

## 一般質問（6月定例会）

6月定例会には26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，市内図書館，議会事務局，議会ホーム ページでご覧下さい。
ㅡㅡ 一般質問 ..... 2
第55回定例会議決結果 ..... 15
坎 政務調査費の使いみち ..... 16




合







 い
う
ど
と
さ
意
ま
な
陳
情
国
に










荤ヶ







[^0]
削

在
の
職
㝠
は
は
9
6
3
人
こ
の
5
5
年 か
ら
5
年
見
の
平
成
22
年
4
月
1
1
現 の
職
薮
1
1
1
3
0
を
を
起
点
合
併答
繀
務
㪷
平
成
16
年
4
月
1
日


答分引県つし起分志







 と
と
事
業
早
期
実
施
K
取
組
で と
連
携
を
密
に
し
な
ら
共
涩
識
の含
後
事
業
進
脌
当
$\vdots$
関
係
部







いてバ予ド校答所設こ停確ててい質 らのさの付 う停れバの遠で よ車てス工部 にをな停計
 をイ県設中の しドの置に与 てに担のは那 い確当計両城 き保者画サ小 たしにはイ学


帯
が
な
い
と
韭
常
危
険
な゙
あ
る
特る

努を
※配
い。置
し
亿
腤
童
生
徒
の
安
全
確
保
に
 は
腤
童
通
学
$\vdots$
3
部
に
2
い
て
は

事
期
間
の
児
童
生
徒
通
学
時
の通
路

閾
具
志
小
学
校
通
学
路
道
設
置





 い中



ズ 9 原 5












始城分金







 | 策 |
| :--- |
| 足 |
| 23 |
| 年 |
| 度 |
| 基 |
| 設 |
| 計 |
| 24 |
| 年 |
| 庠 |
| 施 |




 て
は
第
2
回
以
降
の
同
委
買
变
議
会
で
基
構
想
の
諮
筬
等
行
つ
て
い

連
条
条
列
改
正
嫢
則
製
委
伺

 （2）
た各要くにをを答伺及質所がが 1 館 3 答た 3 原 い界性りつ披訪昪




分水界の頂点，宮里公民館



閥
高
江
洲
区
行
わ
れ
た
杪
炎
害


 ＊





 HEx！rauñ

區が颐





士砂災害防災訓練風景

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








友㹨區告



























消いに港中を震見見石る口で，催の宮あ間の産る生 0 が水接物がよ口指伝牛ル



石川部落事務所

| 入1镜 |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 凹®ロー |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 柾かった。 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

























ま
し他
たに


問
L













関市


向状答に級質的でいはにけ答後質二事心要目答の質 S 3 0 0 6 の相活費答活質—
 －3 あ指して
り藡て
部
現辰
 て势
い厳
方

つけく仆制＂
隼導学 ${ }^{\circ}$ 校り小
要に桩 中 1
積なって2こを年れ受

农迫䞨



## 


ケ
ス
ワ
1
力
1
1
の
定
買
正
化
で
1
7
8
8
世
带
交
洔
芫
割
20




福
家䛨
部
生
活
保
護
相㒶俥談
通
L
市
生仕と必が 化－2088年間う生療
tan ${ }^{\circ}$力担切れし弃诸希 へー年々

い管ってて決 5

$$
53
$$

く権 ○県管県 よに基民政民 うお地の権総期いの期に意待て軽待踏に








 き





䈭
福
新
部
辰
財
政
的
に
多
額
整要


 | 伊 |
| :--- |
| 盛 |
| サ |
| チち |
| 子： |

万の国負に格答 3 対が担基者弁 0 象負しづに福 9 者担そきつ 8 はすそ国い人平る以地は長 と成と外方 な 22 な外方，児児 つ年つ費事童童 て3て角業手手 い月いに告当当 る末るつが法の －現 ○い費の受本在本て角規給市2市はを定資

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




















新
た
に
ど
手
当
の
対
象
と
な
る
と

（an勿等＂
槙

















考





































球を守土1算ク か － U
如休＜




 め
に
行
己
て
い
な
い
と
聞
い
て
い
る社
の
補
充
は
期
限
に
間
に
合
な









 3 （2）
13
歳
7
2
8
人
と
L
亿
3
2
7
6
万
 10
歳
以
上
の
女
性
10
代
前
伴
接
種



















線

| 線落プ答䦖 <br> ので過シ建 1 <br> 間過沿設棓 <br> てい㖘 0 <br> 生協ら具の <br> が川㞳坴内 <br> あ崎川容 <br> る県川ル゙に <br> 道崎フい <br> 8 のパて <br> 号集イ |
| :---: |







年 年 今年ま

名
地
区
の
意
見
提
言
裔
聞
き
な
が
ら








## 






























－染しこ踏千輸て割。導
病たとま万送はを輸の
 こ こ


 Fル」ト





| く |
| :--- |
| 江 |
| 洲 |
| 自 |
| 治 |
| 会 |
| よ |
| の |
| の |
| 早 |
| 期 |
| 設 |
| 置 |
| 要 |
| 請 |


