

## 112 号

平成18年5月1日

## しばた講会だたい


－3月定例会•18年度予算を可決 ..... 2
－四役と職員の給与削減条例を修正可決 ..... 6
－一般質問 ..... 12
■常任委員会リポート ..... 19
■あなたの一言 ..... 20

# の財政運営 

98億円を可決

平成 18 年度一般会計予算
（単位：千円）

FHto ${ }^{\circ}$







画帐 6 いif



18

## 平成 18 年度一般 • 特別会計予算

| 会計区分 |  | 予算額 | 対前年比 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| － | 般 会 計 | 9，845，116 | $\triangle 5.7 \%$ |
| $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { 別 } \\ & \text { 会 } \\ & \text { 計 } \end{aligned}$ | 国民健康保険 | 2，956，764 | 3．2\％ |
|  | 老 人 保 健 | 2，783，068 | $\triangle 5.8 \%$ |
|  | 公共下水道 | 1，673，143 | 10．1\％ |
|  | 介護保険 | 1，666，581 | 13．1\％ |

## 平成 18 年度水道事業会計予算

| 区分 | 収入額 | 対前年比 | 支出額 | 対前年比 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | ---: |
| 収益的 <br> 収入及 <br> び支出 | $1,249,985$ | $\triangle 1.6 \%$ | $1,364,946$ | $7.3 \%$ |
| 資本的 <br> 収入及 <br> び支出 | 71,101 | $\triangle 35.9 \%$ | 296,405 | $\triangle 25.5 \%$ |







＂はロ＂



## 



 た
あ
事
こ
に
至
て
は （3）
財
政
危
機
を
打
開
す
る

韭
常
態
は
当
然
測
ま
た
（2）
合
併
破
綻
に
よ
る
財価政
は策
相
標
に
対
す
る
自
評
評小
丸
淳
議
（1）
（1）
年
 2
学
期
制
$\neq$
視
野
に
検
討
を対（6）蹅
時
間学
の年
不低
足
ば は
は学
な習
心
か。絶跡
を
や
て
て
$\vdots$
$\vdots$
か
か





減（4）
量 財
に 政
つ 難
て
て折
さ ご
ら
に の

基（6）援 行（5）行 減 討 務（4）




|  |  rruorofn耳荡，and |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| －overy |  |
|  |  |
|  | 三为（ |

（a）




# 税金をどう使うのか 

昨年比で6億円減の予算を審査 予算䔔查特別委員会



財政の立て直しには町民との協働も必要 （町民参加による桜まつりの植栽事業）
 ま ベ
て
7
千
500
万
円
増
亿
て
$い$ り税
作率
年 き
の上
吉
じ
時影
期響
と
比 あ


 を
考
え
に
い
る
の
か今
年
度
も
税
率
の
引
き
上
げ滞
納
は
と
$う$
な
$\vdots$
て
$い$
る
か
 $\qquad$負
担
を
抑
え
る

す。
力力
増
進
に
い
て
推
進
の
計
 を
組
め
な
い
か
か増
進
に
な
か
る
保
健
事
業
 ン
グ
や
水
中
鬲
力
な
と
健
康介
護
予
防
の
水
中
ウ
オ
1
キ県
減
免
制
度
使
て
て め
に
水
球
ノ
ル
を
活
し


 も で
6
月 推
の
各 て
種 㧊
の
税
碓 今
年
の 度

# 町職員給与曾減認めず 

## 修正｜案可決

## 四役䜌与ほ20\％カット

職
員
全
体
集
会
3
回全各

職 も す
あ
り
ま
す み
し
品
額
5
馀
削
減
す
る事
等
の
管
理
職
は
2
晾
上
積

 ま
た
や
む
を
瀪
緊
堅
事

役
収
入
役
信
ぞ
教
育
長
の

組
む
を
に
な
し
し
し
た

金
号
大
幅
に
削
減
さ
れ
町 り
国国
か
ら
の
交
付
金
補


## 田苗树䒸双島

 させ
し
な
な
し
し さ
し
た
た
た
き
し
し
た管
理
職
給
$与$
削
減
を
提
案重
受
け
と
め，
買
四
重
び を
招
た
た
責
栠
重
大
を
を ま
た
こ
の
よ
う
な
態 MASEta
最
後
の
㟲
願
を
し
月

