

# まつすぐに， ひたむきに。 <br> <br> 国民とともに，新しい政治， <br> <br> 国民とともに，新しい政治，新たな日本を創る 

新たな日本を創る}
——岡田克也の考える日本。
日本人にはカがあり
滝倳にはあらゆる可飴性がある
まっとうな社会をつくる
政治が自らの維を正す

## 今，転換の時代にのぞむ

今日の日本は方向を見失い，勤勉という日本人のすぐれた特質を生かすこともできず に，空回りしている。先行きの見えない経済，忍び寄る雇用不安，年金不信に象徴され る強い将来不安，教育の荒発，犯罪の凶悪化，そして漂流する日本外交。その原因は，高度成長時代から少子高齢化時代への転換の中で，この国か新しい時代に対応でき ていないことにある。

高度成長期を通じて，経済的に，物質的に豊かになる過程で，日本人は多くのものを失ってきた。働くこと，それ自体が目的となり，家庭が顧みられなくなった。日本人は，「豊 かな」人生を送ることを忘れてしまった。経済成長にすべてのエネルギーを費し，対米体存の外交•安全保障の構造ができあがり，国として自ら考え，行動するという「自立性」が失われた。中央集権体制の下で，地域の「自立性」も失われた。

私は，日本人には力がある，可能性があると信じている。同時に，日本のエネルギーは地域にあると確信している。国民の多くは，自分のことだけでなく，家族のこと，友人のこ と，地域社会のこと，公のことをまじめに考え，一生憅命に生きている。次の世代に責任 を負う覚悟を持っている。一人ひとりには，困難な課題に向き合い，挑戦する力がある。 この国には，未来がある。

日本人一人ひとりに力があり，地域にそのエネルギーが満ちあふれているというのに， それに気づかず，あるいは気づかぬふりをして，官僚主導の政治，古い政治家たちによ る利益配分の政治が続けられている。政治が新しい時代に合った仕組みをつくること ができずに，社会全体が強い閉塞感に覆われている。

次の世代に夢のある日本を残すためには，この国を変えなければいけない。この国 の政治を変え，本当の改革を成し遂げなければならない。今なら，まだ間に合う。

## まず，政治が自らの潆を正す

政治の本来の使命は，この国の将来に備えて，大きな方向を指し示すことであり，そ れを具体的な形に変えていくことである。状況に流されず，時間軸を持った骨太の政策 を練り上げていくことである。将来を見通し，現実を直視し，不安を取り除くことである。私たちの将来を見据えて，10年先，30年先を見通した，新しい政治に今こそチャレンジし ていかなければならない。
そのためには，何よりもまず，政治の立て直しが必要である。私は政治家になって以来15年間，政治改革に遦進してきた。国民から遠くなった政治を国民の手に取り戻し，国民の意思が政治に反映される，真の民主主義社会を実現したいとの一念で，政治家を続けてきた。


政官業ゆ着の構造を断ち切り，既得権益を守るために「政治を私する」歪んた現状 と決別しなくてはいけない。国民から選ばれた政治家が「シロウトには分からない」と言 いつつ，世間の常識が通用しない特殊な狭い業界に安住していては，国民と向き合つ た政治を実現することもかなわない。とりわけ，「政治と力ネ」にまつわる事件がこれ以上続くことのない，透明度の高い，開かれた，正直な政治を確実なものとすることから始め たいと思う。そして，この国の政治に合理性を取り戻し，誰もが納得のできる，身近で，分かりやすい，普通の政治に変えていくこと，それが私の仕事である。

民主覚は，その責任を果たすために生まれ，存在している。既得権益や既成概念に とらわれることなく，国民の立場で議論する，それが民主党だ。私は，民主党の代表とし て，この時代の転換期を変革のためのチャンスととらえ，この国の政治の変革に愚直な までに挑戦していきたい。夢のある日本を創り出したいと考えている。いま⿻心㇒⿱中⿰㇀丶冂力八夊要なのは，政治のリーダーシップである。

## まっとうな社会をつくる

日本人一人ひとりの持つエネルギー，地域の持つエネルギーを解き放ち，日本の元気 を取り戻すために，政治がなすべきことの第1は，「地域のことは地域で決める」分権社会へと国のかたちを大きく変えていくことである。社会保障制度の基本的枠組みづく りや，マクロ経済運営，危機管理や外交といった，地域ではできないことのみを中央政府がやるという発想の転換をすべきである。地域の中で，人々はお互いに支え合いな がら，子どもや家族を大切にし，自分たちの意思で豊かな暮らしを実現していくことが できる。民主党は，どの政党よりも，分権国家•日本の実現を高く掲げている。

第2は，「市場のことは市場に」委ねて，国民の元気が経済活動に生かされる社会に することだ。市場を通じた自由な競争が経済の活力をもたらし，新たな産業や雇用を生 み，多様な職業の選択を可能にすると私は思っている。国の役割は，規制を撤廃し，官庁の過剰な関与を排除し，公正な競争を碓保するためのルールを設定，監視すること に限定されるべきである。公正なルールの下で，国民の活力が健全に競い合う仕組み へと，日本経済は立て直されなければならない。

第3に，政治の最も重要な役割は，個人の自由を大切にしながら公正な社会をつくる ことだ。公正な社会とは，例えば中間層の厚みがあり，懐の深い社会，多様な生き方が互いに尊重される社会，選択の機会が公平に保障される社会，次の世代に対して責任を果たす社会，まじめに働く人が報われる社会，失敗した人にも何度でもチャンスが与えられる社会，そして努力しても報われなかった人にも手を差し伸べる社会。こうした自由で公正な，「まっとうな社会を築き上げることである。

私自身，3人の子どもを持つ親として，こうした社会を創り出し，次の世代に夢のある未来を受け継ぐために，教育が果たすべき役割は大きいと考えている。これまで経済成長に多くのエネルギーを振り向けてきたように，これからの日本はより大きなエネルギーを「人」の育成，教育へと振り向けていかなければならない。

そしていま，政治が本気で取り組まなければならないのが外交である。国連を中心と した国際協調があまりにも軽視されている。現実に立脚しながらも，理想を忘れてはな らない。日米関係は，今後とも日本の安全保障にとって極めて重要なものであるが，何よ りもまず，両国の間に「自立と対等の関係」を創り出していくものでなければいけない。外交の基本は，隣国との相互交流•信頼䤑成•協力関係の構築にある。「アジアの中の日本」を再構築し，時代に合わせて韓国や中国，あるいはASEAN諸国とのより進化した関係を創り出すことなしに，自立した外交も本当の安全保障も手にすることはできない。

## 未来への責任を果たす勇気を

先の総選挙で民主党は，国民の皆さんのご支持をいただき，二大政党制の一翼を担う政党として認知されるようになった。今回の参議院選挙では，このマニフェストを通 じて，民主党の考えや政策に対し，さらなる理解を深めていただきたいと思っている。民主党が，困難な課題についても，国民の皆さんと同じ目線で，率直に語り合い，この国の未来に対する責任をともに果たしていく政党であることを，より多くの人に認めていただ きたいと強く願っている。

誰かが変えるのではない。皆さんの意思ある選択によって，この国を変えることが できる。勇気を持って，未来に対する責任を一緒に果たしていきましょう。


2004年6月24日

民主党代表

全ての人に安心を
年金制度の「一元化」により，多様なライフスタイルを応援する。

元気は足元から補助金を「地方の財源（18兆円）」に切り替えて，地域の工夫を引き出す。

つよい農業をつくる「直接支払制度」を確立し，意欲ある担い手が農業•農村を活性化する。

市場のことは市場に
事業規制を原則「撤廃」し，公正なルールの下での競争を刺激する。

チャレンジを応援する
「ヤングワーク・サービスセンター」で，若者の資格取得，就職をサポートする。

未来への責任国の役割を縮小し，地域に「教育力」を取り戻す。

意思をもって立つ
国際協調を軸に，
「自立と対等」の外交を実現する。

## 自ら襟を正す

政治の「透明度」を高め，常識が通じる政治を実践する。

## 年金制度の「一元化」により，多様なライフスタイルを応援する。

これからの時代，私たちは一生の間に，職業が変わったり，働き方や生活のスタイルを変えた以， それに伴って収入が変化したりします。
どのような人生コースを選択しても，安心できる社会基盤を整備することがますます必要となっています。民主党は，人々が多様な生き方を歩んでも公平•公正に提供される年金制度を確立するとともに，病気や事故などの事態に遭遇しても安心できる保健•医療制度の整備につとめていきます。

