## （2TMOOMOM，

## 主な内容

（1ii）
平成19年10月31日
－健全財政をめざして改革へ 113億円の決算認定•••．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2P

- 一般質問13名 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8P
- 日赤上山田病院等特別委員会を設置…16P



## 第3回定例会

## めざして

9月議会定例会は，4日に開会され，平成18年度の各会計決算
認定をはじめ，平成19年度補正予算等を原案どおり可決し，
9月19日に閉会した。一般質問には，13名が登壇した。






|  |
| :---: |




| 特 |
| :---: |
| 別 |
| 会 |
| 計 |

 － す
る
䋨
率
は
66
$\dot{7}$
$\%$
で
5 － 6


|  |
| :---: |


 3
$\%$
\％
減
$と$
な
な
総
矤
療
費


 7
5
2
万
品
歳
岂
総
頟
3 公還
事
務
で
歳
総
頞
は
2
千宅
新
築
資
勫
貟
集
事
業
償

桃开风菩㟔式 ortugrar


## 113億円の決算



## 健全財政を

福祉ふれあいのつどい

|  |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | －5． |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  <br> 部 淑 \＃｜II | 味矅 | 晰 畾 荘 |



| 8 会計決算額 |  | （単位：千円） |
| :---: | :---: | :---: |
| 会 計 名 | 歳 入 | 歳 出 |
| －般 会 計 | 6，196，720 | 6，130，735 |
| 有線放送電話 | 66，391 | 63，7 |
| 特国民健康保険 | 1，406， 976 | 379， |
|  | 27，524 | 23, |
| 人 保 健 | 1，673，845 | 1，673， 845 |
| 会｜下水道事業 | 827，085 | 813， 8 |
| 計 工業地域孹発事業 | 331，031 | 33 |
| 護 保 険 | 901，803 | 890， 348 |
| 合 計 | 11，431，375 | 11，306， 850 |



| 千 0 円隹答問費のと答しで8問増とが |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 万0。宅 頁公予は比\％がな53 |  |  |
|  | 起担債想19 |  |
|  | 築般債金費す年 |  |
| あ。道資会の |  |  |
| る合会金計現影葛 |  |  |
|  | 計 376 在響尾要18 | 趶 |
|  | 54 千億高で組因\％ | 今は比あ約 |
|  | 億 53 はあ合は | 後 20 率 |
|  | 30 千 ${ }^{\text {a }}$ |  |
|  | 千0万。公 |  |
|  |  |  |






は
は共問


## 「実質公債書比率」ってなぁに？

町の長期借入金の元利償還金（公債費）と，下水道特別会計や一部事務組合等の，元利償還金に当てる一般会計 からの繰入金を含めた額に対する，財政負担の割合を示すもの。18\％を超え ると町債（長期借入金）発行に国の許可が必要。坂城町は16•8\％（18年度）。

## 平成18年度 決算を問う

 $\qquad$



 6
る。
町
で
の
デ
1
名に
は
保
存




新
設
の
防
犯
灯
は
町
設
設
䈯 9
基
区
貝
担
部
9
1
5
基答
電
気
料
は
町
睢
担
か
5
3 と問発
活
動
強
化
し
て
い
く

荅率問問た答所問低 $\square$

答
施
設
か
大
き
の
で
消
費 －ジ日 は
$\cdots$
1
$ラ$
1
発
雷
あ
あ
$\vdots$
の



委
貝
柳
澤

## 年 金 納 記 録





 ア
サ
サ
ブ
ル
10
吊
南
条
円
の
内
内
は
 －－フ极 －コNら如犬3。

远（1）


 ほ
ほ
設
置
て
い
る。
講
習
は小
中
学
等
公
共
施
設
に


答 所 問


決算認定の賛成 $\times$ 反対 18 年度決算に以下の讅倣が一般会計，特別会計にそれぞれ討論をした。

| —般 会 計 宮 | 島 祐 夫 |  |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 介護保険会計 | 田 | 中 | 邦 | 義 |
| 国民健康保険会計 | 安 | 島 | ふみ子 |  |



