

## まゆ玉クラフトで鶴岡シルクの魅力を体験

中央児童館ひろっぴあで，小学生を対象にした鶴岡シルクを体験 するイベントが開催されました。

鶴岡中央高校のシルクガールズによる「鶴岡シルクの歴史」や「シルクができるまで」の紙芝居を見たり，実際に飼育中の蚕を観察し，鶴岡沙しクについて学びました。その後，染色されたまゆ玉
 を使って，思い思しLの「空想の動物」を作成しました。

た。審審 付 件 特 告問 括 会 件 件 件


#  

| は 3 議 月 を梖上賞し当 6 <br>  <br>  |
| :---: |

22日
本会議
しわ案催全 たま， 3 し頭同

| 3 し員同 |  |
| :---: | :---: |
| 件まに星 |  |
|  | 䅐 |
| 科い |  |
|  |  |
| の託特 | を委 |
| 提 さ | 說員 |
| 割案れ委後 | 明 |
| 付説た |  |
| 託明 予 |  |
| が算を |  |
| 行 |  |



|  |  | の質 23 市蓉を問を当 4 － は行䞉に対5 <br> 蒠た。政般 8 こ幋質の般つを晶間てい |
| :---: | :---: | :---: |




## $\boldsymbol{\nabla}$ 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 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 報第 1 号 | 平成26年度鶴岡市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について |  |  |  |
| 報第 2 号 | 平成26年度鶴岡市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について |  |  |  |
| 報第3号 | 平成26年度鶴岡市病院事業会計予算繰越計算書の報告について |  |  |  |
| 報第4号 | 平成26年度鶴岡市水道事業会計予算繰越計算書の報告について |  |  |  |
| 議第 64 号 | 平成26年度鶴岡市一般会計補正予算（専決第 3 号）の専決処分の承認について | 予算特別 |  | 認 |
| 議第 65 号 | 平成27年度鶴岡市一般会計補正予算（第1号） | 予算特別 |  | 決 |
| 議第 66 号 | 平成27年度鶴岡市介護保険特別会計補正予算（第 1 号） | 予算特別 |  | 決 |
| 議第 67 号 | 鶴岡市介護保険条例の一部改正について | 厚 生 |  | 決 |
|  | 被保険者のうち介護保険料の所得段階が第1段階に該当するものに係る平成 27 年度から平成 29年度までの介護保険料の額の特例を定めるもの |  |  |  |
| 議第 68 号 | 市道路線の認定について | 産業建設 |  | 決 |
|  | 千石町のぞみ町 2 号線，柳田 6 号線，日和田町 14 号線，大塚町 19 号線及び瑞穂 9 号線を市道 として認定するもの |  |  |  |
| 議第 69 号 | 人権擁護委員候補者の推薦について | 省 略 |  | 意 |
| 議第70号 | 財産の取得について（ロータリ除雪車） | 省 略 |  | 決 |
| 議第71号 | 財産の取得について（小形除雪車） | 省 略 |  | 決 |
| 議第 72 号 | 財産の取得について（災害対応特殊消防ポンプ自動車） | 省 略 |  | 決 |
| 議第 73 号 | 財産の取得について（災害対応特殊救急自動車） | 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4号 | TPP（環太平洋連携協定）交渉に関する意見書の提出について | 省 | 略 | 可 | 決 |
| 議会第5号 | 合併特例債の適用期間の再延長を求める意見書の提出について | 省 | 略 | 可 | 決 |
| 議会第6号 | 認知症への取り組みの充実強化に関する意見書の提出について | 省 | 略 | 可 | 決 |

$\boldsymbol{\nabla}$ 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 1 号 | 農協改革をはじめとした「農業改革」に関する請願 | 産業建設 | 不採択 （賛成少数） |
| 請願第3号 | 「安全保障法制」の制定をやめ，平和国家としての歩みを堅持することを求める意見書提出に関する請願 | 総 務 | 不採択 （賛成少数） |
| 請願第4号 | 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度 2 分の 1 復元に関する請願 | 市民文教 | 不採択 （賛成少数） |
| 請願第5号 | 年金積立金の安全かつ確実な運用に関する請願 | 厚 生 | 不採択 （賛成少数） |
| 請願第6号 | 米価下落対策を求める意見書提出を求める請願 | 産業建設 | 不採択 （賛成少数） |
| 請願第7号 | TPP（環太平洋連携協定）交渉に関する意見書提出を求める請願 | 産業建設 | 採 択 |


