

園町内会加入に関して，地域によって加入率が異なる原因はどこにありますか。また，今後町内会に対してどの ような支援を行っていくのですか。
匌賃貸共同住宅などの比率が高く，世帯人員が少ない地域では，学生や子育て中の若い世代が多く，町内会加入率が低い傾向にあります。平成26年度は，加入促進を支援したモデル地区で，子育て中の母親を対象と したサロンの開催などが行われました。今後，地域の実情に即した支援を全区に拡大していきます。

園上田市政12年間を締めくくる平成27年度当初予算で，特に力を入れたものは何ですか。
答まちづくり戦略ビジョンに掲げる，「北海道の未来 を創造し，世界が憧れるまち」，「互いに手を携え，心豊かにつながる共生のまち」の実現に向けて，間断な く進める必要のある事業を盛り込みました。

子どもの教育•保育にかかる質の向上と量の拡充を図ったほか，市民交流複合施設の建設など都心と拠点 のまちづくりの推進や，札幌コンテンツ特区，MICE推進など札幌の経済を活性化し，まちの魅力を高める取り組みも計上しました。


圖競技施設や選手村など市内で確保すべき関連施設の建設場所について，可能な限り札幌ドーム周辺に配置し， コンパクトな大会にしていくべきではありませんか。
凬関連施設は利便性への配慮が求められる一方，後利用も見据えた整備が必要です。競技施設などの具体的 な配置は，平成27年度に策定する開催概要計画に盛り込み，後利用の整備については，その計画の策定に合 わせて検討します。

園施設の後利用も含む具体的な開催計画を策定する際 には，プロスポーツ事業者と連携した民間活力の積極的 な導入による地域活性化を図るべきであり，そのために清田方面までの大胆なまちづくり構想を進めるべきで はありませんか。
荅プロスポーツの持つ集客力を生かすことも重要な観点です。招致は札幌の新たなまちづくりの「起点」と捉えており，さまざまな分野の意見を取り入れ，将来 のまちづくりについて検討します。


2月12日から3月10日まで開かれた第1回定例会の中から， 2月16日，17日，18日の代表質問の主な内容，最終日ま でに可決された議案などについてお知らせします。


園札幌経済の活性化をけん引する観点から，市役所本庁舎の移転も視野に入れた大通西1丁目および2丁目の土地利用について，果敢に検討を進めるべきと考えますが， いかがですか。
㕉この街区は，都心の新たなまちづくりを先導してい く必要があり，まちづくりの取り組みを連鎖させなが ら，大通交流拠点と一体的な都市開発により，地域資源の魅力を高め，創造的な市民活動や集客交流などの中心となる交流拠点を形成していく考えです。経済の活性化や都心まちづくりの視点から，本庁舎の在り方 など，考えられるさまざまな可能性を探り，最も効果的で，潜在力を最大限発揮できる土地利用を目指すべ きと考えます。


園例えば，緑道の屯田みずほ通りは老朽化で不便が生じ ています。こうした道路や緑道などの公共財の老朽化 について，今後は住民の総意を尊重し，計画的な整備保全が必要ですが，どのように取り組みますか。
㕉道路などの公共財は，その機能を将来にわたり維持 していくため，中長期的な視点に立って，計画的•効率的な維持管理を行うこととしており，地域の要望な ど，ニーズを十分考慮して取り組んでいきます。

## 第1回定例会

【可決された議案など】
平成27年度予算が可決されまし た。詳細は2～5ページをご覧く ださい。
このほか，平成26年度一般会計補正予算や中等教育学校の設置に伴 う関係条例の整備に関する条例案 など，合計72件の議案などを可決 しました。
○平成26年度一般会計補正予算
主に次の内容で総額105億 4，460万円を補正するものです。 ①道路除雪費（2）保育所整備費

## 委員会の主な活動状況 <br> 〔2／11～3／10〕

財政市民委員会
「札幌市都市計画道路3•2•10環状通（南 19 条西 7 丁目 $\sim 16$ 丁目） の整備に関する陳情」の初審査を行い，継続審査としました。
（2／12）