働は答会千問答い問


| 年答問支答金数年問 |
| :---: |
| 能ス1加一年3017よ電 |
| \％入般の年増本り柱 |
| 減率世たに加減増敷 |
| では帯め一はつえ地 |
| あ59 の増度なてて等 |
| のる－加えのぜいい借 |
| み。1 入て敷かるる上 |
| との \％率い地 ${ }^{\text {a }}$ の ${ }^{\text {料 }}$ |
| を加 ではる料に電が |
|  |

## 有線放送電話

## 加入への促進を

委員長 中 嶋

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## 登



澄

委
で保あ険る

柳
澤



一答問算に答た問
金




## 同和地区住宅新築

資金等貸付事業
## 町協議会に協力要請を

委員長 中 嶋 登

## 平成18年度 決算を問う



# ここが聞きたい！一般質問 

（一般質問の文章は，質問者の責任で作成しています）


力をあわせて大玉おくり
いな下防宮いなが遠で的問 るり13署下かる長距救な
－名は住病24 の救民院 時 隊 急 環 か間員車境 ら態が1課帰勢4台長署を人



町ら限は問応千出る篠千往長な増1 し曲動 ○ノ曲復 い員台坂て消が救升中時
嶋
登


き䠌いい賠


中 嶋登 議員 8 P
（1）救急医瘄について （2）消防署救急体制について （3）健康診断の補助金について

安 島 ふみ子 議員 9 P
（1）地震に強いまちづくり
（2）町民相談の充実を
（3）子育て支援ガイドブックの作製を
林 春 江 議員 9 P
（1）防災体制の強化について （2）子どもたちの居場所対策について

春 日 武 議員 10P
（1）公共下水道について 其の6
入 日 時 子 議員 10P

## （1）児童福祉について （2）国保世帯主療養費補助制度を

塚 田 忠 議員 11P
（1）学校給食センターについて （2）昭和橋橋梁整備事業について （3）上平地区の焼却場について
山 城 賢 — 議員 11 P
（1）災害予防への備えあらためて
（2）ブランドカによる活性化について
（3）安心できる地域医療エリアの構築を
円 尾 美津子 議員 12P
（1）後期高齢者医療制度と福祉対策 について
（2）日赤上山田病院について
大 森 茂 彦 議員 12P
（1）学校教育について
（2）子どもを大切にする町とは
（3）安全•安心のまちづくり
宮 島 袏 夫 議員 13P
（1）町の行財政基盤から見た行政経営について
（2）災害の危機管理体制について （3）㚕業開発公社設立について

田 中 邦 義 議員 13P
（1）18年度決算審査の説明責任につ いて
（2）重要課題への独自特色ある対策 の取り組みについて
柳 澤 澄 議員 14P
（1）網掛共同園芸施設の最終処理は （2）民間活力との協同を
柳 沢 昌 雄 議員 14P
（1）工業振興の実状について
（2）日赤上山田病院問題と地域医療 について
（3）国際化時代の対応について

り合 の片そ有票問し報機上に度に宮がな沖問振わ現診相の舟が，再に関の県4設下報な摇地 りせ在断建状を全算要度反かたがを置住道ぜれ震7
 し行耐し課は認配耐して県さ発，罱地し測れ環れ痛感は，16 9 「診みれささ診い機てさ震たた震課い震た坂の月診断が約て和断く管いれのが。度長の度。城新 か断士あ1 い，意。理なる際，平計 加計震町潟 ら先とつ0 る希向 局い震に盛成で町。の度も県




土のうづくり




## 土石流危険力所は



## 町内 40 力所

林 春 江

[^0]案


案
 き事事 た は
域
状
淕
品
絡
的
に
5域 ば長的题以前以な
 で
そ
か
5
25
年
も
か
か
る
と上
の
公
爷
は
な
い
恩
恵
を
受
る
の
の が
地
域
差
偡
た及問 いい進るいをこ以状な現検もにばれ不がを地は令区こめなと続れ上況つ在小討し別私か公出受域全年 のうるらいけでかかては網はた方はら平てけ差町度皆じ手浄化ご となを槽とるきと終が道をれそ下にもいうにし50下話い，でに保続い的（o例たの水笨か。○何く \％水
 い提考り。での算5地区れ。体の。とま以ものる普

