

昭和40年から続いている横手剣道スポ少の元朝もうで（横手神明社）

今月の主な内容
CONTENTS

## 12月議会の議決事項

一般質問 …．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3～9P
議案審査から．．．．．．．．．．．．．．．．．．10～11P
今議会の話題
12P


たいい氏を委 入し件歳


し提を役 た出選に －さ任石石れし川川た耿氏全い一 は会と氏横致る横手で同手市同意。収意案58


谷
呆
氏
と
橋
而


そを れはま
ぞじた
れめ補と国
 ま 22 康 6 付 6 しの保 7 金 5 た特険 7 事 6別特万業万会別 9計会千 も計円


2
0
8
3










全
会
致
で
次
決
定 人
成
亲
意
し も
ま す
し へ
た て






罍の二N




















専

## 一般質問

高





| 小 | そ |
| :---: | :---: |
| 小 | の |
| 中 | 他 |
| 学 | の |
| 㬵 | 質 |
| の | 問 |
| 統 | 事 |
| に |  |
| 項 |  |
| い |  |
| て |  |







思の夫れは な独算を成要で新実い つ最とた降除る自配考し望作市行も て大関連が感雪電と性分慮だい成総しの る。事絡あ早制え生るでっか分る計行ら

に密た「あれさ，域し慮いをた政底にが歪るる。れ地局てに地18いを


## 

たて分を，ものと地れ住12 な案 い住な突今 と民工か年

ものと地れて售12 な案 の特に域て民月お予性作のました

いれビをあ住答くるるで与に質

用忘




> 畔びさのこN
> 職
員
給
与
格
差
の


の指査体の病のを業答保質変所税きの予導の力健予具中は弁税問動得率上増防や結づ康防体心人 軽 すのはげと や相果く講や策に間国減保る状医幅な早談にり座がと実ド保へ健の況療をる。期を基，いし施ツ特の事でに費縮。発実づま栄予てすク別具業苦よの小で
早，個健習つ活税ドでを身て大やいだ期疾別康会い習軽 ツの伺といき課がけ治病の診で慣減ク事う。国るく税 「引




| 域なさ のるれ条よる |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |




てある機エル施の

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

$$
\begin{aligned}
& \text { いもも も も す } \\
& \text { る併るこ }
\end{aligned}
$$

○にけ設と体休


業を色災加•売

と答委いるを対求る足質問
推運 の現 めう





## 一般質問



はリ役画質



きと面いいき合すは たか的わく出わる子 いらな取てなしせでで UNは え今組る。む問るなち い活が防口をき，行 －し要にラ決力来を いこ多とて引ち制



郡
部
の
曲
が
$り$
$<$
ね
2
た
道
路


[^0]> | つ本 |
| :---: |
| い |
| て部 |
| 局 |
| $\vdots$ |
| 地 |
| 域 |
| 局 |
| の |
| 関 |
| 係 |
| に |







 ら
韛
し
て
い
る。
中
も
も
緊 な
機
能
の
位
置
げ
け
を
な
な
な答
开
道
路
韛
は
さ
ま
さ
ま て
進
あ
る
き
き
思
$\vdots$
が
ど
か
か


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



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

くき屁忡リへご



たを
い。参
に
に
統
㪚
韛
を
進
あ
そ
行
き
問
題
小
小
中
学
校
通
学
区
域
に


 | 校答 |
| :--- |
| 晾 |
| 童 |
| 徒 |
| 徒 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 娍 |
| 少 |答

今
後
5
年
開
で
市
内
小
学



 が
加
速
度
増
乙
て
鬲
に
に
進
む。
小重質
な
な宬
閴少
だ。化
横国
市
で存
もに
少係
华る



 は向1じも







|  <br>  <br>  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 以の边徼 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

[^1]



|  |
| :---: |

は
関
系
通
機
関
と
協
議
で
あ
る
 え
い
る。
自
由
通
路
に
い
て
は
跨

駐
 れ
し
い
る
か
伺
う。
ま
た
だ
の
よ と
う
と
ど
J
R
側
と
碓
は
は
な
さ る
の
か。
改
築
さ
れ
る
駅
舎
は
橋
士
駅
要


後協等等 かなも議の施入


 の上てら実市学力実少敗取計域 の意けてらな実市学力実少政り画統 を見をるけれ疎環維も化呮げ大少聞森近ばみ域のこと教逼れ町校 き町々なた自保子な育迫たのの めは諮な・促のもてもた業重設

## 上 <br> 田

## 建 設 に こ い て

[^2]

 で点は質 いめ委事弃計点ちりら況あ施，問 き多員業画かべすにる設新 たく会だ早のらの学影あ。と市大 いのをと急着い十校響る市し建森市立捉に実横分のはがのて設地民ちえやな手な活切 「財取計域 か



| る政思致答背側思等弁 |  |
| :---: | :---: |
| 来景のがる | が取誘業 |
| てを論 「側 | り致団確 |
| 述理誘と業 | 組を地 |
| べか致企誘 | かみ優の |
| れならす業致 | を先 |
| ばがいる側す | し 課 効 |
| 助ら元側のる | て 題 利 |
| ば－論 | いと用 |
| る ，－す 理 | くしの大 |
| 来困なが | べてたな |
| て つ わ あ | き－横 |
| 欲てちる | と熱に手 |
| い行 | 考意も第 |



