

坂出市沿岸環境監視船「しらみね」（11人乗り4．6トン 平成18年12月17日就航式）

## 12月定例会

## 香川県後期高歯者医撚広域連合の設立について可決

12月定例会は，12月1日から19日までの19日間にわたって開催されました。
今定例会は，初日に9月定例会より継続審査としていた平成 17 年度坂出市一般会計決算を認定 しました。

また，平成20年4月に後期高齢者を被保険者とする後期高齢者医療制度が新たに創設されること に伴う香川県後期高齢者医療広域連合の設立など，上程した13議案について審議し，いずれも原案のとおり可決しました。最終日には，任期満アに伴う坂出市教育委員会委員の任命について同意 しました。


| vop |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| － |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## 般 <br> 質間

12月8日及び11日の2日間に行われた個人質問では， 7 名の議員が市政をめぐる諸課題について質問をしま した。その一部を要約してお伝えします。

## 質問の主な項目（質問川順）

## 《個人制》

藤川 亘（社会民主党議員会）
小中学校におけるいじめについて
○香川県営住宅の大幅削減に対する本市の取り組みについて
○本市公営住宅の使用料滞納状況について
○公営住宅滞納整理の方策，今後の方針について
公営施設の長期間不法占拠について（松ヶ浦港）
松浦加代子（日本共産党議員会）
○ごみ有料化の実施時期とメリット・デメリットについて ○いじめ問題に関する教育再生会議の緊急提言に対する考えについて
○いじめの原因
○生活保護行政について（本市の対応状況）
○安全で安心しておいしく飲める水への取り組みについて
若杉 輝久（公明党議員会）
○市民との協働について再度問う
○クレジットカードによる使用料等の納付について
①受領委任払いの推進について（出産育児一時金）
＂（介護保険の福祉用具購入費，住宅改修費）
○いじめ問題について（家庭に対する取り組み）
山条 真嗣（政志会）
○乳幼児健康支援一時預かり事業について
○介護職員基礎研修について
○「高齢者活力創造」地域再生プロジェクトの推進について ○災害時における要援護者の防災台帳登録制度について ○学校における防災計画について
吉田 耕一（同志会）
○市制施行65周年を迎え
実質公債費比率の健全化について
○出張所の今後のあり方について
○旧市内の小学校の将来像について
○火葬場について
植條 敬介（同志会）
○19年度予算編成について
○市税等の収納率向上について
海砂採取禁止後の現在の状況について
○消防団員の現状と今後の増員計画について
○水道老朽管の計画的な整備と更新について
葛西 吉弥（黎明）
○市町村合併を拒むことを選んだ本市の現状について ○商店街の活性化について
〇坂出緩衝緑地の活用について
○本州四国総合開発株について
（出捐した 2,500 万円の対象と目的）
本州四国総合開発株について
（外部監査結果報告に対する対応）


相模坊より松ヶ浦港を望む


を
問
竼

 と
伺
Ј
て
る
が
公
務
員
守 だ
船
主
は
辛
越
有
力
者
だ وт つ
て
る
と
の
こ
と
岸
壁
男 وyr

|  |  |
| :---: | :---: |
|  | たのの滞がと，しを船曳定続用 |
| 最て法 | す今らでほ納年な曳た総料きがし料 |
| 終は占 | 日使同か理間すき場トをボ難ての |
| 的－拠 | に用地に由の，ボ使合ン算1しい支 |
| に当 の | 至料区係に使計1只数定トいま払 |
| は事整 | つはに留つ料 28 ト 241 Lにですい |
| 法者理 | て払係すい米 283245 ま 5 す。 に |
| 的にの | いう留るてな万万万。 0 すいが使つ |
| 対強手 | るとさ場はり2665トとで用い |
| 応 | の言せ所－ 8853 ン ，年作期て |
| 督て | がいてが坂ず7017と作間業間話 |
|  | 実つくな出 ${ }^{\text {a }} 05$ 仮業の船のを |

長
期
法
品










付
け
な
い
や
り
方
等
福
祉
事
務



 さ
せ
な
い
や
り
方
や
ま
た
申
請
前







接
支
払
う
受
領
委
任
払
い
方
式 だ
9
割
分
を
市
が
事
業
者
 unnenglarrierathy

方割
と
も給
費 付
は
は
償る
還
払し
いか
とし
な
な 両

段
差
解
消
手
す
り
の
設
置
な
ど の
9
割
を
給
付
ま
た
た
室
内
の

特動
殊 リ
尿
器
を
を
購
具
す
る部
と分
年


葻





 か
ら
国
保
に
お
け
る
出
産
時
金





## 茾溇监姐

て用子た成い娩病つ日口明健い

 18
年
6
月，制費
晈
付
が
受
け
$ら$
れ
る
よ
う
に に
申
請
書
を
提
出
す
る
と
即書
な
を
を
持
参
市
課
窓康て
保
者世
証帯
医 力
師印
の鑑
出生国
証民護見な続らるきあ委と務い一よらこ務定給きるにに事るる任利がて方りれと処し付わ部関，業事こ契用発は，採，かか理た
 の利な保いみがま係事るの委て保事こを負用ら険ので市たに業こ都任い険務と月担者な給審あに付る基者と度払ます制のがご の額担部のに付査る登代づのに理く考加支方。導効率能に が額分対係とし受も者え払式 入化で一

とと象る ，て領の間，いに当があ括
 の
解
決
策
を
多
面
的
に
検
討
乙
て今
後
導
に
に
当
た
它
の
課
題
そ
見
き
わ
め
従
来
の
償
還
払
い
方見 勘 し
し
し
利
用
者
利
便
性
を


