平成29年度決算特別委員会 提出資料

| N0 | 決算書頁 | 費 目 | 資 料 名 | 担当課 | 頁 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 60 | 市 税 | 市税差押状況調べ（ 3 年間） | 税務課 | 5 |
| 2 | 63 | 総務使用料 | 同和会館及び人権啓発センター使用料の施設別内訳（ 3 年間） | 人権•同和政策課 | 6 |
| 3 | 63 | 土木使用料 | 市営住宅の空家と募集状況（住宅別に 3 年間） | 住宅政策課 | 7 |
| 4 | 63 | 土木使用料 | 住宅使用料実績推移（ 3 年間） | 住宅政策課 | 8 |
| 5 | 63 | 土木使用料 | 旧地域改善対策住宅の空家状況一覧及び入居実績（ 3 年間） | 住宅政策課 | 9 |
| 6 | 64 | 衛生手数料 | ごみ袋販売実績推移（数量，金額）（ 3 年間） | 環境対策課 | 11 |
| 7 | 77 | 市 債 | 合併特例債の活用額と残額の状況について | 財政課 | 12 |
| 8 | 80 | 一般管理費 | 第2次行財政改革前期実施計画の進捗状況資料 | 総合政策課 | 13 |
| 9 | 85 | 財産管理費 | 伊岐須会館の部屋別貸付契約書，管理契約，維持管理費支出の総括表 | 人権•同和政策課 | 34 |
| 10 | 86 | 地域振興費 | コミュニティバス及び予約乗合タクシー等に関する資料 | まちづくり推進課 | 39 |
| 11 | 89 | 人権同和推進費 | 人権同和対策事業決算総括表（ 3 年間） | 人権•同和政策課 | 43 |
| 12 | 89 | 人権同和推進費 | 同和会館•人権啓発センターの施設管理委託実績（施設別，業務別）（ 3 年間） | 人権•同和政策課 | 45 |
| 13 | 89 | 人権同和推進費 | 人権同和対策関係補助金，負担金交付団体の状況資料（目的，規約，決算書） | 人権•同和政策課 | 46 |
| 14 | 89 | 人権同和推進費 | 人権同和対策関係補助金•負担金の状況一覧表 | 人権•同和政策課 | 74 |
| 15 | 89 | 人権同和推進費 | 同和団体役員の活動状況がわかるもの（人件費，出勤，業務内容） | 人権•同和政策課 | 75 |
| 16 | 89 | 人権同和推進費 | 飯塚集会所の部屋別貸付契約書，管理契約，維持管理費支出の総括表 | 人権•同和政策課 | 76 |
| 17 | 89 | 人権同和推進費 | 同和対策施設の使用状況，整備状況の一覧 | 人権•同和政策課農林振興課 | 80 |

平成29年度決算特別委員会 提出資料

| N0 | 決算書 | 費 目 | 資 料 名 | 担当課 | 頁 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 18 | 91 | 諸 費 | 各地域の自治会加入率及び加入数 | まちづくり推進課 | 81 |
| 19 | 99 | 高齢者福祉費 | 長寿祝金給付状況調心゙（人数，金額，財源）（ 3 年間） | 高齢介護課 | 82 |
| 20 | 100 | 障がい者福祉費 | 障がい福祉サービス利用状況 | 社会•障がい者福祉課 | 83 |
| 21 | 103 | 児童福祉総務費 | 児童福祉相談の状況（内容別件数）（ 3 年間） | 子育て支援課 | 84 |
| 22 | 103 | 児童福祉総務費 | 児童虐待の状況及び対応に関する資料要保護児童連絡協議会に関する資料 | 子育て支援課 | 85 |
| 23 | 103 | 児童福祉総務費 | 子ども医療費助成事業支給対象者の年齢内訳 | 医療保険課 | 91 |
| 24 | 103 | 児童福祉総務費 | 子ども医療費に係る一部自己負担の状況について | 医療保険課 | 92 |
| 25 | 103 | 児童措置費 | 各私立保育所の運営費用に関する資料人員配置に関する資料 | 子育て支援課 | 93 |
| 26 | 104 | 児童措置費 | 私立保育所運営費推移（ 3 年間） | 子育て支援課 | 98 |
| 27 | 104 | 児童措置費 | 保育所体制と入所待機状況の月別推移（ 3 年間） | 子育て支援課 | 99 |
| 28 | 104 | 児童措置費 | 児童扶養手当，特別児童扶養手当支給推移調心゙（ 3 年間） | 子育て支援課 | 100 |
| 29 | 105 | 保育所費 | 人員配置に関する資料 | 子育て支援課 | 101 |
| 30 | 107 | 青少年対策費 | 児童クラブ利用状況（クラブ別人数，金額）（ 3 年間） | 学校教育課 | 105 |
| 31 | 107 | 青少年対策費 | 児童クラブ運営状況調べ | 学校教育課 | 105 |
| 32 | 112 | 健康づくり推進費 | 妊婦健診に関する資料 | 健幸・スポーツ課 | 106 |
| 33 | 116 | ごみ処理費 | ゴミ処理の費用等に関する資料 | 環境対策課 | 108 |
| 34 | 116 | ごみ処理費 | ごみ処理状況の推移 | 環境対策課 | 110 |

平成29年度決算特別委員会 提出資料

| N0 | 決算書頁 | 費 目 | 資 料 名 | 担当課 | 頁 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 35 | 116 | ごみ処理費 | ごみ収集業務委託状況調べ（3年間） | 環境対策課 | 111 |
| 36 | 116 | ごみ処理費 | 清掃工場の運転状況及び委託料の状況 | 環境対策課 | 112 |
| 37 | 128 | 土木総務費 | 住宅リフォーム補助金の利用実績と経済効果の推移（制度発足後） | 住宅政策課 | 113 |
| 38 | 128 | 土木総務費 | マイホーム取得奨励事業に関する他自治体との比較及び効果に関する資料 | 住宅政策課 | 114 |
| 39 | 132 | 公園費 | 都市公園の管理費について（公園ごとに） | 都市計画課 | 118 |
| 40 | 140 | 人権同和教育費 | 人権同和教育啓発事業概要と実施状況 | 人権•同和政策課 | 120 |
| 41 | 140 | 人権同和教育費 | 人権同和啓発事業委託料内訳及び実施状況（ 3 年間） | 人権•同和政策課 | 120 |
| 42 | 141 | 人権同和教育費 | 人権•同和教育研究協議会の決算及び活動状況（ 3 年間） | 人権•同和政策課 | 121 |
| 43 | 141 | 人権同和教育費 | 解放子ども会推進員の委嘱と活動の状況 | 人権•同和政策課 | 125 |
| 44 | 141 | 人権同和教育費 | 児童生徒支援加配状況及び人権同和教育関連出張費等一覧（ 3 年間） | 学校教育課 | 126 |
| 45 | $\begin{aligned} & 142 \\ & 146 \end{aligned}$ | 教育振興費 | 市立小中学校の不登校，いじめ，体罰，校内暴力（対教師も含む）の推移（3年間） | 学校教育課 | 127 |
| 46 | $\begin{aligned} & 143 \\ & 146 \end{aligned}$ | 教育振興費 | 特別支援を要する児童生徒のための支援員の配置状況 | 学校教育課 | 128 |
| 47 | $\begin{aligned} & \hline 143 \\ & 147 \end{aligned}$ | 教育振興費 | 就学援助実施状況推移（小•中別に） | 教育総務課 | 129 |
| 48 | $\begin{aligned} & 144 \\ & 147 \\ & \hline \end{aligned}$ | 学校整備費 | 小中学校統合整備事業（総括） | 教育総務課 | 130 |
| 49 | 144 | 学校整備費 | 大規模改造事業実施経過 | 教育総務課 | 131 |
| 50 | 162 | 国民健康保険特別会計 | 国民健康保険税滞納及び不納欠損状況（ 3 年間） | 税務課 | 132 |
| 51 | 162 | 国民健康保険特別会計 | 国民健康保険税軽減状況及び限度超過額の状況（ 3 年間） | 医療保険課 | 133 |

平成29年度決算特別委員会 提出資料
平成 30 年 9 月 20 日提出

| N0 | 決算書 頁 | 費 目 | 資 料 名 | 担当課 | 頁 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 52 | 162 | 国民健康保険特別会計 | 国民健康保険税減免相談件数と適用件数（ 3 年間） | 医療保険課 | 134 |
| 53 | 162 | 国民健康保険特別会計 | 子ども保険証の発行状況（ 3 年間） | 医療保険課 | 135 |
| 54 | 176 | 介護保険特別会計 | 介護保険料の収納状況と利用料の 3 割負担対象者数の推移（ 3 年間） | 高齢介護課 | 136 |
| 55 | 176 | 介護保険特別会計 | 介護保険料の減免適用状況 | 高齢介護課 | 136 |
| 56 | 180 | 介護保険特別会計 | 介護保険から総合事業への移行状況がわかるもの | 高齢介護課 | 137 |
| 57 | 184 | 介護保険特別会計 | 配食サービス事業実施状況推移（旧自治体ごと，委託先）（ 3 年間） | 高齢介護課 | 138 |
| 58 | 192 | 後期高齢者医療特別会計 | 後期高齢者医療制度未納者数及び資格証発行数 | 医療保険課 | 139 |
| 59 | 198 | 住宅新築資金等貸付特別会計 | 滞納状況及び克服（解消）状況推移（ 3 年間） | 住宅政策課 | 140 |
| 60 | 205 | 小型自動車競走事業特別会計 | 施設の維持管理状況と委託状況がわかるもの | 公営競技事業所 | 141 |
| 61 | 232 | 学校給食事業特別会計 | 学校給食費収納額及び未納額の推移 | 学校給食課 | 168 |
| 62 | 234 | 学校給食事業特別会計 | 地元産品の使用状況に関する資料残㳯に関する資料 | 学校給食課 | 169 |


| 債権 | 預貯金 |  | 生命保険 |  | 不動産 |  | 不動産 （参加差押） |  | 給与 |  | その他 |  | 合計 |  | 差押による納入額 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 年度 | 件数 | 滞納額 | 件数 | 滞納額 | 件数 | 滞納額 | 件数 | 滞納額 | 件数 | 滞納額 | 件数 | 滞納額 | 件数 | 滞納額 |  |
| 平成 27 年度 | 1，423 | 177， 742 | 169 | 238， 976 | 24 | 15，403 | 31 | 42，576 | 189 | 71，290 | 109 | 136， 562 | 1，945 | 682， 549 | 49，637 |
| 平成 28 年度 | 1，295 | 204， 953 | 157 | 217，103 | 33 | 18，472 | 34 | 13， 511 | 202 | 76，760 | 74 | 122， 367 | 1，795 | 653， 166 | 58，105 |
| 平成29年度 | 1，449 | 201， 411 | 65 | 16，571 | 37 | 19，428 | 25 | 63，415 | 240 | 26，776 | 41 | 27， 394 | 1，857 | 354， 995 | 62， 256 |

