#  

## 3月定例会号



鹿化川千本桜


$$
\begin{aligned}
& \text { 目 次 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ©代表質問............................................................................ } 3 \text { ~ } 5 \text { ページ } \\
& \text { © —般質問 } \cdot \text {................................................................................. } 12 \text { ページ } \\
& \text { ①代表•一般質問をした議員と項目...................................................... } 13 \text { ページ } \\
& \text { 〇常任•特別委員会審査報告…............................................................. } 14 \text { ページ } \\
& \text { 〇シティ・ミーティングinキャンパスの概要........................................... } 15 \text { ページ } \\
& \text { 可決した主な議案, 特別委員会の構成, 意見書, } \\
& 5 \text { 月臨時会の予定, 他• }
\end{aligned}
$$

## 

四日市市議会は，3月定例会を2月15日から3月25日までの40日間の会期 で開きました。
今定例会では，平成20年度 一般会計•特別会計•企業会計等の当初予算案，平成19年度 一般会計•特別会計•企業会計に係る補正予算案，市立四日市病院 の医療環境整備に向けた財源を確保するため基金を設置しようとする「市立四日市病院整備基金条例」の制定など市長から提案された44議案を審議し，原案のとおり可決•承認したほか，四日市市議会の議決すべき事件を定める条例の一部改正など 5 件の発議案を可決しました。
なお，平成20年度 当初予算案に関しては，予算特別委員会で慎重な審査を行い，住みやすいまちづくりの実現に向けて，附帯決議を付しました。

## 3 月定例会の日程

以下の日程で3月定例会を開催しました

2月15日（金）開会（議案説明，報告）
21日（木）代表質問
22日（金）代表質問•一般質問
25日（月）一般質問
26日（火）一般質問
28日（木）一般質問
29日（金）一般質問
議案質疑，委員会付託
追加議案説明
議案質疑，委員会付託

3月3日（月）常任委員会
（総務，教育民生，
産業生活，都市•環境）
6日（木）予算特別委員会
7 日（金）予算特別委員会
10日（月）予算特別委員会
12日（水）予算特別委員会
13日（木）予算特別委員会
14日（金）予算特別委員会
17日（月）予算特別委員会
18日（火）予算特別委員会
25日（火）議了（委員長報告，質疑，
討論，採決）

## 表紙の写真について

川島地区の中央部を西から東へ流れる鹿化川の堤防には，2 キロメートル余りにわたって約千本 の桜が植えられており，市民の皆さんの想いの場として親しまれています。

## 

代表質問は，市議会の各会派が市長の施政方針に ついて考えをただすものです。その主な質問と答弁 の内容をご紹介します。
質問等の詳細については，市議会ホームページに掲載しています「インターネット録画中継」または「会議録（次の6月定例会ごろに公開予定）」をご覧 ください。

| 28 |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



体 で等祉等つ討基正のられ学

地うヶ院体療待れもたしっなああ型求が




ち手が づだ現久
$\qquad$検な的ら徒るくィ討公なせ歩 くけででし て交通ま自の成概 を相あが中い通体ち転中市念本にま通代 ぞ談る。ま心く。


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

## 都市計聞



## 

るいれま街
のるはすの
かか，衰活
とら商退性
いで店し化
うあ街てが
中るのい叫
に・売るば
まりのれ
もた合暮・いベテタ







化対中想調
整
域
も
も
閶
解
可
能
と
な
る
制




送さで因声に負産 のででて従に
送さで因声に負産のででて従に課は








本
市
対
象
な
な
る
事
業
所
は
資
割



課は





制検る負な免い度討必要が热や産感 し ・が増市業覚市あす独振で税欲民る納自興は金し


 る
期
用
も
念
頭
に
置
な
か
ら，
今
後
政





義義市 | 事 |
| :---: |
| 㱉 |場


 た
姫
路
の
の
よ
う
に
独
自
で
減
营
置

 か
あ
る
考
え
る
例
え
は
事
業
税
に





市民の想いの場所•伊坂ダム

で のなたな早 も守経議なら急市全り裳論支なに解力の健を援い解 で行全行策と決土る取政华いも認に地 りさ方，倉識向開組言策抜め，含し識向発で でわ検本，て議お取訟あ でれて険的議 お取社 りいしなさと，組債 －る地と国ま務今がき開もかな問後 「た発にらけ題 も今い公十のれは財ま「社分新ば