 し
た。
完
全
な
合
意
ご
に
 や
意
か
あ
あ
ま
し
た
が批
判
多
被
に
わ
た
た
る
様
言当
初
職
員
か
ら
様
々
な










[^0]
慢
生
費
を
少
削
己
乙
我
 い
で
職
に
納
得
て
も
 く
思
$う$
$\tau$
㧊
$\vdots$
ま
す。
 は
同
じ
認
識
を
持
$つ$
て
し熵
昪
財
政
危
機
対
し
て
 ま


$\begin{gathered}\text { ず } \\ \text { 職 } \\ \text { 員 } \\ \text { 士 } \\ \text { 士 } \\ \text { を } \\ \text { 低 } \\ \text { 下 } \\ \text { さ }\end{gathered}$
$\begin{gathered}\text { な } \\ \text { 影 } \\ \text { 響 } \\ \text { を } \\ \text { 及 } \\ \text { ぼ } \\ \text { ま } \\ \text { の } \\ \text { な } \\ \text { な } \\ \text { ら }\end{gathered}$
$\begin{aligned} & \text { の } \\ & \text { 家 } \\ & \text { 族 } \\ & \text { 日 } \\ & \text { 常 } \\ & \text { 生 } \\ & \text { 活 } \\ & \text { に } \\ & \text { 大 } \\ & \text { き }\end{aligned}$
$\begin{gathered}\text { あ } \\ \text { り } \\ \text { 削 } \\ \text { 減 } \\ \text { は } \\ \text { 職 } \\ \text { 員 } \\ \text { ぞ } \\ \text { そ }\end{gathered}$
$\begin{aligned} & \text { に } \\ & \text { は職 } \\ & \text { い } \\ & \text { わ } \\ & \text { わ 給 } \\ & \text { ゆ } \\ & \text { る は } \\ & \text { 生 } \\ & \text { 活 基 } \\ & \text { 給 } \\ & \text { で 的 }\end{aligned}$
$\qquad$


|  | －4HE |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| orte |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | －quarr |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | orte |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | ortanymumbern |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  | ご |
|  | 04 |
| rro |  |
| けトトササざながくざ |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | q4\＃Notr |
|  | M5atogitarlub |
|  |  |






## 柴田町国民保蒦対策本部

－緊急玟処事劕対策本部条例案

## 可決

柴田町国民保蒦旗議会条例案







へされ一が


撃
か
㽞
国
の
生
命
財

国
は
平
成
16
年
度
に
武
力






 ＊ ま
た
具
皃
宿
前
题

 に
国
星
生
活
号
空
に戦
議
䊓
と
緒
戦
を
を
定
進
年
省
は
は
現
進



制
特
武
㠫
撃
莗
能




$$
\begin{aligned}
& \text { ま } \\
& \text { で } \\
& \text { な } \\
& \text { か } \\
& \text { て } \\
& \text { w } \\
& \text { ま }
\end{aligned}
$$







森

淑
$子$
議
筫










あ権ての售 ，利





思りの・ニのルロが









| －中ros | － 4 先 |  |  | － 0 ¢H | 04945 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Crovot |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | \＆rovさt ず沺novnd |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Ocmovetiratar |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HSbty |
|  | －4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | －义\％erat |
|  |  |  |  | न，24－ |  |
|  |  |  | Sbtarchinitersitn $\theta$ S |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | －中4trs livarimeor |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Hザいで， |
|  |  |  | sdindughentrovo |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| く |  |  |  | －中4truatinesoty |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 판． |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | ortr册く莯可心 |  |  |  |
|  |  |  <br>  |  |  |  <br>  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | $3$ |  |  |  |  |