＊市税は市県民税（普徴），市県民税（特徴），法人市民税，固定資産税，軽自動車税を合算しています。

## 同和会館及び人権啓発センター使用料の施設別内訳（3 年間）

|  | 立岩会館 |  |  | 穂波人権啓発センター |  |  | 筑穂人権啓発センター |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 27年度 | 28年度 | 2 9 年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
| 年間利用者 | 3，788人 | 4，041人 | 3，797人 | 7，135人 | 6，841人 | 7，097人 | 3，145人 | 3，134人 | 2，888人 |
| 年間使用料 | 23，480円 | 28，830円 | 51，900円 | 252，640円 | 231，810円 | 230，260円 | 29，080円 | 27，430円 | 34，130円 |
| 減免件数 | 156件 | 163件 | 138件 | 247件 | 233件 | 249件 | 278件 | 256件 | 247件 |
| 減免額 | 524，820円 | 609，520円 | 566，190円 | 154，000円 | 151，880円 | 180，050円 | 328，190円 | 318，050円 | 319，530円 |


|  | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 同和会館 <br> 使用料 | 23,480 円 | 28,830 円 | 51,900 円 |
| 人権啓発センター <br> 使用料 | 281,720 円 | $259,240 円$ | 264,390 円 |
| 計 | $305,200 円$ | $288,070 円$ | 316,290 円 |


|  |  |  | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成 29 年度 | 備考 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 里戸数 | 4， 422 | 4， 419 | 4，413 | 公募停止 <br> 〕予算の範囲内で公募が可能公募停止扱い |  |
|  |  | 居戸数 | 3，564 | 3， 473 | 3， 394 |  |  |
| 内 <br> 訳 |  | 空家 | 858 | 946 | 1，019 |  |  |
|  |  | 政策空家 | 415 | 448 | 463 |  |  |
|  |  | 通常空家 | 392 | 428 | 463 |  |  |
|  | 通 | 補修費大 | 28 | 47 | 68 |  |  |
|  |  | 補修不可 | 23 | 23 | 25 |  |  |

市営住宅募集状況

|  |  | 平成27年度（H28．3．31現在） |  |  |  |  |  |  | 平成28年度（H29．3．31現在） |  |  |  |  |  |  | 平成29年度（H30．3．31現在） |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 5月 | 6月随時 | 8月 | 11月 | 12月随時 | 2月 | 総数 | 5月 | 6月随時 | 8月 | 11月 | 12月随時 | 2月 | 総数 | 5月 | 6月随時 | 8月 | 11月 | 12月随時 | 2月 | 総数 |
| 公募倍率 |  | 5．83倍 | 0．25倍 | 5．73倍 | 3．95倍 | 1．86倍 | 4．90倍 | 4．51倍 | 4．52倍 | 0．67倍 | 4．18倍 | 4．75倍 | 1．00倍 | 4．55倍 | 4．12倍 | 3．79倍 | 0.57 倍 | 4．33倍 | 3．03倍 | 0．50倍 | 3．77倍 | 3．21倍 |
| $\begin{aligned} & \text { 一般 } \\ & \text { 目的 } \end{aligned}$ | 募集 | 15戸 | 4戸 | 13戸 | 12戸 | 3戸 | 12戸 | 59戸 | 14戸 | 1戸 | 10戸 | 12戸 | 4戸 | 10戸 | 51戸 | 14戸 | 3戸 | 10戸 | 16戸 | 4戸 | 14戸 | 61戸 |
|  | 申込 | 115人 | 1人 | 107人 | 67人 | 8人 | 95人 | 393戸 | 98人 | 1人 | 88人 | 102人 | 5人 | 80人 | 374戸 | 92人 | 2人 | 66人 | 82人 | 4人 | 90人 | 336戸 |
|  | 入居 | 11戸 | 1戸 | 12戸 | 9戸 | 2戸 | 10戸 | 45戸 | 11戸 | 0戸 | 7戸 | 8戸 | 1戸 | 8戸 | 35戸 | 8戸 | 0戸 | 5戸 | 10戸 | 2戸 | 9戸 | 34戸 |
| 母子世帯向 | 募集 | 0戸 | 0戸 | 1戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 1戸 | 1戸 | 0戸 | 1戸 | 2戸 | 1戸 | 0戸 | 5戸 | 1戸 | 0戸 | 1戸 | 1戸 | 1戸 | 1戸 | 5戸 |
|  | 申込 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1戸 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 2戸 | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 3戸 |
|  | 入居 | 0戸 | 0戸 | 1戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 1戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 1戸 | 0戸 | 0戸 | 1戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 |
| $\left\lvert\, \begin{gathered} \text { 老人 } \\ \text { 世帯向 } \end{gathered}\right.$ | 募集 | 4戸 | 4戸 | 2戸 | 3戸 | 3戸 | 1戸 | 17戸 | 1戸 | 0戸 | 4戸 | 3戸 | 0戸 | 3戸 | 11戸 | 3戸 | 1戸 | 2戸 | 2戸 | 1戸 | 1戸 | 10戸 |
|  | 申込 | 0人 | 1人 | 1人 | 1人 | 3人 | 0人 | 6戸 | 1人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 3戸 | 3人 | 0人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | 6戸 |
|  | 入居 | 0戸 | 1戸 | 1戸 | 0戸 | 3戸 | 0戸 | 5戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 2戸 | 0戸 | 0戸 | 2戸 | 0戸 | 0戸 | 1戸 | 1戸 | 0戸 | 0戸 | 2戸 |
| 身障者世帯向 | 募集 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 1戸 | 0戸 | 0戸 | 1戸 |
|  | 申込 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0 戸 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0 戸 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1戸 |
|  | 入居 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 1戸 | 0戸 | 0戸 | 1戸 |
| 改良住宅 | 募集 | 4戸 | 0戸 | 6戸 | 6戸 | 1戸 | 7戸 | 24戸 | 7戸 | 2戸 | 7戸 | 7戸 | 3戸 | 9戸 | 35戸 | 10戸 | 3戸 | 5戸 | 9戸 | 4戸 | 10戸 | 41戸 |
|  | 申込 | 19人 | 0人 | 17人 | 15人 | 2人 | 3人 | 56戸 | 5人 | 1人 | 4人 | 9人 | 2人 | 20人 | 41戸 | 9人 | 2人 | 9人 | 4人 | 1人 | 8人 | 33戸 |
|  | 入居 | 2戸 | 0戸 | 4戸 | 2戸 | 1戸 | 1戸 | 10戸 | 3戸 | 1戸 | 2戸 | 2戸 | 1戸 | 5戸 | 14戸 | 4戸 | 1戸 | 3戸 | 1戸 | 0戸 | 3戸 | 12戸 |
| 計 | 募集 | 23戸 | 8戸 | 22戸 | 21戸 | 7戸 | 20戸 | 101戸 | 23戸 | 3戸 | 22戸 | 24戸 | 8戸 | 22戸 | 102戸 | 28戸 | 7戸 | 18戸 | 29戸 | 10戸 | 26戸 | 118戸 |
|  | 申込 | 134人 | 2人 | 126人 | 83人 | 13人 | 98人 | 456戸 | 104人 | 2人 | 92人 | 114人 | 8人 | 100人 | 420戸 | 106人 | 4人 | 78人 | 88人 | 5人 | 98人 | 379戸 |
|  | 入居 | 13戸 | 2戸 | 18戸 | 11戸 | 6戸 | 11戸 | 61戸 | 14戸 | 1戸 | 9戸 | 13戸 | 2戸 | 13戸 | 52戸 | 12戸 | 1戸 | 9戸 | 13戸 | 2戸 | 12戸 | 49戸 |


