第2期計画の主な成果と課題～地域福祉推進のプログラムに照らして～ ＜地域福祉推進のプログラム〈推進のめやす〉掲載事業の評価の推移〉

○地域福祉推進のプログラム〈推進のめやす〉について
第2期計画では計画の進行管理の手法として，「地域福祉推進のプログラム〈推進のめ やす〉（以下，「推進のめやす」という）」を毎年作成し，計画の具体的な取組に位置付け られた学区福祉委員会，宇治ボランティア活動センター，宇治市福祉サービス公社，宇治市社会福祉協議会，宇治市のそれぞれの事業についての遂行度合いを測ってきました。 とりわけ，宇治市の事業については，評価指標を用いて進行管理を行ってきました。

そこで，第2期計画の振り返りとして，「推進のめやす」における宇治市の実施事業の評価の平均値を下記のとおり算出します。

## 評価について

（1）評価の考え方
宇治市地域福祉計画に関連する事業の実施状況から，同計画に位置付けられた＂具体的な取り組み＂をどれくらい達成できたかを判断します。

なお，本評価は宇治市が実施する事業についての，実施所管課による内部評価です。
（2）評価指標

| F（Finish） | 事業の目的を達成したため終了した |
| :---: | :--- |
| A | 計画的に事業を実施していい，引き続き充実を図る |
| B | 事業は継続するが，新たな課題等への対応が必要 |
| C | ニーズを勘案し，事業の縮小，休廃止に向けた見直しが必要 |
| D | 一時休止，保留などの事業 |
| －（ハイフン） | 隔年等で実施するため，評価対象年度の実績がない |

※H23 当時は「A」「B」「C」「－」の評価のみ。
配点表に基づき，平成 24 年度作成の「推進のめやす（平成 23 年度事業評価）」と令和 2 年度作成の「推進のめやす（令和元年度事業評価）」に掲載されている全事業の平均値を算出し，その数値に応じて再評価を行い比較します。

| ＜配点表＞ |  |
| :---: | :---: |
| 評 価 | 配 点 |
| F （Finish） | 3 点 |
| A | 3 点 |
| B | 2 点 |
| C | 1 点 |
| D | - |
| - （ハイフン） | - |


＜再評価基準＞

| 平均値 | 評 価 |
| :---: | :---: |
| 2.5 以上 | $\bigcirc$ |
| 1.5 以上 <br> $\sim 2.5$ 点未満 | $\bigcirc$ |
| 1.5 点未満 | $\triangle$ |

※計画本編では，令和 2 年度事業評価について，新型コロナウイルス感染症の影響を大 きく受けた年度であったため，事業評価の基準に平年と差異があり単純比較が難し く，令和元年度評価との比較を行いました。

## ＜第2期計画（前期計画）における「推進のめやす」揭載事業の評価の推移＞

1．安全•安心に暮らせるまちづくり

| 同和問題や女性，子ども，高齢者，障害のある人，外国人，難病患者等をめぐる人権問題を課題としながら，一人ひとりが命の尊さ や互いの基本的人権を尊重し合う福祉社会実現の取り組みを推進•支援します。 |  |
| :---: | :---: |
|  |  |

（2）健康でいきいきと暮らしていくために，こころと体の健康づくりを推進します。
2 各種予防事業に積極的に取り組みます。
3 各種検（健）診や予防事業等，健康に関する情報を積極的に広報することにより，より多くの人の事業への参加をめざします。
4 高齢者のサークル活動の支援等により，生きがいづくりを推進します。
（3）災害時の被害を最小限にとどめる取り組みや生活環境のバリアフリー化を推進します。
5 防災情報の発信や災害ボランティアセンターへの支援等，災害時に備えた取り組みを積極的に推進します。
6 災害時の被害を最小限にとどめるために，河川等の改修•整備や建築物の耐震改修助成等の取り組みを推進します。
7 すべての人が安全に安心して利用できるように，公共施設や道路等の計画的なバリアフリー化やユニバーサルデザインの普及を促 7 進します。
（4）地域による防犯•防災の取り組みを支援します。
8 地域における防犯•防災のネットワークづくりのきっかけとなる，民生児童委員や学区福祉委員等による一人暮らし高齢者訪問活動，子どもや障害者の見守り活動等の拡充を支援します。
9 災害時要援護者避難支援計画に基づき，災害時に自力での避難が困難な人（要援護者）の情報を本人の同意を得たうえで町内 9 会•自治会等と共有し，いざというときに助け合える体制の整備を推進します。

## ＜評価（平均値）の変動＞



## ＜総括＞

平成 23 年度と比較して，『C』評価となった事業が 0 になったことに加えて，全体の事業数が増加 したものの，『B』評価の事業が増加したことで，評価の平均としては概ね変動なしとなった。

