

## 12 月定例会

## 14 人が登壇 活発な議論！！

－主 な 議 案 ..... 2
－視 点－論 点（株東遊記出資決まる ..... 3
－一 般 質 問 ..... 17
－請 願 者 登 場 ..... 18

平成 16 年第 4 回浪江町議会定例会が 12 月 14 日から 12 月 22 日まで の9日間の会期で開催され，一般質問には 14 人が登壇するなど活発な論戦が交 わされました。
今議会に提案された議案は，16年度一般会計補正予算，浪江町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定など 12 の議案，議員発議による意見書 5 件が提案 され，いずれも原案どおり可決しました。
請願•陳情では，請願書 2 件（採択），陳情書 3 件（採択）が審議され，意見書 5 件を関係機関に提出しました。

また，議会運営委員会，地域共生型電源開発特別委員会の視察研修報告が委員長よりあ りました。



|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
| ortcort |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 小ccrim |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| \＃\＃ |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | （等可入蒌如気䢕） |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## 視点•論点

## 中心市街地の町づくり株式会社東遊記に町が出資

12 月定例議会の最終日，12月22日，浪江町商工会TMO設立準備委員会が町 に対して支援要請していた「タウンマネージメント機関」（TMO）株式会社東遊記設立のために，浪江町が $35 \% ~(350$ 万円）出資の是非をめぐり，休憩をはさみ，全員協議会で当局の説明を受け，あるべき町づくりの方向について真剣な議論がか わされました。（賛成多数で可決）主な，視点•論点を紹介します。



地
域
密
着
た
た
地
域
防
災
計
画

旨 湈栭好・ブニNGN

 た
各
市
町
村
で
は，
防
災
計
画
の






| $\begin{aligned} & \text { 安 } \\ & \text { 心 } \\ & \text { 安 } \\ & \text { の } \\ & \text { ま } \\ & \vdots \\ & \text { ブ } \\ & \vdots \\ & \text { し } \\ & \text { !! } \end{aligned}$ |
| :---: |
| $\begin{aligned} & \text { 橋 } \\ & \pi \end{aligned}$ |
| $\begin{aligned} & \text { 光雄矿 } \\ & \text { 瞔 } \end{aligned}$ |



避 難 場 所（加倉運動公園）
質
問

擘

避
か。場 は
耐
震
敒
修

Hta ${ }^{\circ}$

橋光戸雄お議
前
と
添
宮
の
士
地
導
に
照
战配 $\begin{array}{cc}\text { 今 } & \text { し } \\ \text { 後 } \\ \text { の } \\ \text { 検 } \\ \text { ま } \\ \text { 䛞 } \\ \text { す。 } \\ \text { 課 } \\ \text { 題 増 } \\ \text { と } \\ \text { し } \\ \text { ま } \\ \text { ま } \\ \text { す。 } \\ \text { 。 } \\ \text { し } \\ & \text { は }\end{array}$


動
㝨れ
に
照
明
の
増
設
計
画
は
な












今州to し
て
も
多
く
の
参
加
者
を
み
て
 10
回
開
雔
C
延
べ
2
1
5
名
が













## 質 <br> 問

の介強護化予 を防
肉支
れ 援


質

## 一般質問



移動式スプリンクラー（浪江小）

|  |  |
| :---: | :---: |
|  | $\begin{aligned} & \text { 佐 } \\ & \text { 々 } \\ & 木 \\ & \text { 恵 } \\ & \text { 寿 } \\ & \text { 議 } \\ & \text { 買 } \end{aligned}$ |

#  

対
し
加
害
者
と
し
て
の
認
識
が
あ
－


## 

## 質 <br> 問

|  |
| :---: |
| フーツハソ石三 |


 ま
い
ま
す。
ま
た
た
施
設
管






## 龇 樞

 Nごサto
 の
部
が
長
時
間
の
使
觔
に
よ



質
問

の新運町用にな
ก いし



 ま
 え
た
上
で
し
つ
か
$\vdots$
と
し
た
議


 $\square$ －式叫外本







 $\qquad$



|  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  $\square$ ＊t $\theta$ ovat <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  ，可呥族ざ盢总け |
| :---: |
|  |

