The GOTO municipal assembly news


## 第12号

平成 9 年 『
8月1日発行

冒次

## 般質間

2 P
委員会の䆺査（条例等の審査）
委員会の審查
（平成19年度補正予算 一般会計•特別会計）
第 3 回臨時会•議会目誌•編集後記

[^0]

五島高校全国大会出場者壮行会



## 一般質問 <br> ※紙面の都合上，多数の質問の中 から一部を取り上げ，質問•答弁の要旨を記したものです。詳しくは，議会事務局，各支所またに市立図書館等で会議録をここ覧ください。

 が
想
定
さ
爻
炎
害
険
箇
 の




 2
災
害
に
先
か
せ
な
い
情

 そ
で
（1）
本
市
炎
害肌Nか。

 サラ＇

 な
防
炎
対
符
求
め
れ
市








 きら逐䉍 －関に で可の四次課い等ま箇がで対とて寺ま畋かで害 ○すど所際対とてにた所ら，「危（3）い地やの
討を等あ発次検，は市し着法仕
 てな関た地備しつ五指考た周ま害防へ情にすい・達な市にな注ム いが係地区を，ト十定え分知たを災の報つるた自がつ民努ど意を
 あ るのと門実康週るつぬ，実相の命 を要考機施相談 かにてへ，昂星
地様りな容心開対た業で問啓が域々，げにの催策のや受挺発設学省たいつ康てして現療たへ㗢し精は校景自きて相いて茨機心のやて同神
  をる る後運 よ分に答は艻
$\qquad$眎態



e 時保市 t期保営松そ公松が肥有れ農す適り考 c と公住寿



必元置り






 し




手
醠
が
で
き
る農
地
䣏
管 で
は
そ
の
対
策
と
し
担
い
澥




 で
き
る
施
が
密
要
あ
ある
る



化落と経成でごに三平象なにに策成綱る答生網 て䃩な営総組とは十成方な取担へが経弁産の整 い組つフ支さ農百名九りい組手移担よ営本体備
 たをい口協てな土，四る担で家へ手 「得度づ消 いさる1議いど五平月認いいのこへ作安よく費 ら。し会るの名成現定手か確れ集付定りり地 にまてが担農を二在農農な保ま中品等施がと育たい活い業昷さ，業家け，どし見効行密の強集こ育体に年百は対ば成上施助大れ




にい整省答よ今をケた行結加う備の弁入計対補 に市契ブ多で的進を地を事うのも約 をク域受業の行リのははか っア 70 る たす \％に農

る加あ林
した入た水
かめとり，産


設に答の転内設
，答 の費転内 を ヶ 移 1 音は
設ブ声 すル告 とし在いにてのは。 るテ知
も レ 放
のビ送
での用
送 施
約 出 設
い $\qquad$喊
現
在
福
江
ケ
ブ
ブ
ル
件
で
市
民
に余
分
な
負
担
は
さ結答
論
で 今
で
い
な 段
い皆
が
か具
こ体
の的 る
補
信
は が
負
担
た
た
I
事
料
金
に
対
す がし
負な
柦し
たな
土
事た
料場
金
に
対市
す今
後
子
ブ
ル
ル
テ
ビ
に
加
入民 せ
が
こ 事
の料
事金
態を
支
受払
け っ
で た
 よ
に
申
し
込
し
で
い
る。

 ト
を
作
$っ$
て
し
は
ど
う
か地街た出にの





いの 心立地連後発計 よ て のる答水のた定街進性をも意説中り報の産他いに地め化深商見明心，交認商業のと向活 ，のめ店交会市商換識店 の質考け性国たな街換が街店がも街振問え，化がめが等が開地街頻新は興事て取基定のら関さ催活連繁たみ に項いり本め協中係れさ性盟ににず い る。組計る議心者たれ，市主主行，か て でし中設街の今活本にれと守


|  | い種ナで慢の |
| :---: | :---: |
| 受 | る事 1 な観関弁 |
| はけ | 業講ど光わ |
| 入 | 者習｀カり事 |
| 行れ | に開観レと業 |
| 政態 | 参催光ッし者 |
| だ 勢 | 加の客ジてに |
| けの | 要折へしは対 |
| で整 | 請にの事 |
| な 備 | をは接業しる |
| くに | し 「客のま行 |
|  | て各マ中自 |


 そ
で
行
政
し
乙
旅
客
運 そ 心

事
業
者
体
と
な
り
組 を
図
る
に
は
本
市
と
旅
㟦
送 れ
て
る
る
交
流
人
の
の増
大 $\mu$
の
の
充
実
が
強
く
求
め
ら
 ア
ク
セ
が
足
か
せ
な
な
て
 し
多
種
様
标
祭
や
や
ベ人
な
っ
て
お
り
増
策
机答 ，合業解での被高棄たる造規者けるすた請場す能廃災額物だた上格の入作るだに合るな材廃者のときめ受を要れ業作しよのこ大を材 に費した，け超望てで業，り処とき焼の と用ていこ入えはほあは廃無理にさ却処 っが処。のれる理しり大材料手なに場理 て必理ま点が物解い 「変をと数る切のに は要すたは不はでとそ手細し料た断受つ大とる，ご可施きいの間かてはめしけい
きな場産理能設るうまのくい減，て入入て

で「残市問望様ら業
は助っ民えのが者成たの火で今大令

み参やな生五進階いしの燃答活農才地求質るわアこ等要しな考五なのおすがでな た考世取産島めでてて実料弁性地エやめ問体たルとのない助え島ど減りる るき負 いに界組性市らあもい績に
 な実が面おて，証でないいな数ない在繋 げ衰ル地い化え気しるい被神講災しを害税則でとる は国ら退作をる防て軽 」よち災的じ者いと見や負はの研験る のど経況究試の事全業産れな研験るのど経柷究試事全商業のな産れ研験るのど経柷究試の全商産れな研験るのど経況究試の全商産れな



