## 2012年献去品 <br> 利古夕 <br> No． 12

## 北九州市誐会議員

## 大久保むが市政しポ

## 迎春

旧年中はあたたかいご指導•激励を賜り心から感謝申し上げます。
昨年は東日本大震災が発生し，日本中がまさに国難といえる大変厳しい状況に置かれた一年間 だったのではないでしょうか。原子力発電所の事故の影響で食の安全，日々の省エネ，今でも避難 を余儀なくされておられる方々の状況を考えると，本市としても今後さらなる支援の輪を広げて いく取り組みを続けていかねばと考えます。
本市では昨年2月に北橋市長が 2 期目を迎え，長期計画「元気発信！北九州」プランを着実に実
行へと移して参りました。また日本での環境先進地としてこれまで取り組んできた様々な事業が高く評価され，政府から「環境未来都市」と「グリーンアジア国際戦略総合特区」の認定を受けることができました。
特に総合特区については，日本にとつて画期的な規制緩和と優遇措置が期待でき，本市活性化の切り札として大きく期待 できます。今後はこの「環境未来都市」と「グリーンアジア国際戦略総合特区」を活用して，本市への活発な投資や企業の進出が期待できるだけでなく，技術の集積によって，環境分野での国際貢献なども活発になると考えられます。この特区制度 を活かしていくのはまさに私たち市民であり，議会であります。本年も全力疾走，無我夢中で頑張って参ります。引き続き まして皆様のご指導，ご意見を賜りますようお願い申し上げます。

## 12月倳会補平号算

平成 23 年度12月度議会（11月29日～12月7日）が開催さ れました。

今議会は，11月末に東芝北九州工場の突然の撤退発表があっ た直後ということもあり，議会でもそれについての影響を心配 する質問や，工場閉鎖の撤回を求める決議などがなされました。

また，11月26日に小倉北区で発生した建設会社役員が何者 かに銃撃され殺害された事件を受け，12月5日には緊急の暴力

## 【平成23年12月度補正予算】

| 一般会計 | 73億332万円 |
| :--- | :---: |
| 普通特別会計 | 1100万円 |
| 総額 | 73億1432万円 |

追放決起大会なども開かれ，今議会は緊張感に包まれた中での開催となりました。

補正予算は一般会計で約 73 億 332 万円となりました。この うち耐震補強の実施として，市内 29 の小中学校の耐震補強に 25 億 9,000 万円を計上しています。また，橋梁の耐震補強にも 5 億円が計上されました。市の施設などは徐々に老朽化してい るものも多く，今後このように長寿命化を念頭に置いた設備の更新や改修などが行われていくことが考えられます。

さらにコムシティの改修事業の設計に関する費用として 1 億 8,000 万円が計上されました。これはコムシティ再生計画に基 づき八幡西区役所などの広域行政サービス機能や，人づくり支援機能を入居に際しての大きな改修が必要なため，その設計費用を計上したものです。

【主な事業（一部）】

| 学校施設の耐震補強 | 20億 9000 万円 | 市内29の小中学校の耐震補強工事 |
| :--- | :---: | :--- |
| 橋梁の耐震補強 | 5億円 | 市内8つの橋梁の耐震補強工事 |
| 安心•安全なまちづくりの推進 | 6 億 7788 万円 | 紫川他4河川の護岸整備や，黒崎6号線ほか3路線の交差点改良 |
| 学校給食調理業務民間委託事業 | 5 億2200万円 <br> （債務負担行為） | 新たに民間委託を実施する小学校 12 校の調理委託契約 |
| パソコン整備事業 | 14 億円 <br> （債務負担行為） |  |

# 一般質問にのぞむ \％\％ 

## 本市の対席について

## 藮

本年7月1日に発足された地域防災計画見直し検討会において，どの ような議論が行われているのか，ま た釜石市などで行われた支援活動 を通して得られた，経験や教訓につ いて，本市の地域防災計画へ反映さ せていくべきと考えますが，見解を伺います。

