


播磨町の海上警らをして頂いている県警 の船舶にて

政
府
は
7
兆
円
規
模
普
に
に 努
あ
て
い
所
存


害
発
生
し
臭
妿
 て
ま
す。
先
の
颯
19
昨
点
颯
集
豪











約 80 億円の 9 月補正予算を賽議，可決しました


9月補正予算で実施する事業一覧

| 防災•澸災対策の促進日本海津波防災インフラ整備計画流域下水道の地震津波対策の推進砂防えん堤堆積士砂等撤去の実施 |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## 2 安全安元対第の強化

高齢運転者による交通事故防止対策
踏み間違し事故防止装置購入補助の創設
運転免許の自主返納への理解促進
ひきこもり総合支援の推進
こども家庭センター一時保護所の受け入れ強化
豚コレラ等緊急発生予防対策の実施
受動㗦煙対策の推進強化
交番安全対策の促進

## 3 地域の元気づくりの推進

FOCUS人材育成基盤の強化
兵庫わくわく館のリニューアル
播磨中央公園サイクルステーションの整備
六甲山ビジターセンターの機能強化
県立美術館西宮頴川分館（仮称）のリニューアル整備
コウノトリの郷公園約束のケージの整備

## 

第345回定例県議会 議案 52 件を可決 め
の
装
置
を
購
す
す
る
際
 に
ク
そ
ル
と
ブ
し
キ


 ま
れ
て
$い$
る
の
が
特
徴
で
す求
ら
れ
る
課
題
対
応
す
る
た
め
の
事
業
が
盛
込 る
ひ
き
こ
も
り
問
題
な
ど
緊
急
か
つ
社
会
的
解
決 に
よ
る
交
通
事
故
長
期
化
高
年
齢
化
が
危
惧
和
れ い
災
害
の
備
え
を
は
じ
め
頻
発
す
る
高
齢
連
転
者
 す
る
平
成
30
年
度
決
算
案
も
認
定
し
し
た
た
2
面
に





## 第345回定例県議会 議案等への会派態度（抜粋）

| 件名 | 自民 | 公明 | 県民蓮合 | 維新 | 共産 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 令和元年度兵庫県一般会計烳正予算 | 賛成 | 梖成 | 梖成 | 賛成 | 賛成 |
| 公文書等の管理に関する条例 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 県が行う建設事業についての市町負担頝の決定 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 加古川小野線東播磨道北工区下村第 1 高架橋上部工事請負契約の滴結 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 平成30年度兵庫県一般会計歳入歳出決算の認定 | 認定 | 認定 | 認定 | 認定 | 反対 |
| 請 願 |  |  |  |  |  |
| 臓器移植の環境整備を求める意見書提出の件 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 意見書 |  |  |  |  |  |
| あおり連転を根絶するための法改正等を求める意見書 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |



税
等
3
9
7
0
億
信
䁲 8
0
0
0
5
億
円
地
考
雍 な
ど
歳
ス
は
県
税
等
が行
政
経
費
1
6
1
3
億
M

保
噇
関
係
費
公
債
費的
経歳
費出
त分
件訳
費は
社堆
会務歳
出
の
内
訳
は
義
務



改
革
最
慗
2
年
年
ラ
シ こ
の
結
果
行
䝭
政
黊



## 兵庫県とハバロフスク地方


人材育成，医療技術で協力へ



## 

求 根
め 絶
る
意法
見改
覄正
採な
択稂向

 を
会
和
3
缶
春
省
学
3
る
楚
青
㞝
$\frac{3}{3}$
国
覴
筧蒁
交
花
観
畕
墅
人



 パ
架
ス
と
る
嫦
有苚
霓






 の
取
$り$
締
ま
ま
こ 件
あ
た数
る前間
距 な
離 採
保
持平
義
務
年
違
反 な
お
平
成
30
年
の
車