多様なライフスタイルに応える年金一元化現在の年金制度は，職業や働き方の違い，専業主婦であるかどうかといった，さまざまな条件によっ て異なったものになっています。こうしたバラバラな制度のために，多様な職業選択や自由なライフス タイルの選択が妨げられ，年金に対する不安と不信が広がっています。民主党は，一日も早く，年金制度の一元化を実現して，これらの不安•不信の解消につとめます。

年金制度一元化に向けて，議員年金を廃止「特権」ではないかと国民からの批判も高まってい る議員年金は廃止します。国民と同じ年金制度に一元化して，格差や不公平のないものへと切り替 えます。

## ［民主党案］全国民共通の一元化された制度 <br>  <br> 最低保障年金＝財源し税

現役時代に納めた保険料綌額

年金保険料の無駄づかいをなくします年金制度の一元化と合わせて，社会保険庁を廃止し，国税庁と統合した「歳入庁」を創設して，税金 と保険料の徵収一元化体制を確立します。これに より，未納問題を解決し，年金保険料の無駄づか いをなくします。

## 全ての人に年金を保障します

国民共通の新しい年金制度は，所得に応じて保険料を負担し，負担に応じて給付を受けとる「所得比例年金」と，所得の少ない人にも全額税金 （年金目的消費税など）を財源に，一定の年金給付を保障する「最低保障年金｣の二つからなりま す。これによって全ての国民に年金が約束され，安心して老後を迎えることができるようになります。

豊かな高齢社会を支える介護•保健•医療 グループホームや宅老所の大幅な整備など介護 サービスの基盤を強化するとともに，要介護者にな りにくい，重度化しにくい社会環境づくりをめざし ます。また，各種の医療事故や不正請求をなくす ために，カルテ開示•医療費明細書発行の義務化 を実現します。

- 職業による格差がない（一元化）
- 負担と給付の関係，保険料と税の役割分担が明確
- すべての人に，老後の最低限の年金給付を保障



## 元気は足元から

## 補助金を「地方の財源（18兆円）」に切り替えて，地域の工夫を引き出す。

豊かな可能性をもつ日本の地域社会。そこには本来，人々のエネルギーが满ちているはずです。 しかし，長い間の中央集権的な官主導の政治が，その豊かなエネルギーの発現を抑え込んできました。 そのエネルギーを解き放ち，日本中の地域社会に元気を取り戻すために必要なものは
地域のことは地域で決める」という考え方。
民主党はそんな視点から，税財源や権限を大䏣に地方に移譲し，地域の再生を進めます

## 国の役割を限定して，

## 地域に権限を移譲します

大きすぎる中央省庁の役割を限定し，地域に権限 を移して，地域に即した自由な政策選択が可能な仕組みにします。行政の縦割り構造に基づく事細 かな規制•干渉を撤廃します。打役所が認可した特定の法人に活動が限定されていた福社，医療，農業などの分野で，地域に住む人たちがそのニー ズに合わせて，自由に創意工夫できる社会へと転換 ，自治の力を引き出します。

## 補助金を削蔵して，地域が自由に

使えるお金を増やします地域主権，住民主権による地域づくりのために，権限と財源をセットで地域に移譲します。現在の約 20兆円ある国から地方への補助金のうち，およそ 18 兆円を地域が自由に使うことのできる財源（約 12 兆円 の「一括交付金」と5．5兆円の税源移譲）に切り替え ます。これにより，地域の実情に合った自治体の自立的，自主的な取り組みを支援します。

## 地域主体の経済活動を応援します

「お金を貸せる銀行」をつくり，地域の中小企業の活性化を支援します。それとともに，福祉，健康，環境および情報関連産業やニュービジネスを育てて，地域経済に活力を取り戻し，地域に「仕事」や「雇用」を創り出します。また，地域の産業ニーズに見合 た職業能力開発や人材育成などを支援します。NPOなど民のパワーを生かした地域づくりを支えます
民主党は，常に「民が主役の政治」をめざしてい ます。地域ではいま，社会サービスの担い手として，介護，子育て，文化，健康，環境保護，景観維持な どあらゆる分野で，たくさんのNPOが生まれています。 この多様なNPO活動を育成•支援し，行政とNPO が連携して，豊かな地域社会を創り出していける よう，環境を整備します。

市町村の基盤強化と道州制の導入で，分権国家•日本を実現します市町村の基盤強化や，道州制の導入により，現在国が握っている権限の多くを地域に移して，地域中心の分権国家•日本を創り出します。同時に住民 に一番身近なコミュニテイの活性化に取り組みます。


「直接支払制度」を確立し，
意欲ある担い手か噥業•農村を活性化する。
安全な食糧と豊かなる緑を供給する農業は，国土と国民生活の基本てす。自給率を高めるとともに，意欲ある農業の担い手を育てます。民主党は，官や政への過度の依存をもたらすこれまでの補助金農政をやめさせ意欲ある農業経営者を積極的に支援し，豊かな日本農業を確立していきます。


補助金漬け農政から直接支払制への転換価格支持政策と補助金によって推進されてきたこ れまでの農政をやめさせ，農業•農村を活性化す る新たな農政の柱として，「直接支払制度」を碓立します。これは，米•麦•大豆•雑豰•菜種•飼料作物などの基幹的作物や，中山間地域，環境保全型農業を対象とし，意欲ある担い手たちが，安心と展望の持てる農業へと転換します。

食の安全と輸入検査体制の強化•充実輸入野菜の残留農薬，BSE•鳥インフルエンザの発生などにより，国民の食に対する不安は一段と高まっています。この不安を解消し，健康で安全な食を提供できるよう，地産地消や産地直送の促進，生産者表示の微底などによって「顔の見える，信頼の農業」を確立します。それと同時に，加工食品の原材料成分や原産地表示の推進，「国際食品検査官」の配置をはじめとする輸入検查体制 の大幅な拡充に取り組みます。国内においても，低農薬，有機農業を推進します。

## 農地制度の大胆な見直し

農業•農村を活性化するためには，耕作放槧地問題や，後継者難の現状を放置することなく，多様な活力が農地•農業の担い手となって活動できる仕組みへと転換していくことが重要です。そのために転用については規制を強化する一方で，農地の利用については大胆に参入規制を緩和します


多様な経営主体による農業活性化大型機械の共有や集荷，眅路㹡大，契約栽培な どの分野における共同経営や法人化を進めて， より効率的で生産性の高い農業の碓立を促します。特に遊休農地などについては，NPOや株式会社 に農地利用権を認め，地域に新たな㕍用機会を伀大します。また，市町村が主体となって，都市の サラリーマンや定年退職者が意欲を持って農業従事者となる機会を積極的に創り出していきます。

## 食糧自給率の碓保

世界の食糧受給関係の安定に貢献しつつ，食の面から国民の安心と安全を確保するために，わが国の食糧自給率の向上につとめます。農政の大胆な転換を通じて，まず，日本の食糧自給率を現在の $40 \%$ から政権交代 10 年後には $50 \%$ へと引き上げ，将来的には $60 \%$ 以上の確保をめざします。

## 4 事業規制を原則「撤廃」し，公正なルールの下での競争を刺激する。

公正なノールの下での自由な隐争。それこそ力経済に活力をもたらします
民主党は「市場のことは市場に」委ねて，
民間のカがのびのびと発捙てきる市場社会へ人䏹し転換していきます。
また，将来を見据え，中長期的展整に立つて，人間の活力と産業喼争力を高めるための基盤つくりに取り䏣みます

## 事業規制を原則撤廃し，企業努力と

起業意欲が発揮できる社会にします企業家精神の発現を阻害している各種の官俊規制をなくしていまます。とりわけ，業界業㮔ごとにを の活動分野を制限して，新規参入を阻んでいる事業規制を原則敃廃し，競争が活力を生み出す世組みへと転换します。
## 公正な市場ルールを設定し，

競争か活力を生み出すようにします䁖昧で不透明な啇慣行や不公正取引を是正し，公正な市場ルールが守られる経済社会の碓立に つとめます。このため，独占禁止法の抜本改革に取り組み，公正取引委員会の権裂強化を推し進 めていまます。

## モノづくりリーディング商業を

育成支援します
日本の産業的媛位性は，依然としてモノづくい，特 に組み立て加工找術にあります。この優位性を らに高めて，競争力を碓保するとともに，アジア地域などとの国際水平分業の権築に貢䌾していきま す。この分野の研究開発を加速する税制なとを整借し，人材育成に取り組めまま。


