一般質問は，6月15日，16日の2日間にわたり行われま した。40人の議員のうち，20人か澄壇。市民の注目が集まる中，巡回バスをはじめ，市長の行政方針，市民病院など，市政 の基本姿勢を質問しました。


た市を。





問
行
財
改
革
市
民


## 



市る
民
生
か



萿
角
地
域
乭
ッ
 に
れ
た
鲭
的
業
業。
活
夺
や
や
特
産問
糜
や
齐
华
特
を

 い｜

## 文 虑 を


問
ゴ
ス
元
シ
シ
増




問
资
源
効
集
に
職

掃 回


問 る

## 市 税 条 列 か 決 め $\vdots$ れ



感边集置她

で
は
な
く
今
守
に
に草
体言
て
い
る。
1
1
2
2
兟 か
は
て
い
る
の
は
事
実
と問
部
莀
隼
芯
蒾
惑
舍
的
課
題
い
素
煎
企
賏
政
部
辰
市
長
Q




 い。条
例
定
定
ふ
ふ
ぎ
て
は
な な
な
な
い
実
施
き
な
な い
る
$\vdots$
は
現
詋
税
に




子育て支援課


加藤 哲生 議員



 く拟に型旭二ペ の
時
点
市
市
营
営
㞔
す景
で
の
㗉
納
の
で
そ か。
ま
た
平
成
23
复
3
月
31



実いよよ 市


つ問


をい規方きい



市
長
名
古
屋
都
市
䍘
の
住


 の
メ
リ
ツ
ト
を
実
感
実
現 て
中
央
部
に
あ
た
る。
合


問

旧
3
町
で
は
端
こ
に
に い加が に
し
て
調
整
俇
議
を
L

 じ
名
䅎
市
計
画
区
域
$と$
$\vdots$

き
た。
あ
ま
市
と
し
て
同

## る と 考 そ る

 なを計買
画
の た
策 あ，
定
が市
必高総
合
あ 的
地
ポ
テ
シ

＋
立 の
計
画
的
な
整
備
を
進
あ在
名
邑
津
島
バ
パ
ス西
張
中
英
道
あ
あ，
現自
動
道
国
道
3
0
2
2
号間
を
な
な
い
で
い
る
東
名
阪

線
県
道
古
屋
津
島
線民
の
足
と
し
乙
名
鉄
津
島
大
変
遅
そ
い
る
る
が



## 倉橋 博 議員

## 



いそでの便と


 －


市民病院バス



 く
な
裣
誨
設
共
华



藤井
定彦 議員 の い
る
福
祉
ハ
ス
は
継
続
す
る問
旧
士
宝
町
を
巡
回
乙 crots
蛪
施
密
要
性
の
意
見
を
 こ
が
重
票
た
思
こ。
近用
き
る
る
う
に
運
行
す
る ズ
に
合
た
た
形
で
＋
分
利企
画
財
部
䗅
市
民
の




## 



努 確

るに込具ま
 な
型
政
推
進
財
政
健
検
苻
進
あ
て
い
る
主
な に
企
貹
政
莀
本
年
度計
画
を
期
待
た
い
が


市民主導型行政の推進に努める本庁舎



災害対応型自販機



安江 智子 議員

災害時の飲料水醀保は



行列のできるコミュニティプラザ萱津


## 市展参画行事合備でとうなる









新間 賢治 議員 | 4 |
| :--- |
| お |
| 風 |
| 泉 |
| 洗 |
|  |
| 場 |
| 対 | 3

 $\rightarrow$



用
具
設
犕
否
足
童
玄



## 




後藤 幸正 議員


| $6$ |
| :---: |
|  |
| \＃，小）状入30 |

## 望






 て
関
係
休
市
市
の
皆
 つ
し
は
は
市
民
参
画
に
よ わ
せ
る
と
し
今
今
後
に管
理
な
こ
の
問
題
か
ら
見 は，全
会を
場竘
収を
容
力，
夏
全全
域
を
対
象
と
し
た
复
祭
に


