# つるおか <br> <br>  <br> <br> 市議 <br> <br> 市議 <br> <br> －月定例会号 <br> <br> －月定例会号 だより 

 だより}


## 目次

9月定例会の概要 提出議案と審鍰結果 ..... 2
 ..... 5
総括質問 会派を代表して質問 ..... 6
 ..... 8
 ..... 10
7月臨時会の概要11

## 班米つや姫食べてみ隊！

10月10日秋晴れのもと，昨年デビュー した「つや姫」の誕生の地•藤島で，「つ や姫」体感ツアーが行われました。県水田農業試験場で説明を受け，さっそく収穫体験へ。あっという間に刈り取られ，杭掛けで自然乾燥。一汗かいた後「つや姫」新米おにぎりを味わいました。刈り取った「つや姫」は乾燥調整後に参加者に プレゼントされます。

## vol． 26




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




| 決 請算 願予審算查 の報分告科会 |
| :---: |


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



|  |  <br>  <br>  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  <br>  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | oreyty |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | तt |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  <br>  |
|  |  |
|  |  |

市当局から提案された議案と審議結果

| 議案番号 | 議案名 | 付託委員会 審議結果 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 議第 75 号 | 平成22年度鶴岡市一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定について | 決算特別 |  |  |  |
| 議第 76 号 | 平成22年度鶴岡市病院事業会計決算の認定について | 決算特別 $\}$ 認 |  |  | 定 |
| 議第 77 号 | 平成22年度鶴岡市水道事業会計決算の認定について | 決算特別 |  |  |  |
| 議第 78 号 | 平成23年度鶴岡市一般会計補正予算（第5号） | 予算特別 |  |  |  |
| 議第 79 号 | 平成23年度鶴岡市国民健康保険特別会計補正予算（第 1 号） | 予算特別 |  |  |  |
| 議第 80 号 | 平成 23 年度鶴岡市介護保険特別会計補正予算（第 1 号） | 予算特別 |  |  |  |
| 議第 81 号 | 平成 23 年度鶴岡市集落排水事業特別会計補正予算（第 1 号） | 予算特別 |  |  |  |
| 議第 82 号 | 平成23年度鶴岡市病院事業会計補正予算（第 2 号） | 予算特別 |  |  |  |
| 議第 83 号 | 鶴岡市自然学習交流館設置及び管理条例の制定について |  | 務 |  |  |
|  | 自然学習や自然と触れ合ら機会を提供し，自然環境の保全に関する市民の意識の高揚を図り，多様性豊かで貴重な自然を保護するため，馬町字駒繋3番地1に鶴岡市自然学習交流館を設置し，開館時間，休館日，使用料等を定めるもの |  |  |  |  |
| 議第 84 号 | 建物の無償譲渡について | 総 | 務 |  |  |
|  | 行沢字上野 173 番地 4 の建物（旧上野山農作業準備休想施設•木造亜鉛メッキ鋼板華 2 階建•床面積 $\left.115.66 \mathrm{~m}^{2}\right)$ を行沢自治会に無償喰渡するもの |  |  |  |  |
| 議第 85 号 | 建物の無償譲渡について | 総 | 務 |  |  |
|  | 湯温海字湯之尻4番地 5 の建物（旧友心館•木造瓦葺平家建•床面積 $54.53 \mathrm{~m}^{2}$ ）を社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会に無償譲渡するもの |  |  |  |  |
| 議第 86 号 | 庄内広域行政組合の共同処理する事務の変更及び規約の変更について | 総 | 務 |  |  |
|  | 国の広域行政圏計画策定要綱の廃止に伴い，共同処理する事務のうち，庄内広域行政圏計画の策定 と当該計画に基づく事業を，広域行政の推進に資する事業に改めるもの。また，庄内地域振興基金 のうち山形県からの助成金に相当する額について，県知事の承認を受けた場合は取り崩すことがで きることとするもの |  |  |  |  |
| 議第 87 号 | 鶴岡市国民健康保険条例の一部改正について | 市民生活 |  | \}可 | 決 |
|  | 鶴岡市国民健康保険運営協議会の委員の定数について，被保険者を代表する委員，保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員をそれぞれ 8 人から5人に，被用者保険等保険者を代表する委員を 2 人から 1 人に改めるもの |  |  |  |  |
| 議第 88 号 | 鶴岡市児童館設置及び管理条例の一部改正について | 厚生文教 |  |  |  |
|  | 平成23年度をもって羽黒西部児童館，櫛引西部児童館及び櫛引南部児童館を廃館するとともに，鶴岡市保育所等幼児送迎バス使用料条例を一部改正し，櫛引西部児童館及び楖引南部児童館における幼児送迎バスの規定を削るもの |  |  |  |  |
| 議第 89 号 | 鶴岡市櫛引南部児童体育館設置及び管理条例の廃止について | 厚生文教 |  |  |  |
|  | 平成 23 年度をもって櫛引南部児童体育館を廃館するもの |  |  |  |  |
| 議第 90 号 | 鶴岡市立幼稚園条例の一部改正について | 厚生文教 |  |  |  |
|  | 平成23年度をもって広瀬幼稚園，大東幼稚園及びこだま幼稚園を廃園するもの |  |  |  |  |
| 議第 91 号 | 鶴岡市スポーツ振興審議会条例の全部改正について | 厚生文教 |  |  |  |
|  | スポーツ振興法の全部改正によりスポーツ基本法が新たに制定されたことに伴い，審議会の名称を鶴岡市スポーツ推進審議会に変更し，所掌事務に地方スポーツ推進計画の調査審議に関することを追加するもの |  |  |  |  |
| 議第92号 | 鶴岡市立荘内看護専門学校設置条例の一部改正について | 厚生文教 |  |  |  |
|  | 平成 24 年 4 月 1 日より，入学受験料を 8,000 円から 10,000 円に，授業料を月額 12,000 円から 20,000 円に改正し，入学金 50,000 円を新設するもの。経過措置として，入学金及び授業料の額は施行日以後に入学する者から適用し，同日前に在学している者の授業料の額は，従前の額とするもの |  |  |  |  |
| 議第 93 号 | 市道路線の認定及び廃止について | 産業建設 |  | $\bigcirc$ |  |
|  | 道形町25，29，30，31号線の4路線を市道路線として認定し，道形町25，29号線の2路線を廃止する もの |  |  |  |  |
| 議第 94 号 | 字の区域及び名称の変更について | 省 | 略 | 可 | 決 |
|  | 国土調査（地籍調査）の結果を受け，国土調査の成果の認証の日から添川字宮田の一部を添川字中山に，添川字沢田の一部を添川字西山に変更するもの |  |  |  |  |
| 議第 95 号 | 鶴岡市表彰条例に基づく表彰について | 省 | 略 | 同 | 意 |
| 議第 96 号 | 鶴岡市教育委員会委員の任命について | 省 | 略 | 同 | 意 |
| 議第 97 号 | 鶴岡市固定資産評価審査委員会委員の選任について | 省 | 略 | 同 | 意 |
| 議第 98 号 | 人権擁護委員候補者の推薦について | 省 | 略 | 同 | 意 |
| 議第 99 号 | 鶴岡市情報公開•個人情報保護審査会委員の委嘱について | 省 | 略 | 同 | 意 |
| 議第100号 | 平成23年度鶴岡市一般会計補正予算（第6号） | 省 | 略 | 可 | 決 |