整いわや調めのた政備てり商整に変いの手はは業区部更 ${ }^{\circ}$ 健法，な開域分は今全 に地い発内修，回化加域・をに正産のの えと伊抑おす業都み対相坂制いるの市な策談ダすても立計ら をしムる大の地画ず検なのと規で要マ積討が緑い模あ請ス極 しら地うなりに夕行 た 「保方住｀応 1 政 い従全針宅市えプに来にに開街るラ励 のつ変発化たンみ


携与市し面対い中お市 をすのてに4る枢り港国 よるまいおと。港，を際 りよちくくいしご湾こ取的 ー 層，づ必てたのど要でたしにりな強四りが本－めて対く湾化日にあ市四，の応情間 し市四るの日県整す勢競 て港日と意市市備るは争 い管市考向港のがた大の く理港えをの負急めき激組がて十整担務－＜化合大お分備割とス変な ときり，にや合な1化ど連寄本映営5て｜て日

組引環にがるま地意列部細海シ1組引環にがるま地意列 き境と示たすす球



#  

一般質問は，定例会が開かれたときに，議員が議案に関係なく市政の諸課題や将来への展望等について市の考えをただすもの です。3月定例会は19人が一般質問を行いました。その中から主 な質問と答弁の内容をご紹介します。
質問等の詳細については，市議会ホームページに掲載してい
ます「インターネット録画中継」または「会議録（次の6月定例会 ごろに公開予定）」をご覧ください。


$\qquad$
給後に
 め し物物 応行つた解 や安をうい教を試ア全行ほて教を

 ル
ゲ
ン
の
有
無
敦
産
等
を
確
 よ う
業
者
と
調
整
た
た
い。

 ギな給るす
対をに生を
而理

専透す 値まが給題
値まが給題 食猫

た
材
料
の
高
騰
に
に
て
て
給
食
費
か


中
国
産
蕃
泠
食
品
の
安
全
の
問






財
政
全
华
の
た
め
標
準
政
規
模
※
の議
筫
厳
い
財
政
況
の
中
本
の


どを




$$
\begin{aligned}
& \text { 㿟 } \\
& 4 \\
& 0
\end{aligned}
$$ と

言
つ
て
も
さ
ま
さ
ま
で
あ
り
具
体
的
な

防うで対が開は会対








導り1ガエ入組やスネン家指 やんク収ル電庭し体とイロつ球画り受民でり集ギカ用て制とエジい温を 「け間き｜車｜を 太 にもッェて暖更そて のてンのの使陽くよにトクは化にの国導お工導普つ光入りネ入及た発支｀ルなやイ電援今ギど省べの定 し力能い たを別て機得 団は，能た員別大や楠団 規員模四区
 を災害市の特 え時看水に い急医に能 る。救療特別 に学した員時のた協機」细｜I｜｜


| ぞ 始 月 |
| :---: |
| か後つら |
| のた |
| 拡が |
| 大 |
| 対 |
| 対の学 |
| しよ 校 |
| 「うとの |
| な大 |
| 護状谷間 |
| 者況台 |
| の か |
|  |
| 解 |
|  |



に後1「水ン設努もの自カト置 め行活然発開補 て政用エ電催助 い自にネ・等 くらもル天のグ の取ギ然新リ

う実•文 者 学
すがか進間と る。


者計校
広理リ報解バ楠と等教に画でこが




なせ学



 りわ


| づ所本し し 所 | なこ |
| :---: | :---: |
| きに市都議て少か都 | なれは所済通ク |
| 員審証の市員おしら市 | いが多をみ過箇 |
| 議拠考整りり，し下 | かあい通のす所 |
| 裁さとえ備意あか流備 | ふ水過地るか都 |
| 判れし方部味あ入は部 | れがす点水ら市 |
| 所た判てと長はふら天長 | た流るでし先整 |
| は，決提し議言そず井 | 原れ水はかは備 |
| ，决出て誐つる自川 | 因るであ流天部 |
| 本をさ小会だた然で貫 | だ いもふれ井長 |
| 市認れ川のの狺流背し | がとポれず川は |
| の識 「議私とう下後て， | 言 ン |
| 結し識そ員の一です地 | そつプい自あ |
| 論てれか答緒いるかネ | れての ${ }^{\circ}$ 然り四 |
| といらら弁だなとら | でい能ネで，川 |
| しるに裁は「い答のク | 間るカ ツはそは |
| て 「基判 「 「弁水箇 | 違 0 －ク 改こネ |




