

## 第349回6月定例県議会 補正予算案を可決


#### Abstract

                       





## 6月補正／医療•検査体制の強化，地域経済活性化•元気づくり入院医療布間の強に <br> －医療従事者の派遣，空床補償単価の改善，人工呼吸器等の追加，重点医療機関設備整備など <br> －新型コロナウイルス感染症対応無利子資金 （ $5 / 1 ~$ ）の拡充 <br> －保詸料応援貸付の創設 <br> 5月7日以降の休業要請延長に応じた事業に対し，経営継続支援金を加算



医療用マスク・防護服
3 カ月分：医療機関で確保 さらに6力月分：県で碓保

- マスクなど医療資材の在庫状況を県が把握し，不
- 感染拡大前に，保健所圏域を越えた入院調整体制 を構築
安心できる宿泊療養の徹底（陽性者は原則全員入
院し，医師の判断の上で軽症者を宿泊療養に移行）
これまでで最も多い検査数（270 件）にも十分対
応できる能力（404 件）を確保し，検査街ちを解消心できる能力（404 件）を確保し，検査待ちを解消 －全ての陽性患者への連続2回の陰性確認を継続足する医療機関等に配布
－コロナの影響で収入が概ね 20\％減少した者 への徵収猶予や，休業要請に応じた売上減少事業者への減免

新規産業立地促進補助の扩在
コロナ禍により，脆弱性が頭在化したサプ ライチェーンの強化•再棤筑を支援。特に新型コロナウイルス感染症影響対策とし て，海外自社製品やコロナで，筧給がひつ迫 した医療物資等の生産施設を県内に整備す る者を文援
がんばるお店・お宿応援事業の拡充
地場産業の持続•活性化への支援
－Welcome to Hyogo キャンペーンの拡充 コンベンション開催誘致＝ホテル，旅館 の会議場等における学会やコンベンショ ンの開催費用を支援
ひょうご五国のバス旅支援事業＝県内観光地を巡る五国交流バスツアーの造成を促進するとともに，参加者に県特産品 セットを贈呈

## －観光拠点整備への支援

－少雪の影響を受けた地域への誘客促進
魅力ある観光づくり支援事業
合宿誘致事業。整泊割引支援事業•誘客促進支援事業
－山田錦等酒米持続的生産応援事業の実施日本酒の需要減少により影響を受ける酒米の価格差支援や，作付転換，給食活用 や商品開発等への支援

- 県産地鶏肉•水産物の学校給食提供の支援
- 県産農畜水産物の販売•消費促進

県公式オンラインショップ「ひょうご市場」によるキャンペーン
美味しもん情報トータルサイト「御食国 ひょうご（仮称）」の創設

##  <br> 新型コロナ感染予防を I 感染拡大を予防する <br> 「日常生活」（ライフスタイル）

ウイルスとの共存を意識した生活習慣
（「3密」の回避，身体的䶘離の確保，マスク着用など）

## II 感染拡大を予防する

「働き方」（ワークスタイル）
（在宅勤務や時差出勤の推進，対面での打ち合わせは換気 とマスクを，職場での「3密」防止など）

## III 自然災害と感染症との

「複合災害」への備え（災害文化）「新型コロナウイルス感染症に対応した避難所運営 ガイドライン」の活用 など

## 新型コロナ対策支援で

## 議員報酎等から1億円供出

## 期末手当など $15 \%$ カット

兵庫県議会は新型コロナウイルス感染症対策への協力方策として，すべての議員が 6 月に支給される期末手当と，7月から来年3月までの9力月間の政務活動費を $15 \%$ カットし，これに議会運営費を合わせた総額約 1 億円をねん出，有効活用を求めて県当局に供出しました。新型コロナという未曽有の危機に，議会としてどのよ うな協力ができるのかを検討した結果，無所属議員を含 めた各会派の全会—致の合意を得て実施しました。引き続き県当局と連携•協力し，県民の命と健康，生活を守 るため，全力で感染症対策に取り組みます。

## 新執行部（政務調査会長室），健康福社常任委員会に所属することになりました！

この 5 月から 1 年間政務調査会長室の筆頭副会長として，岡が所属する会派の基本政策の立案，県民の要望や県施策の調整などを担当することとなりました。地元を不在にする機会も増えるかもしれ ませんが，県全体の発展が地元の発展にもつながるという気概を持って取り組んで参ります。

また，健康福祉常任委員会では住民福祉の向上はもちろんのこと，新型コロナの第 2 波への対応を重点的に取り組んで参ります。

## $\rightarrow$ 令和2年度 重点項目と新部会メンバー 〈く」

3．医療碓保と健康づくり

内藤 兵衛 部会長（西脇市）北口 寛人 副部会長（明石市）山本 敏信 政策委員（高砂市）大前はるよ 政策委員（西宮市）松井 重樹 政策委員（軬つの霍）

黒川 治 部会長（尼崎市）谷口俊介副部会長（禉戸市）石川 憲幸 政策委員（丹波市）伊藤 傑 政策委員（禎喏市）橘 秀太郎 政策委員（美方郡）


的な整作•路線ハススやコミニニ ティノ゙スの運行•利便性向上の支援など）
3．つなぐ（港湾旅設の整借や利用促進，神戸空港や但馬涳港の利活用促進など）

松本 隆弘 部会長（明石市）中野 郁吾 副部会長（西宮市）原 吉三 政策委員（神吕市）村岡真夕子 政策委員（三木市） かわべ宣宏政策委員（䄇鿬市）

1．「新学習指導要領」及び「ひょうご教育創造プラン」 に基づいた教育の推進
2．ふるさと兵庫の未来を支 える人材の育成
3．子供たちの学びを支える仕組みの確立

1．重要凶悪事件に対する検挙活動の強化
2．暴力団等組織犯罪対策の強化

小西 隆紀 部会長（丹波篠㞶福島 茂則 副部会長（袙㡺電）藤原 昭一 政策委員（小野市）大豊 康臣 政策委員（加西市）


大谷かんすけ 部会長（尼崎市）門間 雄司 副部会長（豊岡市）
北野 実 政策委員（姫路市）

##  

第349回定例県議会の閉会日となった6月17日，正副議長 の改選が行われ，自民党議員団の原テツアキ議員（淡路市） が議長に，春名哲夫議員（宍粟市）が副議長に選ばれました。

活動•国民生活支援の充実強化を求める意見書」「地方衛生研究所の機能強化を求める意見書」の 3 件を含む計 5 件を全会一致で採択しました。

今後，国や関係機関に強く要請していきます。