## 議員提案で

##  <br> 決 <br> 定

## 

議長 411，000円を 390，000円に減頻副議長 350,000 円を 332,000 円に減顔議 員 333，000円を 316,000 円に減頻





 も
に
そ
の
傷
を
を
甘
受
る
 ま



町
は
最
近
の
深
刻
な
財
政
















地
方
自
治
の
指
管
理


平成 17 年度補正予算

|  | 会計区分 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 |  | 会計区分 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 般会計 | 10，738，850 | 361，627 | 11，100，477 | $\begin{aligned} & \text { 水 } \\ & \text { 道 } \\ & \text { 事 } \\ & \text { 業 } \\ & \text { 計 } \end{aligned}$ | 収益的収入 | 1，226，189 | 2，322 | 1，228，511 |
| $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { 別 } \\ & \text { 会 } \\ & \text { 計 } \end{aligned}$ | 国民健康保険会計 | 3，031，923 | 36，671 | 3，068，594 |  | 収益的支出 | 1，330，198 | $\triangle 15,630$ | 1，314，568 |
|  | 老人保健会計 | 2，991，604 | 51，826 | 3，043，430 |  |  |  | $\triangle 12,300$ |  |
|  | 公共下水道事業会計 | 1，575，872 | $\triangle 14,461$ | 1，561，411 |  | 資本的収入 | 127，601 |  | 115，301 |
|  | 介護保険会計 | 1，578，841 | $\triangle 35,227$ | 1，543，614 |  | 資本的支出 | 414，565 | $\triangle 32,421$ | 382，144 |

## 一䠛而問


a）県の「市町村の合併に
関する構想案」に
町はどう対応するのか
大坂三男 議員
（5）
き
最 は
近 な
3
3
町か
合
併
の
破
ぎ
ぎ
は
な
い
か
め
柴
町
の
将
来
像
を
示
供
（4）
町
長
は
合
併
間
題
合

ぞ自
治
体
そ
₹
後
実
態
相
（3）
$\begin{array}{cc}\text { と は } \\ \text { 思 } & \text { ど } \\ う & \text { の } \\ \text { か。 } \\ \text { う } \\ \text { な } \\ \text { な } \\ \text { あ } \\ \text { に } \\ \text { な } \\ \text { る } \\ \text { る }\end{array}$
（2）
県
か
示
合
併
構
想
案


## A

合併の新たな枠組みは住民レベルでの議論が必要


宮城県南サミット


影

## 一風膡圆





## A． $\begin{aligned} & 0 ~ 3 \text { 歳児待機者を } \\ & \text { なくすこと }\end{aligned}$



子育てサロン「きらら」



佐藤輝雄 議員

一
力
月
も
た
た
な
$\vdots$
$う$
$ち$ の
力事
業
も
は
た 繰
た
な
な
い
う れ
ちた
ち


 り
ま
あ
た
結
果
大
幅
な い
う
に
各
課
要
望
を
と か
力
力
も
た
た
な
成
等
他
に
教
育
現
場
施



 づ問
で新
民 春
に㚆
町歓
長会
は，あ
町し
営 さ



# 一風膡圆 




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





町の公用車駐車場



## A 全庁で情報をめぐる諸問題を検討する



業務に欠かせないパソコン
。検るにに


小丸 淳 議員


## －娄園固




## Q 政策論争を <br> 受けて立つべき ではないか



## A 本議会対策に全力を尽くす



さくら船岡大橋開通式
（Q）住民主体の介謢予防事業を


を
延
ば
す
こ
と
から
最
大
の
目
 の
質
改
善
介
謢
険 が
短
縮
さ
れ
高
齢
者
生
生 い
止
れ
ば
要
護
期

自
信
と
意
か
か
な
か
か
え
に
 も
ので
す。
運
動
訓
練
よ
よ戻
し
自
実
現
を
㐍
る の
楽
み
や
生
き
か
い
を
取


A
介護予防を最大の政策へ位置づける


ダンベル体操講座（地域福祉センター）



## 一娄圆園






森 淑子議員

## A <br> 数値目標を立てて削減に努めます



資源回収に取り組む 9A 区



地
と
農
村
部
そ
の
周
辺
を


## A <br> 人との関係を大切に，人間性あふれるまちを



コンパクトシティにどう取り組むか


## 一風蘭



\section*{た

乞
$\vdots$
$い$
ま
す。 た
委
漏
て
策
定
に
あ



答
滝
品
長
（1）
介
護 す
あ
施
策
ば
な
な
な
か


 <br> 
Q 町民の声を とり入れた介護事業計画を


広沢 真 議員

## A

様々な人が加わって計画策定にあたります


デイサービスセンターで楽しく交流



防犯灯の設置が待たれる




有賀光子 議員


防葉


犯坂
灯24
の号
設線
置に
を

## 掲載した質問のほかに，次の項目がありました。

## 太田研光 議員

問 米の生産が制限され，米と園芸作物等の栽培農家は担い手をどのようにして確保するのか。
答 担い手農家を確保するのは難しい点はあるが，集落座談会等を通じて取り組んでいきます。