## 文教委員会

「札幌市の保育•子育て支援の拡充と予算増額を求める陳情」およ び「学童保育指導員の常時複数体制を実現するための財政措置を求 める陳情」の初審査を行い，いず れも継続審査としました。（ $2 / 20)$

## 厚生委員会

「精神障害者保健福祉手帳3級受給者の交通費助成の最大総利用可能額の引き下げの中止を求める陳情」の初審査を行い，継続審査と しました。（ $2 / 20$ ）

## 建設委員会

「除雪費増額補正議決を求める請願」の初審査を行い，採択すべき ものとしました。（2／12）

## 経済委員会

（仮称）市民交流複合施設管理運営基本計画（案）（高機能ホール・
アートセンター）および（仮称）札幌博物館基本計画（案）につい て，観光文化局から説明を受け，質疑を行いました。（2／12）

第一部•第二部予算特別委員会副委員長の互選，理事制の設置，
審査日程，発言方法について決定 しました。（2／18）
平成27年度予算案などを番査し ました。（2／24，2／26，3／2，3／4， 3／6）


園介護保険制度は平成12年から始ま りましたが，人口構成をみると，そう遠くない段階で，財政的に行き詰まり ます。元気なときには介護に従事し， その時間分をポイントとして貯めて，介護が必要になったときには，そのポ イントを使用して介護を受けるといっ た，介護ポイント互助制度を，市町村単位で実施するべきではないですか。
㝓社会福祉協議会でも，金銭に換算で きるポイント制のボランティアなど， さまざまな試みがされています。互助 の力を活用すべきとの提案は，今後，地域での支え合いや，ボランティア活動の仕組みづくりを考える上で参考に します。


周定山渓観光魅カアップ構想と小金湯 さくらの森整備事業は，それぞれ市の所管局が異なり，縦割りで予算は相互 に共鳴し合うように使われていません。局間の調整が必要ではないですか。
㝓観光魅力アップ構想は，定山渓温泉街のにぎわいづくりや周辺の観光資源 を生かした新たな魅力創出を図るもの です。さくらの森は，将来的には，そ の利活用が定山渓エリアの新たな魅力 づくりにもつながるものでありますの で，これまで以上に関連部局が情報共有を密にし，連携を強化していきます。

代表質問や予算特別委員会の様子は， ホームページの録画中継でもご覧にな れます。

```
編集 札幌市議会事務局
    6211-3164 FAX 218-5143
    市議会ホームページ
    www.city.sapporo.jp/gikai
```



固毎年同じ年収でいると国民健康保険料が上がり続け，被保険者が大変負担 に感じています。保険料が上がらない ように設定すべきではありませんか。
㝓国民健康保険の制度は加入者の医療費を加入者の所得などに応じて分担す るため，個人の所得が同じでも，全体 の医療費の上昇や所得の減少により，保険料が上がることは起こり得ます。 これまでも，一般会計からの多額の繰 り入れで，保険料の抑制を行ってきて おり，繰り入れをさらに増やすのは極 めて困難です。

㽞本市の高い保険料を最低でも1世帯当たり1万円引き下げるべきと考えま すが，いかがですか。
㾑今後，医療費が増え続けると見込ま れる中，保険料を引き下げるために，一般会計からの繰り入れをさらに増額 することは，国保に加入している市民 と加入していない市民の負担の公平性 などを鑑みると，極めて難しいです。


圖生活就労支援センター設置後，困っ ている人をどのように早期に把握し，複合的な課題に対応しますか。
㝓センターの周知に加え，民生委員な どの地域組織と連携し，複数の機関で複合的な課題に対応します。そのため に，センターの支援員などと関係者の協議の場を設定します。

問生活困窮者自立支援法の施行を踏ま え，財政面も併せてホームレス支援を拡充すべきではないですか。
敕現在，NPO法人が行っている緊急一時宿泊施設の提供などが，引き続き実施できるよう，必要な予算を確保した ことに加え，同施設の空き状況をNPO法人同士で共有する体制づくりなど，各団体と協議を行っています。

