# G•市議会だより 

## 第2 1 윽平成21年11月1日発行


—目 次
市政を問う（一般質問）P2～P9
補正予算の審査
P9～P11
条例の審査
P11～P12
編集後記

福江みなとまつり
（平成21年10月2日•3日•4日）
日までの23日間の日程で開催された。一般質問は9月9日から計4日間行われ，14人 の登壇となり活発な論議が展開された。
（議員写真は西日本新聞社提供）


医環がら行たの医環の実ト在留な療境地意政めよ離境（4）構－ワ宅病い（3） のを域見が，うれが医築地1医院た医崩つでをそ住なが過療が域ク療のめ療壞く安出れ民状顕酷現必で，支病に難 をる心しぞ 「況者な場要の訪援床は民食こし合れ医をでたでで見問体数を， いとていの療打あめは止が働－立機開る め地け医場関す。勤労 る域る師がるこ務働構地り宅病い（3）

7
す 二次討患医る診の応間医
島始のを久所官夜各態次会，様て方地め協守賀の「間診勢離を引のも域て力ろ地応出は療に島開き検方診 にい・う区援張身所つに催続討針療 もる整しでを所内をいおすき委を所期 ○備とは行のや中てける定員決の待他へ・つ職派心はる。期会定体 をのの救地て員出に，救的をす制

あ床がるぐれに確 るで対。にてお保
 けるはで，薬は者ン入が五き否の皇の れ，島る足量各たウ が一中状時は医めイ可般央況に確療のル能の病では保機病 で病院あすさ関床薬

## 相良尚彦議員

（2⿷匚⿱⿰㇒一大口亍療体制のあり方は

## 장 <br> 検討委員会の提言受け市の方針を決定する



放牧されている五島牛

## 古川雄一議員

## （問）五島牛のブランド化を <br> 「五島牛」のブランド化を推進中である

る録島セご進島る牛四る売頭五さと答つ売るめ と出牛ンとし牛。し百。さが頭れう弃てのがて聞願しタうてしなと多まれてでた食い状，い いのの1農いのおしゃたた五 「肉肉平る況五る て準地に拹るブ，て一，も島こ用セ成のは島も い備域おごとう本販頭五の忽の牛ジかど眾の
本め商はうで化はれつ域いし約百で度
 とい登五肉り推五い島はい販百十畜ごな販い




永里細石流線農道


## 向原安男議員

##  した上で対応すべきでは

## 柔軟な対応を行う



か行
っ
たて
い
る
る
集
落
は
知
ち
な なでいを道し道施線久つ て で払い管る。管

村なは
はなは額助の施算が補指りはは にる，バるはす残し式認助定
まに国ス •約る額，に定のす県れ唯
たはの路
が，補線
り複助に
数対つ
距市象い
離町とて
千がを原よし対るのに一船百市とと補一万の市し助定はでをる活助円補でてをの「あ受航航に で助補そ実計国るけ路路つ

## 椿山恵三議員

## （2720路線の補助を

## 䎌 限られた路線のみの補助と なっている



待機中の路線バス＝ターミナル前＝

国でまい
があたて

し対欠め合化
な対
いて
の
か 八
0
か
か
か
補
ん
ん思
が
か 純
不
補足
九額
んに



間が
題ある
は
本
年
痖ス
催船
れ
た接
た続 が
あ
る。
バ
ス
と
船
接
続 ス
の
タ
ィ
を
を
見
直
必
要

便
の
ジ
ェ
ッ
ト
フ
オ

ル
や


方
々
が
ふ
え
亿
い
る。
特
特機



## 宗 藤人議員 <br> （問）交通ダイヤの見直しを国の支援制度を活用できないか検討したい



五島バスの臨時停留所＝ターミナル前二

| 利通し岸年の改䈁用活た関三見善弁者性 「係月直に の化五二，し向バ利再島十交にけス便生市四通つたと性協地団事い交船 に議域体業て通と配会公で者はダの慮で共構を念昨や続 |
| :---: |
|  |  |

長交事 はのあ協る
に
働
き
か
は
る
考 の
接
紶
改
善
か
而
欠

改
善
$に$
向
け
景
急
に
取
込題
と
乙
て
出
む
て
お
り， や
市
政
懇
会
で
も
重
婹

図で生上支観 てな議通制か合も いい会に度ら的事得 きかでお若航な実な路減を助お産て路 中父 た国のけ活路見でい線少な績 ，に，交事入事 いと事る用同直あ市バしつは平補五通業れ業 の業活し様しる民スてて，成助島網にを者
整施化陸の国図 い頼るる。九十年交動改する善る攽


## 網本定信議員 <br> （12 不法投棄の対策は

## 상 監視体制を強化する



し体な監パ努周サて等 て制ど視トめ知イ いをに力口，徹ク家協 く強よメ1監底ル電力化りラル視にのリし


山中の不法投棄

いもしかのも庁るにも住性答は化取校質含て十よ検各がつと民化并ばにりの問 め耐分う討課，いにア委 つ組跡 て震になし，こて廃こ員現いみ地閉要補検利て各れ検校ケ会在望強討活い支と討後に しエし用る所普がのトお富 て事 「が。に行さ利調い江 いの県で今おしれ活査て地 き実にき後いてて用等も域 た施対るどて本い策を 活

