# G•市議会だより 



9 月30日（金）から10月2日（日）の3日間で，
——目 次
市政を問う（一般質問） P $2 \sim \mathrm{P} 9$委員会審査 P 9

管内調査•編集後記



本庁及び支所地区で開催された地域審議会

## 宗 藤人講員 <br> （問 各支所及び出張所の活性化を <br>  <br> 冬支所の意見を聞いて検討する



ま名五免答策は材捕免獣シ質 たが島許弁の。育獲許の「問免市講 取ま成で取捕シ イ許で習今りたをき得獲力 ノを新会年組，強な者になラ
シ取たを六み有化いでつどス
シ得に実月は害すのないの大し二施に。鳥べでけて有イ
学た。士し狩 獣き，「れば，害 ノ

## 菊谷岩雄講員

## （2iz 有害鳥獣対策の <br> 取り組みは

## 중 地区ごとの講習会を開催したい

 た河答て川

## 堆 積 士 砂 の 除 音 を

いと施地会で開

すル
い事

水力発電している九州電力鰐川発電所

に年な電答画のあ去前光島質向程素気弁のたる。五年客市問 け度材自立め。年比数観準のを動教案に五間三二光平備基取車会がは島も・十動成 を本りなく必観の減四万態ニ進計入ど椿要光観少\％千でさ め画れた新海ば基光傾減じば旨 い案三たや。計興で過人観五

## 木口利光議員

（問）観光基本計画の立案を

観光基本計画を立案したい


今年2月に本市で開催された国際椿シンポジウム

早光の長夕化識情答べ優充報中か急協機崎1しして報弁きし実やいら に会能巡ミててのでい策タイ個進な充礼ナいお重イは観な1ン人䞄 めど実セルくり要ン。光どミタ型行 たとにンで。－性タ
いの向夕の港対は1協け1案•応十ネ議•案内空を分ッ枈観息や港強認卜

成
成や年産囊答管すを五
理い待十耕 をツちへ作は たき候いキの二まを技も進バらク放 いに補て会国○た図術にめキつタ棄検をは議際年こりの椿る林，1 地討前，にツ開二た向栽との集ル植 し向立つバ催○い上培と育荷の栽


モイ活スも電進入答性こウ質 デブ用ポの気め後弁化のン問 ル観しッで自ら ，策構構 を光たトは構 ーの動れイ電は想想 E築の未サくをいて自 生 進• すビ来1 ，導るラ動 か渉 P るジ型ビ I 入 ○ 整 車 し 状 H もネドスTす単備の た た況，V のスラを S 「に が導 活とタ

## 網本定信議員

## （14）電気自動車を利用した活性化策は



## 答 実証事禁の成果を踏あえ，検討していきたい



公用車として導入されている電気自動車


五島列島タやけマラソン

い取シ施講地た会地籠せ
組対て策イを会を゙今実で・た後施講奈め たにノ実にもし習留にさ対

い団をイマの島経交イつバ答取 く体行ベンでの済流べいラ弁り といンネき活へ人ンてモ組 の，トリな性の口トはンタみ連各ご化い化波のと，とやは携関とを大に及拡し本ンけ を係に防会欠効大て市グマ図機見ぐでく果や定の大ラ っ関直たあこな地着二会ソ て・しめるとど域し大にン

惧
さ
れ
豊
羔
大
き
な
痛農場
作所
物 は
信岐
地
被首
害
危場
所
届
岐
首
地
区
 ま
で
の
期
間
は
年
七
力 れ
福
巩
島
で
捕
獲
さ
れ
る



## 




市道奥町木場町線

ち答のにいはいなだなて期質 が弁改なじプるいに期い間問一造りめラ学卜男間くの日学計か，イ校イ女で中九子 の校画ね不バがレ別あで年供大ははな登シあをにる非間の半，「い校 る使なが常は義 を子過供 今原侵こ用っていに成務過供 今原侵こしててい重長教
ごた後因害れていま要し育


## 村岡末男議員

（問 市道奥町木場町線に街路灯の設置を

## 사앙 設置の方向で検討している

| 団 業 他 大質 |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| はで県変問 | 制島 | 検を相をでに自弁 |
| 船 困 | 制島 | 討設談行 新あ由 |
| 多佐につ本 | を 近 | し置しいたるを照 |
| い賀よて市 | 海 | てしな ${ }^{\text {c }}$ |
| と県るいの | で | いてが地視めけ施 |
| きかはる漁 | の | るいら域点，て設 |
| はらえ問業 | 操 | く，住か関いが |
| 十の縄題者 | 操 | 方街民ら係るな |
| 八船漁がが | 業 | 向路に協各状く |

