発行：埼玉県議会 自由民主党議員団

《ごあいさつ》
先の2月定例県議会で，平成25年度予算が可決されま した。県政報告第8号では，新年度予算の中で採択が実現した越辺川（毛呂山町，越生町）の「川のまるごと再生 プロジェクト」をはじめ，本年度の公共事業を紹介しま す。私は，本年度も引き続き，皆様が身近に感じられる県政をめざします。

## 

## 可決された主な議案

## （1）平成25年度一股会計予算 <br> 1兆6，757億1，500万円

（前年度比 $0.1 \%$ 增）
公共事業は「13か月予算」により前年度比 $23 \%$ 増

我が国の最優先課題である「経済の再生」へ対応するために，県として，国の緊急経済対策を活用した13カ月予算と通商産業政策の地方分権化を進めることと しました。また，公共事業は，国の緊急経済対策による2月補正予算と合わせた「13か月予算」で見ると，実質的に前年度比195億円と大幅な增となりました。



平成23年秋から自民党県議団のプロジェクトチーム（武内議員がメンバー）で検討し てきた「被保護者等住居•生活サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例」が可決されました。これにより，4人以下の無料低額宿泊施設に ついても，不適切な業務を規制できるようになります。訶則が盛り込まれた議員提案の条例は，本県で初めてです。


埼玉新聞H25．3．5付

## 4 荳の施設の利用における高嘴者䂸免を廃止

県の収入確保対策の一環で，県立美術館や平和資料館など県の14施設の入場料や利用料で，65歳以上の方の減免制度がなくなりまし た。ただし，障がい者や低所得者 に対する減免は今までどおりで す。見直しによる增収見込み額は約3，900万円。 $\mathbf{V}$ 県立近代美術館


## 県議会人事

県議会議長に細田徳治議員，副議長に松本恒夫議員が就任しました。

武内政文㙞員は，総務県民生活委員会及び自然再生•循罢社会対策特別委員会 に所属変更となりました。
【武内県議，総務県民生活委員会の副委員長に就任】


## 鎯能県王整備事務所管内の平成25年度公共事業の予定


（2）越生長沢線道路改良（小杉） 24年度2月補正で前倒し執行
（3）砂防事業（黒岩，越小西側） 25年度は測量設計，用地補償

4（4）春日橋橋脚補弘（黒岩）落橋防止装置の設置

4（7）大谷木川（長瀬地区）河川改修測量設計等

## 武内まさふみの活動日誌

## 2月

－少子•高齡福祉対策特別委員会の視察（2月25日）
（株）辻井製作所（川口市）は，従業員140人の企業で，工作機械や建設機械の部品など の鋳鉄生産を行っている。定年は64歳で， 65歳以降は本人が希望し，かつ会社が必要 と認めた従業員を上限年䁍の定めなく雇用。 80歳以上の高齢者がいきいき钿いている企業である。

－自衛隊大宮駐屯地（化学学校）の視察（3月5日）


サリンなどの有害物質への危機対応を学ぶ化学学校を推している。視察では，被害日本大震災で活䠰した除染車によるデモンストレーシ ヨンをはじめ，放射能測定器や防護服などについて説明があった。
－越生駅の東口開設の要望〈JR高崎支社〉（3月28日）
新井越生町長と共にJR高崎支社を訪問し，越生駅東口の開設をは じめJR八高線の活性策について，江藤尚志高崎支社長に要望した。


－武内県議会議員，井上毛呂山町長，堀江町議会議長など来賓によるくす玉割り

飯能県土整備事務所が披露会を開催。長年懸案だつた渋滞が解消さ れ，地域産業の活性化と観光振興に奇与するものと期待される。

－右折帯完成後の様子