| 地区 | 年度 | （円） |  |  | 収 | 済 | 額（円） | 収入 未 済 額（円） |  |  | 収 納 率 |  | （\％） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 現年度分 | 滞納分 | 計 | 現年度分 | 滞納分 | 計 | 現年度分 | 滞納分 | 計 | 現年度分 | 滞納分 | 計 |
| 飯 塚 | 27 | 385，607， 500 | 136，475， 658 | 522，083， 158 | 371，862， 940 | 13，545， 740 | 385，408， 680 | 13，744， 560 | 122，929， 918 | 136，674， 478 | 96． 44 | 9.93 | 73.82 |
|  | 28 | 377，086， 800 | 133，761， 752 | 510，848， 552 | 365，215， 110 | 11，419， 000 | 376，634， 110 | 11，871， 690 | 120，204， 352 | 132，076， 042 | 96.85 | 8.54 | 73．73 |
|  | 29 | 370，251， 900 | 132，076， 042 | 502，327， 942 | 356，173， 380 | 10，383， 730 | 366，557， 110 | 14，078， 520 | 120，693， 012 | 134，771， 532 | 96.20 | 7.86 | 72.97 |
| 穂 波 | 27 | 92，436， 300 | 26，564， 308 | 119，000， 608 | 88，768， 000 | 3，764， 460 | 92，532， 460 | 3，668， 300 | 22，799， 848 | 26，468， 148 | 96.03 | 14.17 | 77． 76 |
|  | 28 | 90，886， 200 | 26，093， 548 | 116，979， 748 | 87，280， 820 | 3，093， 300 | 90，374， 120 | 3，605， 380 | 22，494， 648 | 26，100， 028 | 96.03 | 11.85 | 77． 26 |
|  | 29 | 91，413， 700 | 26，100， 028 | 117，513， 728 | 87，200， 730 | 3，100， 230 | 90，300， 960 | 4，212， 970 | 22，511， 888 | 26，724， 858 | 95.39 | 11.88 | 76． 84 |
| 筑 穂 | 27 | 43，854， 700 | 18，723， 600 | 62，578， 300 | 41，862， 600 | 2，347， 780 | 44，210， 380 | 1，992， 100 | 16，375， 820 | 18，367， 920 | 95． 46 | 12.54 | 70.65 |
|  | 28 | 45，208， 400 | 18，181， 020 | 63，389， 420 | 43，247， 920 | 2，046， 600 | 45，294， 520 | 1，960， 480 | 16，014， 920 | 17，975， 400 | 95.66 | 11.26 | 71.45 |
|  | 29 | 44，414， 400 | 17，975， 400 | 62，389， 800 | 43，033， 100 | 1，465， 660 | 44，498， 760 | 1，381， 300 | 16，509， 740 | 17，891， 040 | 96.89 | 8.15 | 71.32 |
| 庄 内 | 27 | $41,545,100$ | 15，233， 000 | 56，778， 100 | 39，882， 400 | 714，320 | 40，596， 720 | 1，662， 700 | 14，518， 680 | 16，181， 380 | 96.00 | 4.69 | 71.50 |
|  | 28 | 41，698， 800 | 16，181， 380 | 57，880， 180 | 40，213，520 | 782， 170 | 40，995， 690 | 1，485， 280 | 15，168， 910 | 16，654， 190 | 96.44 | 4.83 | 70.83 |
|  | 29 | 40，876， 500 | 16，654， 190 | 57，530， 690 | 39，257， 960 | 1，074， 820 | 40，332， 780 | 1，618，540 | 15，365， 970 | 16，984， 510 | 96.04 | 6.45 | 70.11 |
| 頴 田 | 27 | 51，656， 100 | 46，664， 370 | 98，320， 470 | 49，227， 300 | 3，069， 100 | 52，296， 400 | 2，428， 800 | 43，595， 270 | 46，024， 070 | 95.30 | 6.58 | 53.19 |
|  | 28 | 50，336， 400 | 44，536， 170 | 94，872， 570 | 48，730， 700 | 3，381， 040 | 52，111， 740 | 1，605， 700 | 40，493， 730 | 42，099， 430 | 96.81 | 7.59 | 54.93 |
|  | 29 | 49，556， 000 | 42，099， 430 | 91，655， 430 | 47，306， 900 | 3，252， 780 | 50，559， 680 | 2，249， 100 | 37，725， 650 | 39，974， 750 | 95． 46 | 7． 73 | 55． 16 |
| 合計 | 27 | 615，099， 700 | 243，660， 936 | 858，760，636 | 591，603， 240 | 23，441， 400 | 615，044， 640 | 23，496， 460 | 220，219， 536 | 243，715， 996 | 96.18 | 9.62 | 71.62 |
|  | 28 | 605，216， 600 | $238,753,870$ | 843，970， 470 | 584，688， 070 | 20，722， 110 | 605，410， 180 | 20，528， 530 | 214，376， 560 | 234，905， 090 | 96.61 | 8.68 | 71.73 |
|  | 29 | 596，512， 500 | 234，905， 090 | 831，417， 590 | 572，972， 070 | 19，277， 220 | 592，249， 290 | 23，540， 430 | 212，806， 260 | 236，346， 690 | 96.05 | 8.21 | 71.23 |


| $\bigcirc$ 空家住宅 |  |  | 基準日 平成30年3月31日 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 番号 | 住宅 |  | 退去日 | 備 考 |
| 1 | 白旗住宅 | その1 | 平成15年4月30日 | 14年11ヶ月 |
| 2 | 白旗住宅 | その2 | 平成24年1月30日 | 6年2ヶ月 |
| 3 | 白旗住宅 | その3 | 平成24年9月30日 | 5年6ヶ月 |
| 4 | 白旗住宅 | その4 | 平成27年10月29日 | 2年5ヶ月 |
| 5 | 白旗住宅 | その5 | 平成26年4月23日 | 3年11ヶ月 |
| 6 | 白旗住宅 | その6 | 平成26年2月24日 | 4年1ヶ月 |
| 7 | 下三緒住宅 | その1 | 平成22年5月31日 | 7年10ヶ月 |
| 8 | 下三緒住宅 | その2 | 平成18年6月29日 | 11年9ヶ月 |
| 9 | 上三緒団地住宅 | その1 | 平成20年11月30日 | 9年4ヶ月 |
| 10 | 上三緒団地住宅 | その2 | 平成19年5月31日 | 10年10ヶ月 |
| 11 | 上三緒団地住宅 | その3 | 平成23年4月1日 | 6年11ヶ月 |
| 12 | 上三緒団地住宅 | その4 | 平成26年1月27日 | 4年2ヶ月 |
| 13 | 上三緒団地住宅 | その5 | 平成27年10月21日 | 2年5ヶ月 |
| 14 | 上三緒団地住宅 | その6 | 平成5年10月23日 | 24年5ヶ月 |
| 15 | 上三緒団地住宅 | その7 | 平成24年12月31日 | 5年3ヶ月 |
| 16 | 上三緒団地住宅 | その8 | 平成15年4月21日 | 14年11ヶ月 |
| 17 | 上三緒団地住宅 | その9 | 平成28年6月20日 | 1年9ヶ月 |
| 18 | 上三緒団地住宅 | その10 | 平成23年11月8日 | 6年4ヶ月 |
| 19 | 上三緒団地住宅 | その11 | 平成24年12月25日 | 5年3ヶ月 |
| 20 | 上三緒団地住宅 | その12 | 平成16年10月18日 | 13年5ヶ月 |
| 21 | 目尾第2住宅 | その1 | 平成21年3月10日 | 9年0ヶ月 |
| 22 | 目尾第2住宅 | その2 | 平成26年3月31日 | 4年0ヶ月 |
| 23 | 目尾第2住宅 | その3 | 平成24年8月31日 | 5年7ヶ月 |
| 24 | 目尾第2住宅 | その4 | 平成22年4月9日 | 7年11ヶ月 |
| 25 | 目尾第2住宅 | その5 | 平成22年9月2日 | 7年6ヶ月 |
| 26 | 目尾第2住宅 | その6 | 平成22年5月31日 | 7年10ヶ月 |
| 27 | 目尾第2住宅 | その7 | 平成23年10月7日 | 6年5ヶ月 |
| 28 | «尾住宅 | その1 | 平成26年2月14日 | 4年1ヶ月 |
| 29 | «尾住宅 | その2 | 平成29年11月28日 | 0年4ヶ月 |
| 30 | く尾住宅 | その3 | 平成27年2月13日 | 3年1ヶ月 |
| 31 | く尾住宅 | その4 | 平成22年6月16日 | 7年9ヶ月 |
| 32 | 潤野住宅 | その1 | 平成27年10月20日 | 2年5ヶ月 |
| 33 | 潤野住宅 | その2 | 平成19年12月11日 | 10年3ヶ月 |
| 34 | 潤野住宅 | その3 | 平成23年9月30日 | 6年6ヶ月 |
| 35 | 幸袋西町住宅 | その1 | 平成26年4月30日 | 3年11ヶ月 |
| 36 | 幸袋西町住宅 | その2 | 平成18年8月21日 | 11年7ヶ月 |
| 37 | 幸袋西町住宅 | その3 | 平成28年7月15日 | 1年8ヶ月 |
| 38 | 幸袋西町住宅 | その4 | 平成26年9月30日 | 3年6ヶ月 |
| 39 | 幸袋西町住宅 | その5 | 平成26年9月19日 | 3年6ヶ月 |
| 40 | 幸袋西町住宅 | その6 | 平成21年3月31日 | 9年0ヶ月 |
| 41 | 南伊川住宅 | その1 | 平成25年9月30日 | 4年6ヶ月 |
| 42 | 南伊川住宅 | その2 | 平成18年5月31日 | 11年10ヶ月 |
| 43 | 南伊川住宅 | その3 | 平成20年8月31日 | 9年7ヶ月 |
| 44 | 金池住宅 | その1 | 平成21年4月27日 | 8年11ヶ月 |
| 45 | 金池住宅 | その2 | 平成23年2月28日 | 7年1ヶ月 |
| 46 | 鯰田畋割住宅 | その1 | 平成22年3月2日 | 8年0ヶ月 |
| 47 | 鯰田畋割住宅 | その2 | 平成27年6月30日 | 2年9ヶ月 |
| 48 | 鯰田畎割住宅 | その3 | 平成24年1月31日 | 6年2ヶ月 |
| 49 | 鯰田畋割住宅 | その4 | 平成23年2月21日 | 7年1ヶ月 |
| 50 | 鯰田畋割住宅 | その5 | 平成28年4月30日 | 1年11ヶ月 |


