

ゲストスターターの比嘉愛未さん

## 第10回 あやはし海中ロードレース大会

## 一般質問（2月定例会）

2月定例会には30名の議員が市政全般について一般質問を行いました。本紙面は，「市議会だよ り」申し合わせ事項により掲載されています。紙面の都合上，簡潔な表現になっております。
なお，詳しい内容については市議会会議録を自治公民館，市內図書館，議会事務局，議会ホーム ページでご覧下さい。

|  | 一般質問 |
| :---: | :---: |
| 트 | 第52回定例会議決結果 ．．．．．．． 17 |
|  | 第53回臨時会議決結果 ．．．．．．．． 18 |
| 83 | 第54回臨時会議決結果 ．．．．．．．． 18 |
|  | 中部市議会議長会定期総会 ．．．．．． 19 |
|  | 九州市議会議長会定期総会 $\cdot \cdots \cdot \cdots \cdot 20$ |


含䈂
指
導
部
参
事
地
域
活
性
化
を

 た －x
 $\rightarrow$


















 | 質 |
| :--- |
| 文 |
| 部 |
| 省 |
| 達 |
| C |
| 1 |
| 9 |
| 7 |
| 3 |
| 年 |
| は |



住方結見
な 社
糡どと文のが
政び他
間成に
題果施
す。


 で行
政
的
に
効
率
が
い
い
と
さ
れ
た 8
子
程
度
の
售
に
に
の
の
中
学
校















加質


 か。

















屋
慶
名
橋
の
改
修
事
も
計
画
さ
れ


## 

確志
認川公
を行公
つ館
て長
おと
うと
ま も
すに
こ 現
の場
2
2志答
公
市市
館部
長
と
もう
にる
にま
現警
の濖
状
況具


質
問
こ
の
位
置
の
横
歩
道
は
歩
者


望制しるそ園てどて。と失生部反市 たの新こ抜運るし行う率れと，し長 と立政ろて本営こで制こがたう且こ ろ直権あ゙的協とは度と県もうるつれ あて，対り，制会ら，底お影でと，ま市所沖 る。改し私度改担おけ響も更が得縄革て抜う正いお当は部つ国てを群に合と県第本るをて局か保い抜うしう高一的ま求もいなのるいるた構齢番な市め，県いみとてまと造社

か市質
世長
下と国
して保
○会
考計
え建
方て
に直
いし
いに
てつ
おい
聞て

る 討
し
て
$\omega$
く
必
要
が
あ
$る$
$と$
考
え
て
$\omega$ し
し
い
く
方
必な
要と
が
あ
あ
と
と
考面
え
て
い国
県
の
国
保
制
度
あ
あ
方
や
国
保
事 ，緆
 が に
え
れ
た
立
て
直
し
が
必
要
た
と
思

質
問
う
る
ま
市
の
国
保
会
計
累
積










反
省
か
あ
つ
て
2
月
10
日
に
開
か
れ
た
た

計質
画問
に
い
て
伺市
う。学
校
適
正
配
置
基
本躌䀦 －


間
地
区
に
い
て
し
沖
縄
県
の
整
備
構点
的
に
整
備
を
図
$\vdots$
て
い
き
た
い
。
照区
の
整
備
率
普
及
率
の
低
い
地
域
重

質
問
未
整
備
地
区
を
そう
う
开
形
整
















状
況
ぞ
排
水
障
害
見
受
け
ち
れ
る
の







 No









踢酔

年
度
信
移
設
笑
き

 ＂10等





















 をめ，
贈受
し診
た者
ら全
イに
ン 5
セ0
ン 0
テ円
イの
ブ商
に品
な券













仲穷
本
辰
雄
b

## 

命そ
じ の
施辺
策を
を各
展学
開校
して委
い貝
き会
た
い含
。あ
肝
に の
辺
条
学
校
委
貣
昙
含
め
肝
に




 て 浩
い
等
健
康
増
進
の
た
め
の
施
設
等 に川

革
推
進
委綪
員
の
委
貴
12
人
か
補
助
金
 る
各
種
委
会
等
の
登
率
21
6
$\%$
$\%$
 3
期
の
男酐
女
共
同
参
画
墾
話
会
設
置参
画
行
動
計
画
の
中
間
年
に
当
た
り
第答
企
画
部
長
（1）
今
年
は
男
女
共
推
進
に
い
て
て
（2
各
種
団
体
運
営
補