征絽黙湈 す。
ご
指
摘
の
迂
回
路
に
$つ$
い災
無
線
お
知
5
せ
し
て
ま
畑
川
小
小
丸
行
政
区
長

5
の がち木
事
務
所
管
理
し
て
お
り
ま




齿现 哃

（3）

確 落
保
を合
浪
最 江
優 線
先
に 交
県 通
に安
要 全
望 の
 （2）
次
朤
落
の
険
性
に
い
い
て

旨 湈
政 配



 は
危
険
所
䄬
事
故
発
な 1
2
2
$ミ$
少
以
上
の
場
合
た
た
年
に異
常
気
嶑
通
行
規
制
区
（2）


## 一般質問

地
域
は
自
た
た
ち
で
守
$\vdots$
育
て
る

確
に
し
て
か
な
け
れ
ば
な
ら
な町
と
行
政
区
の
役
割
今
後
明


龆 䝂
备 湈 な
い
か











 た
し
と
思
$\vdots$
ま
す。
そ
し
て
地
域 と
$\vdots$
う
役
割
を
担
つ
て
た
た
だ

紺 野<br>

|  |
| :---: |
| 則 冨 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| ㅁ．． |
|  |
|  |
|  |
|  |

$\begin{array}{cc}\text { 思 } & \text { で } \\ \text { ま } \\ \text { ま } \\ \text { す。 } \\ \text { の } \\ \text { 経 } \\ \text { 過 } \\ \text { を } \\ \text { 見 } \\ \text { 守 } \\ \text { た } \\ \text { た } \\ \text { い } \\ \text { と }\end{array}$
 さ
れ
ま
す
が
平
成
17
年
度
は
各大
熊
ふ
た
は
の
3
3
J
が
が
合
 －르아 त゙

و $\theta$ O



歯 湢

在
荷
宿
地
区
と
藤
墧
地
区
が
組自
主
隊
組
織
に
い
て
は
現 トヵ心ご胜が
災
組
織
協
妿
を
得
C
町
職




質
問



歯 嘼

町


|  |
| :---: |

り組



 に
と
り，
声
か
け
事
犯
や
雷
者 や
警
祭
と
学
校
と
の
連
絡
蜜子
と
も
1
1
1
0
番
の
家
の
設
置



町総 合 防 災 訓 練

## 一般質問












## 質 問

## の郊現外況大 と型題O 点 は地




空洞化が進む中心市街地



小敬 ${ }^{〔}$
三
三
議
員
 し
た
も
の
を
進
め
て
ま
い
り
る酯心
市
街
地
の
活
性
化
を
取
久
れ
备 岫

 の
長
期
総
計
画
に
特
別
途
地





备 岫












[^0]|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |




町民の声が反映されるまちづくり懇談会



## 一般質問




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





 は
か
ぶ
れ
や
汚
れ
紫
班
病
が伴
う
品
質
筗
が
あ
り
大
豆
作伏
や
穂
発
芽
刈
取
り
の
遅
れ
に被
害
甚
大
で
あ
る。
米
作
は
倒秋
の
長
雨
に
よ
る
農
産
物
の

## 質 問

|  |
| :---: |
| 吉 |
| 数唯号 |
| 讀 |

s．thta後
移
転
者
と
協
議
を
し
て
ま
い


















転作田大豆刈取作業（棚塩地区）


## 一般質問

 | 速 |
| :--- |
| か |
| か |
| に |
| 第 |
| 工 |
| 区 |
| に |
| か |
| か |
| れ |
| る |

 H1粮。つ

債
償
等
符
平
成
17
年
18
年


大
幅
な
計
画
の
変
更
は
な

く | 町 |
| :--- |
|  | $\begin{array}{cc}\text { に } & \text { き } \\ \text { こ } & \text { と } \\ \text { て } & \text { 思 } \\ \text { 〕。 } \\ \text { が } \\ \text { 現 } \\ \text { 状 } \\ \text { と } \\ \text { 今 } \\ \text { 後 } \\ \text { の } \\ \text { 計 } \\ \text { 画 }\end{array}$移

転
に
い
て
て
早
期
進
あ
る
ベ

 $\begin{array}{cc}\text { で } & \text { と } \\ \text { 対 } \\ \text { 応 あ } \\ \text { し } \\ \text { て } \\ \text { い } \\ \text { い } \\ \text { きは後 } \\ \text { た } \\ \text { た計 } \\ \text { い。画 } \\ \text { 的 } \\ \text { な } \\ \text { 整 } \\ \text { 備 }\end{array}$