## ニュービジネスを支援し，

雇用の創出を進めます
日本の産業の広い裾野を形成方る中小企業の活性化，それはしいま最も大切なテーマです。民主党は，新しい成長分野にチャレンジする多様なベンチャ一企業や，意德ある中小企業を支援するために，「お金を貸せる銀行をそうくります。また，人材育成 や技術力の向上，経営ノウハウなどの分野で，重点的•総合的な起業家支援策を展開します。

競争力強化•技術力強化に向けて知的財産権立国をめざします国际競争力の强化，科学技術振買をはかるため，知的財座秎争处理機能の強化，知的財座樵に関きる專門家の有成なと「「知的时産基本法」を さらに具体化します。また，産学官蓮観や研究開発への重点投資の促進，技術移転機関の充実 などに，戦略的に取り組みます。


## 「ヤングワーク・サービスセンター」で，

若者の資格取得，就職をサポートする。仕事や暮らしの中で，その個性ある創意工夫により，
自ら挑戦しようとしている人たちを応援することも，政治の重要な役割です民主党は，そうした「挑戦する人々」の努力が正当に報われる社会の実現をめざします そのことが，依存ではなく自立を選択するたくましい人間と，表情豊かな社会を創り出すと信しています。

## 開かれた雇用機会の保障と

均等待遇の実現
雇用形態の多様化に対応して，働く意欲のある誰もが安心して働くことができ，公正な評価を受 けられるルールをつくります。パートタイマーが，短時間雇用であることを理由に差別されることのな いよう，均等待遇を実現します。さらに育児休業制度を拡大し，子どもが小学校に入学するまでの間，分割して取得できるように改善します。

## 若者がその力を発揮できる

士組みをつくります
「ヤングワーク・サービスセンターを整備し，失業•年業状態にある若者に，個人アドバイザーによるマン ツーマンの就労•社会参加支援を展開します。民間企業における職業体験訓練などのプログラムを用意し，必要に応じて手当を支給します。失業や廃業から立ち直ることができる「やり直しのきく社会 の確立をめざします。


## 働く意欲のある高齢者のための

環境づくり働く意欲のある高齢者に働〈場の斡旋を行うととも に，募集•採用における年齢差別禁止法を整備し て，高齢者に開かれた雇用機会を保障します。また，就業や社会参加に見合った能力開発を支援する仕組みを整えます。

NPO（非営利法人）や市民事業の支援全国各地で社会サービスの担い手となっている NPO（特定非営利活動法人）に対する税制支援を大幅に拡充します。多くのNPO（特定非営利活動法人）が税制優遇措置を受けられるよう，涊定要件を緩和するとともに，1万円以下の少額寄付であっても所得税の免除の適用とします。ま た，地域における民間活動を促進するために，す べてのNPO（非営利法人）が簡素な手続きで設立でき，税制支援を受けられるよう，公益法人制度の改革に着手します。

チャレンジドたちの試みを応援します身体などにハンデイキャッブを持ちつつも，自立生活 に向けて挑戦するチャレンジドたちの活動を積極的に支援します。小規模授産施設の整備•充実 や，ハンデイキャップに見合った福祉機器の整備を進め，誰もが安心して暮らせるバリアフリー社会を実現します。特に，ハンデイキャッブをもった子ども が普通に学校に通えるように，学校のバリアフリー化に取り組んでいきます。


## 未来への責任

## 国の役割を縮小し， <br> 地域に「教育力」を取り戻す。

次代を担う子どもたちがどのように育ち，いかにして自立していくか．．．
それらはすべて，人間教育にかかっています
教育とは，一人ひとりの人間を育てる非常に重要な仕事です。
学校現場における「教育力・が大きく衰えている今日，民主党は地域の中に学校教育を取り戻し
家庭やコミュニテイが子どもたちの育つ環境を支える，そんな教育の姿を実現していきます。

## 教育現場の現実を直視し

学校教育の立て直しに全力をあげます学級崩壊，校内暴力，基礎学力の低下など大き な問題に直面している教育現場。全ての子ども たちに等しく，学ぶ機会が与えられるためには，公立の小中学校を立て直すことが何よりも必要 です。議論より，実行です。官僚が机の上で考え るのではなく，各地ですでに行われているさまざま な試みが，全国規模で広がるようサポートします。教育現場により質の高い多様な人材を登用しま す。例えば30人以下の少人数学級の実施をは じめ，学校長の公募や民間人の登用，地域と一体となった総合学習•個別学習を推進します。地或に教育を委ねることにより，教育機会の選択の幅を広げます。「学校選択の自由」を広げて，親 や子どもたちに多様な教育機会を提供します。

開かれた学校経営を促進します
人間としてのたくましさを身につけ，大人たちの豊 かな経験に触れる機会をつくるために，「地域に開かれた学校」づくりをめざします。子どもへの全人格的な教育を学校に任せきりにするのではなく，家庭，学校，コミュニテイが一体となって問題の解決に挑戦することが大切です。また，学校法人以外の組織であっても学校経営に携わることができ る仕組みを導入し，多様な形態のコミユニティスク ールの形成を促します。

奨学金制度の充実によって，
いつでも学べる機会を提供します奨学金制度を大幅に改善します。親の経済状態 に左右されることなく，希望者は，誰でもいつでも利用できるようにします。学費のみならず最低限 の生活費も貸与します。これにより親の支援を一切受けなくても，またいったん社会人になった人でも意欲があれば学ぶことができるシステムをつくります。 さらに大学教育に一定の競争原理が働くよう，補助金に頼らず，相互に切碰琢磨する仕組みへ と転換します。

国の役割を特化し
地域に教育力を取り戻します
教育内容への国の関与を縮小します。かっての文部省のように学校教育に事細かに関与する仕組みや，教科書検定制度は廃止します。国の役割を初等•中等教育の水準の維持•向上に特化し教育現場のことは教育現場で決める仕組みに変 えます。例えば，文部科学省の初等•中等教育部門などは「中央教育委員会に改組し，学校教育の計画•運営•授業内容などについてはすべて地域に委ねます。

## 3



「頼の見えない国と言われてきたたこれまての日本
それは，外交を貫く強し意思を欠いたままたに，世界に対して受け㛛の外交姿知をとり続けてきた結果といえるてしよう。

世界の国々と協誠•協力し，間题解決に能動的に文效処する積極外交を推進して

## 世界から信頼れれる国」日本を実現します

## 国際協調を重視し，

国連機能の強化に取り組みます
国際㙝譣を重視する立場から，国連が行う活動 に積極的に参加していままます。国連改革に取り組及国内世端と加盟国の支持を前提に安全保障理事会の常任理事国入りをめざします。国連か璡 める平和創造のための活動こはは，より踏み込んだ参加を行うこととし，「国連待機部隊」のあり方に ついて具体的に検討していまます。

自立•対等の日米関係を構築します日本と米国との関係ついては，最後は米国に従う しかないといった依存の関係ではなく，自立•対等 の成熟した同盟関係を棈築します。国际協調と日米同盟が而立するよう，米国政府に対して粘強〈働をかけます。安全保障だけでなく，政治，経済文化の各方面で嘍の深い日米関係をめざします。地位竝定の見直しや沖絻米軍基地の綞小等に ついても恊識を進めます。


## 「アジアの中の日本」を実現します

東アジアにおける緰合的な地域務力関係を構兴 します。自由貿易協定（FTA）䋨絡，噮境対策や犯罪対策，そして地域安全保障㫚力など多角的 な連㢮強化に取り組み，「アジアの一員」としての役割と責任を果たしていまます。また，「北東アジア・ フォーラム」の棈築に向けて，関俰国との閏に信頼酸成を高め，安全保障対話が進展するよう強いり ーターシッグを発揮します。
## 新たな妿威に対応できるよう，

防䱣体制を再構築します
ミサイル，テロ，ゲリラ，サイバー攻撃，不審船•武装工作貝など，多栐で新たな劫威に柔軟に対抗でき る新防㩦体制を碓立します。これらに必要な子算 については，既存の防圌予算の振り替えなど，効率的•効果的に対处します。

世界に向けて，「環境外交」を推進します地球温暧化問题やオゾン層破溒問题などに率先 してリータージッ゙を発揮し，「瓄境外交をを排准し ていまます。同時に，賃困，人権唛害，麻薬，感兴症など人間の安全保障にかかわる諳課䍔に対し ても，各国と協力して解決をはかっていきます。


政治の「透明度」を高め，
常識が通じる政治を実践する。
政治家か国民の信頼を失っている日本
民主党は，この現状を変革し，国民の手に政治を取り戻すことこそが
日本再生に最も必要なことの一つだと考えています。
政治不信か根炒く，無関心か大營を占める社会に，本気の活力は生まれてきません。
政官業のゆ着や官供行政への強い恢存を断ち切以，政治が本来の役割を果たすようになることが大切なのです。