険
な
箇
所
と
判
断
L
早
急
に
対
応
す
る に

題及の老 がび考域 メ


農道1057号沿い排水路

路年 区路年区答

道
学の
境
に
に
安
全
侢
必
要
と
思
わ号
が
横
断
し
て
い
る。
排
水
路
$と$
農

修 40
が cm
急の
が排
れ水
る路
がと
当化
局し
のて
対
応
を
伺め



格コラペ
 の公
飲務
酒貝
運偷
輊理
墡と
滅研
啓修
発 開
取催
り
組市
む職
貝 ，伺問成平教う
郭
長芋答䒪現質内内拡赤平地地 97















自









 た理

画稚施る で園設
 て平
成
22 22 の度定筬要相榬実勝年しゃ施連度てン園

く

業
害
備
し
優
先
乙
対
応
認
訶
外


事
業
の
活
に
に
い
て




答
福
祉
部
辰
平
盛
年
度
調
調


伊
盛
サ
チち
子：質
イ
シ
多
I
シ
シ
ヨ
ル
ス
ク
ル て
な
な
い
 つ両重住





答
教
育
長
教
音
環
竟
整
備



る。












 し
て
い
る
場
合
な
ど
で
あ
る
長
期
避








 し しうにかうさしは定団質 いにぱなれた分
離
割
て
て
工
事
注
て
亿欲よ回るよ行注貥栛財




たわの策れ債答市

 だ
か
同
様
$に$
反
対
さ
れ
た
経
緯
か
あ
$\vdots$




大
屋
政
善


 にて
工
事談
を訃
行
う。济
て
お
$\vdots$
平
成
22
年
度







迷シのラト區か質
問
実
施
設
事
業
規
模
学
校
関










筌
指
導
部
辰
学
校
対
し
亿
の
支



－検部施困組定間討実項難み員平 7 施目でが適成件43であ数正18









活
環
境
の
整
等
㙂
に関
す
る
法
徨
規答
企
画
部
辰
防
衛
施
調
辺
の
生











育ガ光ト答イ（2）みラ質成


 ＋



$$
\begin{aligned}
& \text { 体 地 地 質 } \\
& \text { 制対位問 } \\
& \text { 策協 } \\
& \text { (4)課定 (1) } \\
& \text { 普の設抜地 } \\
& \text { 基間置本負 } \\
& \text { 移時的担 } \\
& \text { 設期見軽 } \\
& \text { に関業直減 } \\
& \text { 務し。 } \\
& \text { る丙 (2) } \\
& \text { 市容 (3) 日 } \\
& \text { 長と基米 }
\end{aligned}
$$




务沶き区


時点
ば
は
検
討
段
階
平
安
座
能
の
話


実沖
て
て
る沖答
縄見
観
光
を
素
材
と
た
学
習
指
導
を


60 東 1 地い答 m 側 6 のて弁 のに 01 31 m の現所 01 点 でm0整長京
3 屋 7543 屋
6 慶番 0 所名 0 名地 5 大 m 橋 付 番 5 通 の前近地7 り事後か点7に業のらの番つ




 の
た
の
強
另
な
布
陣
加
え
乙
市
民
協腰
を
強
L
し
た
い
今
今
の
の
策
推
進 は
10
年。
○
残
さ
れ
た
た
年
倍
新
市
の
足年，
特
例
債
等
々
も
含
あ，
国
の
支
援
策
質
問
職
貝啇
正
配
置
に
い
て
伺
う。