## 大坂三男 議員

問 公民館の組織変更にともなう，利用者のサー ビス低下への不安の解消を早急に。
答 職員配置は継続します。施設利用もこれまで と変わらないことを広報等で周知に努めます。

## 我妻弘国 議員

問 福祉有償運送事業の認可について，事業申請者と検討する協議会の構成員が，当事者同士 とならないか。各種研修のチェック体制は。
答 協議会の適正な運営を心がけたい。また，研修のチェックは受講証明書を提出させます。

## 小丸 淳 議員

問 町職員給料の性格は生活給。財政難とはいえ，一律カットは慎重の上にも慎重を期すべき。
答 安易に削減すべきでないのは指摘のとおり。種々の歳出削減策を講じたが苦渋の決断。
問 行政区自主防災組織（計画）を検証し実効を上げるため，図上研究演習を実施する考えは。
管 組織結成間もないので地区の自主性に委ね，町は当面過度のプレッシャーをかけない方針。

## 白内恵美子 議員

問 「ふるさと文化伝承館」を，図書館建設まで のつなぎの図書館にすることを提案します。
答 生涯学習の里作りを目的に設置した施設です が，現在の財政状況では非常に困難です。

## 森 淑子 議員

（問）障害者自立支援法に基づく「市町村審査会」 の構成委員に障害のある人も入れるべきでは。
答 委員は専門的知識を持ち，ケース判断ができ る人ということですが，提案していきます。

## 広沢 真 議員

問 社会教育施設を再編，職員を集中配置し，臨時職員を配置するとしていた計画をどう見直 すのか。
管 町民へのサービス低下につながらないよう，正職員の努力でカバーしていきます。
問 職員給与の $3 \%$ 削減の提案が出されている。職員の合意形成の努力を行っているか。
答 職員に対して3度の説明会を開催し，意見要望として出されたものを検討し，職員間の理解を図るよう努力しています。


| $\Omega$ 眐 | 令解 |
| :---: | :---: |
|  |  |
| $\begin{aligned} & \text { 選 固 } \\ & \hline \text { 等 } \end{aligned}$ |  |
| に資 | 擁 |
| 同 産 | 護 |
| 意評 | 委 |
| 価 | 員 |
| 再審 | の |
| 任査 | 推 |
| 熊 委 | 本郡薦 |
| 谷 員 | 兄に |
| 谷 の | 多山同 |
| 喜 | 敬 登 |
|  | 美再 |
| 六 | 一子㶵 |
| 氏 | 氏氏 |

# 常任委貝会リポート 

各常任委員会は法令に基づき年4回各課の仕事を調査しています。



|  |  |
| :---: | :---: |
| 日 時 平成18年1月25日 <br> 調査内容•県営湛水防除事業の現地調査 <br> - 鉢花施設の現地調査 <br> - 槻木地区ほ場整備の現地調査 <br> - 地域産業振興課の事務調査 |  |
| 果を上にでしゃ務イ゙あり課い（1）的凝があ乗，を べる ならるる。り職呙ン。業統農行域処しよ。切員滑ト特務合政政産理たう今っがにがにはさ課組業 に合一後て一処集春広れと織振努理段もい丸理中。範た商再嬹 め的と成るとすすし秋多課夜編課 <br>  | 業 務 に － 段 と 創 意 を |



| －049世沺价\％ |  <br>  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
| Of（ |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | －04n |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| － 4 4HC沺 |  |
|  |  |




去
3
3
月
13
日
に
合
18
名
芩


西住婦人会
会長 佐藤房子さん （船岡字八入）



 な
と
の
般
質
問
に
町
等
聴
が
あ
あ
り，議
，傍会
の
活
動
計西
住
婦
子さん

## 第2回定非坛は <br> 6月9日（金）个前10時堌倠予定 —般質問は <br> 6月12日（月）•13日（火）の予定 <br> 詳しくは町議会事務局（855－2136）へお問い合わせ下さい。


[^0]:    