 る
の
か
$?$
？
あ
あ
$\vdots$
従
来
の
誘
致



## 




\section*{| 除 |
| :--- |
| 電 | <br> 福制

祉と}


番はな基伸針割も応こます 6 高域度域度平 17 答に一質肝持く金びで合影益とでる\％いはとはは等年䒪つ課疑











護
相
談
の
対
危
に
2
に
て
何
に質要 い の各な।をしを費難率て回にはくではで個ないあ旧対地い夕抑い高なた別管るるる横応域かル制問めい。が訪理よ 」。手 に局と的さ題る。が，問職うこ全市 つで思なせでが考てあは効すがだろ国は国が て生てえいる，す果な保旧収に番伺活いもく。なれがど税横納都低 い保る必と今かばあ徴を手率市い

何 い税疑い保保適に たのき険税正は い収旧た者の化 •納市い。の収を保率町 ${ }^{\circ}$ 負納進健
の村 担率め，事
差に を を を䒚高さ
つけ なめら医
いる国して，は療


踏各充だ足的答質 ま地分そ掛に弁疑 え域にれか実

局把ぞり施平集推や握れとし成落進 J し の考た 18 営





全うて目とに をパ行になよ昪期トつつつる しロていて出 10 の た いいてお動セ い。をるはり，は各強今連地地以化後携域域上
しいを局局の
そうのご積
万そう境を雪
て質的

複米米
$\qquad$
 の除めな下で。
か, 雪て経がはまめ

体き営て厳たなる進経え農る単制てきをがばな
はたついいこらでてをおにけのがフい査と地の
どいいく面れや，行考りつ活補あ口。しま域過
う。て中がかつ農くえ，い用助り。こ新なつ局去


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

#  

## 常任委員会での議案審査の中から，主なものをお知らせします。

地地たつに設を使 でい め。利る応 何燃域諮学 で設特用地違
違り置が料域 う使条しはのて各館応度せ負負開いの開 と用例た ，各い地なしかて担担放。目放 に会や い料を形旧体る域どたらきををの担の


て説なの置な と地た会村やら施か。設料 ルも湲じ燃 こ利

て，にで答は質彘だ
7 な審今く不
件目者年ら審掌に情4 い者握あ報月あに しつはかる関 てた 「らのす い事具10かる
る例体月 ${ }^{\circ}$ 情
と的ま 報
眾ほづき制を所が。名こ奔つザカ疑
責配は思し直して過だメ用と弪る配の校 になだっはいえ配ので連制かは箇防
 る今 0 。つ防花危中て校域 う防と計後 0 防て犯ッ険 19 い者ボに犯防


向来区大，る4

## 採択となった陳情

－上内町第一種低層住居専用地域指定の建ぺ い率改正方について

> 横手市上内町

上内町当該地域住民代表
長井
外 29 名
－社会保障制度充実と最低保障年金制度創設 を求めることについて秋田市山王

全日本年金者組合秋田県本部執行委員長
藤田 實 外2名
－安心でゆきとどいた医療•看護をするため に，看護職員の人手不足の緊急改善を求め ることについて

秋田市中通
秋田県医療労働組合連合会執行委員長
中村秀也
－子宮頸がん検診の逐年施行について秋田市本道

日本産科婦人科学会秋田地方部会会長
田中俊誠 外 2 名
－横手市大沢前田地域『一部危険箇所』の改善対処について

横手市大沢
横手市東平和町町内会長•
横手市東平和町内会地域安全の会会長
伊藤虎太郎 外 1 名
－地方交付税，地方財政の確保を求めること について

## 横手市四日町

日本自治体労働組合連合秋田県本部副中央執行委員長

井関由紀夫 外 1 名
－高齢者センター前の横断歩道に『押しボタ ン式信号機』の設置について

横手市横手町
横手市老人クラブ連合会会長
伊藤幸一 外1名

## 五十嵐市長，

 8人の区長を選任|  |  |
| :---: | :---: |
|  | 到世 |
|  |  |
|  | 岖 |
|  | 为建是 |
|  |  |
|  | 田区 |
|  |  |
|  | 包》 |
|  |  |
|  | 十次什旬凶叫 $=$ 田甘 |
|  |  |
|  | ニマ凶岖二人咎 |
|  |  |
|  |  |
| sGuta |  |

し多 正 起しか当車市 ま数な案立たし初はと質求ら しにおは少がな予やな疑めぶ重い目には㔭のが対般定 ない，数，筑は提は出す会例 たよ，否数，ど算はり，まよして施しは成市案立さる計会 り同決っ起のまりり，討しそ，策な行し長説身れ減補最原補さ 8 立賛で必機論た1補決い財か車明万ま額正終案正れ名採否待要能で。 ど予まに決両てだ性は お算しにの論なってにっ りはたよ結がかせ富広可起。り果出つめん大決立 修 またてだな
円算求う革。長で議提の㞣 12 の減総らと。無併の車立員提修第1月

## 

## 市長車と議長車購入に反対修正安出すも否決



山内筏地区•比叡山神社の大松明時奉納相撲の様子 （1月1日午前 0 時半撮影）

（位）
funt and


広
蕔
賲
で
は
で
で
き
だ
は
公
約
そ
し
て
市
政
封
般
対
し
市 か
が
登
壇
市
長
の
信
説
明
や例
会
華
華
あ
る
般
質
問
に
は
14等
の
巽
栠
が
行
な
わ
れ
ま
た
た
定予
算
ほ
か
か
事
案
件
ば
は
助 た
般
会
計
や
各
特
別
会
計
補
正 め
の
の
定
例
議
云
が
開
脌
さ
れ
ま
し ま
の
の
17
日
間
新
市
に
な
な
て
初 そ
九
な
中
12
月
6
日
か
5
22
日 うで
例で
の
雪
の
多本
ざ
で
こ．
のと
分じ
でて
は は $\qquad$



[^0]:    て送しな

    ## 

    
     ま ア
    デ
    ア
    を
    頂
    た
    た
    思
    て
    し

[^1]:    
    

[^2]:    