$\boldsymbol{\nabla}$ 議会が提案した議案と審議結果

| 議案番号 | 議案名 | 付託委員会 | 審議結果 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 議会第11号 | 地方財源の充実•強化を求める意見書の提出について | 省 略 |  |
| 議会第12号 | 23 価肺炎球菌ワクチンへの公費助成に関する意見書の提出について | 省 略 |  |
| 議会第13号 | 農林漁業用燃油に係る軽油引取税の免税等に関する意見書の提出について | 省 略 |  |
| 議会第14号 | 被災地以外の合併市町村に係る合併特例債の発行期限の延長を求める意見書の提出について | 省 略 | 可 決 |
| 議会第15号 | 日本海国土軸の早期構築と社会資本の整備を求める意見書の提出について | 省 略 |  |
| 議会第16号 | C型ウイルス性肝炎患者救済に関する意見書の提出について | 省 略 |  |
| 議会第17号 | 高校授業料軽減措置の継続•拡充を求める意見書の提出について | 省 略 |  |

## 請願と審議結果

| 請願番号 | 請願件名 | 付託委員会 | 審議結果 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 請願第3号 | 23価肺炎球菌ワクチンへの公費助成についての請願 | 厚生文教 | 採 択 |
| 請願第4号 | 地方財源の充実•強化を求める意見書提出を求める請願 | 総 務 | 採 択 |
| 請願第5号 | 30 人以下学級実現，義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書の採択に関する請願 | 厚生文教 | 不採択 |
| 請願第6号 | 羽黒地域の学校給食の供給方式に関する請願 | 厚生文教 | 継続審査 |
| 請願第7号 | 漁船用軽油にかかる軽油引取税の免税等に関する国への意見書の提出を求める請願 | 産業建設 | 採 択 |
| 請願第8号 | 免税軽油制度の継続を求める意見書の提出を求める請願 | 産業建設 | あなし採択 |