政党と政治家が自ら㯲を正し，
政治に信頼を取り戻します
まず，不透明な「政治とカネ」の関係に鋧いメスを入れ，不正をただしていまます。民主党は，すでした政治資金収支について，監查法人による外部監查を行っていますがこれを法律で全ての政党に莪務づけます。

## 政官業由着の構造を断ち切り

まっとうな政治を実現します
補助金の地方への財源移譲，各種事業規制の攏㾌を通して，政官業け着の温床をなくします。また，公共事業受注企業からの政治献金を全面禁止 にします。企業•団体献金の全面公開を実現する とともに，個人献金に対する税制優遇制度を改善 します。きらに，後を䑨たない国会議員による口利 き事件を厳しく抑制する「あっせん利得処罚法」 の抜本強化を実現させます。


一票の格差を是正するとともに，国民の政治参加の機会を增やします憲法か掍げる「法の下の平等にに反した一票の格差を，これ以上放莹することは楛きれません。国民一人ひとりの意思の公平な反映なくして，真の民主主義は成り立ちません。同時に，民主主義の活性化をめざして，選举活動におけるインターネット解禁，若者の政治意盏の高まりに応える18墄選挙権 の実現，侯補者と有檴者との直接対話を促進する戸別誠問の解禁などこ取り組みます。

不正の温床•官僚の天下りを禁止します
数の団体や学利企業を淮》歩いて，国民感覚とは
 る「渡り鳥かか後を絶ちません。それところかっこの上 うな天下り官㬋が政官業ゆ着の媒介となり，不正，不袢事を発生させています。民主党は，この不正の温床，官俊の天下りを全面禁此し，国民の生活感覚に合った政治•行政へと立て直します。

国会議員定数の1割以上，
国家公務員人件費総額の1割以上の削減何よりもまず，政治家や政府が自ら襟を正すことが大切です。民間が取り組む企業努力に対応する武みとして，国会議員定数の1割以上，国家公務員人件費㭲䫅の1割以上のカットを早急に行いま す。また，議員年金を麾止するなど必要以上に議員特権をあたらす仕組めをなくしていきます。

# マニフェスト政策各論 

民主党は，昨年の総選挙以後の検証を経て，国民の声を聘き，変えるべきところを変え， マニフエストの内容をさらに進化させてきました。来るべき次期総選挙での政権交代にか ける，「民主党の政策ビジョン」をご一読ください。

## 未来へ向かう創憲

日本ではいま，時々の状況に流されて政府が行う恣意的な解㤉が，憲法の「空洞化」をもたらしています。このままでは，「空洞化」はますます進行し，国民の書法に対する信頼感はいよいよ損なわれてしまいます。私たちは，立憲

家権力の涊意的解积を許さない，碓固たる基本法としての構造を確立する ことが必要だと考えています。民主党は，こうした考えを受は，過去ではなく，

未来に向かって創造的な議論を進めています。すなわち「創憲」の立場に立ち，日本国憲法が高く揭げる「国民主権」「平和主義」「基本的入権の尊重」 の三つの根本規範を，21世紀の新しい時代にふさわしいものへとさらに㬐富化させていきます。
•本国の象徴」にふさわしい開かれた皇室の実現へ，皇室典範を改正し，女性の皇位継承を可能とします。

## 自立的な外交と国際協調

## 1．自立的な外交と国際協調を進めます。

受け身の外交姿勢を改め，日本を明碓な外交意思をもつ国に変えます。日米同盟を本当の意味で進化させるために，「劦力すべきは行，德うべきはは言う」地域における相互協力と信頼碚成を進め，FTA（自由貿易劦定）の綃結促進など経济劦調の推進，地域的安全保障，そして環境や教有，犯罪対策などを含めて， アジアの一員としての粪携と協力を強化します。様々な疑惑や効果について疑間が虽されてきたODA（政府開発援助については，透明性，効率性を重視した

持を前提に日本の安保理常任理事国入りをめざします。国民の間にも門解と支持が定着しているPKOに関しては，多様化するPKOの要請に応すべく，派適 される隊員の武器使用基準や，参加条件•覞模•期間等に関する国会の関与の
検討な進め，日本として国際平和の維持•構築•創造に正面から間与できるよ いくために，「国際刑事裁判所」（ICC）への早期加盟をめでします。

2．国民を守ることができる防衛力整備への転換をはかります。
政権取得後2年以内に新たな防䘖構想を策定し，自衛朕の体制•装備•運用などを見直して，ミサイル，テロ，ダリラ，サイバ一攻撃，不審船•武装工作員などの多様で
予算は，防衛予算の中での振り替えで対抗し，負担増を抑えます。また，領土問題し開連して，領土主権回復の象徵である北方領土問題の早期解決へ取取組むとともした。亦閣諸島•竹島を含む我が国頜土•領海，排他的経济水域を守る対策を進めます。
3．緊急事態に迅速に対処するため，「緊急事態基本法」の制定と

来年の通常国会におして，緊急事態の定戠，基本的人権の尊重，国•地方公共团体の責務，国会の関与，等を内容とする「緊急事態基本法」（仮称）を制定します。


4．拉致事件の解決など北朝鮮問題に正面から取り組みます。
拉致事件の解決は，日本の主権，人道上の見地から喫緊の課題であり，被害者•

家族全員のすみやかなる㴆国，特定失踪者問題の真相解明など，拉致事件の全面解決を北朝鮮に強く迫ります。また，核，ミサイル問題は，地域の安全にとう

的な進展が見られたい場合，六者㙝嶬の場に加え，国連安保理での問題解決 を求めていきます。またた，脱北者問題に積抟的に取ゆ組むととももに，不審船等 による密入国，密輸，覚醒剤事件の取り絃まりなど，海上警備体制の強化をは かります。
5．改めてイラクへの復興支援のあり方を見直します。
サマワに展開する目徫隊は，主雑移欏を踏まえ，撒退すべきです。現地は，イラ ク特措法に定める「非浅闘地域」という派遣要件を満たしておらず，死傷者が続発しています。イラク特措法は，主権移講前までの「人道復興文援，活動」と「安

 の参加のあり方については，真に機能し，イラクやか車の安定に資するる国際劦調体制の再横箱に日本は努力すべきです。また，目的，任務に武力行使を伴う多国籍車への参加は，指揮榫の問題など，憲法上の疑義があることから，多国籍軍の一員として，自衛朕をイラクに派遣すべきではありません。
6．犯罪対策の強化など「日米地位協定」の改定に着手します。
かが国の外交安全保障の基軸である日米同盟を健全に運営するため，凶悪犯毴容疑者について起評前に日本の司法当局にら渡しを認める原則や，米軍施設への日本法令の適用原則，䍗境保全条項などを盛り込むことをめざし，日米地位拹定の改定に着手して，3年を目途しく紋論を出すことを目標にします。なお，
隊基地の国外への移転を目指します。普天間基地の返還については，代替施設 なき返逗をアメリカに求めます。

## 1．大使等の民間登用率を2割に向上させます

「日本の顔」として柔軟かつ効果的な外交を展開するため，在外公管のあり方 を見直すとともに，大使等（特命全推公使を含む）の任用な，学者，NGO関係者，
成します。

## 1．マクロ経済政策の健全化をめざします。

マクロ経済政策は財政政策と金融政策で運営されていますが，このてつを㑑全化することが急務です。財政政策は，歲出削減と税制改革によって財政齐字（国債発行頝等）を縮小し，フライマリリーバランス（利払し書を除く財政収文） を早期に均衡化させます。金融政策は，ゼロ金利と量的緩和という異常な政策をできる限り早く終息させ，正常な状態に戻します。景気対策は，異常なマクロ経済政策だけに頼るのではなく，規制改革を中心
 を中心とする交易条件の改善などに取り組むことで，バランスよく行って きます。

## 2．景気を回復させ，「仕事」と「雇用」を生み出します。

強い経済を再生させて景気回復•雇用拡大を実現するためには，民問需要を掘ゆ起こし，内需を拡大することが必要です。現在及び将来に対する不安の消と，眠っている需要に対応した新しい仕事•産業の掘り起てしによって，経济再生への着実な一歩を踏ゐ出します。
［1］地域主体の雇用辡出，職業教育を進めます。
中小企業対策や分権によよる地域経济対策，「緑のダム」をはじめ公共事業の転換，福社•環泋部門の産業育成，良質な住瓄境の整備，NPO育成等，公的部門を含めた積極的脌用創出などによって，新たな就業機会を抗大し，脌用を
増やします。また，
［2］高䜽者の暮らし，子育てなどの不安解消で，需要と消費を掘り起こします。年金•介護や子育て，教肖，医療なと現在と将来の不安解消をはかることで，消