（執筆は質問をした議員本人です。）

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







農
地
集
の
現
哭
今
後
の
対
広
は

 ル
規
格
羽
越
新
幹
線
奥
羽
新
幹
線 こ
と
も
は
や
$ミ$
ミ
新
倝
線
な
な
な
フ速
化
を
優
立
と
す
る
結
年
出
て
い
る検
尌
を
行
た
た
結
果
羽
越
本
線
高
 は
有
識
者
よ
る
羽
越
本
線
高
速 で
要
望
た
を
乞
た
だ
か
知
事
か
ら て
新
幹
線
庄
庙
延
伸
を
併
記
守
る
形線
整
備
羽
越
本
線
高
速
化
そ に
る
る
県
知
事
要
望
は
羽
越
新
幹市
長
5
5
月
14
日
の
底
開
発
拹
議
云今
㣪
そ
進
あ
し
い
ふ
か。





外
国
観
光
客
誘
客
強
化
を








 い
整
備
進
あ
い
く
ご
き
と
考
る
が











 $s$組
九゙
し
く
く
国
内
は
も
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$
海
外
か
5
の
利
用大
型
機
の
乗
$h$
入
れ
が
可
能
と
な
り


 が
課
題
な
な
る
状
況
下て
で
庄
地
方


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

## 英 語 向 上 対 策 を <br> 



活
動
雔
事
業
$\frac{1}{5}$
立
士
げ．
条
学

度
号
の
新
警
課
程
の
移
を
な




少
畼
示
朝
晹
小
京
小
栄高 でる





## 消 費 橧 税 影 影 は




 き




 | を |
| :--- |
| な |
| か |
| $\vdots$ |
| た |
| 地 |
| 域 |
| は |
| 息 |
| L |
| て |
| や |






提案された議案を
それぞれ所管の委員会に付託して審查します
（審査の主なものを掲載します。）



 の
伝
統
I
蓄
地
地
場
䓵
な
も
全
品
な
を
噀
岂
乙
い
る。
ま
た
御



 $\qquad$
景
いあ



 ふ加が，

決
買
虫
充
当
蓉
昜
碓
に
し










## 

ふ
る
し
宥
附
金
使
途
は

| 議案番号 | 議案名 | 審議結果 |
| :---: | :---: | :---: |
| 議第 60 号 | 鶴岡市市税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認について | 承 認 |
|  | 地方税法の一部改正に伴し，法人市民税均等割の税率適用区分の基準である資本金等の額に係る規定を改正し，平成27年度分の軽自動車税から適用することとしていた軽自動車税の税率のうち一部について施行を1年延期す る専決処分について，議会の承認を求めるもの |  |
| 議第 61 号 | 鶴岡市市税条例の一部改正について | 可 決 |
|  | 地方税法等の一部改正に伴い，地方団体に対する寄附金 について個人の市民税に関する申告書を提出することな く寄附金税額控除の適用を受ける場合の手続を定め，固定資産税及び都市計画税に係る特例措置を延長するもの |  |
| 議第 62 号 | 鶴岡市国民健康保険税条例等の一部改正について | 可 決 （賛成多数） |
|  | 地方税法施行令等の一部改正に伴い，国民健康保険税の課税限度額を引き上げ，減額措置に係る所得基準頟の算定において被保険者数等に乗ずる額を改正するもの |  |
| 議第 63 号 | 鶴岡市固定資産評価員の選任について | 同 意 |

# 4月臨時会老開催しました 

用区分の基準である資本金等の額に係る規定を改正し，平成 27 年度分の軽自動車税から適用することとしていた軽自動車税の税率のうち一部について施行を 1 年延期す る専決処分について，議会の承認を求めるもの$$
\begin{aligned}
& \text { 地方税法等の一部改正に伴い, 地方団体に対する寄附金 }
\end{aligned}
$$

く寄附金税額控除の適用を受ける場合の手続を定め，固
定資産税及び都市計画税に係る特例措置を延長するもの

> 地方税法施行令等の一部改正に伴い, 国民健康保除税の課税限度額を引きけげ, 減額措置に係る所得基準額の算定において被保者数等に乗ずる額を改正する

を療る範険と高 押あて国がが設い得労引き部図をも囲税で額年しり，のああ，定 ，層働き上改今 る守の内のは所収付＂国国る市が中に省上げ正回 べるでで課事得でけ限民庫。民可間よは崖じてはの き立あ市税情者1，る度の負配の能所り，は85－国 で場り，町限がが，こ額負担慮重に得多限2方課民 あに，村度異多 0 と引担率と税な層く度年円税健 る立市が額ない 0 できををい感るにの額連に限康 ち民独はる大0は上軽大うばと配負引続改度保負墓自洼国都万なげけ
担ら設定健圏を超 負 担こ引きれ難したたしでじいる。る 4 条軽，で額康本え増を上ばもい険も高厚の円の減医きの保市


| 等鶴 |
| :---: | :---: |
| の岡 |
| 部国 |
| 改民 |
| 正健 |
| に康 |
| い保 |
| て険 |
| 税 |
| 条 |
| 例 |