| 番号 | 住宅名 |  | 退去日 | 備 考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 51 | 楽市 2 住宅 | その1 | 平成23年4月28日 | 6年11ヶ月 |
| 52 | 楽市2住宅 | その 2 | 平成23年4月27日 | 6年11ヶ月 |
| 53 | 楽市2住宅 | その3 | 平成26年6月13日 | 3年9ヶ月 |
| 54 | 楽市2住宅 | その4 | 平成26年5月31日 | 3年10ヶ月 |
| 55 | 楽市 2 住宅 | その5 | 平成23年7月15日 | 6年8ヶ月 |
| 56 | 楽市2住宅 | その6 | 平成20年1月11日 | 10年2ヶ月 |
| 57 | 楽市 2 住宅 | その7 | 平成18年3月31日 | 12年0ヶ月 |
| 58 | 楽市2住宅 | その8 | 平成19年8月29日 | 10年7ヶ月 |
| 59 | 平恒中野住宅 | その1 | 平成22年8月31日 | 7年7ヶ月 |
| 60 | 平恒中野住宅 | その 2 | 平成 22 年 12 月 27 日 | 7年3ヶ月 |
| 61 | 平恒中野住宅 | その3 | 平成29年5月15日 | 0年10ヶ月 |
| 62 | 平恒中野住宅 | その4 | 平成23年4月1日 | 6年11ヶ月 |
| 63 | 平恒中野住宅 | その5 | 平成23年4月1日 | 6年11ヶ月 |
| 64 | 小正水落住宅 | その1 | 平成28年3月31日 | 2年0ヶ月 |
| 65 | 小正水落住宅 | その2 | 平成19年6月22日 | 10年9ヶ月 |
| 66 | 小正水落住宅 | その3 | 平成18年8月31日 | 11年7ヶ月 |
| 67 | 小正水落住宅 | その4 | 平成26年3月4日 | 4年0ヶ月 |
| 68 | 小正水落住宅 | その5 | 平成26年11月15日 | 3年4ヶ月 |
| 69 | 小正水落住宅 | その6 | 平成19年4月1日 | 10年11ヶ月 |
| 70 | 小正水落住宅 | その7 | 平成27年7月31日 | 2年8ヶ月 |
| 71 | 筑穂浦田団地住宅 | その1 | 平成20年4月8日 | 9年11ヶ月 |
| 72 | 筑穂浦田団地住宅 | その2 | 平成19年9月10日 | 10年6ヶ月 |
| 73 | 筑穂浦田団地住宅 | その3 | 平成26年12月31日 | 3年3ヶ月 |
| 74 | 筑穂浦田団地住宅 | その4 | 平成29年4月1日 | 0年11ヶ月 |
| 75 | 筑穂浦田団地住宅 | その5 | 平成19年9月30日 | 10年6ヶ月 |
| 76 | 筑穂浦田団地住宅 | その6 | 平成29年5月31日 | 0年10ヶ月 |
| 77 | 筑穂浦田団地住宅 | その7 | 平成20年1月31日 | 10年2ヶ月 |
| 78 | 筑䅹浦田団地住宅 | その8 | 平成25年4月30日 | 4年11ヶ月 |
| 79 | 筑穂浦田団地住宅 | その9 | 平成29年12月22日 | 0年3ヶ月 |
| 80 | 筑穂浦田団地住宅 | その10 | 平成27年9月30日 | 2年6ヶ月 |
| 81 | 鶯塚団地住宅 | その1 | 平成29年7月24日 | 0年8ヶ月 |
| 82 | 新町東住宅 | その1 | 平成21年12月7日 | 8年3ヶ月 |
| 83 | 新町東住宅 | その2 | 平成25年8月29日 | 4年7ヶ月 |
| 84 | 新町東住宅 | その3 | 平成25年10月10日 | 4年5ヶ月 |
| 85 | 新町東住宅 | その4 | 平成19年10月31日 | 10年5ヶ月 |
| 86 | 預坂団地住宅 | その1 | 平成25年5月31日 | 4年10ヶ月 |
| 87 | 預坂団地住宅 | その 2 | 平成27年6月30日 | 2年9ヶ月 |
| 88 | 預坂団地住宅 | その3 | 平成28年5月9日 | 1年10ヶ月 |
| 89 | 預坂団地住宅 | その4 | 平成28年3月7日 | 2年0ヶ月 |
| 90 | 預坂団地住宅 | その5 | 平成23年6月30日 | 6年9ヶ月 |
| 91 | 預坂団地住宅 | その6 | 平成21年10月31日 | 8年5ヶ月 |
| 92 | 大畑団地住宅 | その1 | 平成22年3月24日 | 8年0ヶ月 |
|  | 合 計 |  |  |  |

## ○入居実績

| 入居年度 | 入居戸数 |
| :---: | :---: |
| 平成 27 年度 | 0 戸 |
| 平成 28 年度 | 1 戸 |
| 平成 29 年度 | 4 戸 |
| 合 計 | 5 戸 |

ごみ袋販売実績推移（数量，金額）（3 年間）
（単位：円，10枚／巻•冊）

| 区 分 |  | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 家庭系ごみ袋 | 金額 | 307，591， 560 | 310，160， 880 | 312，267， 960 |
|  | 巻数 | 586， 890 | 595， 050 | 598， 600 |
| 事業系ごみ袋 | 金額 | 192，615， 840 | 199，318， 320 | 199，389， 600 |
|  | 巻数 | 180， 360 | 186， 930 | 187， 000 |
| ごみ袋小計（1） | 金額 | 500，207， 400 | 509，479， 200 | 511，657， 560 |
|  | 巻数 | 767， 250 | 781，980 | 785， 600 |
| 粗大ごみシール（2） | 金額 | 17，023， 500 | 16，343， 100 | 17，536， 500 |
|  | 冊数 | 6，305 | 6， 053 | 6， 495 |
| $\text { (3) }=\stackrel{\text { 計 }}{=}+(2)+(2)$ | 金額 | 517，230， 900 | 525，822， 300 | 529，194， 060 |
| ごみ処理総経費（4） |  | $2,745,675,154$ | 2，259，077， 572 | 2，327，585， 816 |
| ごみ処理総経費に対する比率$\text { (5) }=(3) / 4$ |  | 18．84\％ | 23． $28 \%$ | 22．74\％ |

○ソフト事業 活用限度額：3，800百万円事 業 名
飯塚市地域振興基金積立事業
（単位：百万円）

| （単位：百万円） |  |
| :---: | :---: |
| 平成30年度 <br> 予算額 | 総累計 |

（単位：百万円）
○ハード事業 活用限度額：46，928．2百万円

| 事 業 名 | $\begin{gathered} \hline \text { 平成29年度末 } \\ \text { 累計額 } \\ \hline \end{gathered}$ | 平成30年度予算額 | 総累計 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 本庁舎総合窓口設置等改修事業 | 52.7 |  | 52.7 |
| 庁舎サーバー室設備整備事業 | 11.5 |  | 11.5 |
| 本庁舎建設事業 | 7，273． 3 | 452.0 | 7，725． 3 |
| 地域情報プラットホームによる組織のスリム化及び情報ネットワークシステム構築事業 | 539.6 |  | 539.6 |
| サンアビリティーズいいづか改修事業 | 15.5 | 12.1 | 27.6 |
| 頴田保育所新築事業 | 195.0 |  | 195.0 |
| 認定こども園整備事業 | 77.4 |  | 77.4 |
| 児童館整備事業 | 303.6 |  | 303.6 |
| クリーンセンター大規模整備事業 | 3，100． 3 |  | 3，100． 3 |
| 環境センター大規模整備事業 | 863.4 |  | 863.4 |
| 水道事業会計出資債 | 2， 372.0 | 174.0 | 2，546． 0 |
| 筑豊労災病院の買取事業 | 21.5 |  | 21.5 |
| 病院事業会計出資債 | 1，264．8 |  | 1，264．8 |
| 旧伊藤伝右衛門邸を活用した観光拠点整備事業 | 129.6 |  | 129.6 |
| 筑豊ハイツ整備事業 | 78.6 | 599.4 | 678.0 |
| 主要地方道整備事業 | 1，856．1 | 177.5 | 2， 033.6 |
| 飯塚市中心市街地活性化事業 | 2， 193.3 |  | 2，193． 3 |
| 勝盛公園整備事業 | 162.5 |  | 162.5 |
| 浸水対策事業 | 3， 984.9 |  | 3， 984.9 |
| 防災行政無線整備事業 | 288.7 |  | 288.7 |
| 消防団車庫等建替事業 | 19.5 |  | 19.5 |
| 消防自動車購入事業 | 42.7 |  | 42.7 |
| 飯塚市立小中学校整備事業 | 7， 846.7 |  | 7， 846.7 |
| 教育施設及び児童福祉施設空調設備整備事業 | 65.4 | 431.9 | 497.3 |
| 学校給食施設等整備事業 | 2，676． 8 |  | 2，676．8 |
| 公民館等整備事業 | 331.4 |  | 331.4 |
| 飯塚市立図書館システム整備事業 | 4.6 |  | 4.6 |
| 歴史資料館整備事業 | 92.5 |  | 92.5 |
| 文化会館大規模改修事業 | 693.2 | 21.8 | 715.0 |
| 健康の森公園多目的施設建設事業 | 206.9 |  | 206.9 |
| 蒎田•徳前保育所統合事業 | 576.9 |  | 576.9 |
| 交流センター整備事業 | 17.5 | 288.8 | 306.3 |
| 計 | 37，358． 4 | 2，157． 5 | 39，515．9 |

今後の活用限度額
9，569． 8
7，412． 3
※平成30年度予算額には平成29年度からの繰越額を含む。

# 第2次行財政改革前期実施計画 

## 平成29年度 進捗状況資料

## －第2次行財政改革前期実施計画の概要

## 1 第2次行財政改革前期実施計画の策定趣旨

第2次行財政改革前期実施計画は，「第2次行財政改革大綱」で目指している「効果的•効率的で健全な行財政運営を確立し，市民や市民団体等と行政との協働によるまちづくり」を推進し，実現していくために策定したもので，同大綱に揭げる次の目標の達成に向けて次頁に記載す る4つの基本方針を15の推進項目に区分し，58の実施項目（H26に2項目追加）として計画し推進している。

【第2次行財政改革大綱に掲げる目標への実施計画計画年度毎の状況】

| 目 標 項目 | 指標名 | H26 | H27 | H28 | H29 | H3O |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| （1）平成35年度時点で財政調整基金（減債基金含）の積立残高 を標準財政規模の約20\％にあたる64億円以上とする。 | 年度末積立金 高 | 14，322 | 15，411 | 15，988 | 15，603 | － |
| 22地方債の対象事業を計画的に実施し，臨時財政対策債及び災害復旧費を除く公債費を大綱期間中（平成35まで）は70億円以内で推移させる。 | 公債費 | 4，629 | 4，613 | 4，541 | 4，495 | － |
| （3）平成35年度時点で単年度収支を黒字化する。 | 単年度収支額 | 284 | $\triangle 93$ | $\triangle 1,234$ | 1，010 | － |
| 参考 実質単年度収支額 |  | 423 | $\triangle 29$ | $\triangle 1,645$ | 267 |  |

