前橋市子ども・子育て支援事業計画構成（案）

**資料４**

資料２

第Ⅰ期前橋市子ども・子育て支援事業計画の進捗状況に基づき、第Ⅱ期の計画に引き継ぐことにより、以下構成（案）とするもの。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計画構成（案） | | | | 国の事業計画に係る基本指針（案） | |
| 国の記載上の取扱 | 記載内容 |
| 第１章　計画の概要 | | | | | |
|  | | | １　子ども・子育て支援の意義 | 【任意】 | ○子どもの育ち及び子育てをめぐる環境  ○子どもの育ちに関する理念  ○子育てに関する理念と子ども・子育て支援の意義  ○社会のあらゆる分野における構成員の責務、役割 |
| ２　計画策定の趣旨 | － |  |
| ３　計画の期間 | 【任意】 |  |
| 第２章　子ども・子育てをめぐる本市の現状 | | | | | |
|  | １　教育・保育の現状 | | | － | ○第Ⅰ期前橋市子ども・子育て支援事業計画の分析・評価  ○現状の基盤整理 |
| ２　地域子ども・子育て支援事業の現状 | | | － | ○第Ⅰ期前橋市子ども・子育て支援事業計画の分析・評価  ○現状の基盤整理 |
| 第３章　計画の基本的な考え方 | | | | | |
|  | | １　基本理念 | | 【任意】 |  |
| ２　教育・保育提供区域の設定 | | 【必須】 | ○教育・保育提供区域の設定の趣旨及び内容、各教育・保育提供区域の状況等を定めること。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第４章　計画の推進方策 | | | | | |
|  | １　教育・保育**【資料５】**  (必要量の見込み、確保の内容、実施時期) | | | 【必須】 | ○各年度における教育・保育の量の見込みを参考として、各年度における市町村全域及び各教育・保育提供区域について、認定区分ごとの教育・保育の量の見込み（満三歳未満の子どもについては保育利用率を含む。）を定め、その算定に当たっての考え方を示すこと。  ○実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期認定区分ごと及び特定教育・保育施設（特定教育・保育施設に該当しない幼稚園を含む）又は特定地域型保育事業の区分ごとの提供体制の確保の内容及びその実施時期を定めること。 |
| ２　地域子ども・子育て支援事業  **【資料５】**  (必要量の見込み、確保の内容、実施時期) | | | 【必須】 | ○地域子ども・子育て支援事業の量の見込みを参考として、各年度における市町村全域及び各教育・保育提供区域について、地域子ども・子育て支援事業の種類ごとの量の見込みを定め、その算定に当たっての考え方を示すこと。  ○実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期、地域子ども・子育て支援事業の種類ごとの提供体制の確保の内容及びその実施時期を定めること。 |
|  | | （１）利用者支援に関する事業 |
| （２）地域子育て支援拠点事業 |
| （３）妊婦健康診査 |
| （４）乳児家庭全戸訪問事業 |
| （５）－１　　養育支援訪問事業 |
| （５）－２　　子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業（その他要保護児童等の支援に資する事業） |
| （６）子育て短期支援事業 |
| （７）ファミリー・サポート・センター事業(子育て援助活動支援事業) |
| （８）一時預けかり事業 |
| （９）延長保育事業 |
| （１０）病児保育事業 |
| （１１）放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業） |
| （１２）実費徴収に係る補足給付を行う事業 |
| （１３）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 |
| ３　産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の滑な利用の確保に関する事項 | | | 【任意】 | ○育児休業満了時（原則一歳到達時）からの特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用を希望する保護者が、育児休業満了時から利用できるような環境を整えることが重要であることに留意しつつ、産前・産後休業、育児休業期間中の保護者に対する情報提供や相談支援等、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の計画的な整備等、各市町村の実情に応じた施策を定めること。 |
| ４　子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連携に関する事項 | | | 【任意】 | ○児童虐待防止対策の充実、母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進、障害児施策の充実等について、都道府県が行う施策との連携に関する事項及び各市町村の実情に応じた施策を定めること。 |
|  | （１）児童虐待防止対策の充実  ①関係機関との連携及び市町村における相談体制の強化  ②発生予防、早期発見、早期対応等  ③社会的養護施策との連携 | |
| （２）母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進 | |
| （３）障害児施策の充実等 | |
| 第５章　計画の推進体制と進捗管理 | | | | | |
|  | １　計画の推進体制 | | | － |  |
| ２　教育・保育の一体的提供及びその推進に関する体制の確保 | | | | |
|  | （１）認定こども園の普及に係る基本的な考え方 | | 【必須】 | ○認定こども園の普及に係る基本的考え方等を定めるほか、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の役割、提供の必要性等に係る基本的考え方及びその推進方策、地域における教育・保育施設及び地域型保育事業を行う者の連携並びに認定こども園、幼稚園及び保育所と小学校等との連携の推進方策を定めること。 |
| （２）教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の役割と必要性 | |
| （３）地域における教育・保育施設及び地域型保育事業者との連携方策 | |
| （４）認定こども園、幼稚園及び保育所と小学校等との連携方策 | |
| （５）市町村間及び県との間の連携方策 | | － |  |
| ３　計画の点検・評価などの進捗管理 | | | 【任意】 |  |