 $3 \mathrm{NO}^{\circ}$
体
と
協
議
，
市
民
主
導
に事
業
に
し
て
て
は
関
係
団 え
し
る
来
年
度
隆見
直
は
必
要
あ
る
考
考昰再炈融市
和を
を と
買 し
を
上
で 体
事感
業
の


事 教
業 音
を部
引
き
き
継 旧
ぐ 3
へ 町
く協 現
議 行

## 市民病院再生計国は





八島 進 議員

$$
\begin{aligned}
& \text { あ }
\end{aligned}
$$

完成が待たれる名古屋津島線バイパス


で
建
設
期
限
公
約
延
長
断
も
要
で
は設
期
限
忩
約
を
延
長
る
る 英合
に
よ
て
は
市
長
の
建 の
市
の
意
見
を
聞
き
場問
建
設
に
あ
た
い
全
域
 の
場な
が
が
適し
当る
た
思め，
う。現
在域
の
建
は
は
䧳
常
厳 り，
特
に
市
街
化
整
区


全
な
爷
共
水
道
営
は上
卡
水
道
事
業
調
整
健加がくれだが

 ン
夕
I

可
能
な
公
共
施
名問
現
在
下
道
に
接
続


建替え検討中の市民病院






水谷 康治 議員

 る
病
榢
少
な
く
変
蒡


問
最
近
は
ど
の
病
院北然边 $3^{\circ}$








 き
た。
旦
稆
町
は
美


謷
讋
旧
甚
等
寺
町
 ほ
し
ブ
ブ
ク
ス
タ
ト





と
整
侖
性
特保
病て
し
に
く



福
砋
施
設
分
護
老
保
健 が
瑝
想
思
が
介
護
老

市
病
院
雾
晨
病
院


## 



田－心が丑旭边 な
な
ば
な
$ら$
$な$
な
合
理
的 お
し
て
本
制
度
を
導
 に
反
対。

 | $\nabla$ |
| :---: |
| 陳 |
| 情 |
| の |
| 要 |
| 旨 |
| 次 |
| の |


 16S箭等）


6 月 定
例会に提出された陳情は4件でした。担当の常任委員会で審査され，会議 では，2件が採択，2件は不採択になりました。また任期満了などに伴い，あま市の教育委員や監査委員などの人事案件も提案され，こちらは委員会付託を省略し，すべて

本会議で同意されま
した。


|  |  |
| :---: | :---: |
|  <br>  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 兩 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 就可 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 为 \｜，盛 米》 | 來 奖为要 \＃二 |
|  |  |
|  |  |
|  | Э， |


不
$\begin{array}{cc}\text { 求 } & \\ \text { あ } & \\ \text { る 子 } \\ \text { 陳 } & \text { ど } \\ \text { 情 } & \text { も } \\ \text { 賛 当 } \\ \text { 当 } \\ \text { 少 廃 } \\ \text { 数 步 } \\ \text { で } & \end{array}$
 の
授
業
料
助
成
制
度
の

堅 | 支 |
| :--- |
| 援 |
| 竞 |
| は |
| 別 |
| に |
| 現 |


費
揸
が
残
る
市
町
村
に私
学
に
は朂
大
50
万
円
の
学 が
無
償
化
さ
れ
る
で
で担
に
い
し
は
公
立
高
校 $\boldsymbol{\nabla}$
陳
情
の
要
旨
学
费
負哴中
成
初守
枝
他
2
2
名 会
会
祳 $\begin{array}{cc}\text { 成 } & \nabla \\ \text { を } & \\ \text { す 陳 } \\ \text { す } & \text { 情 } \\ \text { あ } & \text { 者 } \\ \text { る } & \text { 愛 } \\ \text { 会知 } \\ \text { 和 } \\ \text { 学 } \\ \text { 助 }\end{array}$採
授
業
料
助
成
堅
持
拡
充 O
私
立
高
校
生
に
対
$\vdots$
る