次期計画に向けた課題として地域防災の面で町内会•自治会など地域力の低下による影響から，自主防災組織の活動促進や防災意識の啓発等への積極的な取組が必要である。

令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により事業実施が予定通り進まなかったことで，評価の平均値は減少した。令和 3 年度は，ウィズコロナ下での事業実施に向けた取り組みを進めたこと で，事業の再開等に繋がり，最終年度の評価の平均値は増加している。

## 2．地域福祉活動への住民参画の推進



## ＜評価（平均値）の変動＞



| 23評価指標別事業数 |  |
| :---: | :---: |
| 評価指標 | 事業数 |
| －${ }^{\text {a }}$ |  |
| A | 13 |
| B | 6 |
| C | 0 |
| － | － |
| － | 1 |
| 合計 | 20 |


|  | R1評価指標別事業数 |  |
| :---: | :---: | :---: |
| CIIS | 評価指標 | 事業数 |
|  | F（Finish） | 0 |
|  | A | 10 |
|  | B | 7 |
|  | C | 0 |
|  | D | 0 |
|  | － | 0 |
|  | 合計 | 17 |

R2 評価指標別事業数

| 評価指標 | 事業数 |
| :---: | ---: |
| F（Finish） | 0 |
| C | 8 |
| B | 8 |
| $C$ | 0 |
| $D$ | 0 |
| - | 1 |
| 合計 | 17 |

R3 評価指標別事業数

| 評価指標 | 事業数 |
| :---: | ---: |
| F（Finish） | 0 |
| A | 8 |
| B | 8 |
| $C$ | 0 |
| D | 0 |
| - | 1 |
| 合計 | 17 |

## ＜総括〉

平成 23 年度と比較して，取組事業数の減少及び『A』評価の事業が減少したことにより，評価の平均値としては低下した。地域で活動する人の育成に取り組んだが，次期計画に向けた課題として，メ ンバーの高齢化等による役員のなり手不足など，地域活動の担い手確保に課題がある。

また，地域の交流拠点の整備等に関連した事業について，さらなる広報や利用促進に向けた取組が必要である。令和 2 年度，令和 3 年度ともに，新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より未実施の事業等があったことで『A』評価の事業が減少したことにより，評価の平均値としては低下した。

## 3．ゆるやかな支え合い

（1）支援が必要な人を，一人ひとりの考え方や生活スタイルの違いを尊重しながら見守っていくための取り組みを推進します。
24 認知症や障害をはじめとした福祉課題についての正しい理解の促進や広報•啓発に積極的に取り組むとともに，当事者組織の結成やその活動を支援します。

25 ふれあいサロン活動等，地域とのつながりづくりを支援します。
26 犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減を図るための取り組みとして，広報活動を推進します。
（2）地域での見守り等を通じて，孤立を未然に防ぐ地域づくりを推進します。
27 地域での見守り等を通じて，様々な情報や事例を共有し，関係機関との連携体制を強化する取り組みを推進します。
28 地域での見守り等を通じて，近年社会問題となっている虐待やDV，孤独死•自殺の防止，ひきこもり対策等への支援の取り組みを 28 推進します。
（3）地域の人と人とをつなぐ場として，地域福祉のつどいや地域懇談会等の取り組みを支援します。
29 活動を行っている人々が，地域福祉のつどいや地域懇談会において支援の事例や情報を共有することにより連携を強化できるよう 29 支援します。
30 地域懇談会におけるファシリテーター（進行促進役）である地域協働コーディネーターを地域福祉推進の中核を担う人材として位置
30 づけて養成し，地域が地域懇談会に主体的に取り組む環境づくりを推進します。

## ＜評価（平均値）の変動＞



| H23評価指標別事業数 |  | R1評価指標別事業数 |  |  | R2 評価指標別事業数 |  | ＂ | R3 評価指標別事業数 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 評価指標 | 事業数 | 評価指標 | 事業数 |  | 評価指標 | 事業数 |  | 評価指標 | 事業数 |
| － | － | $F$（Finish） | 0 |  | F（Finish） | 0 |  | F（Finish） | 0 |
| A | 9 | A | 6 |  | A | 8 |  | A | 10 |
| B | 4 | B | 5 |  | B | 5 |  | B | 3 |
| C | 0 | C | 0 |  | C | 0 |  | C | 0 |
| C |  | D | 0 |  | D | 0 |  | D | 0 |
| － | 0 | － | 0 |  | － | 0 |  | － | 0 |
| 合計 | 13 | 合計 | 11 |  | 合計 | 13 |  | 合計 | 13 |

## ＜総括＞

平成 23 年度と比較して，『A』評価の事業が減少したことにより，評価の平均値としては大きく低下したものの，社会福祉協議会によるふれあいサロンの実施など，地域での支え合い活動の推進に積極的に取り組んだ。次期計画に向けた課題として，自殺やひきこもりなど制度のはざまにある生活課題を抱える人を支えるうえで，従来の縦割り行政に課題があり，分野ごとのさらなる連携に向けて取 り組む必要がある。令和 2 年度には，『 A 』評価の事業が増加したことにより，評価の平均値は増加 した。令和3年度は，新型コロナウイルス感染症の影響を受けていた事業がウィズコロナ下での事業実施に向けた取り組みを進めたことで『A』評価の事業が増加したこと等により，評価の平均値が大 きく増加した。