の
意は14出議受違違市
䛫
は
通小
門川
議
過員
生
で言
は
な善
管
注
意
義
務
過
だ
だ
し
っ
ち
り
し
市
長
の
番
得時
20
分
時
点
で
樋
門
を
開
け
な
か
な
た
た





| のに消 |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  | な き 団 |
| 消」継の | つ 継の |
| 防てぎ組楠 |  |
| 力 い |  |
| のる 5 |  |
| 充 | 年 「の |
| 実を現合 | を現合 |
| に め 行 併 |  |
| よ |  |
| り |  |
|  | 再ま |
| 楠 編 四 |  |
| 地 ${ }^{\text {a }}$ |  |
| 区 | る市町 |
| － | も市の |



森

## 康

対ま四分お ，

ま 市
あ市
り，消
防
四団
日市楠
市消
消防
防団
団の
242
分団
団制
に

4
4
4



上案
を
を あ経
営
健学 お抜

 | 加 |
| :---: |
| え， |
| 活 |
| 発 |
| な |
| 企 |
| 業 |
| 進 |
| 出 |
| 等 |
| に |
| よ |
| り |
| 市 |
| 市 |

経

利
子で
借
し
れ
が
で
き
財
踖
省
等
を ゼ
ロ
計
画
を
策
定称
る
る
か

5
年
間
無目
指
す
ন
仮
称
土
地
開
発
公
社
債
務



 は
約
190
億
に
達
乙
い
る
辛
い
痛
を
営 に
貢
献
た
た
か
平
成
18
年
度
末
の
借
入
額
公
園
道
路
な
ど
都
市
基
盤
備
の
構
築
に


筑

## 




た行つ 題 掲

座
等
を
積
極
的
に
進
動
か
か

そ
の
後
の
進
行
管
理
や
事
業
に
な
な
た
し
本
市
の
色
や
地
域
性
も
盛
り
込
み
た

 | 経 |
| :---: |
| 営 |
| 正 |
| 画 |
| 部 |
| 長 |
| 計 |
| 画 |
| 体 |
| 系 |
| や |
| 施 |
| 策 |
| か |
| 柱 |




市をに第
圣い

二。
部
皆
の
認
識
を
己
ぬ
て
て
㒛
し
て
お
き標 策

い
の
内
容
が
ほ
と
ん
ど
な
な
な
な
な し
し
取
り
組
ね
は
な
な
な
し
食
高議
今
今回
の
議
案
説
明
なと
は食国
に
に課具
体
的
な
施
策
を
儎
し
て
る

との現わ要旗の自いつつあの材な愕整 般政体進をあ自スいり


$$
\begin{aligned}
& \begin{array}{l}
\text { 経 } \\
\text { 営 } \\
\text { 画 } \\
\text { 部 } \\
\text { 長 } \\
\text { 平 } \\
\text { 成 } \\
20 \\
\text { 24 } \\
\text { 年 } \\
\text { 度 } \\
\text { を } \\
\text { 実 }
\end{array}
\end{aligned}
$$