また発生が心配されている東海，東南海，南海地震が連動して発生し た場合，平成15年に行なわれた中央防災会議の試算では，死者約 2 万 5千人，経済損失が約 53 兆から 81兆円と想定されています。大規模地震の発生に伴い，本市の産業•経済 などに与える影響を調査した上で，想定されることを研究しておき，対策を考慮しておくべきと考えます。見解を伺います。

## 震

本市の地域防災計画見直しの検討会では地震，津波，土砂災害など に関する専門家の視点に加え，市民目線での議論を重視し，地域福祉，障害者支援などに携わる市民の方 に委員の就任をお願いし，それぞれ の立場から幅広いご意見をいただ いています。

長期化する避難生活においては，避難者個々のニーズの把握や，避難者主体の避難所運営組織と行政と の連携の重要性，特に，高齢者の健康状態の悪化に対する，早期対応の必要性など，実際に職員が現地で支援に携わつたからこそ把握できる課題の報告を受けています。今後の地域防災計画の見直しは，このよう な支援活動での経験なども十分に反映し，市民の皆様に広くご意見を何い，情報伝達，避難所運営，防災教育などについては，今年度中に行う こととしています。

また地元企業への影響を把握す るため，震災直後に，商工会議所と合同で会員企業1，000社に対する影


響調査を行った結果，震災の影響を受 けている企業及びその後影響が懸念 される企業は，全体で $71.4 \%$ でした。

仕入先企業の被災による原材料•部品•商品等の調達難•納期遅れ，売上減少，さらには納入先企業の被災による売上•生産の減少などと なっています。

仮に，今後，三連動地震を始めと する大規模震災が発生した場合に おきましても，こうした影響が出る ものというふうに考えています。
今後，大規模地震が発生した場合，被害を受ける企業に対する支援 は，今回の経験を踏まえまして，相談窓口の設置や資金支援などの支援策をより迅速に行っていくこと で，支援に努めてまいりたいと考え ております。

## 夏場における小中兴校の致宔の暑さ対鳤について

これまで議会において「教室に エアコンを」という質問が幾度も なされてきました。

議論をはじめてから既に4年が過 ぎようとしており一刻も早い結論 を求めます。

本市すべての小中学校の普通教室 は約2600室あり，エアコン設置を行なう場合，購入と設置費として約 84億円，そして電気代などの維持費 として年約 2 億円が見达まれていま す。教室全てにエアコンを導入する ことは，財政面を考慮すると厳しい ことも理解できます。しかしこれま で長い間議論されてきましたが，こ のまま国の補助率が引き上げられる目処も立たない，検討自体が進まな いとは言っても，今後もこの暑さの中で苦労をしなければならないのは学校に通う児童•生徒達であり，方向性が決まるまでの間，暫定措置と して，扇風機の設置を検討してはと考えますが，見解をお伺います。

教室の暑さ対策としてのエアコ ン設置については，北九州市PTA協議会との意見交換会や小中学校校長会との意見交換会の中で，毎回，要望されています。
教育委員会としては，教室の暑さ対策は，喫緊の課題であると認識を しており，エアコンの設置について は，これまで検討を重ねてきました が，初期投資として多額の費用が必要となること，稼動させる時期に長

期の夏休みがあること，などから，現段階で教室にエアコンを設置するこ とは困難であると，PTAや校長会 に対して説明を行ってきました。

ご指摘のように，昨年から今年に かけて，夏季の普通教室は $30^{\circ} \mathrm{C}$ を超 える日が多く，最高気温も $35^{\circ} \mathrm{C}$ 以上 になる日もあり，教室は暑い状況に あるとは認識をしています。