［3］ローン利子所得控除制度創設など，生活重視の経済に転換します

活重視の経済，「経済のソフト化」を進めます。
［4］事業規制原則放麋を進め，企業努力と起業意欲を堌進させます
事業規制原則稘廃の基本方針などを定めた法律案を国会提出し，その成立 をめざします。
［5］喼争力強化•技術力強化に向けて，知的財産椎立国をめざします。国際的競争力の強化，科学技術振無をはから戦略に立つて，知的財産権強化 に取り組みます。「「知的財産基本法」をさらに具体化し，知的財痤紛争処理能力の強化，知的財産権に開する専門家の育成，地域をはじめとする産学の連
 めます。
［6］国際標準並みに独禁法を抜本改正します。
経済取引のの基本法である独占禁止法を抜本改正し，（1）課徵金を国除標準並 みの水準に引き上げ（2）措置减免制度（自発的に自らの違反事実の情報を提供した事業者に対する措置 $=$ 課徴金など $=$ を減免する制度）の導入（3）官製談合に䦎してもの
［7］周波数のオークション制度導入や独立した競争監視穖関を設置します。電波の有効利用促進のために周波数のオークション制度等を導入します。同時に，公正な競争を促進するために独立した行政幾関として「通信•放送委員会（日本版FCC）」を飤設します

3．税金の使い道を徹底的に見直し，財源を確保します
党は政椎隻得㣭，経済の安定成長が奏現できるまで，現在の財政規模を原則とし て維持します。財政のの健全代を進めるためにも，経济再生が最憂先の課題です。し かし，現状におしいて効果を度外視した狽政の放漫運学を行こととは，将来世代に過
 に分りやすしい予算制度に改革い，税金に巣食う「お化け」を徹底的に退治し，当面，予算の使し道を大胆に転換することで，則政規律を維持しながら，経済再生を進 めます。政惟獲得後の任期中において，能底的な行政改革等を通じて 10 兆円程度 の箟出カットを行しい，これを時代に即した政策の実現や財政喊建の財源に充てます

## ［2］特別会計の情報公開を権㡳し，不要なものは糜止します

不透明で，各省庁の既得惟益となっている特別会計については，撤底した情竍公開，財政全体の状況が分かりやすい会計情報の作成•提供を行います。その上で特別会計としての意義を失っているもの，一般会計からの補助金に依存している

## 4．税金の使い道を大胆に変えます。

止め，生活•幅境重視に転換します。国直轄の大型事業を3割， 9000 嚼円を目標に削減します。無駄づかいの象街 である川边川タム事業（熊本県•総事業費2650億円）や吉野川可動医計画（德



体の意見を間きながら今後のあり方を見直します。事業量を減らすのではなく，国•地方公共団体の入札の一般競争入札化や官製談合防止法の強化，電子入札の導入促進などを含めた入札改革で談合を防止し，より少ない経費で，より多くの事業を可能にします。
［2］道路公団を廃止し，高速道路を原則無料化します。
政府が成立させた道路公団民営化法はまさに名ばかりの法律で，無䭾な高速道路を作か続ける仕組みは変わりません。民主党は，地域でも高速道路を使し やすくし，物流コストの引き下げ，生活の利便向上をめざしてフリーウエイとす


## （1）道路公団魔止と高速道路原則無料化

多額の投資をしながら有効活用されていない高速道路を生かすことで，地方 を活性化するとともに，流通コストの削減をはかるために，高速道路は3年以内に，一定䐓間一部大都市を除いて，無料とします。道路閉係四公団（日本道
 から，地方の高速道路か暮らしに生かせる道路としてよみがえるます。また農産物，畜産物，水産物の消費地への流通コスト，時間コスト削減は，農林漁業など生座者の基媻胎化にもつながります。高速道路に係る債務这済と道潞 の維持管理には，年間2兆円が必要ですが，現在，国と地方を合わせて9兆円 に達している道路予算の一部振り替えと，渋滞•噮境対策の钼点から例外的に敫収する大都市部の通行料でまかけいます。

## 

自動車にかかる税金が，道路建設を優先するために高く設定されてきたてと を踏まえて，道路特定財源を一般財源化するとともに，税金を大幅にら引き下 ばます。道路特定財源の噔止法案と，自動車重量税半減•自動車取得税廃止 の税制改革法葉を国会提出して，その成立をめでします。同時に，将来の世責任を果たすため，わか国産業新争争力の維持に配慮した諳置を講じつつ，実刘ある温暖化対策としてこ酸化炭素の発生源に，瓄境負荷の程度に応じて炭素含有量トンあたたり3000円程度の税金をかけする「澴境棁」を創設します。

地方分権は，日本社会の構造を根本から改め，地域それぞれの多様な活性化 を実現し，住民の撖しい目によって財政再建を可能とする，真の構造改革です。
 の全国一律•国民不在の「高コスト・不満足」社会を，多様で住民が主役となる地域主権の「低コスト・満足社会」へと輷換します。
1．地方へ18兆円の税財源を移懐します～税金の使い道は地域で決める。
霞ヶ関の紋割つが地域住民の生活にまで影響を与えています。その最たるもの が補助金です。民主党は，税金の使し道を地域が自らの責任で決められるよう にします。そのため，現在の約20兆円の補助金のうち，国が責任を持つべき補助金（生活保喰など）以外の約 18 兆円を原則廃止し，これを税源移譲や一括交付金（国は大朹の使い道のみ定め，夹際の使途は地方が決定できる財源）に改
政ニーズに応じた「横副り」の税金の使い方が可能となります。またた自由なっ財源を背景に，各地域の「善政競争」を展開することによって，地域の活力が生ま n，自治体の集合体である日本の活性化が可能となるます。
2．市町村に権限•財㹉を優先的に移譲し，住民が主役の社会をつくらます。
地方分権とは国に集中する権限を，住民（国民）に返すことです。そのためには，住民に最も身近な市町村に，できる限り権限と財源を移譲します。その上で

隹民参加，住民による行政の評他や監視が容易にできる環境を整備し，住民
反映するために最も重要な「「情報公開｢住民の直接参加引を強化するための「住民白治推進复本法案（仮称）」 や「住民投票法案」を国会提出し，その成立 をはかります。また法律の範囲内で地域のルールを地域が独自に決められる権限を拡充（法衛による直接委任条例の範囲の拡大等）し，住民参加•住民劦動に よる手応えのある地域づくりを可能とします

3．中央政府の権限を限定し，その簟囲で強い政府をつくります。
国にあまわにも多くの権限が集中していることが，全国一律の「硬直社会」，住民か政治行政から柾外される「不満足社会」，地方が国に依存する「依存社会」 をつくつています。民主党は，政権隻得後の任期中に，中央省庁の権限を限定
社会」，住民が政治行政し参加しやすい「湳足社会」，自治体間の健全な競争に よる「酰争社会」をつくります。また国は，外交，安全保障，通貨，金融など限定 された範囲の中で，機動的で効率的な強い政府をつくります。

## 4．道州制の実現へ制度整備に着手します

基碮自治体の規模拡大，基軗強化の中で，道州制の実現へ向け制度整偱に着手します。同時に，住民に一番身近なコミコニテイを活性化することによう自立と共生の社会を実現します。

## NPO（非営利法人）を育成し，市民活動を活性化

## 1．特定非営利活動法人を税制でも支援します

特定非営利活動法人（特活法人）を，地域の公共サービスの担い手，雇用を
 は認定されていません。まずはその認定要件を大幅に緩和し，特活法人か諼定 を受けられやすくなるようにします。また，少額寄付をしやすくするため，寄付 の所得税控除を1万円以下でも認めます。

2．公益法人制度を抜本的に見直します。
民主党は，市民•協同セクターの形成に取か組みます。民間の市民活動を促進する
 こととします。（2）法人税は，原則非課税（但し収益事業は課新）とします。（3）一定の要件（民主党か䶶案する特活法人の支援税制と同様の要件）を充たしている法人 については，みなしく奇付制度や㟢付掕除等の支援が受けられるようにします。

## 金融円滑化で中小企業を再生

## －「お金を貸せる銀行」をつくります。

政准猚得後速やかに民主党「金融再生フアイナルフララン」の実施に着手し，2年以内をめどに信用創造と金融仲介機能を回復させます
（1）中小企業金融（目宮業者を含め，個人の信用に基つきき受けている融資）を，大企業問けの貨付と明確に区別して取扱しいます。担保に庐らずキカツシ