## 2 計画の実施期間

前期実施計画の期間は平成26年度から平成30年度までの5年間

## 3 前期実施計画の目標

第2次行財政改革大綱の目標達成にむけて，この前期実施計画の計画期間中（平成3O年度まで）は行財政効果額30億円以上を目標とし ている。（※計画期間中の各年度の目標効果額は2頁の「推進頃目の一覧」資料のとおり）

## 4 実施項目の内容

第2次行財政改革大綱では，財政健全化に主眼を置いた財政的な削減効ばかりを目指すものではなく，社会情勢の変化を踏まえ，少子高龄化に伴う人口減少への対応や，地方分権の時代における市民と行政の役割分担など，行政の仕組みを含めた「選択と集中」の行財政改革 を効率的かつ効果的に推進していく方針を定めている。このため，本実施計画は，実施項目の全58項目のうち29項目が財政的な効果額を目標としており，27項目は行政活動での仕組みや各種取り組みにおいて成果を上げることを目標とし実施している。
（※各実施項目に関する取り組み内容と進捗状況，成果については3頁から20頁の推琎項目管理表に記載）
（1）推進項目の一覧

| 大分類 | 中分類 | 頁 | 実施項目数 | 計画年度別効果額（上段：計画額•下段：実績頟） |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 計 |
| I 市民等との協働「パー トナーシップ」による行政運営の推進 | （1）人権が大切にされ，市民等協働によるまちづくりの推進 | 3 | 3／4 | － | － | － | － | － | － |
|  |  |  |  | － | － | － | － | － | － |
|  | （2）情報の共有化の推進 | 4 | 3／3 | － | － | － | － | － | － |
|  |  |  |  | － | － | － | － | － | － |
|  | （3）市民参加型の行政運営の推進 | 5 | 1／2 | － | － | － | － | － | － |
|  |  |  |  | － | － | － | － | － | － |
| II 効果的で効率的な行政運営の推進 | （1）市民サービスの向上及び効率化の推進 | 6 | 2／2 | － | － | － | － | － | － |
|  |  |  |  | － | － | － | － | － | － |
|  | （2）民間委託等の推進 | 7 | 4／5 | 2，000 | 3，000 | 3，000 | 5，000 | 5，000 | 18，000 |
|  |  |  |  | 6，370 | 7，663 | 10，857 | 9，467 | － | 34，357 |
|  | （3）公共施設の効率的な運営管理と統合整理の推進 | $8 \cdot 9$ | 7／7 | 42，000 | 135，000 | 166，000 | 168，000 | 177，000 | 688，000 |
|  |  |  |  | 74，302 | 149，988 | 167，037 | 282，654 | － | 673，981 |
|  | （4）CT技術を活用した行政運営の推進 | 10 | 3／3 | － | － | 80，000 | 80，000 | 80，000 | 240，000 |
|  |  |  |  | 16 | 93，615 | 30，188 | 13，515 | － | 137，334 |
|  | （5）施策評価の推進と事務事業の効果的，効率的な見直し | 11－12 | 8／8 | 10，000 | 16，000 | 16，000 | 16，000 | 12，000 | 70，000 |
|  |  |  |  | 26，858 | 34，143 | 50，017 | 56，484 | － | 167，502 |
| III 持続可能で健全な財政基盤の確立 | （1）歳入確保への取り組み | $13 \cdot 14$ | 7／7 | 80，000 | 100，000 | 120，000 | 138，000 | 138，000 | 576，000 |
|  |  |  |  | 109，564 | 229，944 | 154，881 | 483，802 | － | 978，191 |
|  | （2）歳出の適正化に関する取り組み | 15 | 4／4 | － | － | － | － | － | － |
|  |  |  |  | 69，051 | 118，396 | 191，195 | 222，499 | － | 601，141 |
|  | （3）給与制度の適切な運用 | 16 | 2／3 | － | － | － | － | － | － |
|  |  |  |  | － | 1，277 | 1，000 | 723 | － | 3，000 |
|  | （4）地方公営企業の健全な経営 | 17 | 1／1 | － | － | － | － | － | － |
|  |  |  |  | 26，030 | 24，133 | 29，262 | 27，962 | － | 107，387 |
|  | （5）外郭団体等（地方公社，一部事務組合，第3セクター等）の健全な経営 | 18 | 1／2 | － | － | － | － | － | － |
|  |  |  |  | 2，974 | $\triangle 26$ | 2，974 | 2，974 | － | 8，896 |
| IV 時代に対応できる組織改革と人材育成の推進 | （1）時代に対応した効果的で効率的な組織•機構改革 | 19 | 4／4 | 105，000 | 164，000 | 291，000 | 411，000 | 451，000 | 1，422，000 |
|  |  |  |  | 66，491 | 155，940 | 211，416 | 370，229 | － | 804，076 |
|  | （2）職員の意識改革と資質向上 | 20 | 1／3 | － | － | － | － | － | － |
|  |  |  |  | － | － | － | － | － | － |
| 合 計 |  |  | 51／58 | 239，000 | 418，000 | 676，000 | 818，000 | 863，000 | 3，014，000 |
|  |  |  |  | 381，656 | 815，073 | 848，827 | 1，470，309 | － | 3，515，865 |
|  |  |  | 達成率 | 159．69\％ | 194．99\％ | 125．57\％ | 179．74\％ | － | 116．65\％ |

※過年度の実績額については，一部訂正しています。
（2）具体的な推進項目の内容
＊「検討•実施」とは，検討を行いながら，実施可能な時期（可能な年度，または，年度途中）から実施を行うことをいう。

| 大分類 | I 市民等との協働「パートナーシップ」による行政運営の推進 |
| :--- | :--- |
| 中分類 | 11人権が大切にされ，市民等協働によるまちづくりの推進 |



| 進捗•管理 |  | （単位：千円） |  |  |
| :---: | :---: | ---: | :---: | :---: |
| 年度 | 効果 <br> 目標額 | 達成額 | 達成率 |  |
| 26年度 | 0 |  | - |  |
| 27年度 | 0 | 0 | - |  |
| 28年度 | 0 | 0 | - |  |
| 29年度 | 0 | 0 | - |  |
| 30年度 | 0 | 0 | - |  |
| 計 | 0 | 0 | - |  |


| No． | 所管課 | 実施項目 | 平成29年度実施内容 | 年度 | 実施スケジュール | －進掏（ （実施内容） | 成果指標 | 成果状況 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | まちづくり推進課 | 「まちづくり協議会」に対する活動支援 | 市内12地区すべてのまちづくり協議会に対し，補助金を交付した。また，各協議会が策定した，それぞれの地区の現状や課題及び解決策等をまとめた「まちづくり計画」に基 づき，市民と行政の協働のまちづくりを推進した。 | 26年度 | 検討•実施 | 実施 | － | － |
|  |  |  |  | 27年度 | 実施 | $\downarrow$ |  | － |
|  |  |  |  | 28年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | － |
|  |  |  |  | 29年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | － |
|  |  |  |  | 30年度 | $\downarrow$ |  |  |  |
| 2 | まちづくり推進課 | 自治会への加入促進 | 自治会加入率の向上を図るため，自治会未加入世帯及び転入世帯等に対し「訪問申込書｣の記入を求め，申込書記入者宅を自治会関係者が後日訪問する取組を行った。市や地域のまちづくり協議会等が開催するイベントで自治会加入促進ブースを設置し，来場者に対し自治会のPRを実施した。 <br> 自治会が開催する新設マンションに対する自治会説明会に同行し，説明や資料提供な どの支援を実施した。 | 26年度 | 実施 | 検討•実施 | 自治会加入率 （\％） | 64.0 |
|  |  |  |  | 27年度 | $\downarrow$ | 実施 |  | 62.9 |
|  |  |  |  | 28年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 60.8 |
|  |  |  |  | 29年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 60.3 |
|  |  |  |  | 30年度 | $\downarrow$ |  |  |  |
| 3 | まちづくり推進課土木管理課都市計画課 | 道路•水路•公園等管理へのアダプト制度導入の検討 | 現在策定中のストック再編計画において，公園の集約を検討しているため，アダプト制度のメリット・デメリットを含め，導入について検討をしている。（都市計画課）現在，制度化していないが，地域活動で，定期的に草刈をしてもらっている公園が多数 ある（刈草等は市が回収し処理。刈草を入れるゴミ袋も市が配布。）。制度化することに より，啓発にはなるが，既にボランティアを実施している団体には手続等の手間がかか ることになる。（まちづくり推進課•都市計画課） | 26年度 | 検討 | 検討 | － | － |
|  |  |  |  | 27年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | － |
|  |  |  |  | 28年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | － |
|  |  |  |  | 29年度 |  | $\downarrow$ |  | － |
|  |  |  |  | 30年度 |  |  |  |  |
| 4 | 秘書課 | 市長懇談会の充実 | 行政と関係団体との相互理解を深め，協働のまちづくりを進めるため12地区まちづくり協議会代表者等との意見交換会を実施。 <br> 12地区まちづくり協議会代表者との懇談会 計3回飯塚商工会議所，いいづか男女共同参画推進ネットワーク，等6団体との银談会 各1回計6回 | 26年度 | 実施 | 実施 | 開催数 <br> （回） | 2 |
|  |  |  |  | 27年度 | $\downarrow$ | 未実施 |  | 0 |
|  |  |  |  | 28年度 | $\downarrow$ | 未実施 |  | 0 |
|  |  |  |  | 29年度 | $\downarrow$ | 実施 |  | 9 |
|  |  |  |  | 30年度 | ， |  |  |  |