引


中越大震災
SOS



 （－）带昷み，入 スー

烈杪 ${ }^{\circ}$




 22
原
炉
建
屋
に
に
震
感
知





 ③
今
年
度
の
取
$\vdots$
組
み
を
検
証

各調理場の状況

|  | 平成 15 年度 | 平成16年度 |
| :---: | :---: | :---: |
| 浪江西調理場 （浪江中学校） | 給 食 | 数 |
|  | 1028 人 | 1007 人 |
| 浪江中学校大堀小学校苅野小学校大堀幼稚園苅野幼稚園 | 購 入 食 材 費 |  |
|  | 2944万円 | 1794 万円 |
|  | 町内生産物受け入れ額 |  |
|  | 1755 万円 | 976 万円 |
| 浪江東調理場 （請戸小学校） | 食 | 数 |
|  | 630 人 | 642 人 |
| 浪江東中学校幾世橋小学校請戸小学校請戸児童館 | 購 入 食 材 費 |  |
|  | 2681 万円 | 1727 万円 |
|  | 町内生産物受け入れ額 |  |
|  | 1233 万円 | 869 万円 |
| 津島地区共同調理場 （津島中学校）津島中学校津島小学校 | 食 | 数 |
|  | 177 人 | 164 人 |
|  | 購 入 食 材 費 |  |
|  | 708 万円 | 430 万円 |
|  | 町内生産物受け入れ額 |  |
|  | 345 万円 | 225 万円 |
| 浪江小学校単独調理場 （浪江小学校）浪江小学校 | 給 食 | 数 |
|  | 717 人 | 661 人 |
|  | 購 入 食 材 費 |  |
|  | 2619 万円 | 1570 万円 |
|  | 町内生産物受け入れ額 |  |
|  | 1375 万円 | 854万円 |





| 学 校 給 食 は 地 産 地 消 で |
| :---: |
| $\begin{aligned} & \text { 佐 } \\ & \text { 々 } \\ & \text { 木 } \\ & \text { 茂 } \downarrow+ \\ & \text { 夫 } \end{aligned}$ |
| 䜖 |

今性加






## 策町 



 の
発
乼
を
て
い
ま
す。
浪
江


生
命
険
契
䊺
者
調
查
に
る
預

飔」ト


件
数
は
次
の
表
の
通
の
ず
す。郵
送
納
税
通
知
所
在
明
返
送



| 地 域 名 |  | 戸 数 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 浪 江 地 区 | 28 戸 |  |  |  |
| 幾 世 橋 地 区 |  | 4 戸 |  |  |
| 請 戸 | 地 区 | 26 戸 |  |  |
| 大 | 堀 | 地 区 |  |  |
| 苅 野 地 区 | 21 戸 |  |  |  |
| 津 島 地 区 | 13 戸 |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  | 123 戸 |

実



観光との共生が期待される請戸漁港


$$
\begin{aligned}
& \text { 題 衰 要 あ }
\end{aligned}
$$ さ

ら
に
海
洋
牧
場
の
設
設置藻
場
造
成
に
覚
源
の
回
復



## 一般質問


質

画
は
成
$\vdots$
立
た
な
$\vdots$
そ
そ
大
き を
抜
き
に
新
浪
江
町
長
期
総
計
㔽 湈関 と
関
町
に村
に合
い 型
て策
質
問整
し 合
ま 性
す。相





公共下水道工事（加倉柴田線）



## 進公渋約 <br> 状実 にに つ す いけ てた












 い
も
の
で
す。
特
に
ご
み
袋
料









## 香員会報告



## 垀会活動の近況

## （10 月）

15日 議会報編集特別委員会
25日 双葉地方町村議会議員交流スポー ツ大会
27～28日 広域圏総務委員会研修
28日 産業建設常任委員会現地調査

## （11月】

1 日 全員協議会 議会報編集特別委員会
4日 町村議会広報研修会
8 日 第3回地方分権と三位一体改革の推進を求める総決起大会
9日 双葉地方町村議会議員研修
10日 栃木県南河内町議会研修のため来町
11日 栃木県西方町議会研修のため来町
15日 広域圏保健衛生委員会
16日 広域圏消防厚生委員会
17日 町村議会議長会全国大会
18日 議会運営委員会

18日 埼玉県松伏町議会研修のため来町
19日 広域圏総務委員会
双葉地方電源地域政策協議会
25日 広域圏議会運営委員会
29日 第4回広域圏組合議会定例会
【12月】
7 日 道路特定財源確保のため国機関，地元国会議員に陳情
8日 議会運営委員会
14～22日 第4回浪江町定例議会
各常任委員会•議会報編集特別委員会
16日 全員協議会

## （1月）

13日 文教厚生常任委員会
19日 地域共生型電源開発特別委員会議会報編集特別委員会

て高利芽全と系度作








会と




[^0]:    ては別お
    