#  

決算特別委員会の付託議案を それでれ所䇾の委員会に分割付託して富查します
（審査の主なものを掲載します。）












如のく役投めNふペ

 でいて
限はでて，農をに爱を響
は減る減曈対よた

（執筆は質問をした議員本人です。）

| －ヘされくさーாソ |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | ． |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Ar |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ，すtw |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  <br>  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  <br>  |  <br>  |  |  <br>  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | r |
|  | 或才， |  |  |
| －v5dく筬婦 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |















## 



$\qquad$立
な
な
れ
は
な
な
な
な
$\vdots$
啓
革
O
効





3合て
わ元突めは た
的
な
経
営
図
て
い
か
な
な
れ
ば
な
ら

経加重施施で少議
で少議 上




 ら
現
段
階
は
難
し
い。
酒
男
市
着病校
院
の
萶
習
受
入
れ
の
困
難
さ
か

## 

 4． ず甿に化
 ご
み
処
理
貝
担
に

い | て |
| :--- |
| き |
| た |
| た |
|  | や

市
异
1
ビ
の
の
層
向
坴
異











（審査の主なものを掲載します。）

ら円るに準財造さ委 －が基財政成れ員先らそ金政課策億に戈模定是 た れ 図お たらばつおの本いと本て苇い自じい のなのる10体か。
行る場状濨で
財を合況皆は，容が
改か億あ標標

 che diduchesm






























 に
い
し
は
各
它
に
原
則
2







し る。た
た
説な号
お会各廃



 ズ
変
帒
先
て
き
た
た
た
平





方
韭
常
多
な
な
た
た
や
幼



$$
\begin{aligned}
& \text { 学 } \\
& \text { 警 } \\
& \text { 集 } \\
& \text { 少 } \\
& \text { 少 } \\
& \text { 华 } \\
& \text { 雔 } \\
& \vdots \\
& \vdots
\end{aligned}
$$















## 

## 







準






3 ス業でが間でに園と者き制委あ合目なへな約託る。併 とつのくささ く 調 なた委なれれ荘整 た私託る。責た内病行 た㭇地まを立を院財地保域た全でで政域育経济中う市給改 の園済中すの食革保民に央るか業に

営マのこか務つ い利数に護特批はざたいてる保帯遅に計者般化さ大とわがい第な用は対保別判なけらか国 倹がれ第反及医会 はナ手がり民て気い料3 乙険会にいるとな庫根証増を易対び療計本


|  |
| :---: |
| ， |

ならり市什直いを
















 に
な
つ
て
い
る
の
は
は
な
い
か。
大
大
震








検けの共施
福たかな連に研医討た詯通設福だった。 サ調す全祉じ合ビ協基を横で後提の的断は は供あな的 め文方䎛捉健 てテ，方え福地ム将や，祉
福な番民そ関
祉を向とに連


た結の保化わど展障子勢





成の及

－evafficixlintrrrev

元
管
理
き
る
よ
う，
䔩
備
な
ど
に取
善
努
め
て
い。
る
ま
た
水
噵
事
業全
化
の
運
棠
方
針
を
定
あ
経
営中
長
期
学
計
画
を
策
定
し
経
雀


 あ こ
や
活
性
华
策
し
て
6
次
産
業
 た
も
を
評
僄
$\vdots$
る。


穫て現全ぎ生農打でになウ回海広水議前い在て等産林りはあつム検浄域道員 のるのセ9 さ水「不つて，査配水部予。とシ品れ産安検てい放し水道長水備米ころウ見た㖘全出もる射て場水道查つ，が合チがい県台性いる系と自市農 とい安不計ゴ庄確う内風ウが水己で産収て全検19 「芮認結の12素，道水は物穫はが確で回検ロブで果水号は放永源床呂 の国認あ查ンッて続事影検性・あ内全本のさりさ ・クいい業響出セ週る南性調収れ，れ，ネでるて者下とシ1温部は


（総括質問を行った議員を除く 26人の質問を掲載し，執筆は質問 をした議員本人です。）

と
に
天
と
地
を
源
流
と
そ
い
る



い。





















建
部
長
8
月
24
旦
国
齐
省










## た

 た含名き環水議









































[^0]