| 大分類 | I 市民等との協揰厂パートナーシップ」による行政運営の推進 |
| :--- | :--- |
| 中分類 | （2）情報の共有化の推進 |


| 目的•課題 | 進捗．管理 |  | （単位：千円） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 年度 | $\begin{array}{\|c\|} \hline \text { 効果 } \\ \text { 目標額 } \end{array}$ | 達成額 | 達成率 |
| 市政への市民参画や市民と行政との連携•協働を図っていくためには，情報の共有が重要な | 26年度 | 0 | 0 | － |
| ことから，行政情報を市広報誌やホームページなどの様々な媒体をとおして積極的に提供して | 27年度 | 0 | 0 | － |
| いく。 | 28年度 | 0 | 0 | － |
|  | 29年度 | 0 | 0 | － |
|  | 30年度 | 0 | 0 | － |
|  | 計 | 0 | 0 | － |


| No． | 所管課 | 実施項目 | 平成29年度実施内容 | 年度 | 央開スケシュール |  | 成果指標 | 成果状況 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 総務課 | 行政情報の積極的公表（拡充） | 毎年作成している「統計いいづか」において，今年度からホームページ上で，二次利用 を考慮してCSVデータを公表し，利便性の向上を図った。 | 26年度 | 実施 | 実施 | ホームペー <br> ジ「統計い <br> いづか」アク セス件数 <br> （件） | － |
|  |  |  |  | 27年度 | I | I |  | 3，230 |
|  |  |  |  | 28年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 3，076 |
|  |  |  |  | 29年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 2，613 |
|  |  |  |  | 30年度 |  |  |  |  |
| 2 | 情報政策課 | ホームページの見直し | 担当課での作成•編集作業を行っているため，統一感のあるレイアウト等になるよう，確認を行った。 <br> リニューアル後 2 年を経過したこともあり，担当課へ掲載内容の再確認を依頼し，不要な ページは削除を行ったとともに，必要なページについては掲載期間の延長を行った。 | 26年度 | 検討 | 実施 | ホームページアクセス件数増減率（等）※対 H 25 年度件数 | 431.75 |
|  |  |  |  | 27年度 | 実施 | । |  | 474.04 |
|  |  |  |  | 28年度 | I | I |  | 464.28 |
|  |  |  |  | 29年度 | I | $\downarrow$ |  | 449.59 |
|  |  |  |  | 30年度 |  |  |  |  |
| 3 | 議会事務局 | 市議会本会議等のインターネット配信 | 議会だより等において，会議の生中継及び録画中継を配信している旨の周知を行っ た。また，会議視聴画面に発言者名や議案名等を表示させることや，市議会ホーム ページで議案書等の議会資料を公開することにより，視聴者が会議の状況を把握しや すいような改善を行った。 | 26年度 | 検討•実施 | 実施 | $\begin{aligned} & \text { 本会議中 } \\ & \text { 継視聴件 } \\ & \text { 数(件) } \end{aligned}$ | 5，287 |
|  |  |  |  | 27年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 6，377 |
|  |  |  |  | 28年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 2，483 |
|  |  |  |  | 29年度 | 実施 | $\downarrow$ |  | 2，696 |
|  |  |  |  | 30年度 | $\downarrow$ |  |  |  |


| 大分類 | I市民等との協働「パートナーシップ」による行政運営の推進 |
| :--- | :--- |
| 中分類 | （3市民参加型の行政運営の推進 |


| 目的•課題 | 進捗．管理 |  | （単位：千円） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 年度 | 効果目標額 | 達成額 | 達成率 |
|  | 26年度 | 0 | 0 | － |
| 市民参加型の行政運営を推進していくため，さらなる市民参画や市民から意見を聴取し，反映 | 27年度 | 0 | 0 | － |
| するための様々な手法を実施検討していく。 | 28年度 | 0 | 0 | － |
|  | 29年度 | 0 | 0 | － |
|  | 30年度 | 0 | 0 | － |
|  | 計 | 0 | 0 | － |


| No． | 所管課 | 実施項目 | 平成29年度実施内容 | 年度 | 豕閶スケシュール |  | 成果指標 | 成果状況 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 情報政策課たちうく推進課 | 市民意見反映の推進 | 地域の自治会やまちづくり協議会などを通して，個別的な課題や問題点等の意見を聴取し，関係各課と連携して課題解決を行った。（まちづくり推進課） | 26年度 | 検討•実施 | 実施 | ホームペー ジヘの市民意見投稿件数 （件） | 11 |
|  |  |  |  | 27年度 | 実施 | $\downarrow$ |  | 124 |
|  |  |  |  | 28年度 | $\downarrow$ | 1 |  | 345 |
|  |  |  |  | 29年度 |  | 1 |  | 297 |
|  |  |  |  | 30年度 |  |  |  |  |
| 2 | 総合政䇾課まちうく推進課 | 市民団体，NPO法人等の行政運営への参加推進 | 市民団体やNPO法人等の行政経営への参画を推進するため，審議会等の委員構成等 について，2回（4月，1月）調査を実施し，必要に応じた指導•助言を行った。（総合政策課） <br> 市民団体，NPO法人等の団体調査を実施し，現在，各団体の行政運営への参加推進 に向けた具体的な取り組みを検討した。（まちづくり推進課） | 26年度 | 検討•実施 | 検討 | － | － |
|  |  |  |  | 27年度 | 実施 | $\downarrow$ |  | － |
|  |  |  |  | 28年度 | $\downarrow$ |  |  | － |
|  |  |  |  | 29年度 | I | $\downarrow$ |  | － |
|  |  |  |  | 30年度 | $\downarrow$ |  |  |  |


| 大分類 | I効果的で効率的な行政運営の推進 |
| :--- | :--- |
| 中分類 | （1市民サービスの向上及効率化の推進 |


| 目的•課題 | 進捗．管理 |  | （単位：千円） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 市民ニーズの多様化にあわせたサービス提供の手法やICT技術を活用し，市民にとつて利用し やすく，効率的なサービスの実施について推進していく。 | 年度 | 効果目標額 | 達成額 | 達成率 |
|  | 26年度 | 0 | 0 | － |
|  | 27年度 | 0 | 0 | － |
|  | 28年度 | 0 | 0 | － |
|  | 29年度 | 0 | 0 | － |
|  | 30年度 | 0 | 0 | － |
|  | 計 | 0 | 0 | － |


| No． | 所管課 | 実施項目 | 平成29年度実施内容 | 年度 | 事府スケシュール | －淮（（ | 成果指標 | 成果状況 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 市民課 | 休日開庁サービスの検討 | 平成 30 年 3 月 25 日（日）午前 8 時 30 分～昼 12 時 15 分に本庁窓口の休日開庁を試行的に行った。 <br> 休日開庁を実施した所管課は市民課，医療保険課，税務課，高齢介護課，子育て支援課，社会障がい者福祉課。 <br> 平成30年度中に休日開庁サービスのあり方について方針決定予定。 | 26年度 | 検討 | 検討 | 休日利用者数 （人） | － |
|  |  |  |  | 27年度 | ＋ | ， |  | － |
|  |  |  |  | 28年度 | $\downarrow$ |  |  | － |
|  |  |  |  | 29年度 | 実施 | 実施 |  | 80 |
|  |  |  |  | 30年度 |  |  |  |  |
| 2 | 市民課情報政策課税務課 | コンビ二等での諸証明発行の推進 | 全国の指定コンビニエンスストアでマイナンバーカードを活用した住民票の写しなどの証明書の交付を行った。 <br> 発行可能店舗：セブンイレブン・ローソン・ファミリーマート・ミニストップ・サークルKサン クス <br> 発行対応時間：6時半～23時（戸籍謄抄本•附票は平日9時～17時） | 26年度 | 検討 | 検討 | $\begin{gathered} \text { コンビニで } \\ \text { の発行件 } \\ \text { 数 } \\ \text { (件) } \end{gathered}$ | － |
|  |  |  |  | 27年度 | 検計，䒠施 | $\stackrel{\downarrow}{\text { 実施 }}$ |  | 1440 |
|  |  |  |  | 28年度 | $\frac{\text { 検討 } \cdot \text { 実施 }}{\text { 実施 }}$ | 実施 |  | 1,440 5,394 |
|  |  |  |  | 30年度 |  |  |  |  |


| 大分類 | II 効果的で効率的な行政運営の推進 |
| :--- | :--- |
| 中分類 | （2）民間委託等の推進 |


| 目的•課題 | 進捗•管理 |  | （単位：千円） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 年度 |  | 達成額 | 達成率 |
| すべての事務事業について「民間委託等に閏する指針」等に基づき 行政と民間の役割分 | 26年度 | 2，000 | 6，370 | 318．50\％ |
| 担や 民間委託化，民営化の検討を行いながら民間委託等を進めていく 但し 今後増加が見 | 27年度 | 3，000 | 7，663 | 255．43\％ |
|  | 28年度 | 3，000 | 10，857 | 361．90\％ |
|  | 29年度 | 5，000 | 9，467 | 189．34\％ |
|  | 30年度 | 5，000 | 0 | 0．00\％ |
|  | 計 | 18，000 | 34，357 | 190．87\％ |