そこ
一で哑 捔操復 か
定 「規制業の地
の他制限期た元
を者る的

とこしと地規県をな間め漁
考とてし元制の実どのに業
えはもてル内漁施自短種者
。能う守

## 片峰 亨議員



## 間 学校トイレの改造計画は

## 상 計画的に改善していく



いとのの
い

く調明定妇こ積㗊指し会管愛が音民 し化点やかこ使の消管体らなで生 なを検格らと用も防理制れか大命 が関 納 「は訓と署団はなな変• ら係実箱使重練，や体。いか洛消財

今少後があ



|  | $れ$ 合が। る－や 般質 | 度面の答考免払減 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | たわ゙わが厚あ国䑪赤保問 | の創ら制弁え除え免 |
|  | せせ厚あ国会字保」 | 創ら度るるする |
|  | 全た省るか計補険六 | 設もで国がる額 |
|  | 国を省しらかて税月 | は新あ保。密に要減 |
|  | やとペらんの議 | 困たるは要減活 |
|  | 県答ナ繰の引会 | 難な 支 が額 |
|  | 否に弁ルりたきで | で減財え あま |
|  | 定問しテ入め下市 | あ免源合 |
|  | 百さいた | る制のい |
|  | あ 職 合 | は合す保会他 |
|  | きるににるる免問 | 困弃べ税計のつを |
|  | でがよよ。減基 | 難き引か自て行ら |
|  |  | で引できら治 |
|  | 本減退崎基に市 | あきは下繰体 |
|  | 市免職市準はの | る下 ${ }^{\text {a }}$ |
|  | ものやはを，国 | げ の入様本 |
|  | 検制定自設貧保 | る決れ－市軽 |
|  | 討度年己け困税 | 断て—で減り |
|  | すも退都てにの | を国般もを |

## 向原安男議員 <br> （2国保税の減額または免除を

減免制度の創設は困難である


市内医療機関の会計窓口

教少際経答るよ周江滅旧月質訓なに過弁かう年大的福二問 をく経し
いな験，来 計迎か被市六昭
かりし福年
に 「た江で
未こ語大五
来のり火十
に尊部を年
伝いも実が <br> <br>  <br> \section*{中村康弘議員 <br> \section*{中村康弘議員 <br> <br> （問 福江大火50周年記念 <br> <br> （問 福江大火50周年記念事業の計画は事業の計画は <br> <br> 상 関係団体と連携し取り組みたい} <br> <br> 상 関係団体と連携し取り組みたい}


福江大火49周年記念の集い
た化とオ引あ駅支認五み平
いをしアきると援定島な成弁図てシ続こほ施さ福と二 つ地スきとぼ策れ江オ干福 て域をみか同は，とア年江 い活拠ならじ海そしシに港 き性点とでののてス，は


め容な団の福識え てをが体伝江して い検らの承大てい き討，意に火いく たし方見尽やるか い 「針や力町 。が計や協し並そ課 を進業を得關復ぞ，興

る
考
む
は と
か
ら
海
の
駅
を
設
置
す


## 海

れ水
検
検るに五答 は る 処
よ理後に礎事度
うへも取デ業事現
努の住り1 着業在
力理民組夕手着
し解にんのに手平
たを対で収かを成
い得しい集か目二

協落答実で年対はけ間上接質


## 椿山恵三議員 <br> （27）中山間地域等直接支払制度の協定実績は <br>  <br> 些 集落協定，個別協定合わせて 24件である



稲刈り後の風景

そ得所島高答考なは留会供質
のなと中機弁えつ相病の体問前いす央能はて反院中制
提とる病診中
となこ院療間
しっとの所報
てても付と告
医りむ診ては
療 ，を療五

支
所
と
の
連
雔
は
は


帯り
あ゙
る
る島
協大
定
セ 畑
口
は作 り百
五五
最町
大歩
の
畑 畑
作
地 あ


## 事 業 推 進 の た め 連 携 を



協助作 ると業相答定金放人しに談弁化返棄がて取が で還がい，りあ最 きと発なり組つ終 なな生い ا めた的 かるすこダな。に たこるととにいここ

の
決
定
を
を
て
に
る
決
定き
を急
して傾
て斜
る緩領測 Cl 斜が差緩傾等をかであ円傾斜に行 •支る－斜

四

## 草野久幸䫞員 <br> （2icic 留病院の診療所化は住民の思いと相反しないか <br> 2 委員会の意見は真摯に <br> 受け止める

で定競合がけ剣答 のし技は消る道弁準た方，滅少競は備こ法現し年技国 をれを行たのに体無ま想の場部おの


高校生の剣道強化合同合宿


は直の詅呠は制る恶難摯で議・まあ五るをビ に，さ研ざり島べ出ス受委れ究ま方市きさの け員たをな検のとな低止会結行角討医ない下 めの果い度委療つ対や た意で いか員提て策医

| 要机系体連こ部定 | え大経と哯畍 |
| :---: | :---: |
| 要体道向体連こ部す国 | 畋るき済ま技に |
| 望で連上準盟とのる体 | 体 ${ }^{\text {a }}$ 効ら者す |
| 書改盟対備にか強以開 | 開影果ずだる |
| を革 「策委対ら化前催 | 崔響の－けも |
| 提案五本員じをか県 | が観交のの |
| 出に島部会て全図らと | あ あ点流問 |
| し反市，「，日つ | る ${ }^{\text {a }}$ 人 題 |
| た対の長競長本て少て | と と 口に |
| す四崎技崎剣き年内 | 内 考もやと道 |