学
義式市 重
民な の拱 ニ 導
ズ場
あと
った
たい源市みる。る ま化ので

地 自
地 自


 す
る
地
域
連
携
室
連
絡
会
で
连
院
ケ
ア
力


体
 に
い
て
の
支
援
を
行
つ
し
る
今
後 の
橋
渡
し
訪
介
誠
護
な
療
養
生
活 っで は

る に医のな が




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







加込こ

 き
た
い。
ま
た
今
後
中
長
期
的
企
業


 の
た
め
の
健
全
な
行
財
政
営
の
実
現
$\vdots$
い


標
視
点
で
財
政
营
に
臨
政
か。
か。
 で
き
る
政
措
置
急
か
れ
る。
今
後
も

発
し
て
い
に
は
持
続
能
な
健
姜
な






## 代表質問をした議員と項目（質問順）

加 藤 清 助（日本共産党）
小 林 博 次（新生会）
市 川 悦 子（公明党）
中 森 愼 ニ（リベラル21）
葛 山 久 人（緑水会）
大 谷 茂 生（政友クラブ）

- 市長の所信表明を問う 財政健全化法と自律のまちづくり 教育行政を問う
- 平成20年度の施策に関連して
～市民の願う 3 つの構想について～地域医療 男女共同参画社会－公立図書館
- 平成20年度当初予算案および所信表明に関連して
- 市長の所信表明について
- 平成20年度予算案について 四日市市の都市像について


## 一般質問をした議員と項目（質問順）

| 竹 野 兼 主 | －新総合ごみ処理施設整備事業と入札制度について食物アレルギーと学校給食制度について |
| :---: | :---: |
| 鎌田二三男 | －消防防災について（救急患者のたらい回しと救急車の適正利用，消防団員の活動，大規模災害の発生 |
|  | 時の官民協力，火災による高齢者の焼死者が増えているが対策は）－千歳～小生線の拡幅と整備につ |
|  | いて 水沢ビレッジ構想（パート2） |

中川 裕之 地球温暖化対策地域推進計画について
藤 井 浩 治
山本 里 香
－新年度予算及び第 2 次行政経営戦略プランについて

前 垣 忠 司
小川 政 人
－外国人集住における共生•教育•生活実態の問題について 『後期高齢者医療制度の問題点について
～さあ皆で嘘つき市長をやめさせようパート5～東芝四日市工場 5 棟目建設誘致のスピード感の無 さについて 都市整備部長の十四川汇濫についての議会答弁（平成15年12月議会での答弁，平成19年 9 月議会での答弁，平成19年1月議員説明会での答弁，平成18年12月議会での答弁，平成19年3月議会での答弁，平成19年6月議会での答弁，平成19年12月議会答弁と19年9月の予算特別委員会での答弁との食い違い）都市整備部長は部下を裏切り，市民や議会を欺いてでも悪魔に魂を売り渡して定年後上下水道事業管理者に任命されたいのか昨年11月末に東芝に出張した時に約束したのか 被告 の訴訟代理人の下水施設課長補佐は平成16年12月の調査•検証書を見てポンプ場の機能が廃止しないの を理解したと告白したが誰が裁判所にそのことを説明しないと決めたのか 元下水道部長と上下水道事業管理者は平成16年8月•12月の調査•検証書の作成目的を悪魔に魂を売り渡して市民や議会を欺い たご褒美に退職後のポストはどうなるのか 市長は愚図愚図せずに早く平成18年3月議会での「判決 が確定すればその情報も出す」との答弁を履行し，平成16年8月•12月の調査検証書についても説明責任をはたせ 市長は愚図愚図せずに早く平成12年9月の十四川が溢水した結果，床下浸水•床上浸水 で被害を受けた市民に謝罪して職を辞せ ヤ下水道の無断接続により年間三千万円の徴収漏れになりそ うだが
森 康 哲 消防について（楠町との合併における消防団の現状とこれからの方向性，消防緊急通信指令システム，消防職員の資質向上）教育について（ P T A の中における教職員の立場）都市整備について（J R四日市駅連続立体高架事業に伴う駅周辺開発及び貨物ヤード移転計画）
伊 藤 元 地球温暖化対策地域推進計画について •産業廃棄物（フェロシルト）について 浜園旅客ターミ ナルの利用促進について 市役所の玄関機能（受付•案内）について
日 置
記 平 ＊防災＊防衛＊防犯
伊 藤
正 数
－市立病院の将来像について～総務省の公立病院改革ガイドラインへの対応～認知症対策について
川口 洋 二
杉 浦 貴協働による行政運営について ふるさと納税による寄付制度確立について －財政状況の現状認識と今後の方策について（決算カードから，バランスシートから，四日市市土地開発公社）
諸 岡 覚 この国の未来を考える～本市の立ち位置～
野呂 泰 治
田中 紘 美
中 川 雅 晶
持続可能な財政について 教育について 地区要望について
＊日四日市食育推進基本計画について
四日市市の地域医療について（やさしい医療・あたたかな医療•支える医療・つながる医療—地域で命を支えるためー）
樋口 博 己 街区基準点について •新型インフルエンザについて 奨学金制度について •市税のコンビニ収納導入について
伊 藤 修－障害者自立支援法について