あ $※$
り他
まに
しい
$\times^{\prime 0}$
政
方
針
に
つ
い
て
啠
閭

は －川今 館

## 電 <br> 委 む



質
や 0 定

力 答

 い啠
て全
問
大国
会高
期等
間学
中校
の総
関合
係体
者育
観会
戦に




え
衣
れ
る
加。
 の











保化


周
边
韛
に
に関
し
て
は
民間
ご
ベ
ロ
ッ









 | 答 |
| :---: |
| 市 |
| 長 |
| （3） |
| 現 |
| 在 |
| の場 |
| は |
| は |
| 多 |
| の |







計
画
に
い
し
？

 れ
て
い
る
現
在
ど
の
よ
う
な
根
抵
当





 る。
地
上
権
と
は
所
有
権
に
次
ぐ
権
利 と
37
年
ま
で
の
20
年
更
新
と
な
っ
て
い

 | 䈂 |
| :--- |
| 総 |
| 務 |
| 部 |
| 椳 |
| 総 |
| 面 |
| 積 |
| 1 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |






あ ※
り他
まに た


ぐしかわ看護学校


 か
が
応
募
o


い








> NGK區品

s

|  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 11（1）











## と




学
院
学
の
キ
や
ン
パ
ス
名
シ
と




答
都
市
計
画
部
基
栗
的
は
商

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
| 名 | いつ |
| 嘉か て |  |
|  |  |
| 宜 ${ }^{\text {c }}$ |  |
|  |  |




















 いいて
は
は慎
重
な部
調
查
今
後
検
討
し
た






い連う開で公ホ答に市森ロー携。催は瞏ウ忩取町公トのる発問 を関でのをオ都り村園シイこ展う
検じら一本を討めしのな等 し他いイいの て団こべ沖特ぺう。
い体とン縄色し
きとも思がらる木

にあにウれ市木は設観
早，民，沖を産
急他のク縄つ業
 て
は
長
い
ス
パ
ご
て
地
道
整
備
計
画 る


方
饲
う。








 り
防
災
体
制
の
万
全
を
期
す
る
あ
に
も




 | る。 |
| :---: |
| ま |
| た |
| 耐 |
| 震 |
| 耐 |
| 構 |
| 造 |
| の |
| 公 |
| 共 |
| 築 |
| 物 |
|  |乙

自
治
会
位
と
亿
設
置
守
る
あ生治生準
活の
機中
能に
が炎
確害
保時
でに
きは
る宿
施泊
設給
原
則等
との
 か 場
合
学
校
統
廃
は
は
白
紙
撤
回
ま
ま



でて
質三た第答
教
育
部
長
学
校
側
整
し
校校
の
調与
査勝
を地
薏区
に
に 10
行校
いあ
整る。
備。
す未
べ整
き備
だ


 い
に
つ
て
実
施
計
画
に
児
童
館
建
設
が と
福
祉
部
長
の
子
育
て
支
援
に
対
年
思




連
隽
を
図都
$う, ~$
新
嫢
㝨
の
整
備
に
向
け

勝
連
地
区
に
も
子
供
達
が
楽
な
み
夢
の



 だ学1み


伊波城跡




地腺
 いヶ





質
問
農
音
産
の
出
荷
可
哥
熊
産
地





 う
が
か
あ
$り$
ま
す
の
で
の
の
件
に
に










応布
て
い
る。
た
た
た
 うてる所質四い期




活
性
化
の
た
め
に
子
子
共
達
力
力
は
大









学校給食センター















筥
指
導
部
子
子
も
手
当
号
給






$\qquad$ にれ
祸入れ了












## 強

 く軍じら昪訴転た協執市て協が議行長
亿部 そ協が識行長 いび入へに私
く 中中にの要华いて
部至加求合て伺
市っにし併い
町てつて後た
村いいきのい会なてた議 のいは事員中。はで時 で今要あ代 み望

 のも加み揚るそ基取強入がげ協の地 りくに強て議事対組要つ化い会に策



利
用
計
画
等
の
検
証
と
加
え
て
議
員
の

昇
の
予
測
あ
あ
津
波
等
自
然
拜 は
海
面
が
今
世
紀
末
に
は
約
1
$m$
の
上質
問
東
海
岸
開
発
基
本
計
画
に
い
い