 き
た
い






通
嫢
等
法
面
部
の
隹
2
2
軒
側







 に
い
て
こ
の
地
域
2
2
世
帯
隼
宅

質
問
5
月
15
日
の
大
雨
に
よ
る
市
道

（


$$
\begin{aligned}
& \text { 二裏数にり区地地が答 }
\end{aligned}
$$




## 监コ入




 な
安
全
確
保
の
た
め
検
し
し
た
い。
今
今




䉕
建
設
部
信
区
画
整
地
域
に




績 を を士博ド力長一はだ教投もう発并者䦖称の愛クを就人高情育


咞


の過に志行に米書
た言よ喜政任軍館 た言よ゙っ喜政任軍館 にはて孝力。府設
大な礎信を米よけ いく，が氏乼軍りら行戦
後
縄
•
郷
青
復戦
後
沖
縄
の
郷
土
復
興 か
れ
た
と
言
っ
て
も
郷
士
沖
縄
の
再
建
は領
の
の
沖
縄
の
戦
後縄
民
政
府
初
代
知
事



予
算
多
く
の
児
童
生
情
を
救
済
て
き








相休 〈





本
市
の
財
政
呮
況
公
共
施
設
の
あ
り


 4
名
般
募
2
2
名
計
15
名
構
成






検支策る討援のこ観笲あ会会拾 $\rightarrow$ $+3$ $3^{\circ}$
て
も
関
係
者
と
相
談
と
乙






業
な
ど
資
調
毟
含
た
た
敗
䚺
計



萃 え
そ
$\omega$
る
。
事
務
の
の
所
在
地
は
観
光得
L
れ
れ
は
早
期
設
立
も
可
能
$と$
考







に し

た説ま方
い。明






個
に
対
て
不
利
益
を
被
号
可
能
性



質
問
幚
に
気
に
な
る
点
あ
る。
実


のと这度利者にらた るる適益の条あた練

 う
に
導
て
欲
L
い
と
強
く
思
う
が がうら祉し尼

切
に
行
わ
れ
ま
た
広
利
有





してが譲すれ
対は期白 －ールン トリン゚

 ギ
1
庁
と
の
沖
縄
油
活
年
プ
品




 8
$\%$
$\%$
合
洴
烈
債
発
行
総
額
1
1

 － 6
5
1
0
方
比
率
28
$\%$
勝
連
地
区













建
設
予
定
地
や
建
物
の
規
模
導
機
能

筥
企
画
部
（1）
学
識
験
者
名
予
筧
模
財
源
計
画
（5）
市
民
？
シ




$$
3 v^{\circ}
$$















平
成
25
年
に軍
世
る
亿
乙
も
仮
に


＊







## 平成22年6月第55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10号 | 平成21年度うるま市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について | 報 告 |
| 報告第17号 | 平成21年度うるま市公共下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について | ／／ |
| 報告第12号 | 平成21年度うるま市土地開発公社事業報告及び決算報告について | ／／ |
| 報告第13号 | 平成22年度うるま市土地開発公社事業計画，予算及び資金計画の報告について | ／ |
| 諮問第2号 | 人権擁護委員候補者の推薦について | 適 任 |
| 議案第40号 | 平成22年度うるま市一般会計補正予算（第2号） | 原案可決 |
| 議案第41号 | あらたに生じた土地の確認について <br> 〔金武湾港内公有水面埋立て（屋慶名地区）〕 | ／／ |
| 議案第42号 | 字の区域の変更について <br> 〔金武湾港内公有水面埋立てに伴う編入（屋慶名熱田区域，饒辺舟田区域）〕 | ／／ |
| 議案第43号 | 字の区域の変更について <br> 〔江洲第二土地区画整理事業地区の換地処分に伴う現字界の変更編入〕 | ／／ |
| 議案第44号 | 津堅漁港区域内公有水面埋立について <br> 〔津堅漁港の護岸，物揚場，用地の整備に要する埋立て〕 | ／／ |
| 議案第45号 | うるま第 4 地区土地改良事業（農業用用排水施設）計画について〔字具志川新川原の末端畑地かんがい施設整備計画〕 | ／／ |
| 議案第46号 | うるま市雇用対策協議会条例の一部を改正する条例〔市の組織•機構改革による課の新設に伴う条例中の課名改正〕 | ／／ |
| 議案第47号 | うるま市学習等供用施設その他の施設条例の一部を改正する条例 ［あげな区学習等供用施設の項の削除〕 | ／／ |
| 議案第48号 | うるま市公害防止条例の全部を改正する条例〔沖縄県公害防止条例の改正に伴う当該条例の全部改正〕 | ／／ |
| 議案第49号 | 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例〔労働基準法の—部を改正する法律の施行に伴う当該条例の—部改正〕 | ／／ |
| 議案第50号 | うるま市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例〔暴風雨時に加え，地震，津波，その他の災害対策要員として勤務する職員の手当の一部改正〕 | ／／ |