# 委員会審査報告 

常任委員会，<br>予算特別委員会で示された主な意見等の<br>概要をお知らせします

ういあで行りのめ要図変変えり当う－一都なり更都更内｀該場委部市産なは市 で陸特関合員を計業が「計 あ部に係はか変画立ら自画 るに今部‘ら更マ地本然に こ産回分計はしスを市や関 と業はの画くよタ計の農す か立限変全計う1画持業る をれををのすラに的境本全認た行見ーるン誘なと的体め区う直部も全導発のな域べ調計る域べし変の体す展調方 にいはで上をあ想た必をの

| 者 | りる立看ある止 まよ四護り条は市 |
| :---: | :---: |
| 市 | しう日師ま例 立 |
|  | た。策市をせを看四 |
|  | を病安ん廃護旦 |
| 環 | 講院定で步学市 |
| 境 | じが的しす院高 |
|  | る魅にたるの等 |
|  | べ力確が年閉看 |
|  |  |
|  | の就る䆬別伴院 |
|  | 意職た枵段い务 |
|  | 星めら凖閏例 |
|  | 見先め，ら異関 |
|  | がと は議 |
|  | あな市－はす廃 |

## H装 <br> 環 境

公 こい て違



産
業
生
活




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



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


|  | 特 <br> 別 <br> 委 <br> 員 <br> 会 <br> の <br> 活 <br> 動 |  |
| :---: | :---: | :---: |

## 「ごテ・ミーティンちinきャンパス」を開倠

次代の四日市を担う若者と議員が直接意見交換をすることにより，これから社会に出る若者が行政•議会 に何を求めているかを把握し，今後の議会活動に活かしていくことを目的とするとともに，若者の政治への関心を高めるために，大学生を対象とした意見交換会「シティ・ミーティング in キャンパス」を開催しました。
－日時
平成 20 年 2 月 6 日（水）午後 1 時 30 分～3時
－場所四日市大学 9 号館 2 階ホール
○ーマ
議会•市政に関して思うこと
○参加者 40 人（四日市大学•四日市看護医療大学等の学生） ○参加議員 16 人

## 会場でいただいたご意見・ご提言（抜粋）



四日市は，都会のようなところや自然があるところがあり，とても過ごしやすいところだと思う。
四日市は，電車とかの主要な駅が通っているところは商業施設や工場が集まって䞆わっているが，駅から離れ たところは，住居施設ばかりで商業施設とかがあまりない。
トラックなどの往来が多く，排気ガスがとても多いところがある。今後は，排気ガスが問題になると思う。
商店街の方が閑散としているように思う。市議会で，あるいは，議員個人として，今後商店街をどのように発展 させていこうとしているのか。
四日市のまちなかの駐車場をタダにするとか，今のシステムを壊すくらいの変化ができないのか。人口が減っ てきており，大きく変わらないといけない時代が来ているのだから，いまやるべきだと思う。四日市の商店街で， そういう痛みを我慢する部分で新しいシステムをつくるべきではないかと思う。
留学生が一人でも市営住宅に入居できるようにならないか。
市のスポーツ施設などを申し込むときに，今は抽選会に直接行かなければならない。郵送やメールや電話でも申し込みができるようにしてもらいたい。
過疎化が進んでいるところの老人ホームなどの施設の高齢者は 1 人で住んでいたり夫婦だけで住んでいたり という生活をしているが，そういう生活は精神的に寂しいものだと思う。地方の高齢者の方たちが家族で楽し く暮らせるような政策も考えていただきたい。

