7 | $\begin{aligned} & \text { 07-01-08-076-10 } \\ & \text { 里山現代美術館魅力増進事業 } \end{aligned}$ | 【キナーレ】コミュニティスペー スを活用したソフト事業の実施 | 5，000 | 3，333 |  | 1，667 | 50 |
| 8 | $\left\lvert\, \begin{aligned} & \text { 07-01-08-076-30 } \\ & \text { 電子パスポート等システム活用事業 } \end{aligned}\right.$ | 大地の芸術祭公式アプリのブラッ シュアッフ | 20，000 | 13，333 |  | 6，667 | 51 |
| 9 | $\begin{array}{\|l} \text { 08-04-01-20-05 } \\ \text { 十日町駅周辺施設アクセス環境向上事業 } \end{array}$ | 緑道を文化観光の入口と位置付け た回遊を促すための空間整備 | 25，000 | 16，666 |  | 8，334 | 95 |
| 10 | $\begin{aligned} & \text { 10-05-04-035-15 } \\ & \text { 十日町市博物館所蔵文化遺産体験事業 } \end{aligned}$ | 体験メニュー造成 | 1，900 | 1，265 |  | 635 |  |
| 11 | $\begin{array}{\|l\|} \text { 10-05-04-035-20 } \\ \text { 博物館収蔵資料デジタルアーカイブ化事業 } \end{array}$ |  | 4， 800 | 3，200 |  | 1，600 | 126 |
| 12 | $\begin{array}{\|l\|} \hline 10-05-04-035-30 \\ \text { 博物館所蔵文化財に関する人材育成事業 } \end{array}$ |  | 300 | 200 |  | 100 |  |
| 13 | $\begin{array}{\|l\|} \text { 10-05-04-035-35 } \\ \text { 文化観光拠点施設連携企画展等開催事業 } \\ \hline \end{array}$ |  | 800 | 532 |  | 268 |  |
| 14 | $4 \begin{aligned} & \text { 10-05-04-035-40 } \\ & \text { 文化財•地域資源を活用した商品開発事業 } \end{aligned}$ | 【十日町市博物館】所蔵資料等を活用した商品開発 | 800 | 534 |  | 266 |  |
| 15 | $\begin{aligned} & \text { 10-05-06-020-15 } \\ & \text { キョロロ収蔵資料デジタルアーカイブ化事 } \\ & \text { 業 } \end{aligned}$ | 【キョロロ】収蔵する各種標本等 のデジタルアーカイブ化 | 3， 868 | 2，575 |  | 1，293 |  |
| 16 | $\begin{aligned} & \text { 10-05-06-020-20 } \\ & \text { 森の学校キョロロ魅力増進事業 } \end{aligned}$ | 【キョロロ】キョロロの森散策路整備，須山管理棟の環境整備 | 4，999 | 3，328 |  | 1，671 | 127 |
| 17 | $\begin{array}{\|l\|} \hline 10-05-06-020-35 \\ \text { 文化観光拠点施設連携企画展等開催事業 } \end{array}$ | $\begin{aligned} & \text { 【キョロロ】 + 日町市博物館, + } \\ & \text { 日町情報館と連携した企画展等の } \\ & \text { 開催 } \end{aligned}$ | 499 | 330 |  | 169 |  |
| 18 | $3 \begin{aligned} & 10-05-06-020-45 \\ & \text { 里山の自然探求型「子どもの学び旅」事業 } \end{aligned}$ |  | 1，800 | 1，200 |  | 600 |  |
| 合計 |  |  | 96，615 | 62， 059 | 1，000 | 33，556 |  |

※国庫支出金：文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光推進事業補助金（文化庁：補助率2／3）


[^0]:    ※水素エネルギ一利用の効率化に向けた実証事業