 た
あ
も
も
采
类
改
正
を
判
断
さ
れ
る
今
回
の
改
正
は
今
後
も
引
き
続
き
国


 あ
も
国
民
皆
険
を
支
る
国

少
高
齢
化
が
進
行
す
る
中，
持
続
 た
も
の
あ
り，
同
様
に
適
正
な
も い
も
低
所
得
の
負
暒
軽
減
に
配
慮完
者
均
等
割
額
草
世
別
平
等
割
係
係
 も
の
あ
あ
る点
か
ら
も
適
正
な
も
あ
を
判
断
さ
れ
る る
も
ので
負
担
の
公
性
と
い
号
観 の
負
担を
を
少
で
も
緩
和
し
よ
う
を
す こ
に
よ
つ
て
将
来
的
な
財
源
不計
全
体
と
し
て
の
財
源
を
増
加
さ
せ
る
引
き 国
上
げ 健
に 康
い 険
て税
は の
高課
税
很
者額
の賛
討
諯
新
行
う









要
事
業
に
関
す
る
要
倣
活
憅
行 5
月
26
29
日
に
鶴
市
の
重

Ninl

こはり，在急暮態健つも科そがでを議 と大，宅変らと康け少目の，ある員 のきか医時しな福医なも役医る重い。か療の続つ裃のい専割療介ディ在要かりつ性かつ対けて部重。聞を要を在化担は護ネ宅 はかけ1等た住 り医で，あな様に慣護介つのは様に慣護し療往思かな系す医
防をすつ局院地要伺かる，けジがは の持役て面支域なう。か医診医や必全取つ割おで援で状

（総括質問を行った議員を除く21人 の質問を揭載し，執筆は質問をし た議員本人です。）

う 本 積のさト心策碓健役議 な市極登らプにと保康割員制で的録にロ山しが福増度もな制今グ形て困祉大在 の介確度年ラ方，難部と宅周護保に度ム式県な長着知事策よかがのや実㖈
 り
 らよる等師り1 中応のはの


討 医 シの護のい り て会元推閶嫘援る。組 い等全必者必た等 の金鲎㦁要た通係ので鹪な噰して関善り，ため，睹周
 に検区地推ケ介準面妿

 い
き
た
し。


| 团乐 |  <br>  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 入＂リ11 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 加世30 |  |
|  | 迥 |
|  |  |
|  |  |
|  | 出火 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |






 Q



期働どたば住理は建で動なあよ讀譜

施
を
検
討
し
て
$い$
る
る
聞
$い て$
て
い
る。


| $\begin{aligned} & \text { 地鶴 } \\ & \text { の凩 } \\ & \text { 習 } \\ & \text { 路線 } \\ & \text { 䘤文 } \\ & \text { は学 } \end{aligned}$ |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



隽牢㿟穛た要签槷農る。用势成先 い促

組・だった

業 し業，罦












 う
組
込
み．
地
域
織
活
動
動 づ
ら
で
あ
あ，
地
域
に
福
祉
を
を健
康
福
部
部
こ
れ
か
5
は
ま
ち














时なし計小


力人仕項中方とな結 あ号事とで向しまし婚 る減をし，も，とて方港， ま 少呼仕仕具体構く崖 を課达事事的しり。形題むがづな，の子成が好人く施务循をら竞移 る決環呼をを野を支方さをび最盛の基援定 を向れ確人輯点込基本自安侱目活しが事む的標心進