センター試験に出発する高校生

で図済の五絡よ府
 の意減る機るの学 の整味を減る機る。の学









 く に回回予

拱合

事市
市答え

 い
都
計
画
税
は
噔
步
べ
べ い
で
税
の
的
的
に
合
て
て
な


江
町
の
地
建
物
で，
崎
山



区成析完四度 $\%$ 答の
成林定四度 \％合
事 ク
多
1
ル
を
施
工
等
予
整竞

の e
e 削し完のでれ t市そ減い了補あずて c長のし事す助る現は の他た業るに。在政のい完まつ改に地治質と成でい良至元姿問考後はて区つの䏮事えは現は運て同 に項て段状－営い意 つ（ い 階を事事るが て る。的維業業状得

てい振 てらてががゆ力現大りにてに指さ導こ規え領あ扱のて平答肥興郊そいい現，あと低行切，お個理導れ要と定てにるい改お成䒪 eセ地外のきが行公るり下指な個い別解要る領かし指示場に訂り十 tシ域店他た達指教こをが導こ性て指し領。のらた導し合つに，四現 cタ除出のい成導命と初論要との指導たに発最強発でてにいお議年行 1外店質。さ要にもめ議領で伸導や児示展低調展きいはてけ員度学
運つ関事るのわ識つれ対るのるル生内学準れ学しい学特内懸ら指営いわ項よ目るしかるしと観も1徒容習だる習と内習に容忩実導 にてふし にて棠
いた豦

う指者ての中て考点のプにをはと学と新容指必のは施要努桇とい批では完かで指対十学推習そたを導要取今さ領 めねしる判，学るらあ導し分習察指のに加要がり回れは



医し制にあ課も負のにっにで療て度おっを導いて行案の担財要保つ険い保制お導いて行案の源す険い保 の「に，こたな平あ費がと料 の周伴後。いが及り胃後の率周後う期なしら，び，に期質の知，予高お，と，算地齢被充高疑䣡徹民市算齢，の保域保て齢が離底へ計医議弁料実者た医り問 を同上療会が賦情のめ療

 ま
ふ
し
は
は
子
育
て
支
援
三負
百担
の
の比
増き
と全
な金
る額
で
約
千
千 と
の
比
較
ど
は
保
険
等市
が十
方
の
増
副
市
長
名
制
答
副
市
長
名
と
助
収名
と
名
で
の
財
政
負
担
の
差

た
を
講
す
る
べ
き
課
題
の
ひ
と
つ




有
効
活
用
を
前
提
信
施
策
を
計




制
制 県
留を

## 確協委

院と本立議賲懇
$\qquad$的し誐員吾話市え

## 病

院富
連病
院央て療ま病けり

よ 間
よ
つ
て
解
消
に
努
め
て
き
た。
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度
に

用事
集業
積担
ど
ど
手
耕農
作家
放に
衰地る
地利

答
开
耕
作
放
棄
地
解
消
文
策
す
る
取
組
丸
乞
今
後
の
方
策
は

椞
問
農
地
の
有
効
活
年
方

え め










わ
効



 る。
そ
で
地
域
に
お
け
る ウ
号
等
整
糒
信
的
で
あ必
要
情
報
機
や
ソ
ト



 （然





価階るスロ業現してを対でがヶをへ年てい与象終・ジ評の度内かえ とて評コ価反事部なる てて調ル程に評討れか いい書でとつ価をばを るるをはすいの行な今 た事っ困るて翌つら後 ，番る難現は，度いな析必評段あの秋事るとし
度せつ高るしる評いず
をいいめたての価わし
高所てるめ上はとけも
め管職た ・が，しで翌
て課員め事つ所ては年
いのの，業た管扱な度
き調認そ評事課ういへ
い作を重ののらとた映
と成徹要効み調がださ
思の精底性果であ書でしれ

分つ複き域たおと試か送局委開島旬議る施査開ペ答 ない数たにめいな験ら事へ梖催市にも地しの催1昪

同型車輌で運行予定
答後五いにサ古ゴ心るま質い次を

 を，域考る定他なをい申乗の予交決たクりのま三れ
薬のて同お討行域，始通を旅定と検機とし事区集楽で そ地時り進い実委る奚い則九て唩でら社が明の区月 の区準さあそ施貧見に，「憅州い貧あ六と競会意部一回

過設の必活れと資向の島の発図せい十みるの進の八間の質要用たも源け資市協のる＂え分のが収に減分題ダ問がす資にご，源総力方た最すに組，集取量別 にイ事ある源，み分化合を法め終，徹成分量り化収 つ才項る方残資の別率計得等に処資底調別は組と集 いキと法渣源割のの画るをも分源を植の年えりを てジ思を等を戠を拿徹目に



## 議会を傍壊しましょう

9月定例会は，9月10日に招集予定です。
詳しくは議会事務局へお尋ね下さい。
TEL 72－3625




第
五
言
号
の
$\frac{1}{2}$
部
施
行 す
法
律
平
成
分
年
法
律



紛忩
ज

| 法 |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |


賏
 をいのて章


引課い政改 | き |
| :---: |
| 古 |
| は |
| も |
| の |



## 

国第亮
康号

## 保

度> 例地 $\stackrel{\text { 列 }}{ }$㐌険の苹行




長崎新聞社での研修



## 




[^0]:    編集•発行／五島市議会広報特別委員会五島市福江町 1 番 1 号 TEL．0959－72－3625