| No． | 所管課 | 実施項目 | 平成29年度実施内容 | 年度 |  |  | 成果指標 | 成果状況 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 環境文策課 | 直営ごみ収集業務の一部民間委託 | 平成27年度からごみ収集業務の一部を民間委託している。今年度も年次実施計画を策定し，検討•実施した。 | 26年度 | 検討•実施 | 検討 | 効果額 | － |
|  |  |  |  | 27年度 | ， | 実施 |  | 1，293 |
|  |  |  |  | 28年度 | $\downarrow$ | I |  | 3，414 |
|  |  |  |  | 29年度 | 実施 | $\downarrow$ |  | 2，269 |
|  |  |  |  | 30年度 | $\downarrow$ |  |  |  |
| 2 | 環境対策課 | し尿収集業務の一部民間移管 | 平成26年度からし尿収集業務の一部を民間委譲している。今年度も検討•実施した。 | 26年度 | 検討•実施 | 実施 | 効果額 | 6，370 |
|  |  |  |  | 27年度 | 1 | 1 |  | 6，370 |
|  |  |  |  | 28年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 7，443 |
|  |  |  |  | 29年度 | 実施 | $\downarrow$ |  | 7，079 |
|  |  |  |  | 30年度 | $\downarrow$ |  |  |  |
| 3 | 環璄対策課 | し尿処理施設運転業務の民間委託 | 平成29年度からし尿処理施設の運転管理業務の民間委託を開始した。 | 26年度 | 検討 | 検討 | 効果額 | － |
|  |  |  |  | 27年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | － |
|  |  |  |  | 28年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | － |
|  |  |  |  | 29年度 | 検討•実施 | 実施 |  | 119 |
|  |  |  |  | 30年度 | $\downarrow$ |  |  |  |
| 4 | 本庁，支所関係課 | 本庁，支所の窓口業務の委託化検討 | 支所の窓口業務委託については，平成 28 年度に他自治体の状況調査を行い，検討を行った結果，当面は民間委託ではなく，今後増加する再任用職員のポストとして活用す ることとしており，平成29年度も引き続き実施した。 | 26年度 | 検討•実施 | 検討 | － | － |
|  |  |  |  | 27年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | － |
|  |  |  |  | 28年度 | ， | $\downarrow$ |  | － |
|  |  |  |  | 29年度 | 実施 | $\downarrow$ |  | － |
|  |  |  |  | 30年度 | $\downarrow$ |  |  |  |
| 5 | 関係課 | 【継続】「民間委託等に関する指針」による事務事業 の民間委託等の推進 | 楽市小学校について，平成28年度まで自校式（直営）で調理業務を行い給食の提供を行ってきたが，平成29年度から小中一貫校穂波東校に統合されたことに伴い，調理委託により給食を提供することとした。 | 26年度 | 検討•実施 | 検討 | － | － |
|  |  |  |  | 27年度 | $\downarrow$ | ＋ |  | － |
|  |  |  |  | 28年度 |  | 実施 |  | － |
|  |  |  |  | 29年度 | 実施 | $\downarrow$ |  | － |
|  |  |  |  | 30年度 | 1 |  |  |  |


| 大分類 | II 効果的で効率的な行政運営の推進 |
| :--- | :--- |
| 中分類 | （3）公共施設の効率的な連学管理と統合整理の推進 |


| 目的•課題 |  |
| :---: | :---: |
| 「公共施設のあり方に関 いる施設，市民ニーズの要として存続が決まって ともに，利用実態に合わ る小規模な施設につい | 第二次実施計画」に基づき，設置目的や用途が類似して ついては，用途変更，廃止などの見直しを行う。今後とも必 については，計画的に長寿命化や耐震化を図っていくと運営を推進していく。利用地域（対象者）が限定されてい系団体への移譲等を進めていく。 |


| 進捗•管理 |  | （単位：千円） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 年度 | 効果 目標額 | 達成額 | 達成率 |
| 26年度 | 42，000 | 74，302 | 176．91\％ |
| 27年度 | 135，000 | 149，9 | 111．10\％ |
| 28年度 | 166，000 | 167，037 | 100．62\％ |
| 29年度 | 168，000 | 282，654 | 168．25\％ |
| 30年度 | 177，000 | 0 | 0.00 |
| 計 | 688，000 | 673，981 | 97.9 |


| No． | 所管課 | 実施項目 | 平成29年度実施内容 | 年度 |  |  | 成果指標 | 成果状況 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 公営競技事業所 | 【継続】オートレース場運営の見直し | 新規フアンの更なる増加を図るため，平成28年度からミッドナイトオートレースを本格導入（27日開催）し，平成29年度は開催日数を拡大（37日開倠）し実施した。市場拡大を図るため，専用場外発売所「オートレース鹿児島」を増設した。競合開催を減らし，場間場外での全場売り体制の強化にて売上向上を図った。 | 26年度 | 検討 | 実施 | 効果額 | 4，308 |
|  |  |  |  | 27年度 | 実施 | ， |  | 22，403 |
|  |  |  |  | 28年度 | ， | $\downarrow$ |  | 39，428 |
|  |  |  |  | 29年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 104，517 |
|  |  |  |  | 30年度 | $\downarrow$ |  |  |  |
| 2 | 住宅政策課 | 市営住宅管理戸数の適正化 | 既存の戸建て住宅の払下げに関する不動産鑑定を実施し，地元説明会を開催（4回）耐用年数を超過した住宅の居住者との協議を継続（2件） <br> 耐用年数を超過し老朽化した住宅の空き家を用途廃止し，解体工事を実施（4棟6戸） | 26年度 | 検討•実施 | 検討 | 効果額 | － |
|  |  |  |  | 27年度 | 実施 | 実施 |  | － |
|  |  |  |  | 28年度 | ， | $\downarrow$ |  | － |
|  |  |  |  | 29年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | － |
|  |  |  |  | 30年度 | $\downarrow$ |  |  |  |
| 3 | 子充て支援課 | 保育所等の統合，民営化 | 平成29年度から幸袋こども園を民営化した。 <br> また，街なか子育てひろばの日祝日開所に伴い，30年度から運営を民間委託すること を決定し手続きを完了した。 | 26年度 | 実施 | 実施 | 効果額 | 51，031 |
|  |  |  |  | 27年度 | $\downarrow$ | ， |  | 103，834 |
|  |  |  |  | 28年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 103，834 |
|  |  |  |  | 29年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 153，862 |
|  |  |  |  | 30年度 | $\downarrow$ |  |  |  |
| 4 | 総務課 | 【継続】本庁舎来庁者用駐車場の有料化 | 本庁舎の駐車場の満車状態が慢性化していることから，30年度に実施予定であった有料化整備を前倒しし，平成 29 年度中に整備を実施した。平成 30 年 3 月から運用を開始し た。 | 26年度 | 検討 | 検討 | 効果額 | － |
|  |  |  |  | 27年度 | ， | ， |  | － |
|  |  |  |  | 28年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | － |
|  |  |  |  | 29年度 | $\downarrow$ | 実施 |  | 577 |
|  |  |  |  | 30年度 | 実施 |  |  |  |
| 5 | 関係課 | 【継続】「公共施設のあり方に関する実施計画」に基 づいた計画的な実施 | 【人権•同和政策課】 <br> 幸袋池田集会所を地元地縁団体へ無償講渡した。 <br> また，平成30年度中に五款神集会所，鶴三緒集会所を地元自治会（地縁団体）へ無償譲渡することについて，地元自治会と合意した。 | 26年度 | 実施 | 実施 | 効果額 | 18，963 |
|  |  |  |  | 27年度 | ， | ， |  | 23，439 |
|  |  |  |  | 28年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 23，439 |
|  |  |  |  | 29年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 23，439 |
|  |  |  |  | 30年度 | $\downarrow$ |  |  |  |


| 6 | 関係課 | 公共施設の効率的な運営 | 防災センターの開館時間の見直しを行い，休館日を週ベースで1回増やし，管理運営委託料や光熱水費の効率化を図った。 | 26年度 | 検討•実施 | 検討 | 効果額 | － |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 27年度 | $\downarrow$ | 実施 |  | 312 |
|  |  |  |  | 28年度 |  | $\downarrow$ |  | 336 |
|  |  |  |  | 29年度 | 実施 | $\downarrow$ |  | 259 |
|  |  |  |  | 30年度 |  |  |  |  |
| 7 | 財産活用課 | 【追加】第2次公共施設等のあり方に関する基本方針（公共施設等総合管理計画）の策定 | 平成28年1月に「第2次公共施設等のあり方に関する基本方針（公共施設等総合管理計画）」を策定した。 <br> 平成29年7月に基本方針をもとに策定する個別計画である「公共施設のあり方に関する第3次実施計画」を策定した。 | 26年度 | 実施 | 実施 | － | － |
|  |  |  |  | 27年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | － |
|  |  |  |  | 28年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | － |
|  |  |  |  | 29年度 |  | $\downarrow$ |  | － |
|  |  |  |  | 30年度 |  |  |  |  |


| 大分類 | II 効果的で効率的な行政運営の推進 |
| :--- | :--- |
| 中分類 | （4ICT技術を活用した行政運学運営の推進 |


| 目的•課題 | 進捗．管理 |  | （単位：千円） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 年度 | $\begin{array}{c\|} \hline \text { 効果 } \\ \text { 目標額 } \end{array}$ | 達成額 | 達成率 |
| 日々淮化するICT技術を活用して 行政運営の効率化を図る 特にモバイル端末 インターネッ | 26年度 | 0 | 16 | － |
| ト回線を活用したテレビ電話の活用は，行政としての機動性を高めるうえで車要であり，早急に | 27年度 | 0 | 93，615 | － |
|  | 28年度 | 80，000 | 30，188 | 37．74\％ |
|  | 29年度 | 80，000 | 13，515 | 16．89\％ |
|  | 30年度 | 80，000 | 0 | 0．00\％ |
|  | 計 | 240，000 | 137，334 | 57．22\％ |