間合生人る鶴目いだる意活お討合市融

眤労業グル キ

口取め企
間ッ施の針給策ら，ブ面た策市議ま定の労界ル㡂め棗
 ジ野䏜つ実る末ク広た委人策会著体都等戦る。盛

対し地付に略策下を元説•段議すさ学を後後施成象た方けおは定もいて明地階・るア，検ワ，策の期総創，けはを行たいし域に検総等金討1人をた





議
貝
新
焼
却
炉建
設
に向
け
け $\qquad$
 L
要
萿
活
動
を
展
開
し
て
 の
あ
る
ス
単
効
果
を
真
体 ま あ
れる
る。
事な
業
に
に
向
け，期 あ
相
相
当
な
事
業
費
期
間
が
力見
建
設
部
長
想
定
さ
和
る
ル
ト
ト組
に
に
い
て
伺
う る。
打
開
向
け
し
の
今
後
の
取
り い
る
が
厳
い
状
況
か
続
て動
い あ
る
市
長
を
先
頭
に
年
運
憅
て



 fon 『 『的义义






 し
か
信，
食
花
の
魅
を
国










市
䯧
地
妿
消
澸
雌
性
都
の






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


来
年
の
世
界
会
議
協
議
が
行
わ
れ

通
飸
文
食
日
旦
設
け，
全会
議
年
食
文
分
野
の
都
市
が
共
先
月，
金
沢
市
で
開
雔
れ
れ
た
そ




議

严歯が的 ${ }^{\circ}$

倠"


$$
\text { to } x=-3
$$

|  |
| :---: |
|  |




パ
ワ
ハ
$ラ$
セ
ク
ハ
ラ
対
策
は


 ア
ス
栄
チ
$\cdots$
$ク$
施
設
の
築
山
の
斜




健
康
福
新
部
長
年
度
ど
§
調
達 べ
き
あ
あ
今
今
後
の
方
性
は
斉
的自知
音徵
生
き
裴い
た
た
あ
も の
周
知
徹
底
を
圊
り，
障
害
の
経 に
2
年
前
に
制
定
さ
れ
た。
序
芮
で
就
労
施
等
か
優
㽓
的
積
的品
役
務
を
調
達
守
る
際
障
害
者謮
こ
の
法
律
は
公
機
関
物障
書
優
焦
調
達
法
積
的
推
進
を


 て
る
る
校
授
業
の
拡
大
そ
そ り，
多
彩
地
牚
頨
重
要
な
な ※へ


症流支ムの成策健の施当讀 ケで援を予的康新筥当 パき認㥀防健進福た鹪た スペる認置対康める場知な認総前認普く等り，
 いに認が等相虫携夕知計て認該認知交談



 | 意 |
| :---: |
| 者 |
| 就 |
| 意 |
| 音 |
| 寺 |











題



詹 険 言 豪 の 聚 組 強 华






追
い
風
な
な
る。
市
L
乙
も
も
宿

興


| 翙 |
| :---: |
|  |
| $山$ |
| 参 |
| で |
| c |
| 観 |
| ， |
|  |
| 追 |
| い |
| 風 |





$38^{\circ}$





|  |
| :---: |

ス
先
少
護
者
免
担
軽
減
を











が

弯



















 が
高
善
寧
等
観
光
1
と
と



綡



案
多
多
7
7
1
1
9
形
新






学
棱
は
10
校
7
7
校
要
る。
引 て
る。
自
輊
通
学
者
い
る校
13
校
C
3
年
前
上
り
良
な
な
謷
長
自
䡛
乗
時
に
ル
小
中
学
の
自
転
の
乗
方
は

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


 ○「1區り細」





 Cratctiz


自
具
性
発
栍
採
点

件
に
約
2
4
0
0
0
方
M
交
付
L








ト隊団りし，議市
ラの結，い市釙消5
ク演力分消内を防月
シ奏を列防の市団 23
ヨ披行車1民春

華部ましぐ展 0 掌防真
添育た星や，の委頨原
 い園た練振防出催競 ま児消習り，貣席され場 たよく防成梯隹がまで当薬褁垂参した踾鶴

## 0 <br> 袘会の活動

議会で参加した主な行事を紹介します


さて皆がム り給熱ま
い。お様でぺ定切を中ない



〒 997－8601
山形県鶴岡市馬場町9－25 鶴岡市議会事務局
電 話：0235－25－2111 FAX：0235－25－2123
メール：gikai＠city．tsuruoka．lg．jp

## 

6 月定例会を傍聴された方に，ご協力いた だいたアンケートに寄せられたご意見・ご感想の一部を紹介します。
－どもの貧困化が問題になっていますね。
特に片親の場合。私も3人の子を持ちまし たが，孫は1人しかおりません。子を産ま ないというのは一言では言いきれない事情 もあるでしょうが，ある情報誌では東北で一番住みたい街に選ばれたとか…。
少子化対策，頑張ってください。
－興味深い議題がたくさんありました。
また時間があれば，傍聴してみたいです。