上し分む済瀬建川題川冠議
逝る㹂部う備黒


 き
た
い
駅
前
活
性
侍
行
政





这




業
に
は
た
た
て
て
な
な
が
今調
整
密
要
な
る。
具
体
的
事












連
管
課
爱
僢
友
後
關
部
署


 の
検
許
市
機
構
革
伴
信






 る
ま
ち
鶴
に
に
密
要
哥
欠
あ
あ
る十
分
あ
る。
雨
が
多
く
雪
の
筑

対が置け
応は の地今い あ 域 後



効
果
の
面
も
も
課
題
あ
あ。
る
年

耐
震
補
强
し
て
も
建
物
の
延
命
に
 ど
が
入
る
鉄
脇
コ
ン
ク
リ
1
1
造
$\vdots$


定
管
理
と
う
方
向
で
検
討
を
進
め も
期
堆
き
き
る
地
元
体
に
よ
る
指 つ
な
か
や
市
氐
力
地
域
を
を最
 を
想
䈕
て
て
る
こ
こ
よ
う
な
意自
然
筧
会
や
学
頨
な
ど
の
実
施態
系
保
全
や
市
を
対
象
と
し
た設
全
体
の
維
持
管
理
業
務
自
然営
穴
容
は
都
沢
湿
を
を
含
施 運 い
指
管
理
者
行
行
管
理
違運
営
行
っ
て
い
き
た
い
と
考
て切
な
指
管
理
者
選
定
乙
管
理理
連
営
喠
関
係
然
に
基
き
適

翌
流
館
今
今
後
の
運
を
を
の
よ



農
林
水
䴢
部
長
市
に
郎
塞
た トふか

 が
経
過
し
も
も
い
ま
た
に
大
量
の な
被
害
出
た。
豪
雨
か
ら
週
間
床
浸
水
被
害
受
農
地
広


議
墄
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
総
 し
て
る
る。
今
後
施
設
整
備
に
つ と
考
玄
ち
れ，
そ
の
必
要
性
認
識 の
解
消
に
も
な
な
か
つ
て
い
し
も
の
韛
に
に
い
て
は
条
期
間
の
体
育

 | て |
| :---: |
| 考 |
| 信 | で

き
屋
多
省
的
軍
動
に
し



## 





 に
い
て
も
再
度
確
認
を
実
施
す
 に
配
置
す
る
地
区
指
定
職
員
危
機

 し
た。
情
報
の
集
約
と
災
害
時
の
職部
災
害
情
報
侄
達
時
間
を
要



 ま
え
適
切
な
情
報
集
発
信


|  |
| :---: |
|  |
|  |
| ，U－4 |
|  <br>  |
|  |  |


体
と
連
携
し
て
保
全
活
動
の
財
源
確対
策
を講
る
る
と
も
に
他
自地
域
経
済
に
も
影
響
か
あ
る
の
で壊
ま
た
た
水
産然
業
観
光
能
でど

 が
そ
の
他
の
海
岸
部
に
い
て
は環
境
部
签
市
管
理
の
8
漁
港
を
市
大
き
な
課
で
あ
る。
本
市
に
お
け境
保
た
た
あ
に
漂
物
物
理謮
美
し
海
岸
の
景
観
環


 る
と
も
に
海
面
漁
普
と
も
連殖
の
放
流
事
業
を
積
極
的
に
推
進等
連
携
し
サ
ラ
ラ
マ
資
源
増農
林
水
産
部
長
県
内
内
水
面
漁
 の
ブ
ラ
ト
力
な
高
め
る
た
あ
も
 く
蔁
福
祉
サ
1
ビ
ス
や
地
域本
市
は
障
害
者
自
立
援
法
に
基精者
 1,
9
3
6
人
と
な
$\vdots$
て
$\vdots$
る
が
厚 の患健
者福
は犃
咅
平
成 本
22 市
年
度 精
現 障
在健
康
福
部
部
長
本
市
精
神
障



重
要
認
識
て
い
る。
景
生
活 サ
じ
ビ
を
を
提
供
す
る
基
盤
し
し能
高
齢
者
総
合
的
な
相
恐
援早
期
に発
見
し
適
切
に
解
決
す
る
機 ス
テ
は
地
域
高
歯者
課
題
を