 つ設
いに
て。よ
○
さ
さ
$ら$
に
約
50
人
の
減
計
画
に


謮国

し施系常答こ全れが育とに質 四 た政的に昪と国た近としつ問つ知 い方な大指ににと年してい知い。


中
につの
れれな感う

$$
\begin{aligned}
& \text { 感 } \\
& \text { 謝 } \\
& \text { を } \\
& \vdots \\
& \text { る } \\
& \text { 心 } \\
& \text { は } \\
& \text { 非 }
\end{aligned}
$$

れが全す
る 23 体る
検度なは
討の体非 －


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

らる



に ※


設
点同䋛つ化域をて



地
域の
特
性
生
し
た
学
習
環
境
の
充






答質
問
旨学
校
部適
再
亿 に
基し
本して
計て
と
前
期


 す
る
機
関
等
と
調
整
の
上
検
討
す
る用
に
よ
る
財
源
充
当
に関
し
は
関
係
 た
ち
が
$う$
う
ま
市
に
夢
を
持
て
基
る
よ

答
并
福
部
部
基
金
の
対
象
を
セ
ロ て質
問
こ
と
わ
め
基
金
の
活
用
に
つ
い
 $(m)$


四


弱珷运速構

つ啠
い閥
て緊
急
雇
用
対
策
の
成
果
と
展
望
に












 に
 りく
中変
部車
土
木通
事行
務に
所支
と障
交を
差き
点た
改て
良お



 11



 い啠
て問
赤
道
少
学
校
の
の
通
学
路
整
備
に
つ
留級い年 は世い事学学るし則弁 ほて学義は校にが結第指 とお業的可長留出果条噵 んり成な能のめ来各で脹 ど，績学 ${ }^{\circ}$ 判置な学校無公が年し断くい年長う い。立劣制かでこ場のはる小等のし同と合課平ま学で運義じが「程素市校あ用務学出当ののの でつが教年来該修成学 はてさ育にる生了績校原もれで留と徒をを管級進てはめあを認評理

## 加を著質






入
に
に
し
い
個
所
の
整
備
に
い
て
て ひ質
 $\begin{array}{ll}\text { で } & 0 \\ \text { い } & 0 \\ \text { く } & 0\end{array}$ 0
0
名
余
の
雇
用
を
目
標
に
取
$\vdots$
組



交別
付事
金をと
業
活し
用て
L京
平原
成と
21 雇
年用
は再
市生
の特
臨別



て見
い積て安の実低答
る価いい施楽䄯格
を
参
考
に
農
家
か
ら
購
亿
L
求

$$
\begin{aligned}
& \text { 品質 } \\
& \text { 質問 } \\
& \text { 残使 } \\
& \text { 留热 } \\
& \text { 農れ } \\
& \text { 等て }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 活く } \\
& \text { 用強 } \\
& \text { 等く } \\
& \text { 集本し } \\
& \text { 市入 } \\
& \text { の要て } \\
& \text { 請お }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { く答 } \\
& \text { 强 } \\
& \text { 申企 } \\
& \text { し 画 } \\
& \text { خ部 } \\
& \text { れ長 }
\end{aligned}
$$