## 三浦直人議員

## （2in利用計画は

（2大⿱⿵人一口口人）どのような利活用が できるか検討したい

は，ので数答電入もにる約あば話時告質


$$
\begin{aligned}
& \text { ど線末電末ん等告るるを出び家ど録 } \\
& \text { がにか話のどの知つ。, すな出庭しのを } \\
& \text { あつら機電の場端な } \\
& \text { るな外の源ケ合末が } \\
& \text { いしコを1 もやら } \\
& \text { でて1切スあ電な } \\
& \text { い直ドつはる話い } \\
& \text { る接をて, が機理 } \\
& \text { 場電告い告 「の由 } \\
& \text { 合話知た知ほ故は } \\
& \text { な回端り端と障 }
\end{aligned}
$$



平成23年 3 月閉校予定の富江高校


CAS冷凍システム
を域て携本れ解の多あ表台答
行の，帯市る消不くり的は弁
っ解強会ととは感 ，訪な
て消く社しこ強工携れ観本大 いの不にてろくり帯る光市瀬 く要感対もか望ア電人地の崎 －望地し，らまの話もで代灯


## 片峰 亨議員

## （20 A S 冷凍システム導入の考えは



## －関係機関と協識 $L$ 慀討 <br> していく

検等今出る非優答え立と安との るき野術つ材討関後荷。常れ弁はつも完に高こる菜はこの
 い関内応は味涷Aか思後生，事よ ，㚙やで くとのと農て深技S 「が継活収をり出品肉き味

で携瀬緊下をの万ながおし普るがの質



奥町木場町線「くまの里」前交差点


## 中村康弘䜖員 <br> （27五島市版「GDP」は 숭 平成 18 年度 1,052 億円（推測）

## 状道 況路 は改 良 の 進 渉



施学とついにま二 第わ首第地関 三 七答 に校しいる合た干（3）工り工工，係（2）年月弁向かてて けら利は緑せ号年町発用は発償説浦月契 ①調も用，小る機三木注地測注の明工完約ト査陳中里裏よも月場予契量予契会区成済ン す情で道道う供末町定約，定約をは予でネ るが，を路調用完線 ${ }^{\circ}$ が設。が行六定平ル

あ町通改整開成は済計戸済い月 ${ }^{\circ}$ 成工
り内学良し始予平みが岐み，末 事
実会路にて時定成
次終ノ次用に

## 木口利光議員 <br> （둔 運賃値下げの見通しは <br> 人 値下げの方向で県と協議を行う



た関に答者高し害計市訓め数等質
•係つ弁に齢てを画に練日発に問
そ各い 対者い想をおが々生よ
の機て要す等る定策い不災しる近中で関は援る支災が訓し定て可害て其年，
でで，護支著援害障練
五議年避詨時害

体
テれラ島とは答はアめ迅活情災生
はアいテ内 つ会備動民なを収対た
全な般なでて福ボさ団間災行集策と大
十般
七にい団災り協ン
団わが体害
体たは莗現嗅テ
あるボ登間在がア


## 清川久義議員 <br> （垔 援護者に対する支援策は

## 知 要援護者避難支援計画を取りまとめた

努益ての三国超者残は具徵農い
 るのる負の補た負二業的条災は


> す害当自的高
> を計と避っ域
内支島㷋
援難等者，にた容全援市罶
者の発精体い 検的画害を
と方達神障て，討なく時基
てど害害者当 $\begin{gathered}\text { 元取援と }\end{gathered}$
援炎あ知は整やま著た


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


後に政と求継答通計進に識たよ進に識たよて歴を，数席わ り画めは，したりこ市史民四ををれ第 にして，て意もれ長的主つ占獲，四進てき本いの大まのな党のめ得民十捗いた市る施が，䋹なで考政が選たし主吾 でる施が。果なの変こ新では策及れしあ化政 こがびまいるをの
 こ議
蔗
氐
竞
党
独
占
し
た。

## 草野久幸議員

（2is 政権交代に対しての市長の考えは

## 人2 市民の暮らしを大事にする

施策を期待している

総合福祉保健センターの学童保育

|  |
| :---: | に

い
て
現
状
は本
市
の
障
害
旺
の
学
童
㷛
育







> の
現
状
は障
害
背
の
学
童
保
育待 しれ じなま て大で い切以 る に 上
す に
る 市
施民
策 の
を 暮
期

く充努実め今 にな後て万一を受援後三童る向が，い千ク配けに児大ク学障 けらニる円ラ置入つ童がラ童害 て，1 検受ズ の定当るたいてラ利ブ保児検受ズ討入の し態把 て勢握 いのに

な士件旧政放

合
山
て答額たこ場はブし二所受補りと合へでかはは助百を「障のい所 と四条専害財るで崎れ
弁



五島市中央公園

江川美津子議員
（27）中央公園の月曜日開放を

## 㕉 来年1月から実施する

を県不も付果議いけ化答いいの明に医に質講に均に方，題て準に弁か じお衡，式償とは備つ るいが各に還な 「中い三 こて増市改払つ県。て歳 と財大の善いた市現は未及政し財をか。長物－満 び支な政行ら協会給実児国援い負う現議議付施の の措よ担と物のでにに無制置うやと給結もつ向料