 と
考
る
る
本
市
の
地
匆
葀
子
ア






 ム
と
て
期
待
ど
る。
鶴
風
病
院害
者
地
域
生
活
を
支
そ
る
シ
テ対
危
を
図
る
な
ど
重
症
の
精
神
障動
を
実
施
L
時
間
体
制
で
相
談活
の
両
面
か
支
援
を
行
訃
㵍
鶴
岡
病
院
地
域
独
立
型
訪
㾔
看
護 を
実
施
定
定
あ
る
こ
こ
事
業
は神
障
書
者
号
ト
リ
1
于
推
進
事
業 た
県
は
年
年
本
市
を
中
灾
精防
文
策
隹
推
進
を
図
$\vdots$
て
$\vdots$
る。
ま
基
責
活
し
う
う
病
等
の
精
神 ル
事
業
や
国
の
息
殺
型
緊
急
强
化支
援
動
19
19
年
度
か
ら
県
壬
デ
 こ
こ
こ
ふ
る
に
開
し
た
健 の
提
供
市
総
合
健
福
祉
セ
タ

活
し
し
い
き
た
い地地 ，催 ン を金 の いで三
も
この
の重
事点
業事
に罦
支
援し
して
て お
い り，
きた市


後
継
者
离
権
県
内
外
の
情
報
発







放
射
能
汚
染
に
対
す
る
市
の
施
箱
は

 に
見
直
鶴
岡
偪
整
㭟
基
計
画 づ
く
に
取
り
組
む。
（3）
今
年
度活
性
化
共
同
プ
口
ジ
エ
ク
ド
ま
ち を
商
店
埆
実
施
す
る
山
王
商
街
地
の
組
性
化
に
取
$\vdots$
組
で
い
く。市組
む
と
$\vdots$
$う$
理
念
あ
も
中
心
市
街 コ
パ
ク
ト
な
ま
ち
ご
$\vdots$
$\vdots$
に
取
$\vdots$
園
今
今
後
に
に
い
て
問
う。


 ふ人囬桌れたくご
調
査
も
新
た
な
活
染
地
域
な
な
 （7）
市
内
県
有
地
の
士
壌
の
放
射
  も
公
設制
市
場
流
通
す
る
も
の
の
み
 ん
の
の
品
自
不
検
出
な
ど
暫
定





県
行
号
検
查
を基
杰
と
し
市
独

焼
却
施
設
は
処
理
熋
や
老
朽
化 は
危
機
管
理
課
な
な
る
（2）
市
の害
時
総
合
的
な
問
い
合
わ
窓
口放
射
線
量
測
定
は
継
続
す
る。
災 む
と
が
重
要
で
あ。
る
市
の
空
間 る
閴
題
国
県
の
べ
ル
で
取
り

組 | 環 |
| :--- |
| 境 |
| 部 |
| 長 |
|  |
| 原 |
| 発 |
| 事 |
| 故 |
| に |
| 起 |
| 因 |
| す |




豊る積企うの水本ル陽電議

資
源
の
有
効
利
用
に
い
て












罱調家家把




択
爱
少
規
模
洜
発
電
関
高
$\vdots$
考
充
$\vdots$
$\vdots$
る
市
は
総
務水




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


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


| 予 |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 星 |  |
|  |  |  |  |
| 努 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |











花しも市議咲数道員讀








東
 せ
条
蒳
金
盆
割
蒳
や
就
学


 く
経
济
況
は
䏇
澉
く
こ
こ




時れたは星た時


分
な
を
を
地
或
見
号
支
る








 に
よ
り
就
学
就
職
資
枚
得







補
助
制
度
分
分
亿
ト
な
に











 － $\square$教つ登ま育画議



地

青







 は
要
授
乽
切
0
捨
に
な
な
の


















 い育体基施の準設施で等設の変犁負使用担用にと い たも登 たも登




 で
あ
ば
は
県
に
よ
り
実
効
性
の


## 聞

 いし
い
る編
盛
過
程
で
別
余
検
謀
す
る
予
定
と


 に
て
は
要
支
援
が
受
し す
る
と
に
な
つ
て
い
る。
事
業


詳
細
な
情
報
を
待
つ
て
市
の
対
応
を


 て
お
こ
れ
で
は
要
な
護
が


総
事
業
に
お
け
る
地
或
援
業






|  <br> 䊣吅 |
| :---: |
|  |  |

## 公 歨 な 手 続 に に 努 あ る






 と
認
識
し
い
る
が
低
札
価
格教
龍
次
長
落
札
が
低
僄
格
あ
あ
る
 に 格
ぶ
ぶ
基 落
認
設 が
計 そ
実 の
施 後
設
計数
業槑
解
を
招
$\vdots$
$よ$
$\vdots$
な
梏桨
違
に
に
低
価





 Hoto




 ＂עH｜｜





## 




[^0]:    

