

中部市議会議員•事務局職員研修会（於：沖縄市民会館）

## 一般質問（12月定例会）

12月定例会には27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。



答
 を




答
开
照
屋
教
育
部
長
フ
エ
ス
全
体

 ン
ズ
サ
ザ
で
折
れ
危
険
な
状
態
に
あ質
具
志
総
合
グ
ラ
ウ
シ
ド
の
フ
ェ







出
 の
水
抜
き
あ
る
$\omega$
は
墓
地
の
の
乗
り
入
相围犳国心 $0^{\circ}$滑
$り$
や
す
く
危
険
な
箇
所
が
あ
る
•通方
省
部
分
に
地
水
流
流
出
て質
問
県
道
36
号
線
喜
屋
武
マ
I
ブ
南

補
償
の
交
渉
に
入
る
予
定
で
あ
る。
お
お
量
が
完
了
し
て
補
償
物
件
に
関
す
る
調






伸







 い流
$セ$
$ン$
タ
1
で
検
討
し
て
$い$
た
た
き 地
た交 つ
い
は
イ
ぶ
ふ
に
の
打
て
地
域
交方
を
選
任
て
は
ど
う
か。
事
務
所
に
 が
肝
灾
た
と
思
う
の
で
旧
市
市
町
の

 り
回
す
ら
$ら$
$\vdots$
の
人
人
材
で
な
い
と
協
会 そ
し
て
マ
不
ジ
㐅
ン
能
力
協
会
切
 で
き
自
主
財
源
の
確
保
に
い
い
も
も事
務
局
長
の
資
格
と
し
資
金
計
画
が
事
務
局
た
た
と
思
う
ので
忩
募
に
関
し質
問
う
る
ま
市
観
光
物
産
会
の
要
が



 －evgr
 た
め，
申
請
書
は
本
人
確
等
は
も
と
よ

团




台
帳
力
l
ト
の
提
示
で
す
む
の
か
収票
号
籍
抄
本
が
必
要
だ
が
住
基 る
ま
市
民
た
け
か
添
付
書
類
は
住
民
何
日
で
受
は
取
$り$
が
で
き
る
の
か
う
う －dv




 た覞要縄て
 －

県
中
部
士
木
事
務
亿
の
申
請
か
必
要


















質
平
成
21
年
11
月
20
晏
安

 $い$
る
各
公
館
や
施
設
の
銘
板
設 い（2
（2） のにいくなく
現
市
の
行
政
連
棠
の
方
針
な
な
子



 つい
いて
て
伺制
$う 。$
定
後
の
周
知
と
推
進
活
動
に閱
（1）
市
民
置
草
意
義
役
割
に










確
賲
こ
い
て
関
系
部
と
調
整















## で

 あえと
そと相
い談法つら事 る。


䈂答 るいのあ子





質
11
月
に
石
川
西
地
区
の路
上
ぞ
女




夕 て
もし
も
開し
設
将




 ない
る
い
い
て
は
次
年
度
以
降
の
検
討
と





## き

 が分
## 䟦和

にて

項にで市
とつ検内
しい討団
ててし体
いはたを

> てもし上上し子

 が
あ
る
現
在
使
有
し
て
い
る
陸
＋
喑
 4

 －＋3



务る

質
問
8
月
付
倍
文
科
省
$\vdots$
沖
縄
県
 と連てシ県て



能滥开 Өu．





 てぱ







振
興
ジ
ヨ
ぞ
で
示
れ
た
た事
業
に答
上
上
間
経
部
参
事
現
在
観
光方
必
要
な
観
光
基
盤
な
る
イ
ラ
ラ
の
質
問
本
市
観
光
振
興
ジ
ヨ
シ
其
 と整勝魅質