また，今後も地球温暖化の影響 で，夏季の教室は，厳しい暑さが続 く可能性もあります。

そこで，ご提案の扇風機の設置に つきましては，児童生徒が安全で安心して学校生活を送る上で，少しで も快適に学習できる環境を整えて いくための一つの方法であるとは考えています。しかしながら，設置 の効果，安全性，授業への影響など の課題もありますので，他都市の情報を収集するとともに，学校現場の意見も聞きながら検討していきた いと考えています。


## NPO法と市辰公㚇缌制の改业について

今回のNPO法などの改正で最大のポイントは，税制優遇を受けら れるようになる法人格の認証制度 の緩和と新寄附税制が盛り込まれ たことです。また，事前相談，認証•認定事務や監督の事務が都道府県 と政令市で実施されることになり ます。そしてもともと税制優遇を受 ける認定NPO法人となるには，こ れまではいわゆるPST（パブリッ ク・サポート・テスト）と呼ばれる，国税庁の厳しい要件をクリアする必要がありました。

今回の法改正では，その認定条件 が大幅に緩和され，都道府県や市区町村から条例で個別指定をするこ とができるなど，地方自治体に独自 の裁量が設けられているというの が最大の特徴です。また最初の 2 年間は仮認定により，認定と同様の税制優遇が受けられる制度の導入等

もなされました。このような流れの なかで，認定取得を目指すN P O が増加することが予想されます。

新しい改正NPO法における，本市の認証•認定の取り組み，及び法改正による効果などについて，どの ような見解をお持ちか伺います。

本市ではこの度の法改正を受け，来年の4月から，N P O が法人格を得るための認証の手続きと，公共性 の高い活動を行うNPO法人へ寄附した人が税金の控除を受けられ

る，いわゆる「認定N P O 法人」の認定の手続きに新たに取り組むこ ととしています。

このため，相談等の窓口となりま す「市民活動サポートセンター」 の充実や情報提供を行いますホー ムページの拡充などに取組むこと， また新たに法人を設立する際にき め細かなアドバイスを行うこと，市内の多くのNPO法人が，「認定N PO法人」の資格を取得できるよ う，専門的な相談体制を整備するこ となどに努めることとしています。

今回の法改正では，「認定NPO法人」となるための要件が，大きく緩和されていることが一つの特徴 です。その効果としては，N P O 法人の活動資金が集めやすくなり，活動の活発化が期待できることなど があげられます。
今後，一連の事務を通しまして， N P O の活動や運営の実態に即し た支援を行うことで，新たな公共を支えるNPOの育成につなげてい きたいと考えています。

## コムシティの畐生計画

昨年12月16日，北九州市はコムシ ティの再生計画を発表しました。
施設は「人づくり支援機能｢広域行政 サービス機能｢生活利便機能」の 3 つか ら構成され，子供の館や市民活動サポー トセンター，八幡西区役所，ハローワーク （協議中），第 2 夜間•休日急患センター，優良運転者免許更新センター（協議中） などの入居が検討されています。

4 階以上には広域行政サービス施設が入居し，3階以下には人づくり支援施設 や生活利便施設などを配置するとのこと です。
これまで私も議会の中でたびたび提案 をして参りましたが，中心市街地に住む

人を増やしていく政策（コンパクトシ ティ）へ向けての重要な布石となると考 えられます。昨年の市政レポートの中で ご報告しました，香川県丸亀の商店街の取り組みを参考にしながら，真似をする のではなく北九州市らしい取り組みを，一歩一歩ではありますが背伸びをせず，現実と向き合った政策を行うよう議会の場から取り組みを進めてまいります。

## 12月議会 <br> 一問一答がスタート

平成 23 年 9 月の決算議会において制定された議会基本条例に基づいて今度の 12月議会から，一般質問においてはじめ て，一問一答制度が部分的にではありま すが導入されました。

これまで北九州市の市議会では，一括質問•一括答弁が行われていましたが，長時間にわたる質問と答弁が，市民や傍聴者などには分りにくいという事もあ り，一問一答制度の導入が行われました。