（3）大企業に対する貸付については，敫格な金融倹查を通じて不良債鹪の実態 を明かかにします。バブル経済に対する大企業．銀行経営者及び行政の責任余力を回復させます。
（4）中小企業者に対する金融の円滑化をはかる観点から，銀行に，貸付条件等の説

2．中小企業予算 7 倍増，政府系融資の個人保証撤廃などにより


地場産業と商店往に元気を取り戻すため，中小企業むけの助成や商店術の活性化のための予算を7倍増にする年次計画をつくり，まず最初の年度予算では咅増させます。エンジェル税制のの改善などにより，事業立ち上げ時に資金が円滑 こ雔まる仕緛みを構筑し，起業の促進もはかります。また，金融再生ファイナル を軖換させるため，政府系金融機間（国民公庫，中小公庫，商工中金）が行う貸付は，5年間で原則として個人保証をなくします。

## 3．政改革で国民サービスの向上と，地域•中小企業への資金供給を進めます。

昨年4月に郵政公社が発足しましたが，郵便事業の実質的独占，郵館資金等の特
声や見せかけの改革ではなく，現実に国民生活の向上•地域経済の活性化に資 する亚政改革を進めます。民主党は，現在の郵便ボスト10万力所設置などの高 すぎる郵便事業への参入要件や，経営に対する過籼な行政の関与を排除し，

2年以内に，コニバーサルサービス（全国どてでも一律料金で配達）を前提として






## 農業•林業•漁業を再生

## 今までの農政を大胆に改革します

带山唃村の高退，自綌率の低下，食の安全に対する不信感の増大などの諸題を解決するために，民主党は農政の抜本的な政策転换を行います。

1．農政の柱として～補助金行政から直接支払いへ大胆に転換します。
現在の農政は，作物の価格支持政策や構造改善事業への助成を中心とした補助金漬けの行政となっています。これを抜本的に転換し，農業•農村を活性化 するため，農政の柱として直接支扎いを導入します。見体的には，自給率の向上に資する土地利用型作物（米•麦•大豆•雑敦•莱種•的料作物）などに対し直接支払いをします。これに伴い，米の生産調整は廃止する一方，耕地利用率を
 （耕作者）が米並みの収入を碓保できる水準とします。
その他，中山間地域や環境保全型農業（有機農法など）に対する直接支払いた英施します。
なお，この総讃は1兆円程度とし，米の生産調整虙止に伴し浮いてくる補助金等を活用して，できるだけ農林水産省内の予算の中で取り組むように努めます これらの施策によか，現在の自給率 $40 \%$ を，政権交代 10 年後に $120 \%$ にば，将来は $60 \%$ 以上にすることを目標とします。また，食䊒危機して備えて，米の300 トンの備蓄を行います

## 2．消費者の食に対する不安の解消～食の安全の確保と

輸入野菜の残留農薬，BSE•鳥インフルエンザ問題など食の安全を摇るがす問題が立て続けに起き，消費者の食への不安，不信が高まっています。こうし た状況に対処するため，地産地消旬産旬消を推進し，地域内の自紿率を高め主要な食料輸山国に輸入国の立場から調查を行う国際食品梌查官（使称）配置することなどを実施し，食の安全，安心の碓保に努めます。
また，国内における農林水産業の生単現場においても，低農楽•有機農業や買境保全型農業を推進するとともに，バイオマス利用の推挝を行しいます

## 3．農山漁村の活性化～農地制度の改善と農山漁村における

## 女性支援策を実施します。

農地制度については，参入規制（入り口規制）を緩和するとともに，農地所有者 の耕作義務の明碓化や転用規制（出口規制）の厳格化により，意欲のある者が できるだけ多く農業に参入できるようにします。具体的には，農業生産に意欲あ る株式会社•NPOなどに耕作権の継绎を条件として利用権の設定を認

ます。また，農業に意欲あるサラリーマン・定年退儎者等に対し，農並の䋛続，市町村の農地の利用計画に基づくこと・転用を認めないこと等を用件として活用するとともに，現在の面積477 haを碓保します。
なお，農業就業人口の約割を占める農村女性の重要な役割を考慮し，農山漁木
 の声をより反映させるため，農劦等の理事，農乿委員会の委員等につついて，地域 の実情に応じて女性の数值日標を設定し，その実現し努めます。
都市への人口集中が進んでいますが，日本の発展を考えた場合，わが国の国土 の大半を占める農山漁村の活性化を抜きには語れません。そのため，都市と農


## 4．水産資源回復事業に「直接支払い」も。

日本はかつて世界でも有数の水産物輸出国でしたが，現在は輸入国に転落し水産物の自給率は $53 \%$ まで落ち込んでいます。資源管理を徹底し，わが国水産資源の本格的な回復をはかわ，諸外国にその䡛を示し，漁村を再び活性化す とともに，資源回復事業を美を施します。また，漁村集落が行う資源回復事業に立 しては直接支払いを行います。

## 5． 10 年間で 1000 万haの森林を再生～「緑のダム」を育みます。

森林は様々な公益的機能を持つていますが，安価な木村輸入の増大，国産材価格の低迷などにより，林業生産活動か停滞し，それに伴しい森林が荒廃しつ あります。森林に本来の保水力を取り戻すことによる水害防止効果や，森林に よる二酸化灵素を固定し地球温暖化を防く効果に着目し，治山治水事業を中心とした環境破㯖型公共事業から，環境•緑を守る持綕可能な公共事業（ $=$ 緑 のダム事業）へ と軾換し，12万人の㕍用増につなばます。間伐などの森林整

公共建築物への一定量の国産材使用の義務付け等により，国産村の利用推進をはかります。そして，森林の面積や木の種類などに応じた直接支払いを導入します。
また，この計画に付随して，美しい河川を取り戻し，人々の㥎いの場，多くの生物


環境・エネルギー

## 持続可能な社会へ

## 1．環境税を創設します。

地球環境問題を解決するためには，地球環境がタダで無限にく使うことのできる自由財であるという考え方を見直し，経済活動の地球環境に与える影響（外部

温暖化対策推進大網の見直しを目前にし，いわゆる経済的措置の導入は喫䇣 の課題です。民主党は，政権隻得後速やかに，化石然料の使用抑制•効率化と，省エネルギー・新工ネルギーの技絉開発や環境閏連投資促進に資するる環境䅡

を俞設します。CO2排出量（㟉素含有量）に着目し，炭素トンあたち3000円程度課税します。電力については，現在の電源開発促進税を一部組み替えて堣税する㟉素・エネルギー税とします。但し，その際には他に転換不可能な原料灭 ナフサ等の原材料としての使用については課税の対象から外し，産業界等の

開発，設偄投資，普及等に優先的に配分します。これにより，環境技術立国とし て，環境と雇用を両立させた持続可能な社会を構筑します。なお石油税制に ついても，そのあり方を含め今後検討します。

2．新エネルギー予算を倍増，低公害車普及•拡大を進めます。
風力，太陽，パイオマス，波力•海洋エネルギー等の再生可能エネルギーや，然料電池等を中心とした末来型エネルルギーの開発普及のだか，新エネルキ
 いい乗物に対する勖成を強化します。すでした。普及しつつあるる電気気動車に対 する集中的助成，今後本格的実用化が見込まれる然料電池車への支援を中心にして，低公害車の普及，挔大を進めます。必要な予算は，エネルギー関倸予算全体の中での振替むよび䍗境対策予算などを充てます。

3．安全を最優先し，原子力行政の監視を強めます。
原子力に開する行政機間を推涟と規制に明確に分離し，安全を最優先させます。


## 4．地球環境保全に向けた基本法を制定し，環境外交を展開します。

人類と自然との共生の理念に基づいて，日本が世界に貢献する戦略的外交課


れないですむ環境をつくらます。そのため，「子ども有害情報から子どもたち
持てるような青報の教意を味を進めますく。

7．「子ども家庭省」の設置に着手します。
党は政権雔得後速やかかに，子どもや家庭の問題について，一元的に政策立案遂行する「子ども家庭省（仮称）」の設置じ着手します

## ค

## 安心して働ける社会

## 1．誰もが仕事に就き，労動が正当に評価されるルールを確立します。

就業機会の拡大をはかるとともに，ワークシェアリングや男女共同参画の推進，不払い残業の解消などに取り組み，失業の新規発生を食い止め，就労者を増
 な面での官民格差の是正，国際的ル一ルの碓立などを推進します。