 カに
1
や
貸
切
$り$
ノ
ス
の
利
用
に
よ
る
を


し方難コ有がさ筒 て式なス線聞れ昪 いで方ト放こた喜世 るは式な送え建

なでど
屋た
桩声個主整承行防る方別る備知政吾 を採機が持し管る線が実用の困理る送施
 （








定


而





答か



 で 1問
が血
あ志
る多
か種
現球
状技
維場
持に
は少
何午
時用
まの



伺共

 －

$$
\square
$$


る保平業は厠－










 •城
島
中
央
を
通
る
ラ
イ
そ
を
検
討
て
亿城䇴
島
中松
央田
を通設
る設
ラ部
イ
ン
を
検
討
し
て
い
問る

業は
執
行平
す成
る 22
予午
定度
加
山
側平
に成
い年
て度
はで
事

























 い
る
思
$\vdots$
。
道
路
は
幅
品
4
$m$
以認
が
ぎ
き
な
い
と
に
に
疑
䦎
か
生
じ
て

 の
建
築
主
事
に
よ
り
建
筑
碓
認
な
な
さ

















 ，




 Rtanco








 ペール






光
尝
当
で
は
自
然
文
財
史


 NรUテiテity


る。

 あかい性




 otटextyn！





荷



 の教斿
委
梖
会
学
校
を
視
察
亭
予



対



 が環むれ







質
問
勝
連
䗃
原
班
帯
は
生
活
排









 じ
あ，
地
域
皆
さ
え
の
健
康
く
$\vdots$
の
質
問
勝
連
$B$
$\&$
$G$
セ
シ
多
1
は
時
を
 （－）

好」ルぶ





























 かま



|  <br>  <br>  <br>  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 䍀㚙虽心が3 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 其拟 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 6掹置䍐 |
|  |

号

幼
椎流
園
児
か
上
上履
き
を
脱
ぐ
こ
$と$
$も ~$
な

 れ上ふN゚N6







 U






象
地
区
の
拡
大
次
に
対
象
時
期
の
見
直
 な
し
と
こ
と
で
あ
つ
た
市
の
立
場
確
認
た
と
こ
現
時
点
は
具呠
的答
当
間
企
画
部
長
沖
縄
防
衛
局
に い厠




る

 で根
き付
なの
$\omega$
か渡
伺
う廊
。
の
建
設
も
あ
わ
せ
て



|  |
| :---: |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| の |
| め |
|  |  |















答対啠
処問
に赤
い崎
て村
伺地
う。廃
家
電
や
粗
ご
ご
の



 を
負
篗
き
な
い
か
又
階
段
の
手
す




い

$$
\begin{aligned}
& \text { る。 }
\end{aligned}
$$

•幼

が差
の事料





慗絔かの討諮設
置
•可
能
他町管長村 理 の者協事が分例必書確を第認あ8 しれ条





 る。 る。
優
先
順
位
を
定
あ
て
策
を
検
討
す
答
喜
納
総
務
部
長
12
月
7
日
時
点策筬
本
市
の
危
除
箇
所
の
調
㭗
状
沉
と
対