今議会では私も一問一答の制度を活用 しました。

新しくなった制度では，2回目の質問 から一問一答を行うことができるのです が，1回目がこれまでと同様の一括質問•一括答弁であるため，今までとさほど大 きな変化がなかったと感じました。

しかし，一問一答は議会での議論をこれ まで以上に深めていくことができると考 えます。今後の運用のありかたなども含 め，これまで以上に議会での議論を高める よう私たち議員がこの制度を上手く使い，努めていかなければならないと考えます。

## 平成23年10•11•12月の活動弱䤼

## 10月

1日 ペシャワール会 報告会
2日 サイクルツアー北九州2011
4～6日 会派視察（岩手県釜石市•宮城県名取市）
7日 八幡東•西区合同戦没者追悼式会派政策審議会会議黒崎宿場祭り
「新球技場について考える」シンポジウム
8日 北九州ホームレス支援機構祭り
「ゴーイングホームデー」
第31回穴生まつり
9日 障害者支援施設「ひばりの丘」開所式
10日 いとうずの森 ちから祭り
11～15日 韓国仁川広域市 公式訪問
16日 都市緑化祭
地域秋まつり
北九州ドリームサミット発信会議
18日 ギラヴァンツ北九州ホームゲーム観戦
20日 市議会会派 団会議
21日 総務財政委員会本城陸上競技場などを視察
23日 陸上自衛隊小倉駐屯地50周年記念行事地域敬老会行事
日中韓障害者の大会
国政•県政•市政報告会
25日 北九州水道事業100周年記念式典
30日 国政•県政•市政報告会

## 11月

2日 総務財政委員会
4日 北九州市公共事業評価委員会 まつり起業祭八幡 開会式
5日 国政•県政•市政報告会
6日 筑前木屋瀬宿場まつり
7日 台日産業連携架け橋説明会
8日 八幡西区議員協議会
9日 水素エネルギー先端技術展2011会派政策審議会会議
10日 総務財政委員会有志議員と市議会報告会案内ビラまき
11日 市議会会派 団会議公共事業評価委員会を傍聴大都市財政の実態に即応する財源の拡充に ついての要望（通称：青本要望）勉強会
12日 NPO法改正に向けた意見交換会
13日 B－1 グランプリin姫路 視察
14日 大都市財政の実態に即応する財源の拡充 についての要望で上京
15日 市議会報告会
16日 暴力追放福岡県民大会
17日 北九州市制50周年記念事業検討委員会を傍聴
20日 北九州市障害者芸術祭
八幡西消防団第3分団報告会市議会報告会
21日 市議会会派 団会議会派政策審議会会議
23日 航空自衛隊芦屋基地航空祭 24日 八幡西区議員協議会

25日 会派政策審議会会議
工場萌え「関門海峡フェリー」乗船ツアー 26日 民主党福岡9区総支部常任幹事会民主党福岡県連大会
27日 ギラヴァンツ北九州ホームゲーム最終戦 28日 会派政策審議会会議 29日 12月議会開会 本会議 30日 本会議 一般質問

## 12月

1日 一般質問
2日 一般質問
3日 八幡西消防団反省会
4日 第14回北九州市手話フェスティバル
5日 12月議会 常任委員会北九州市民緊急暴力追放決起大会
6日 12月議会 常任委員会 ギラヴァンツ北九州 選手との懇親会
7日 本会議 12月議会閉会
10日 民主党福岡9区総支部常任幹事会民主党福岡 9 区総支部 定期大会
11日 地域グラウンドゴルフ大会
13日 市議会会派 団会議
15日 市議会会派 団会議市長へ予算に関わる政策要望
18日 環境首都検定
20日 市議会会派 団会議
22日 民主党福岡県連 会議
23日 地域グラウンドゴルフ 25日 民主党福岡県連 会議