検現
討物
を給
付
制
度
の


ま放めへせらつ施放し答 るのら向ら開い設を，并 も必れけれ放てい行来 の要るててをは体い年十 と性の競い求い育た一月理はで技るめ個館い月か解ま゙か力こる人，る「から てま曜上，望団撲イ本行 いす日が国が体場夕格開 る。高開求体寄かに1開放





きて定をく度 な現し県働と い物たにきし検付県媩け創討方のする設
 く善待に決点強

堂崎教会駐車場のトイレ


分 炉

部 一





改 修 法


る雇事二障障提の事興のすI市の養


用 等 障
万
円

## 〈路 



ライスセンター

入改 な宿福協をび島生るン製
一修事つ地江同事目に内産こ夕施老基が業て区地組業的地食性とし設朽



人 ブ対支る級江人め的

|  <br>  |
| :---: |
|  |  |

孔るの $411^{\circ}$

事を応援をが小の少を併しな福
り主設た必を置校育大員地
社 課と䪹れそに創町堝保会 䡒 童児特定袈定定解所
沚 法 ラ童

## る五ご \％のと

四う七
方農千市でお
円負百補り と担八助 な金十金総 ては五は事 て夳方方顕

り町 費 —街た止広経気の力
－•事を L 路め対く費料魅を個江 錦 業助 E 灯｀策市を金力創店川町主成Dを福の民削のを出が
町東は体すこと省江戠に減地軽高し，大型
商町新も交さ心を球るにる商店
街平町です夕店成暖とりめ街な
で和・あるイ街す化も経に全い

十 卜億主成島はあみよ商発と一ー胃体す市いつるにり店行も年でへでる商福ば十発二あ実工江き一売万り行会商商月期円｀委－工品加間 S 販員五会券 らは二売会島議発平平万総が市所行成成セ数事で・事二二ッ二業構五業

あみよ商発と付し末与域出進 に絓もきた・す経防と市対消街にに商第年る済止消内 し費独関助拡自連つ券弾セと発図者工成大のしばをの 1 を展り購業 すへ創てき発プル目い，買者 るの意「商行レ等的向更のの も取工各品すミにに上な市販 のり夫地券るア関ににる外売 で組に域のとム連年寄地流促

万協百の度事り了象新就者十
円同万内限業処後で規業はト事は
と組円，いり期分はあ漁者独ン業
っの五補あはる有，者原志満容で
て負島助り平こ者償を則向のはあ
い担ふ金 「成との却予三の漁－る
る金くは総二が判期定年新船演
は元渵事十で業士き断間が以規で頨




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




養護老人ホーム 松寿園

置 模さら答かなにま込えなの定質数等れな弃っどあためるり部管問 のにるいた経た，なと，署理基応。が即の営っ市い人市に者松準じま，全か努て直の件全移制寿 がてた将額。力職営で費体動度園来軽 は員ではののす導職 ま職施的減 検数経な削財る入員 つ員設にに討の営い減政こ後は てのの軽は お配規減な

し削すかはを減る。見考には他指

万万福し理三の等を出答こ軽に質
円円祉て制千人の除が弁と減よ問 でで施試度万件経き，にがり あその設算を薄し費費入市平関見，指（説 るの委し導にをと入債成し込四定差話た入詨垪職所の二でま千管 がは合た，て貝の利年明る円制
千千人定管億分費金支うの入


るでで費るのなぼり はあの措養る同八る割置護とじ指五にが等人えう管 \％対平にホてな理 とし均対 1 い職導 な 「五すムる員入 っ松十るに。体後 て寿五人お県制も い園 \％件け内にほ

会しすで変反た推い替保いべあわ対も進て成障政きりろ の のは関権で急う国と流


| $\begin{array}{\|l\|l\|l\|l\|l\|l\|} \hline \text { 正 } \\ \hline \text { 案 } \\ \hline \end{array}$ | る明 時れ基 査 |
| :---: | :---: |
|  | とを職る準が |
|  | 考行員との行 |
|  | えいに考サわ |
|  | て，つえ1 れ |
|  | い理いるビる |
|  | る解て－ス |
|  | をも正はと |
|  | 得随規維か |
|  | て時－持ら |
|  | 詋 |

一なで病な円が出日平うしに部時くき院さっ引金てる産まで成に安係改健
のもだ窓に医済け口療む現で十機 ，金 出 月関出で産一等 産 支 費 日
へ育払用か
の児わをら


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




## 

$\begin{array}{rr}\text { こ } & \text { 直 } \\ \text { に } & \text { 接 } \\ \text { な } & \text { 执 } \\ \text { な } & \text { 制 } \\ \text { た } \\ \text { 。度 } \\ \text { を } \\ \text { 実 } \\ \text { 施 } \\ \text { す } \\ \text { る }\end{array}$

$=$ 広報委員会編集会議 $=$