## 2．パート均等待遇の実現，

制度の拡充を進めます。
民主党は正社員とノ゚ート社員などとの間の合理的な理由のない格差を是正し，均等な待遇を実現するパート労㨽法改正案を国会に提出しました。これは短時

休業制度全体についても，子どもが生まれてから小学校に入学するまでの間，月単位で2回まで分割して取得できるようにするなどの改善を進めます。

## 3．能力開発と月10万円の手当支給で

雇用保険特別会計の安定をはかるとともに，失業給付期間が終わつても就職 できない人や，自営業を噔業した人などを対象として，能力開発㺫紻を拡充し，最大2年間，月額10万円の手当を支給する法案を国会提出するとともに，予算 を用意します（平年度約 2500 億円を見込みます）。また。倒墥やリストラで失業措置に必要な国書は年問25億円です。

## 4．若者の自立のため就労支援をマンツーマンで行います。

「カングワーク・サービスセンター（仮称）」を整備し，失業．無業状態の若者に個


 の職業体験学習を実施します

## 子どもが健やかに育つ社会

## ．一人ひとゆに目が行き届き

## 親の不安が解消される教育を実現します。

一人ひとゆの子どもにきめ細かく目が行き届くようにするため，民主党政潅4年間において，少なくとも小学校 3 年生以下のクラスについて，すべて30人以下とします。毎年約 800 億円すつ予算を增類し，同時に，必要教員数について は配置実態などの精查を進めるとともに，必要な法律改正も進めます。学校内，
 した土㫿日」を創出します。学力低下問題などに関する親の不安解消，学習指導内容を含む自治体の教育槜限の充実，保護者や地域住民の学校連営への参画の推進，学校評価制度等の導入促進などについて，「教育改革基本計画」 を策定し，「平成の教育改革」を順次，実施に移します。

## 2．幼保一元化やNPO支援で保育を拡充し，

約3万人といわれる保䏍所入所を待つ待機归童の解消をめざし，厚生労働省二保㕕所と文部科学省二幼稚園という緱割らによる分離を是正し，幼稚園と保育

 2万力所に増やし，指導員も4万人から6万人へと増員します。さらに，父母の就業実態に㴊せた保育時間の延長などを含め，待機晛童解消に向けて，少なくと も初年度約300譩円の予算を碓保します。
．次世代育成支援のための子ども手当（児童手当）を拡充します
次世代育成を進める一環として，配偶者控除，配偶者特别控除を噔止するとと もに，税の増収分で子ども手当（1見童手当）を充実します。手当は義務教育終了年䟻までを支給対象とし，食費，被服費をまかなえる水準とします。

## 4．無利子奨学金の貸与額を $50 \%$ 引き上げます。

長期の不況によって親の経済状況が覀化し，途中退学を余幟なくされる高校生，専門学校生，大学生が増えていることを踏まえ，3年間の緊急措置として，無利子奖学金の貨与額を，例えば自宅外私大生で現行 6 万 3000 円を 9 万 4500 円に するなど，希望者について $50 \%$ 引き上げます。また，就学継続が困難な生徒に対する授業料の減免措置鹿を行う高校への財政支援を拡元します。この政筷を実施するために必要な予算は，約600億け程度となりますが，文部科学部門の予算の精查及で

## 5．児童虐待防止へ児童福祉司を倍増します。

児童虐待を防くためめに，政権檴得後 4 年以内に児童福祉司を倍増し，児童相談所 の体制を整備します。

## 6．子どもたちを有害情報から守ります。

残虐な暴力や性暴力などの有害情報から子どもを守るため，書物の区分陳列 や放送時間帯の配慮などによって，普通に暮らす子どもたちが有害情報に触

## 1．地域介謢の拠点として，グルーブホームを1万カ所増設します。

待機要介講問題の解消をめざい，年間約850億円の予算を確保し，4年間で，比域の身近な介謢拠点（グルーフホーム）を1万力所，約10万人分境設するとと
齢者医療の充実などを推進します。

## 2．公平•透明•持続可能な制度へ，年金を抜本的に改革します

政府与党が，先の通常国会で成立させた年金法は，単に当面の年金財政のつじつ
度では，年金制度の直面する空洞化に対して何ら対策をとつていなんいばかゆか，貣担を現役世代に集中させているため，雇用が不安定化し，結果的に年金制度自体 の維持が困難となもます。そればかりか，政府与党が主張する1保除料率の上阳


 ます。

## （1）すべての年金を一元化～もちろん議員年金も恡止

国民年金，厚生年金，共済年金と職業か動き方で加入する年金制度が異な ることが，未納•未加入を生み，国民の間に不公平感や不信感をもたらします。 これらを全て一元化することにようて，全ての人が同じ年金制度に加入し，「 う一目でわかる公平で透明な年金へと改めます。この時，保険料率は覞在の厚生年金並みに抑制し，年金負担が履用を叒かすことが無いようにします。「所得比例年金への一元化」によって，転樴などの際の年金に係わる手続き行う必要がなくない，未加入を生む大ききな要因を解消できるとともに，常自分が将来受け樶る年金頝が分かるようになります。
国会識員についてもも議年金は虨此，国民の皆さんと同じ年金制度に加入 ることとします。
（2）年金目的消費税などを財源に老後の最低限の年金を保陵
「所得比例年金」に加えて，税を則源とする「最低保障年金」を設け，老後の最阺限の年金を保障します。最低保障年金は，所得比例年金の給付効力沙ない入


を支給する現行制度に比べ，相対的に少ない財源ですべての人に最低限の金を保障できることになります。また，税が財源ですので，現行制度のよう な無年金者や空洞化としろ問題も生じません。新制度発足後の最低保違年金 の財源は，予算の無駄づかいに撤底し的にメスを入れて実現する国民年金国庫
保します。新制度への切り替えにあたつては，十分な経過期間をとわ，また既に年金を受け取つている人への給付水準や，既に保険料を支払つた期間に対応する部分の給付水準は維持します。

## （3）觬く女性も専業主婦もどちらも納得の年金制度

夫婦は独立した人格であると同時に，世蔕単位で家計を支えています。その の収入と見なす方式（二分二乗方式）を採用します。婚姆中の年金保除料は， このみなん収入に基づき，それぞれが納付したものとします。これによって，動く女性の不公平感も解消され，専業主婦も自分自身の年金権か碓立します。

## －舞駆づかいの社会保険府は廃止

欠です。また，所得の捕捉が正碓になされれないわれば，将来の年金射政を正確に把握することもできません。民主党政権では，正碓な所得の把䐅を可能にする ための税制改革を推進しい，これに基づいた具体的数值を示しつつ，年金改革を実行します。また行政改革の䳽点もも踏まえて，社会保除なを噔此し，国税广と統

## （9）基硬年金国厙負担率引き上げは澈底した予算の見直して

政府与党は，基砹年金に対する国庫負担（税金投入）を，「3分の1」から「2分 の1」に引き上げるため，今後所得税が消費税の増税を予定しています。しか い，年金制度の抜本改革も行わず，年金保険料の流用にも歯止めを掛けなし ままに，国民に貣担を求めることは許されません。民主党政権は，徹底して予筧の舞駄づかいにメスをスれ，それによって生み出される䐓源を段階的に㫷

## （6）「無年金障がい者」を做済へ

国民年金の対象外であったゆ，任意加入の時期に未加入であったために年金受給できない全ての無年金障がしい者（元学生，主婦，在日外国人，在外邦入 を対して，現行障害基碰年金並みの給付を行う法整備を早刍に行います。

## 安心の医療

## 1．早期発見•治療で安心の医療を実現します。 診療報酬改定ブロセスの寀明化を倠めます。

受該抑制を解消し，早䐓発見，早期治療を促進するためにも，平成18年の診療報駲改定時点で，健保本人の医療費自己負担は2割に引き戻すとともに，医㱥制度改革，高齢者医療制度改革を進めます。のた，診療報刷改定時には，薬，
改定作業を行う中央社会保険医療汾撞会の委員構成を誩療測，支払倒，公益側 （患者側を含む）それぞれ同数とし，その議事録を公開します。これらの改革は平成17年度から胹次，進めます。

## 2． 350 力所の小児救急センターを整備し，

## 小学校卒業までの医療負担を1割に軽減します。

小岏赇急医療体制を整犕し，政権猚得後 3 年以内に，全国で 350 力所以上の小門救急センタ一病院を指定して，いざという時の受け入れ体制を碓立しま

改正案を国会に提出します。必要な国の予算は約450億円と見込まれます。国費についてぱ費の振り替えで行い，健保については財政状況に配慮し ます。

3．カルテ開示•医療費明細書発行の義務化を実現するとともに，医療事故の防止に取り組みます。

患者と医師の信頼閘係と劦力をさらに良好なものとするため，患者に対する カルテの開示と医療費明明細書の発行を戠務付ける法律案を国会に提出します。 また，第三者機開への医療事故報告の義務化等，続発する医寮事故•医療ミス