## 北九州はなに色？

## 「北九州市の認知度に関するアンケート調査」

本市が大都市圏での認知度やイメージを把握するために行われている，
「北九州市の認知度に関するアンケート調査」の結果が発表されました。

北九州市をひと言で表現すると？

| 工業都市 | $47.1 \%(49.1 \%)$ |
| :--- | :---: |
| 環境都市 | $17.5 \%$（7．0\％） |
| 物流•港湾都市 | $13.9 \%(12.4 \%)$ |
| 鉄冷えの街 | $9.7 \%$（1 1．1\％） |
| アジアの玄関 | $8.6 \%$（4．7\％） |

北九州市を色にたとえたら何色？

| 青 | $26.9 \%(32.0 \%)$ |
| :--- | :---: |
| 緑 | $26.0 \%(8.0 \%)$ |
| 灰色 | $21.6 \%(28.9 \%)$ |
| 赤 | $8.0 \%(5.4 \%)$ |
| 黒 | $3.6 \%(6.5 \%)$ |
| ※（ ）内は前回 |  |

この調査は平成12年，平成18年と行われ，今回で3回目です。調査対象は関東や関西など

北九州市（の観光）について知っているものは？

| 関門橋 | $73.1 \%(80.6 \%)$ |
| :--- | :--- |
| スペースワールド | $61.5 \%(66.4 \%)$ |
| 門司港レトロ | $60.9 \%(60.5 \%)$ |
| 小倉城 | $46.8 \%(50.6 \%)$ |
| 若戸大橋 | $41.8 \%(50.1 \%)$ |

住んでみたい都市は？

| （1）神戸 | $33.2 \%(33.9 \%)$ |
| :--- | :---: |
| （2）京都 | $29.6 \%(27.6 \%)$ |
| （3）札幌 | $29.1 \%(26.9 \%)$ |
| （4）横浜 | $23.5 \%(22.2 \%)$ |
| （3）福岡 | $21.9 \%(22.7 \%)$ |
| l |  |
| （9）北九州 | $7.2 \%(5.9 \%)$ |大都市圏に住むメディア関係者などで，約900人に郵送で実施し，41\％の方からの回答があったと のことです。調査では「工業都市」というイメージがいまだに強く残っているものの，環境都市とし てのイメージも確実に上昇しています。同様に市を連想する色も，緑が灰色を抜き2位となってい ます。グリーンアジア国際戦略総合特区などに認定されたことで今後さらに環境都市としてのイ メージが上昇していくことが期待できます。結果は市のホームページからも見ることができます。




世界の環境首都を目指す北九州市は，平成 23 年 12 月 22 日，政府からグリー ンアジア国際戦略総合特区へ指定され ました。国際総合戦略特区は，平成 22年に閣議決定された 21 の国家プロジェ クトの 1 つで，指定された地域の規制•制度の特例や，税制•財政•金融などの

## 支援を受けられるものです。

本市では長年にわたり培ってきた工 ネルギー，上下水道などの都市環境イン フラとノウハウをセットにしてアジア などの諸都市へと進出し，アジアの活力 を国内へ取り込むための国内における最前線都市として位置付けられるほか， これまでの特区と違い，本格的に規制緩和や財政支援が期待できることから，特区制度の活用により国内技術や環境を軸とした産業の集積，人の交流や物流の拡大などが大きく期待できます。


## 北九州市議会議員 大久保むが プロフィール



生年月日 －血液型 A型 －星座 さそり座 －趣味 ピアノ ギター 釣り 映画鑑賞 など 171 cm

- 体重 73 kg
- 好きな言葉 少年老い易く学成りがたし
- 好きな芸能人 山崎まさよし
- 尊敬する人 坂本龍馬
- 好きな食べ物 スパゲティ カレー（自分で作る）


○この市政レポートは，市議会各派に交付される政務調査費と後援会費を用いて作成しています。○この印刷物は再生紙を使用しています。 ○重複して送付されたり，宛名変更がある場合は，お手数ですが大久保むが事務所までで一報ください。