 2
3
年
に
2
回
の
へ
1
ス
で
防
災
訓
練
を





外
国
貿
船
の
純
ト
数
数
港
回
数
信
わ










質
う
う
る
市
長
杯
ハ
1
り
1
大
会
同

筧答
卉
上
間
経
済含
部
参
事
話
し
合
に
に
加


 UT1





 か









 $\qquad$





答
森
根
指
導
部
（2）
危
険
㑭
に







䈪



的質
な問
取増
$り$
組加
なる
を耕
作
う。放
棄
地
対
策
の
具
体
 ニ
ズ
も
含
あ
鋭
意
検
討
し
た
い
o

答
升
鳥
袋
市
魅
力
あ
る
港
地
区
と


 が も






 た
質
市
民
か
ら
の
要
望
な
な
か
た
た
の
か な区
こ全
て体
る網
羅
し
た
緑
地
や
公
園
整
備
と





後た答載質


䈂
島
袋
経
済
部
換
金
性
の
い
作
質る


大限
発 P 地トク

## 発 <br>  <br> で <br> 方


トの島うえた域した
音のるでた海方
育魅まいと中々
た力市るい道か
いをの○う路ら
－最物島コの

建設

伺のし，を海俳イ

然のにられから。
地
権
者
の
理
解
と
積
極
的
な
協
另が
が
必答
当
間
企
曋
部
課
題
解
決 か。
 d上






平
成
14
年
度
策
定
さ
そ
た
与
那
城
町

質
問
何
を
基
と
し
そ
東
海
尻
発
基





政

















い 由 てはけ助問他。補金（1）㟶市（3）助の各街町廃金内空訳坆村ビが訳地こ は1付助ルさ（2）食成等れ兼金のて箇組 が処い段合出理な改等 さにい良へ れつ理区の


万
П。
③
提
訴
に
し
い
て
は
市
の
全
平
案
夎
地
10
名
伊
計
地
2
名
計川
中
央
地
23
名
石
川
中
央
店
舗
4
名地
1
1
3
名
東
第
2
団
地
6
名
石地
地
7
名
赤
崎
地
21
名
東
山
相

















$$
\begin{aligned}
\text { 立厸吴現 } \\
\text { 亿寺て時 }
\end{aligned}
$$

実るて点
計能がの
画性 ，排

## うの よ j な 対 策 か 検 討 さ れ た の か <br> 伺

伺ど策地く


含
後
中
部
地
区
町
村
連
隽
署
$\vdots$







 1
万
7
0
0
0
0
円
2
兼
段
改
良
区
に





がもさ見る 3 さ原原禀を本が， 0 れ，問虫 さり，と多 0 全新城

## 四



$$
b_{0}
$$





 $\begin{array}{cc}1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 6 \\ \text { 社 } \\ \text { 号 } \\ \text { 立 } \\ \text { 地 } \\ \text { L } \\ \text { 約 }\end{array}$ 3
0
0
0
億
筡
整
備


\section*{| 照 | 地 | 更 |
| :--- | :--- | :--- |
| 屋 | に | つ |
| 義 | 見 | い |
| 正表 | に |  |}

つつよにのて面たを質 いいりも解は積 •促問 てて活つ消どだ市す総
－伺かなとうがでた理 （2）うすが併か市•視るせ遊（1）点休市に従食の䓀農立って䊩事緩得の垭地のて農給よる30正の面総次地率り検 aを新積面のをの荒討が表規 に積件守向無を下明参 つににる上地し限し入
$\qquad$

ニに





－
 て線
る。
る
時に②育質

ス連満民館
域
嫢
制
網
を
加
は
る
質
間
あ
あ
る





## 写真の提供について（お碩い）

うるま市議会では，旧具志川市議会史に引き続き旧石川市議会史を平成24年3月 に発刊する予定で編集作業を行っています。 つきましては，旧石川市の写真（議会•行政•歴史的事件関係等）がでざいましたら，是非ご提供くださ いますようお願い致します。

ご連絡先：うるま市議会事務局内 議会史編さん室電話：973－3511（内線 1413）



| 議 案 番 号 | 案 件 名 | 議決結果 |
| :---: | :---: | :---: |
| 報告第21号 | 専決処分の報告について（車両事故） | 報 告 |
| 議案第76号 | うるま市職員の給与に関する条例及び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 の一部を改正する条例 <br> （沖縄県人事委員会の給与改定に関する勧告を考慮し，市職員の給与を改定するための条例改正） | 原案可決 （賛成多数） |
| 議案第77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 （一般職員との均衡を考慮し，特別職の市長等の期末手当の支給割合を引き下げる条例改正） | ／1 |
| 議案第78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 （うるま市職員の給与に関する条例の改正に伴う条例改正） | 原案可決 |
| 議案第79号 | 損害賠償額を定め和解することについて | ／／ |

## 

\left.| 議案番号 | 案 | 件 | 議決結果 |
| :--- | :--- | :---: | :---: |
| 発議第17号 | TPP交渉への参加に関する意見書 |  |  |$\right]$ 原案可決

