


| 援 | き | は | ら | 市 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| サ | 福 | が | 場 |  |
| 1 | 祉 | い | 合 | 巡 |
| ビ | 夕 | 者 | は | は回 |
| ス | ク | の |  | バ |
| が | シ | 方 | 高 | 高 ス |
| あ | 1 | が | 齢 | が |
| る | や | 利 | 者 | 乗 |
|  | 移 | 用 | ま | り |
|  |  | で |  | づ |

公
共
通
会
議
諮
多
て
い
に


 が 問
少
な 不
の 便
で
は
試 秉
行 運 数

て どを村企者の の
る。手
法
に
い
い
乙
研
究
こ
相
供
勺
合
い
な
担
当
者
打
合
合
せ
政
策
課
隹
隣
市
町
を
増
努
力
は
は
利
用
数
信
少
い
利
用
1
便
あ
る
い
は
1
珰
当
た
問
近
隣
市
町
村
と
比
C




## evor



企
䔬
政
部
長
新
坴
建



た
 う
会
し
た。
金
媆
婦



 く







二人。

円
だ
が
仮
に
1
0
0
億
円

蕅


域






## 




|  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  <br>  |  |
|  | －NE入ー姆 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | －平め，く桇厅維四Ө |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | \％ |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | ． 9 |  |  |  |
|  |  |  | － 5 |  |  |
|  |  |  |  | －느잎 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | －evscugro |  |  |  |  |
| ， HO |  |  |  |  | 戒くホくこ， |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 研｜ |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | －evaratimesertut |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 远 西 |  |  |  |  | ＋ |
|  |  |  |  |  |  |



解体予定の甚目寺プール

よ域へ地ス討ん 問 うの入のポし あ設方れ周 「たる周計になりツ がが囲 し事いに課進 故 よ 塀 長 めなうを


し県利問管で都は れ い 問 もに用い理施市。なて含対す合な工計 いも県




問







分 診 は満建 と 断 平 問





－


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



##  <br> 開かれた市議会へ vol． 4 ～議会改革を推進～

あま市議会では，議会改革を進めており，本コーナーでは市民の皆さまへ進渉状況について， お知らせをしています。今回は，平成30年2月6日（火）にあま市役所甚目寺庁舎で行った議員研修会について報告します。

```
<演題 >
    議会改革の必要性と議会基本条例の
    策定について
<講師>
江藤 俊昭氏
（山梨学院大学法学部教授•同大学院社会科学研究科長）
```

江藤教授は議会改革に精通し，全国各地で講演を されています。


議会改革の必要性を学びました。


住民自治の根幹は議会であり，議会には議決責任や説明責任が求められます。議会基本条例を策定するに当たり，①開かれた議会，住民とともに ある議会。（2）質問の場だけではなく，議員間討議 を行う。（3）それらを踏まえて執行機関と政策競争 し，最終的に議決をする。という3つの意義を改 めて学びました。