境域り市あをし群答計て振質監の「のる開ま島弁画，興問視保排行 ${ }^{\circ}$ 催シ視と本法 の全他政男すン察十取市制新役拡的区女るポツ月りの定た役大経域群予ジアに組今にな割や済で島定ウ1男み後向離 を国水あはでム，女はのけ島

## 相良尚彦議員

# 問 新たな離島振興法制定 に向けての取り組みは 

## 然 しまシンポジウム開催などを予定している

男 女 群 島


の答策 そ 質


協を市力調興離しす担
働考民ッ講を島まるつ
てえ，とショ演どのシ目て進地もンパ図割ポでる
る活離通ルベしウ施と
性島じデきまムすを
化振て，ィかのは，が認


## ポ イ $ン$ ト 制 度 の 活 告

果セ 大対が
策 チ作全地け沿速 をのと策海今を1成域帯帯岸に進加食をの後進ムやのと，のな め工害考環はめをつ゚いな約約く たな魚え境市て組口そつ五四な いど類るや民い織泌焼て割割る具や活いとる化ジけいがが現体ガ動そ漁（的ン，エマる貧い象成が拡け者対トプ市藻焼

はとっさ向で等府に震との


家庭ごみの手引書


を市 P 会今がべ十タ十る別深民R の後つ徐六1 七数さ めの等開もて々 \％ト $\%$ 値れ て理行催説いにに時とはてに い解いや明る上比のス六い分

## 神之浦伊佐男議員 <br> （問 大震災の瓦れき処理に関する市の対応は <br> 장 汚染された瓦れきは受け入れない




共産党五島市議団が行った市民アンケート

## 江川美津子議員

## （問 保険未加入者の実態把握は

## 

## 송 国保未加入者が発生しないよう に努めたい

発定の査証う加た行会提やにに入こ る果を談はい生り機今， －を求•，。じ，と度の要把な長人は資短踏め，弁実（2）な国連か対請握い期の，格
証え判書調格よ未じはしるな留期重の

| 体線白るい制バ地予て今 | 地楽弁見問 | $\begin{aligned} & \text { る恁 な } \\ & \text { 割国 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| いがス帯定関年 | 区地 直 | 引の |
| でをにで係度 | の区こし陸 | に制 |
| き補つあ住は | 見とれと域 | 度 |
| な完いる民奈 | 直岐ま低で | いを |
| いすで，と留 | し宿で料の | 活 |
| かるは交協島 | を唐に金交 | 用 |
| 検交－通議に | 行船 ，化通 | 討し |
| 討通路空す | ノ三を体 | す 運 |

## 委員会 甪科会の審査

本会議において，各常任委員会に付託された案件は，条例等 21 件，一般•特別会計補正予算計 8 件を原案可決した。補正予算の主な審査内容は次のとおり である。


## 絡務•文教厚生•経消士木委員会管内調査を実施

総務•文教厚生•経済土木常任委員会は，本年3月の委員会構成替え後初めて，五島市管内調査を6月，7月及び8月に実施した。


市営丸木住宅


奈留支所とのまちづくりについての意見交換

三井楽小学校で電子黒板，タブレット P C を
使っての説明


繀
委
は





のけに太仙Kれげ早しそ東言ま触君沼でててい出の日旦三葉しれの市放いの復東後本有 にた。卒階映ま支旧北の大十大業上さす援・の放震復彼き式中れ。が復方射炎日興のな答学た私強興々能に に涙感辞校宮はくと。污見未責な動の梶城•求国一染舞曾

議会広報特別委員会

| 委員長 | 江川美津子 |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 副委員長 | 網本 | 定信 |  |
| 委 | 員 | 柿森 | 弘幸 |
| 委 | 員 | 木口 | 利光 |
| 委 | 員 | 草野 | 久幸 |
| 委 | 員 | 相良 | 尚彦 |
| 委 | 員 | 古川 | 雄一 |

- たいにつせくくか余猛でな防
- ちく耐てえて奪らり威し訓災東のこえも。こっ大にのた練教
東のこえもつ大にのた練教曻下望思一北使と助天し悔て切も前。も㕕上引しい人

 ロバレかてず苦たしを，間，たれとずてく
利しら生•境また容私の自私いい。ほの
光！！の私て運にもます赦た力然た十え


OERLAELE この広報紙は植物油インキを使用しています。

