大限維新旺－PRESSISHN．維新プレス园

連絡先：大浜ようすけ後援会 枚方市伊加賀栄町8－1 TEL：090－3054－5132発行日：令和5年4月 発行元：大阪維新の会
$\qquad$
枚方市政対策委員

 ご紹介します。
$\qquad$
$\qquad$

- 1988年11月18日生（34歳）
- 京都府八幡市出身 －関西大学政策創造学部卒業 －NPO法人ドットジェイビーにて議員インターンシッブを経験 －東証ブライム（旧東証一部）上場の総合人材サービス企業入社
（株式会社クイック）
大浜ようすけきんの回鼠回－第6期維新政治塾卒活動はQRから $\Rightarrow$－大阪維新の会市政対策委員 －妻（共働き），長男，長女の4人家族


大浜ようすけさんが考える投票の重要性について

枚方市に未来は皆さまの手にあ ります。枚方市の前回の統一地方選挙（平成31年実施）では44．72\％。 2人に1人が投票に行っていない というのが枚方市の現状です。

枚方市の未来を誰かに任せるの ではなく，皆さまがお持ちの1票が暮らしを変化させる。未来の地域 づくりへ参加をしていただきたい と思います。

今後の枚方市は枚方市駅前の再開発，京阪電鉄の連続立体交差事業 を始め多くの事業が控えていま す。
今こそ枚方市の進む道を決める大 きな岐路にあるのではないでしょ うか。

皆さまの声で枚方市の未来をと もに創ってまいりましょう！

# －将来の担い手である子どもたちが ワクワクできるまちづくりを 

## 最も大きな課題は出生数 の減少

枚方市では2000年頃までは毎年約4，000人の子どもが生まれていましたが，2022年には約2，400人とおおよそ 6割にまで減少しています（右：グラフ1参照）。
一方世帯数は増加し，共働き世帯も増加傾向にあります。枚方市の未来を創るためにも子どもを育てやすい環境づ くりが重要です。
子育て中の悩みとしては，以下の理由（グラフ2参照）が上位 にあげられ，子育て世代への対策が求められています。

子育てに関する悩みについて（上位5つの回答を抜糊）グラフ2


私も子育て，教育の当事者として感じることは，行政サー ビスの拡充やその認知度アップ（情報発信）に加えて，利用す るためのハードルを下げることの重要性です。
利用のしやすさは勿論，社会全体として，保護者の皆さま が時間•気持ちにゆとりをもっても良いという空気を作って いくことは重要ではないでしょうか。
枚方市であれば安心して子育てをしながら仕事を続けら

枚方市における年間出生数


0～22歳までの子育て費用は一般的に3，000万円～4，000万円

家計への負担から，お子さまが受けられる教育の格差が生じてはなりません。今すぐ全てを変えることは難しい部分もありますが，具体的な改革を進めるべきだと考えます。
－教育バウチャー券
お子さまの塾や習い事でお使いいただけるクーポン
－中学校給食の全員喫食，無償化に向けた取り組みなど
V保護者，保育園ともに負担を減らすことができる保育サービスの仕組みづくり

[^0]
## 次世代にツケを残さないため行財政改革の継続を

今後少子高齢化の影響で税収は減り，社会保障関係費は増加する見込みです。

現在の黒字経営の財政状況を維持，さらな
$\checkmark$ 公民連携やICT活用による効率化の促進 －職員の業務負担軽減など時代に即した改革 る改善を進めていくべきだと考えます。

高龄化率 28\％


誰もが活躍できる社会の後押しを

地域の課題として高齢化の変化に地域 が追い付いていないことがあります。

共働き世帯が増えたことやコロナ禍の影響もあり，自治会加入率の低下など地域 とのつながりが希薄になってしまってい るのではないでしょうか。災害時，行政はす ぐに動くことはできません。そんなときこ そ地域共助の取り組みが重要となり，共助 の取り組みを後押しするべきです。


[^0]:    れる。というまちづくりが求められます。
    また保護者の皆さまが感じる時間の負担も大きな課題で す（手ぶら登園の拡充，実現）。これはお子さまを受け入れて くれている保育園も同様です。
    保育士の人村確保については待遇面の継続改革は重要と いう前提ですが業務の透明化，見直しをして保護者の皆さま だけでなく保育の現場での負担軽減も図るべきです。