活
質に



何の質問


の質
臓
無覚
書
及
び着
協
定
書
の
法
的
拘
束
力







## 平成22年2月第52回うるま市議会定例会議決結果

| 議案番号 | 案 件 名 | 議決結果 |
| :---: | :---: | :---: |
| 報告第3号 | 専決処分の報告について（車両物損事故） | 報 告 |
| 報告第4号 | 専決処分の報告について（南原小学校校舎増改築併行防音工事（建築A棟）） | ／／ |
| 報告第5号 | 専決処分の報告について（南原小学校校舎増改築併行防音工事（建築 B 棟）） | ／／ |
| 報告第6号 | 専決処分の報告について（南原小学校校舎及び幼稚園増改築併行防音工事（建築C棟）） | ／／ |
| 報告第7号 | 平成20年度うるま市教育委員会事務点検•評価の報告について | ／ |
| 諮問第1号 | 人権擁護委員候補者の推薦について | 適 任 |
| 議案第4号 | 平成21年度うるま市一般会計補正予算（第5号） | 原案可決 |
| 議案第5号 | 平成21年度うるま市介護保険特別会計補正予算（第 3 号） | ／／ |
| 議案第6号 | 平成21年度うるま市国民健康保険特別会計補正予算（第 4 号） | ／／ |
| 議案第7号 | 平成21年度うるま市老人保健特別会計補正予算（第2号） | ／／ |
| 議案第8号 | 平成21年度うるま市後期高齢者医療特別会計補正予算（第3号） | ／／ |
| 議案第9号 | 平成21年度うるま市農業集落排水事業特別会計補正予算（第2号） | ／／ |
| 議案第10号 | 平成21年度うるま市公共下水道事業特別会計補正予算（第5号） | ／／ |
| 議案第11号 | 平成21年度うるま市水道事業会計補正予算（第2号） | ／／ |
| 議案第12号 | 平成22年度うるま市一般会計予算 | ／／ |
| 議案第13号 | 平成22年度うるま市介護保険特別会計予算 | ／／ |
| 議案第14号 | 平成22年度うるま市国民健康保険特別会計予算 | ／／ |
| 議案第15号 | 平成22年度うるま市老人保健特別会計予算 | ／／ |
| 議案第16号 | 平成22年度うるま市後期高齢者医療特別会計予算 | ／／ |
| 議案第17号 | 平成22年度うるま市農業集落排水事業特別会計予算 | ／／ |
| 議案第18号 | 平成22年度うるま市公共下水道事業特別会計予算 | ／／ |
| 議案第19号 | 平成々2年度うるま市水道事業会計予算 | ／／ |
| 議案第20号 | うるま市市道路線の廃止及び認定について | ／／ |
| 議案第21号 | 指定管理者の指定について（うるま市 \｜T 事業支援センター） | ／／ |
| 議案第22号 | 損害賠償請求控訴事件の損害賠償額を定め和解することについて | ／／ |
| 議案第23号 | 平安座地区コミュニティ防災センター条例の一部を改正する条例 | ／／ |
| 議案第24号 | うるま市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 | ／／ |
| 議案第25号 | うるま市職員の勤務時間，休暇等に関する条例の一部を改正する条例 | ／／ |
| 議案第26号 | うるま市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 | ／／ |
| 議案第27号 | 公益法人等へのうるま市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 | ／／ |


| 議案第28号 | うるま市こどもゆめ基金条例 | 原案可決 |
| :---: | :---: | :---: |
| 議案第29号 | うるま市地域交流センタ一条例 | ／ |
| 議案第30号 | 指定管理者の指定について（桃原地区コミュニティ防災センター） | ／／ |
| 議案第31号 | 平敷屋漁港区域内公有水面埋立について | ／／ |
| 議案第32号 | 与勝中学校校舎増改築併行防音工事（建築1工区）請負契約について | ／／ |
| 議案第33号 | 与勝中学校校舎増改築併行防音工事（建築2 工区）請負契約について | ／／ |
| 議案第34号 | 平成21年度うるま市一般会計補正予算（第6号） | ／／ |
| 発議第3号 | 沖縄アミークスインターナショナル設置に関する覚書及び基本協定書の遵守を求める意見書 | ／／ |
| 発議第4号 | 「ヒロシマ・ナガサキ議定書」のNP T 再検討会議での採択に向けた取り組みを求める意見書 | ／／ |
| 発議第5号 | 前期高齢者財政調整制度等の見直しを求める意見書 | ／／ |
| 発議第 6 号 | 県立中部病院への米軍車両無断侵入に対する意見書 | ／／ |
| 発議第7号 | 県立中部病院への米軍車両無断唚入に対する抗議決議 | ／／ |
| 発議第8号 | 米軍普天間飛行場代替施設の勝連沖への移設に反対する意見書 | ／／ |
| 陳情第83号 | シルバー人材センター支援に関する要請書 | 採 択 |
| 陳情第86号 | 核兵器の廃絶と恒久平和実現に関する意見書の決議について（お願い） | ／／ |