るも町町上取計に水問

。けのは。の円会額下
認
識
て
て
る
。
公
共
水

 | 水 |
| :---: |
| 処 |
| 理 |
| 考 |
| 立 |






 x




## 春



## 武

|  | 年 |
| :---: | :---: |
| 加障む | ま間子確みを |
| な者 | れで育保が。め。質代青 |
| 得 | てであ臨に仕がの士 |
| 加な | 計人推きる時も事 |
| 園配い | 画程進なた雇保のて育臨 |
| 児が。き | 的度室くめ用育質る士時 |
| は 2 | なの長な＇は士をかが雇 |
|  | 補退 る良3の落危や用 |
| 日間 あ | 充職今がい力正と惧めが |
|  | がが後 ${ }^{\text {a }}$ 人月規さした |

## 保有士の正規職員雇用を



## 計画的な補充が必要

入 日 時 子


子育て懇談会（子育て支援センター）

| －engtancrut |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
| 计囲 | －evoty |
|  | 保 |
|  |  |
|  | 哿evかts－v1 |
|  |  <br>  |
|  |  odv |
| $\bigcirc$－\％neshta |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



補修が予定されている昭和橋

## 老栝化した眧和橋の今後は



## 補修して後世に

## 塚 田 <br> 忠




る。
るだ調中 3 式方行り
け理で保を式っ調現
し
て
い
る時を熃る園間はい委は務名
期検町調託第 ${ }^{\circ}$ をの に討に理方3調町臨 とし，考業式セ理直暴
大。町廃産
に後産に消

## よ

り宮る


支
援
ト
京
横
姩
活
痤墥
监
設
は
榢
憅
な
る。
ま
ま な
活
憅
し
て
い。
る
き
こ出
榐
研
究
等
意
欲
的重
数
都
市
の
交
会
に
略
策
定
し
い
る。
坂
城
特町
長
県
は
信
州
ラ
$ラ$
シ
ト
戦

 と
て
き
の
こ
の
培
養
施
設




地
域
医
療
確
保
を

等
支
援
制
の
整
備
劦
和
保
$に$
い
て
は
町
地
域
防
炎塚
葍
祥
旔
康
課
萇
安
確


[^1]

# 75歳以上はどう変わるか 

## 全員加入の新しい制度に

円 尾 美津子

## 65

国 4 金 $\sigma$ 歲健世 加年 加康保帯ら金ら課税 が天受74長は対引給歳象き者で加う にとの「入な なな世 18 者る 税
 2
8
人
扶
養
か
ら
は
す
れ
る で
障
認
定
受
受
た
は
1
 は
8
月
木
現
在
2
子
2
8
7
㚜
連
合
軍
営
れ
る。
る下
全
の
の
市
町
村
别
加
入
$\vdots$
る
 な
新
い
制
度
で
老
保
健

 こ 考と
そ
交
の
の
制



村上小鼓笛隊
 と
て
い
る
か
か








付改学は福卒がを問内正前，祉業増中容をま町健ま見学子 でしでも康でて校ど実ただ含課拡い卒も施の。め長充る業の しで昨半旧で。ま医 てい現度以畕き当で療 く在 上 上 の小自無 の制が状か学治料給度就況 ${ }^{\circ}$ 校体化
odvef 팬涊竍
新市の福


村上小の稲刈り


改
革
を
推
進
$し$
国
と
地
方
の
長

町
長
交
付
税
の
予
算
能
性割
分
担
基
き
き
行
貹
政

 ど厎知 問 H 等 即 Nㅏ


社宮業域の停沉問県亏A機産開農状滞は変農 やての能業公をを多化豊 な，協を振社振対面し農㤟贯行力十興の興処的農農含」広軓揮長音るるた能生を
係く点に公 農地等の状

代等財審かと民審員退独能能問表へ政査り誤に査に任立率の監の的昷易解にのな乽性的充地査監支程いさ身対つががな実方
 が象し点責い。間いにれに化に収選て項任よ慣で18代る不がは入定い目
 で由団町要 いい，決查入で正查 あ・体が ${ }^{\circ}$ わい住算委役，で機
地

と財交得税所つ530交

## 決算審査説明責任を



## 部分的に寒査を除斥した

## 田 中 邦 義



象象
に
な
る
の
で
他
の
監
委 し
な
は
18
年
度
は
除
有
の
対 で
巽
だ
た。
決
決
算
財
務
関瞳
困
体
の
監
芠
象
は
国
の
補