 た
は
要
と
な
る
も
の
な
ど
が
あ積
容
に
追
加
さ
れ
る
も
の
ま
 はま
当
初特
の
計住
画
ど改
お修
Cに
工関


出

## 重



要
題

## り，

$$
\begin{aligned}
& \text { 要るつ一。つ い関育に受し払る } \\
& \text { ない時いい周览つ理たい た }
\end{aligned}
$$

観化法も

## 関点対の，と事

係加策
課らに直産ろ手施でに改代さ金 ともおし育で続時あ出善理れの
課育て金ずて知課一時 い省で手め,


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



市
民
部
麌答




事
業
で
あ
る
乳
幼
㿢
健
康
援
上庭
が
の多
子
ど 昨
も
を
病
預気
か
る
保病
育


の
減
に
よ
り，
実
質
年
度
収
退
職
手
当
の
増
普
通 $\qquad$
 の縕かNのートロの000 0
0
円
の
赤
字
平
成
17
年
度
万支




すけ年が若さやしのかる平計 ○れ度，「干れ震て上し計成画



が化す \％はのま正 24


県
知
事
の
許
可
が
必
要
と
な
り
ま
債
費
比
率
か
1
9
$\mathbf{7}$
7
$\%$
と
18 ま

| $\frac{\text { 生 }}{7} \text { 答 }$ |
| :---: |
| 口 高 |
| ジ齢市 |
| エ者民 |
| 洁部 |
| に創長 |
| お造 |
| い |
| て 地 |
| は域 |
| 再 |

 き
る
と
さ
$れ$
$れ$
$\imath$
$い$
ま
ま
す。
そ
そ
た
た エ
$ク$
$卜$
の
対
象
と
$\vdots$
る
こ
と
が ど
を
実
施
す
る
場
合
本
プ
ロ
ジ


者
保
健
福
祉
の
堌
進
の
観
点
的
ら l
ど
を
推
進
す
る
事
業
高
齢 ど
地
域
に
お
け
る
包
括
的
な
サ子
ど
$と$
の
共
型
サ
$\vdots$
じ
ス
な点
整
備
す
る
事
業
高
齢
者 に高
密齢
着者
た
た利
介用
護し
サ や
じ す
ズく
の地
拠域子
防る
事部
業分
高な
齢
者か
権
林
擁た
謢介
護
 ス
の
円
滑
な
推
進
を
図
る
虫
で さ
れ
た
こ
と
か
ら，
当
該
サ
ビ督
権
限
が
市
町
村
単
位
に
付
与 サ
ビ
ス
の
実
施
に
係
る
指
是
監 よ
り，
本
年
度
$よ$
$\vdots$
地
域
密
型 は
改
正
念
檴
険
実
施
等要
な
な
ま
す
本
市
に
お
い
て認
定
地
域
再
生
計
画
の
策
定
か
必大
学に
と
の
連
携
を
視
野
え
れ
た

歳入歳出の差引額から翌年度へ繰り越すべき財

今年度と前年度の実質収支の差に実質的な黒字
要素（基金の積立，市債の繰上償還）および赤
字要素（基金の取崩）を除外した実質的な単年源を控除した額

## 実質単年度収支とは

度の収支

## 実質公債費比率とは

平成18年4月に地方債制度が「許可制度」か ら「協議制度」に移行したことに伴い導入され た新しい財政指標で，公債費による財政負担の程度を客観的に示す指標として，実質的な公債費に費やした一般財源の額が標準財政規模に占 める割合を表すもの

行 う
観
点
ら
今
今
後
さ
ら
に
民
間育
荿
支
援
行
動
計
画
の
進
と
い組
や
や
ま
た
坂
出
市
枼
代 は
こ
の
よ
う
な
の
の
新
な
な と
し
て
ま
ま
。
本
市
と
し

 ふ
看
護
師
や
保
育
所
の
務
室 よ
う，
既
に
保
青
所
に
配
置
て
 が
急
な
発
熱
の
病
気
な
ど
に
な




移
他
市
の
有
収
率
の
状
況
に

|  | $\vartheta$ |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | $\sim$ |  |
| －${ }^{\text {\％}}$ ory | ， |  |
|  | 聿きくさくい |  |
|  |  | 年 |
| 픈 |  |  |
|  |  |  |
| 古仿 |  |  |
|  |  | － |
| ． |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## 水 道 老 管 の <br> 教 <br> $$
\mid
$$

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

小パ


え限の検慎ま校案や少施物改築て的



|  <br>  <br>  <br>  <br>  に＇ 0 世然にくった <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



ダクタイル鋳鉄管



さがよ分なる砂 され期り をいマにま
さ形をでい協年開 まれ状砕はま力度発次 し期り，ないマにまれた状砕はます含た度発次
－


 みて今うめ民緑安対じ市こによ時 た間後強のの地全して，長の改り代 と考解す要様党間安令倁やうさ爷移 え決事し活活なが繀及議状ての
 す。取にでれすに りおするるこ車民諘を香す少等組い。よた市なのに通県。幅に


## 総 務 消 防 委 財 会 <br> 



制
定市
$\qquad$案悩似 を了条承例

域しく制はす理後平連てい度いるの期成国合い内は一広た高 20 がな容
 と
なえ十期当に町の設に
るて分間該つで事ささよ
と広透短療て織処る


承查1本方は導制関拡 しの人市自条入度す大 ${ }^{\prime \prime}$


1010




を致が本了承至り，案

町の国


者
全
員
基
烋
的
年
金
引



 と重

 た
と
ぞ
保
検
等
部
決
定
さ



| たるて著港軁将い潅 お が来こ設 あ像とは審 るをか全査 と抜ら，体の意的坂に程見に出老で あ討と化本 っすしが市 |
| :---: |



## 

売れ行き好調の焼いも
（JR坂出駅南口前）


り十よ間

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