## 4．多様な福祉サービスの創生と展開



## ＜評価（平均値）の変動＞


H23評価指標別事業数

| 評価指標 | 事業数 |
| :---: | ---: |
| A | 19 |
| A | 9 |
| B | 0 |
| C | 0 |
| - | 0 |
| 合計 | 28 |



| $\because$ | R2 評価指标別事業数 |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 評価指標 | 事業数 |
|  | F（Finish） | 0 |
|  | A | 12 |
|  | B | 9 |
|  | C | 0 |
|  | D | 1 |
|  | － | 0 |
|  | 合計 | 22 |

R3 評価指標別事業数

| 評価指標 | 事業数 |
| :---: | ---: |
| F（Finish） | 0 |
| A | 12 |
| B | 9 |
| C | 0 |
| $D$ | 0 |
| - | 0 |
| 合計 | 21 |

## ＜総括＞

平成 23 年度と比較して，取組事業数の減少及び『A』評価の事業が大幅に減少したが，評価の平均値としては若干の低下となった。地域子育て支援拠点の拡充による，地域子育てひろばの終了や地域包括支援センターの拡充に取り組んだ。

次期計画に向けた課題として，各分野の連携を強化し，移り変わる市民ニーズや，制度のはざまに ある生活課題に対応した包括的な仕組みづくりに向けた見直しを検討していく必要がある。

令和2年度は，令和元年度まで在宅要援護高齢者対策事業に含まれていた緊急通報装置設置事業を独立した事業としたことで『B』評価が増加し，評価の平均値は低下した。その他の事業についても継続して課題のある事業が残っているため，課題解決に向けた取り組みが必要である。

5．安心して利用できる相談体制や福祉サービスの情報提供

| （1）困ったときに気軽に相談できるしくみづくりを推進します。 |
| :---: |
| 39 分野別の相談窓口だけでなく，総合的な相談窓口の充実を図ります。 |
| 40 民生児童委員による，身近な地域での相談活動の充実を支援します。 |
| 41 市社協が実施する，ふれあい福祉センター相談事業を引き続き支援します。 |
| 42地域で支援を必要としている人を行政や福祉サービス事業者，場合によっては弁護士•司法書士•社会福祉士や医療関係等の専門分野につなぐ横断的なネットワークづくりを推進します。 |
| （2）福祉サービスの利用支援をはじめとした自立支援の取り組みを推進します。 |
| 43成年後見制度助成事業や日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業），コンタクトパーソン事業等，権利擁濩の取り組みを積極的に広報し，利用者に対するきめ細やかな取り組みを支援します。 |
| （3）より効果的な広報•情報提供のあり方を検討します。 |
| 44 市政だより・ホームページ，情報誌の発行や掲示板の設置等，より分かりやすく正碓に伝わる情報の発信を推進します。 |
| 45 福祉サービス事業者等からの恒常的な情報の発信を支援します。 |
| （4）利用者の満足度を高める取り組みを推進します。 |
| 46 苦情対応・オンブズマン制度等の利用促進を図り，事業者 |

＜評価（平均値）の変動＞


| H23評価指標刮事業数 |  |
| :---: | :---: |
| 評価指標 | 事業数 |
|  |  |
| A | 6 |
| B | 6 |
| C | 0 |
| － | － |
| － | 0 |
| 合計 | 12 |


| Cill | R1評価指標品 | 業数 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 評価指標 | 事業数 |
|  | F（Finish） | 0 |
|  | A | 8 |
|  | B | 4 |
|  | C | 1 |
|  | D | 0 |
|  | － | 0 |
|  | 合計 | 13 |


|  | R2 評価指標別事業数 |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 評価指標 | 事業数 |
|  | F（Finish） | 0 |
|  | A | 8 |
|  | B | 5 |
|  | C | 0 |
|  | D | 0 |
|  | － | 0 |
|  | 合計 | 13 |

R3評価指標別事業数

| 評価指標 | 事業数 |
| :---: | ---: |
| F（Finish） | 0 |
| A | 9 |
| B | 4 |
| C | 0 |
| D | 0 |
| - | 0 |
| 合計 | 13 |

## ＜総括＞

平成 23 年度と比較して，『A』評価の事業が増加し，逆に『B』評価の事業が減少した。『C』評価 の事業が1つ増加したものの，評価の平均値としては若干の増加となった。

次期計画に向けた課題として，情報発信について課題を残しており，I CT等の活用を含めた幅広 い情報発信の対応が求められる。

また，総合的な相談窓口については実現に向けた検討が今後も必要である。
令和 2 年度，令和 3 年度はともに新型コロナウイルス感染症の影響により，市民等の相談件数が増加したことに伴い，サービスの向上，課題解決や事業内容の見直し等により評価が改善した事業があ ったことで，評価の平均として大きく増加となった。