| 議案第51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 <br> 〔地方公務員法及び国家公務員の給与を準拠するための当該条例の一部改正〕 | ／／ |
| 議案第52号 | うるま市職員の勤務時間，休腵等に関する条例の一部を改正する条例 〔育児休業，介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴う一部改正〕 | ／／ |
| 議案第53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 〔育児休業，介護休業等育児又は家族介護 を行う労働者の福祉に関する法律及び地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴う一部改正〕 | ／／ |
| 議案第54号 | うるま市火災予防条例の一部を改正する条例〔個室型店舗の避難管理に関する規定の新設に伴う当該条例の一部改正〕 | ／／ |
| 議案第55号 | うるま市職員の自己啓発等休業に関する条例〔地方公務員法の改正に伴い，大学等課程の履修及び国際貢献活動のための休業ができる条例の制定〕 | ／／ |
| 議案第56号 | うるま市職員の修学部分休業に関する条例 〔地方公務員法の改正に伴し，学校教育法で定める施設の課程への修学のための部分休業ができる条例の制定〕 | ／／ |
| 議案第57号 | うるま市国民健康保険条例の一部を改正する条例〔〔国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い，条項の繰り上げをするための当該条例の一部改正〕 | ／／ |
| 議案第58号 | うるま市消防本部•具志川消防署建設工事（建築）請負契約について ［契約金額 285，484，500円］ | ／／ |
| 議案第59号 | 与那城小学校屋内運動場改築工事（建築）請負契約について ［契約金額 287，283，150円］ | ／／ |
| 議案第60号 | 物品の取得について（水槽付消防ポンプ自動車 II型） ［契約金額 47，145，000円，物品数1台］ | ／／ |
| 発議第 11 号 | 子宮頸がん予防ワクチン接種の公費助成を求める意見書 | 原案可決 |
| 陳情第87号 | 後期高齢者医療制度の即時廃止を求める陳情 | 趣旨採択 |
| 陳情第88号 | 子宮頸がん予防ワクチン接種の公費助成を求める陳情 | 採 択 |
| 陳情第90号 | 子宮頸がん予防及び早期発見の施策推進を求める陳情 | 一部採択 |

## 平成21年度政務調查費の使いみち

■政務調査費


■主な研修•調査状況

| 会派•議員名（人数） | 場 所 | 期 日 | 目 的 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 新政クラブ （8人） | 岩手県盛岡市 | H21．11．17～11．20 | 姉妹都市締結について，盛岡ブランド推進計画 について，観光施策，観光コンベンション協会 の取り組みについて |
| 政策研いぶき （2人） | 那覇市 （パシフィックホテル沖縄） | H21．7．28～7．30 | 第7回全国地方議員交流会（講演「世界経済危機 を東アジア共同体に生かそう」，特別報告：深刻 な地方の実龍ほか） |
| 政策研いぶき （6人） | 茨城県土浦市観光協会衆議院会館（厚生労働省） | H22．1．18～1．20 | 土浦市钼光劦会：観光劦会について厚生労働省：国民健康保険制度について |
| 政和クラブ （6人） | 三重県津市•環境関連企業 | H21．11．18～11．20 | 悪臭及び水質污濁防止について |
| 新かけはし（4人）中村 正人議員 | 西宮市•京都市•奈良市 | H22．2．3～2．6 | 西宮市：環境基本条例について <br> 京都市：地球温暖化対策条例について <br> 奈良市：新奈良ブランド開発計画について |
| 21世紀の会 (3人) 安慶名 正信議員 | 宮崎県国富町 <br> 木城町教育委員会 | H22．2．2～2．4 | 国富町：学校統廃合の取り組みについて <br> 木城町：うるま市と木城町をつなぐ「ふれあい <br> の翼」について |
| 公明（1人） | 秋田県秋田市 | H22．1．20～1．22 | 秋田市の教育について |
| 中村 正人議員 | 衆議院会館（内閣府•国土交通省•経済産業省•防衛省） | H21．11．26～11．27 | 各省庁へうるま市の懸案事項の説明及び予算の碓保，事業執行の要請 |

## 政務調査費とは

政務調査費とは，地方自治法第100条第14項及び第15項の規定に基づき，議会の活性化や議員 の政策形成能力等の向上や市政に関する調査研究に必要な経費の一部として交付されているもの です。

うるま市では，「うるま市議会政務調査費の交付に関する条例」及び「うるま市議会政務調査費の交付に関する規則」に基づき，会派又は無所属議員に対し，一人当たり月額1万円を交付し ています。

また，政務調査費の使途基準を定め，領収証等の証拠書類の写しを添えた収支報告書の提出を義務付け，透明性を高めています。


[^0]:    