平成22年4月第53回うるま市議会蹑時会議決結果

| 議案番号 | 案 件 名 | 議決結果 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 発議第 9 号 | 米国原子力潜水艦のホワイトビーチ寄港に反対する意見書 | 原案可決 |
| 発議第10号 | 米国原子力潜水艦のホワイトビーチ寄港に反対する抗議決議 | ＂ |

## 平成22年5月第54回うるま市議会輵時会議決結果

| 議案 番号 | 案 件 名 | 議決結果 |
| :---: | :---: | :---: |
| 報告第8号 | 専決処分の報告について（車両事故） | 報 告 |
| 報告第9号 | 専決処分の報告について（車両事故） | ／／ |
| 承認第1号 | 専決処分の承認について（うるま市税条例の一部を改正する条例） | 承 認 |
| 承認第2号 | 専決処分の承認について（うるま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例） | ／／ |
| 議案第35号 | 平成22年度うるま市一般会計補正予算（第1号） | 原案可決 |
| 議案第36号 | 平成22年度うるま市国民健康保険特別会計補正予算（第 1 号） | ／／ |
| 議案第37号 | うるま市下水道条例の一部を改正する条例 | ／ |
| 議案第38号 | うるま市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 | ／／ |
| 議案第39号 | 教育委員会委員の任命について | 同 意 |

## 

去る5月18日，うるま市において，浦添市•宜野㴒市•沖縄市・うるま市の4市で構成される第 39回沖縄県中部市議会議長会定期総会が開催された。総会では中部の振興に関する諸問題の解決 に向けて，緊密な連係のもと目的達成に向け取り組んでいく旨を確認した。
また，市内にある株式会社 バイオマス再資源化センターを視察し，建設廃材や松くい虫被害木等を木質燃料ペレットへ加工する取り組み等の説明や製造過程の見学など，うるま市の推進する バイオマスタウン構想に基づく取り組みと併せて低炭素，循環型社会の実現に向けて実りある視察となった。


総会風景（1）


視察風景（1）


視察風景（3）


総会風景（2）


視察風景（2）


視察風景（4）

## 

去る4月22日佐賀市において開催された第85回九州市議会議長会定期総会において，「日米地位協定の抜本的な見直しについて」沖縄県11市が共同提出議案として上程し，うるま市議会の西野一男議長が代表して説明を行った。

## 

（沖縄県11市共同提出）
本県には，全国の在日米軍専用施設面積の $75 \%$ が集中し，県土総面積の約 $11 \%$ を米軍基地が占めている。

これらの在沖米軍基地の多くが住宅地域に近接しており，昨年11月には，米軍人による読谷村楚辺の旧米軍読谷補助飛行場地区でひき逃げ死亡事件など，県民の生命や人権，尊厳を脅かす事件をはじめ，米軍機の墜落など様々な事故や演習に伴う山火事等自然環境の破壊，米軍機等によ る騒音，油及び汚水の流出，PCBなど有害廃棄物の処理等，基地から発生する諸問題は，戦後 65年を経過した今日においてもなお後を絶たず，常に恐怖と危険にさらされており，県民の怒り は頂点に達している。

こうした米軍基地に起因するさまざまな事件•事故等から県民の生命•財産と人権を守るため には，施設•区域の提供，管理及び返還並びに米国軍隊の活動及び米国軍隊構成員等の法的地位等について規定している現行の日米地位協定を見直す必要がある。

ドイツのボン補足協定は，1959年の締結以来三度も改正されているのに対し，日米地位協定は， 1960年の締結以降一度も改正されていない。

日米地位協定が締結されて半世紀が経過した今，もはやその運用を改善するだけでは米軍基地 をめぐる諸問題の解決は到底望めない。

よって，国においては，県民の生命•財産と人権を守る立場から，日米地位協定を抜本的に見直されるよう強く要望する。


総 会 風 景


西野一男議長による説明