 の


選
し
した
た


## 公的事業で個人が犠牲に



## 誠意を持って解決する

柳 澤 澄

は一使あこに個昨命る共な昭ちすは水水前問 か取終一園て56困かにがに月 らりえ定芸進年つにで網も末町壊（の施めかてなき掛伸現 がさが成設たらいっいずにび在借れラ果し，いるて，いて

－dratm蕅 TMrentin部手手何水水
田
に
な
る
は
思
$\vdots$
な
に

町
長
事
業
の
行
政
責
任
承
 ， が
残
て
て
る
条
件
整
有



 を こ
と
道
路
境
信
等
個奨倠め

に がが
足解
す解

 い
か
質
し
た
が
な
な
い議
会
問
題
は
残
て
い
な
な配し $い し$
た
た
返 あ
で花耕土がず決つに答質つた問還
題で
は
残－
て昨
い
な
な





## 工業振興の実情は

## 用地確保に努める

## 柳 沢 昌 雄

| 町要に関誘問 | 才 | 需を策 |
| :---: | :---: | :---: |
| 中長が現心致 | リ | 要詔綶 |
| あ況がの創 | ン | 把り，土 |
| 創るをも構造 | パ | 握な産地 |
| 来造が町た想学 | ス | にが業開役 |
| 年学実民れが園 | 跡 | 努ら振発場 |
| 7 園情にて話大 | 地 | め 「興公組 |
| 月大は情い題学 | の | て企課社織 |
| を学 ${ }^{\text {a 報ると薬 }}$ | 実 | い業等との |
| 目とす。な学 |  | る立が企見 |
| 途の る率り部 | 情 | 地連画直 |
| に話必直－の | は | の携政 |




中学生の工場見学





## 事




## 特別委員会設置

## 日赤上山田病院等地域医療対策特別委員会

来る 町110 委昌員年財そ長日月第員雄のこ 3政のかの 12 1長委議の月支内ら経日回を員員特閉援容説営にの選長で別院なは明審開特出「構委
閶件体た内，「会 津（14先にに 送 容 10 は 子柳名





い限併作 10 定夕す修前な祉 ーり設体人員1 るし保っつ施 と地し験が12トデ，育ほた設月事域てコ利人しイ認園だ。の 24務にい1用でたサ知でい局開るナしー。1症あ桜長放の1て日地ビ高つの ○しでやい平域ス龄た杜占今て，図る均密事者建後い可書 ${ }^{\circ} 8$ 着業に物は き能室—加型が対を地たなも創らでス応改以

3 日施設 町 の 内調の査 社会

## 認知症施設の充実を

## 社会文教常任委員会



ぼだい桜の杜

## 全国注目のモデル議会へ



栗山町議会での研修

## 議会運営•広報発行対策特別委員会

| 修6 | ○れで1硡研対 |
| :---: | :---: |
| 者 0 申国定全栗 | $れ て ゙ 1$ 張研対議 |
| 0 L 各－国山 | た 「万郡修策 |
| 達人込地施初町 | 夕財 4 栗で特運 |
| －みの行のは | 張政千山10別営 |
| 1 が議し議 | 市再人町月委委 |
| い8急会た会平 | に建のを11員員 |
| る 8 増か○基成 | 隣団農訪日会会 |
| 団しらそ本18 | 接体業れ，のと |
| 体，「の条年 | しに主た北合広 |
| の1視た例5 | て指体 ${ }^{\text {海同報 }}$ |
| 研于察めを月 | い定の人道視発 |



す
い
售
参
妿
型
0
誌
面
S い
主みだロの小平た河り真 10民やよてがべ豆野 すりい約ッなの て お。 かふ りけ て万
4 多
个
个どし
ぞ ト
名生
ウ産
と
と町


 や
び
そ
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
モ
＂
＂等
親 も
に議
に
に
そ
と
と
 き く
$\vdots$
に
向
け
て
見
出
を
を


音更町議会で意見交換

## 子どもたちの



ばらサミットに向けて



坂城高校生徒会長大 澤 佑 騎




[^0]:    
    

[^1]:    基部あ あ
    る
    台
    風
    9
    号
    に
    よ
    b
    の