4．「肝炎対策5力年計画」を策定します。
薬害に起因するものも含め，济在的な婁者が200万人以上と推計される晘栄が新 たな国民病といえる状況になっています。「旰炎対第ち力年計画｣を策定し，早期発見•治療体制の充実，予防体制の碓立，そして患者の生活安定を実現します。

## 5．自殺予防の総合対策に取り組みます




5．ドメスティック・バイオレンス（DV）防止法を強化します。
2004年通常国会で「配偶者からの暴力の防止及び被客者の保護して閏する法得 （通称：DV防止法）が改正されましたが，3年後の見直し時期に，積み旌しの課
自立支援体制の強化，特に民間シエルターに対する盰政等の支援の強化等の ために，年間約25隠円の予算を碓保します。
6．「公益通報者保櫵法の改正」，「公益開示法」，
「危険情報公表法」で国民の生命•財産を守ります。

も不利益な取扱いを受けないよう保護します。同時に，公務員を対象にした「公益開示法案」，また，事業者に危険情報の提供や行政庁への報告等を義務付ける「危険情報公表法案」を成立させのこの三位一体の法律によゆ，消費者国民の生命•財産を守ゆます
7．自然災害による被災者を対象に，住宅本体への再建支援制度を確立します。
自然災害によゆ家を失った被災者にとつて，住宅の再建は，生活基盤の回復の ために欠かすことはできません。現行の「被災者生活再建支援法」を改正し，住宅本体への再建支援制度を碓立します。

## 人権が尊重される社会

## 1．差別の解消をめざす法律を制定します。

社会にまだまだ残つているさまじまな差別を解消するため，すべての障がし）者（チ




## 2．成年後見制度の利用を積極的に推進します。

判断能力が十分ではなんい痢呆性の高龄者や知的障がい者•精神媁がい者が，と
 の意思にそうた幕らし方を䢱択できるように，「成年後見制度」の利用促進と，運用の適正化を図ゆます。

3．盗聴法，住基ネット法，個人情報保護法を見直します。
政准雠得後直ちに，盗浐法の運用を涑結し，2年以内に抜本改正の法律案を国会 こ提出します。また，住民基本台帪法の住基ネット条項と個人情報保護法につし ても，直ちに見直しに着手し，抜本改正のための法律案を国会に提出します。
4．テレビの字幕化を推進します。
聴覚に障がいがある方々もテレビ放送を楽しみ，情㪍を確保できるようにするた め，平成19年までい，技術的に可能なすべてのテレビ番組の字幕化を実現します。

子幕化を行う故送事業者や製造業者に対しては，事業支捋剒置として約100穊円 の助成を行います。

5．人権侵害の救済へ向け国際㙨関への個人通報を制度化します。
人権侵害の救济機会を広ばるため，国際機開に対し個人が直接，人権偖害の救済を求める制度（個人通報制）が求められています。民主主党は，政権隻得後速速や かに，個人通䩘制を認める「女子に対するあらゆる形態の差別の撒慮に関する条


## 6．高䭅者虐待防止法および障がい者虐待防止法を制定します。

施設•家庭における悲惨な事件を無くし，安心して生活ができる環境をつく

 を行します。

## 7．消費者の権利を尊重した法整備•政策立案を進めます。

民主党ほ，「生活者｢納税者｢消費者」の立場を代表し，国民•消費者の視点

 ないよう必要な法整備を行います。

## 安全な暮らし

## 1．信頼される警察行政を取り戻します。

本来は現場で搜查に使うためのお金を，長い間㥽習的に，一部の上層部が私的流用していたという，不正経理疑惑などの不祥事により，警察行政への信頼 が低下しています。第三者の升護士•認会計士•市民代表などからなる「警察予算道止化委員会」を設置して，警察経理の問題点の解月明を行い，その調查
会•都道付県公安委員会に独立した事務局を設置するとともだに，苦情処理制度 を大幅に拡充し，市民の声を反映した警察行政を実現します。
2．警察官の3万人増員により，落ち込んだ検挙率を回復させます。
5年間で， $52 \%$ に落ち込んだメ1覀犯罪の検兴率を5年前の水準である $81 \%$ にで回復させることを目標とし，4年聞で地方彔察官を 3 万人以上增員して，「地域，
消を進めます。4年間，毎年7000人程度増員し，毎年約400復円すつ，4年後に は1600億円の予算を碓保します。また，地域社会の防犯機能を生かすため，
 の立ち上げ覚用を支援します

## 3．仮釈放のない「終身刑」を創設し，凶悪犯罪の罰則を強化します。

罰則が軽すきでると扎判のある凶䃌犯罪について罰則を強化し，仮犽放のない「重
以内の刑法改正をめざします。

4．国民に身近で公正な司法制度に改革します。
5年後の载判員制度導入までに，国民の制度への理解が進むよよう広報し，育児•

 させます。すでに提出している，犯罪被客者の権利を保障し，国や自治体に生活支援やや精神的ケア等の総合的施策を義務付ける「犯罪被害者基本法案」を成立させます。

## 1．官僚の天下りを禁止し， <br> 官僚の天下公務員人件書総額を1割以上縮減します。

官僚の天下りを禁此します。民間企業への再就職しか対象になっていない規制を特殊法人，独立行政法人（大学教官等を除く）などの政府関係法人等によ



 （割以上縮減する効率的な政府に改革し，さらに分権の推進等し より効率化と縮減をはかります。

2．トップダウンにより
大胆かつより迅速な政策決定をめざします。
不透明な政府•与党の二重構造と事務次官会議に象㣲される霞が関の事前調整の仕組みを廃此し，首相と主要閣僚は官邸に常駐し，基本的な政策は官邸中
割である税金の徵収と予算の配分に関する予算編成，税制改正につついては官期にその政策スタッフとしての内閣財政局（仮妳）を設置し，各省庁の省 を超えた，大胆な予算配分の変更と思い切った税制改革を推進します。
3．マニフェストに賛同するあらゆる政策人材と協働します。
政治のリーダーシッフ碓立と政策責任の明確化のため，霞が関の年功序列入事を改め，実力と意欲に富んだと問人や学識経験者，若手官僚などを積梪的 に登用し，官艮政策スタッフや各省の局長級ボストのうち30\％以上にこれらの人村を充てることとします。このため，国家公務員法上の特別職の㹡大やや国法に基づく国会䇎員の様䮴制限を緩和します。

4．行政監視院（日本版GAO）を設置し徹底チェックします。
行政が行政自身の無駄の点検や規制緩和を行うには限界があり，国民の立埸 で行政をチエックする機間が必要です。このため，国会内に行政の監視，政策評価を行う専門部署となる行政臨視院（日本版GAO）を設置します。

## 5．政治家の不正を根絶し，議員定数を削減します。


 ります。
（1）政治家の「あっせせん利得処罰法」の処罰対象を，議員等の新族や首長の秘書 にまで払大します。
（2）公共事業受注企業からの政治献金を全面禁此ます
（3）企業•団体献金の公開基準を，現行の年間 5 万円を超えるものの公開か 5全面公開へ広げていきます。民主党が既に実施している政治資金収支報告
団体に義務付けます。
勾留中の国会議員について，歳費等の支払いを湅結し，有罪判決が確定した
 めます。当面する緊急語題として，一票の格差を是正し，票参国会議員の定数 を1桠以上削減する法案を国会に提出し，与党として各党会派に呼びかけ，国民監視のもとで議論を進め，実施します
6．成人年齞を18歳に引き下げ，選挙権も18歲以上とします。
若い世代に，社会の一員としての責任感を酸成し，積梪的な社会参加を保障 9 るため，成人年歯を18歳とし，選挙鹪年齢も18歳から付与します。次の総選举 5選学椎を付与できるよう法改正案を国会提出し，その成立をめざします。
7．マニフエストを誰もがどこでも入手できるようにします。
「政策本位の選举」「政権選択の選挙」を実現するために，マニフエストの配布方法の制限を散㗫します。ホームページや電子メールを利用したインターネッ




民主党政権公約 MANIFESTO（マニフェスト）発行日2004年6
発行 民主党
民主党本部 〒100－0014 東京都干代田区永田町1－11－1

## 比例区も <br> The Democratic Party of Japan民主党