## 退場時にいただいたアンケートでのご意見・ご提言（抜䊀）

市議会と聞くと堅苦しいイメージが強かったが，今日，直接意見交換することができ，少しやわらかいイメー ジになった。意外と話しやすくて，意見を聞いてくれてうれしかった。
固い雰囲気だったので，質問しにくかったが，学生や議員のいろんな考えが聞けて勉強になった。
市議会を含む四日市の現状を知ることができたのが良かった。また他の人の意見を聞いて，こういう考えがあ ると分かったことが良かった。今後もこういう場所を設けて欲しい。
私の質問した商店街の関係について，幅広い意見を聞くことができてよかった。
とても緊張したが，自分たちの意見を直接議員に聞いてもらえる貴重な場に参加できてよかった。
月に1度や数回，このような機会を開いたほうが良い気がする。

会場でいただいたご意見については，市議会で周知を図り，今後の議会活動の参考とさせていただきます。 また，ご意見については，概要としてまとめたものを市議会ホームページに掲載するとともに，各地区市民 センターおよび楠総合支所の窓口で閲覧していただけます。

## 特別委員会の構成

（○委員長 ○副委員長）

## 土地開発公社経営健全化計画調査特別委員会

〇大谷 茂生 ○田中 紘美小林 博次 笹岡 秀太郎 杉浦 貴竹野 兼主 中川雅晶 早川 新平前垣 忠司 毛利 彰男

## 意見書

＜採択＞
－賃金不払残業と過重労働による健康障害の解消に関する意見書

## 市議会モニターの活動

議会•委員会の傍聴やテレビ中継の視聴又は意見交換会などで議会運営に関して貴重なご意見をいただいています。今後も市議会モニターの方や市民の皆さんのご意見 やご提言を参考にし，さらに開かれた議会 を目指していきます。

## あとがき

1 年間皆さんに市議会の取り組みをお知 らせしてきましたが，次号から広報広聴委員会は新しいメンバーに変わります。今後 とも「よっかいち市議会だより」をご愛読い ただきますようお願いします。

また，今後の編集の参考とするため「よっ かいち市議会だより」をご覧になったご意見， ご感想などをお寄せください。

広報広聴委員会

○委員長
（ 笹岡秀太郎
鎌田二三男
杉浦 貴 早川 新平
樋口 博己 山本 里香

ご意見・ご感想などのあて先〒510－8601 四日市市議会事務局
Tel 354－8340 Fax 354－8304
Eメールアドレス
shigikai＠city．yokkaichi．mie．jp

## 可決した主な議案

平成20年度 当初予算（2 2 96億9903万円）

- 般会計
998 億 4800 万円
特別会計
683 億 1417 万円
企業会計
615 億 706 万円
桜財産区会計
2980 万円
- 市立四日市病院整備基金条例の制定
- 職員定数条例の一部改正
- 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正
- 国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正
- 都市提携委員会条例の一部改正
- 四日市地域総合会館あさけプラザの設置及び管理に関 する条例の一部改正
－健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定
－後期高齢者医療に関する条例の制定
介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正
- 道路占用料徴収条例の一部改正
- 就学支援委員会条例の制定
- 農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の
- 部改正
- 市立四日市高等看護学院条例の廃止
- 都市計画に関する基本的な方針（都市計画マスタープラ ン全体構想）の変更
- 指定管理者の指定
- 専決処分 —平成19年度 競輪事業特別会計 補正予算 （第3号）－
- 市道路線の認定
- 平成19年度 一般会計•特別会計•企業会計 補正予算
- 職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の —部改正


## 作品展を開催しました

「より開かれた，より親しみやすい議会」を目指し，2月21日から3月 4日までの期間，市役所 10 階のラウ ンジで作品展を開催し，議員が作成 した書道，写真，絵画，陶芸等の作品を展示しました。


## 5月臨時会の予定

5 月臨時会は5月13日（火），14日（水）に開催す る予定です。臨時会では，議長•副議長をはじめ，各常任委員会委員等の選出を予定しています。
※日程•内容は予定のため，変更する場合があります。 あらかじめご容赦ください。