| No． | 所管課 | 実施項目 | 平成29年度実施内容 | 年度 | 惷廡スケシューム |  | 成果指標 | 成果状況 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 情報政策課総務課 | タブレット端末の活用推進 | タブレット端末を課長級以上の職員等へ配置し，議会会議にて議会資料の䦎覧，庁議 や部長会議等でのペーパーレス会議の実施。（情報政策課） <br> 28年度に引き続き議会会議へのタブレット端末の導入方法に関する検討を行い，平成 29 年 9 月定例会から並行稼働，平成 30 年 3 月定例会から議会会議のペーパーレス化を実施した。（総務課） | 26年度 | 検討 | 検討 | － | － |
|  |  |  |  | 27年度 |  |  |  | － |
|  |  |  |  | 28年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | － |
|  |  |  |  | 29年度 |  | 検討•実施 |  | － |
|  |  |  |  | 30年度 |  |  |  |  |
| 2 | 情報政策課市民課 | 電算システムの共同利用及び業務標準化 | 共同利用団体と電算システムの利用及び業務標準化を推進した。他団体と協力して業務標準化要望書を提出することで，費用削減や業務の効率化•標準化を行った。 | 26年度 | 検討 | 実施 | 効果額 | 16 |
|  |  |  |  | 27年度 |  | $\downarrow$ |  | 93，615 |
|  |  |  |  | 28年度 | 実施 | 】 |  | 30，188 |
|  |  |  |  | 29年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 13，515 |
|  |  |  |  | 30年度 | $\downarrow$ |  |  |  |
| 3 | 情報政策課 | ICT技術利用による効率的な行政運営の推進 | 新庁舎において，議場や委員会室，多目的ホール，特定の会議室に無線LANルー ターを設置した。そのことにより，タブレット端末や無線機能が付いているノートパソコン から内部情報系（インターネット系）へアクセスできるようにした。 | 26年度 | 検討 | 検討 | － | － |
|  |  |  |  | 27年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | － |
|  |  |  |  | 28年度 | $\downarrow$ | 検討•実施 |  | － |
|  |  |  |  | 29年度 |  | 実施 |  | － |
|  |  |  |  | 30年度 |  |  |  |  |


| 大分類 | II 効果的で効率的な行政運営の推進 |
| :--- | :--- |
| 中分類 | （5）施策評価の推進と事務事業の効果的，効率的な見直し |


| 目的•課題 |
| :---: | :---: |
|  |
| 施策評価を噵入し事務事業の「選択と集中」を進めていくことと併せ，全事務事業を対象にし |
| た，業務等の効果的，効率的な見直しを行い，改善改革を積極的に推進していく。 |
|  |


| 進捗．管理 |  | （単位：千円） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 年度 | 効果目標額 | 達成額 | 達成率 |
| 26年度 | 10，000 | 26，858 | 268．58\％ |
| 27年度 | 16，000 | 34，143 | 213．39\％ |
| 28年度 | 16，000 | 50，017 | 312．61\％ |
| 29年度 | 16，000 | 56，484 | 353．03\％ |
| 30年度 | 12，000 | 0 | 0．00\％ |
| 計 | 70，000 | 167，502 | 239.29 |


| No． | 所管課 | 実施項目 | 平成29年度実施内容 | 年度 | 実候スケシュール |  | 成果指標 | 成果状況 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 総合政策課 | 施策評価の導入 | 平成 30 年度からの本格導入のために，市民 6,000 人を対象に市民意識調査を実施し，第 2 次総合計画に基づく40施策に対する市民の「満足度」及び「重要度」を調査した。 | 26年度 | 検討•実施 | 実施 | － | － |
|  |  |  |  | 27年度 | ， | $\downarrow$ |  | － |
|  |  |  |  | 28年度 | 実施 | $\downarrow$ |  | － |
|  |  |  |  | 29年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | － |
|  |  |  |  | 30年度 | $\checkmark$ |  |  |  |
| 2 | まちづくり推進課 | コミユニティバス等の効率的な運営見直し | 従来のコミユニティバス（3 路線）及び街なか循環バスの運行実績等に基づき，平成30年度からのコミュニティバスの運行形態について飯塚市地域公共交通協議会で協議し た。その結果，平成29年度まで実証運行した街なか循環バスについては，路線を一部継承しながら新たなコミニニティバス路線に再編し，平成30年度から4路線によるコミュ ニティバスの運行とすることで協議を調えた。 | 26年度 | 検討 | 検討 | 効果額 | 400 |
|  |  |  |  | 27年度 | 実施 | 実施 |  | 1，594 |
|  |  |  |  | 28年度 | I | ， |  | 1，458 |
|  |  |  |  | 29年度 | 検討•実施 | $\downarrow$ |  | 1，816 |
|  |  |  |  | 30年度 | 実施 |  |  |  |
| 3 | 総合政策課 | 嘉飯地区広域行政の推進 | 飯塚市，嘉麻市，桂川町の2市1町において，定住自立圈構想の実施に向けて，中心市宣言•圏域形成協定の締結を行った。 | 26年度 | 検討 | 検討 | － | － |
|  |  |  |  | 27年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | － |
|  |  |  |  | 28年度 | 実施 | $\downarrow$ |  | － |
|  |  |  |  | 29年度 | $\downarrow$ | 検討•実施 |  | － |
|  |  |  |  | 30年度 | $\downarrow$ |  |  |  |
| 4 | 環境整備課関係課 | 公共施設等電力供給契約の見直し | 高圧電力受電施設について平成28年7月から順次供給開始の契約を行い，平成29年度も継続して契約を行つた。 | 26年度 | 検討•実施 | 検討 | 効果額 | － |
|  |  |  |  | 27年度 | 実施 | ， |  | － |
|  |  |  |  | 28年度 | $\downarrow$ | 実施 |  | 12，965 |
|  |  |  |  | 29年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 21，017 |
|  |  |  |  | 30年度 |  |  |  |  |
| 5 | 関係課 | 【継続】市に事務局がある公共的団体等のあり方の | 日本赤十字社の会員•協力会員管理及び活動資金募集の活動に必要な事務費につい て，日本赤十字社飯塚市地区との協定を締結し，事務局を行っている市へ人件費2か月相当額の事務負担金の受入を行った。 | 26年度 | 実施 | 実施 | 効果額 | 623 |
|  |  |  |  | 27年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 611 |
|  |  |  |  | 28年度 | 1 | 1 |  | 608 |
|  |  |  |  | 29年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 592 |
|  |  |  |  | 30年度 | $\downarrow$ |  |  |  |


| 6 | 環㩆整備課 | 資源回収補助金の見直し | 平成27年度に資源回収補助金の単価を見直した後，更なるごみの減量化及び資源化 の推進に向け，平成29年度も継続して資源の引取価格の動向を把握した。 | 26年度 | 検討•実施 | 検討 | 効果額 | － |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 27年度 | 実施 | 実施 |  | 3，074 |
|  |  |  |  | 28年度 | $\downarrow$ |  |  | 2，887 |
|  |  |  |  | 29年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 2，756 |
|  |  |  |  | 30年度 | $\downarrow$ |  |  |  |
| 7 | 総合政策課 | 行政評価（事務事業評価）を活用した事務事業の効果的，効率的な見直し | 見直した主な事業 <br> 観光バスハイク事業•大学祭合同事業運営費補助金の整理，統合•県衛生連合会の加入見直し・広報誌使用用紙の見直し・廃重予定PCの再利用・オートレース出走表（前夜版）の見直し・クリーンセンター電カコストの削減•嘉飯山地区学校結核対策委員会 の見直し等 | 26年度 | 実施 | 実施 | 効果額 | 25，835 |
|  |  |  |  | 27年度 |  |  |  | 28，864 |
|  |  |  |  | 28年度 | $\downarrow$ |  |  | 32，099 |
|  |  |  |  | 29年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 30，303 |
|  |  |  |  | 30年度 | 1 |  |  |  |
| 8 | 財政課 <br> 人事課 <br> 総合政策課 | 事務事業評価シートの有効活用 | 内部管理重視型の事務事業評価制度を幅広く活用できるよう，当該シートの作成につ いて，係長級職員を対象とした研修や全課を対象とした職員説明会等を開催して，啓発 を行った。（総合政策課） <br> 行政評価（事務事業評価）職員説明会の資料において，「人事異動に伴う事務引！継ぎ への活用」を明記した。（人事課） | 26年度 | 実施 | 実施 | － | － |
|  |  |  |  | 27年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | － |
|  |  |  |  | 28年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | － |
|  |  |  |  | 29年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | － |
|  |  |  |  | 30年度 | $\downarrow$ |  |  |  |


| 大分類 | III持続可能で健全な財政基盤の確立 |
| :--- | :--- |
| 中分類 | 11歳入確保への取り組み |

## 目的•課題

市税や保険料，使用料，手数料などの税外収入（以下「市税等」という。）などの確保にあたつ は，課税等客体の適正な把握に努めるほか，市税等の滞納は，納税者等に不公平感を生じさ せ，ひいては納税者等の納税等意欲を減退させることにもなるため，負担の公平性の観点か ら，徴収と滞納整理等に積極的に取り組み，収納率の向上を図りながら自主財源の確保に努 める。また，未利用地についても財源確保の観点から売却を積極的に進めていく。

| 進捗．管理 |  | （単位：千円） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 年度 | 効果目標額 | 達成額 | 達成率 |
| 26年度 | 80，000 | 109，564 | 136.96 |
| 27年度 | 100，000 | 229，944 | 229．94\％ |
| 28年度 | 120，000 | 154，881 | 129 |
| 29年度 | 138，000 | 483，802 | 350．58\％ |
| 30年度 | 138，000 | 0 | 0.0 |
| 計 | 576，000 | 978，191 | 169.8 |


| No． | 所管課 | 実施項目 | 平成29年度実施内容 | 年度 | 釒閶スケシュール |  | 成果指標 | 成果状況 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 医療保険課税務語 <br> 関係課 | マルチペイメントの推進 | 公共団体，収納企業，金融機関との間を結ぶ「マルチペイメントネットワークを活用し，市の関係課窓口でロ座振替の新規契約を容易に行えるようにすることにより，利用者 の利便性向上と収納率の向上を図った。 <br> ［活用状況】市税（ 市民税，固定資産税，軽自動車税，国保税）554件，後期高齢者医療保険料 35 件，介護保険料9件，保育料 10 件，児童クラブ利用料2件，公営住宅（駐車場含む）使用料39件，学校給食費1件〔合計650件〕 | 26年度 | 実施 | 実施 |  | 753 |
|  |  |  |  | 27年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 891 |
|  |  |  |  | 28年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 1，578 |
|  |  |  |  | 29年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 650 |
|  |  |  |  | 30年度 | $\downarrow$ |  |  |  |
| 2 | 税務課 | コンビニ収納の推進 | 平成28年4月から引き続きコンビニエンスストアでの市税等の支払いを実施。24時時間納付が可能となり，利便性の向上と収納率の向上を図った。 <br> 【活用状況】市税（市民税，固定資産税，軽自動車税，国保税）59，145件，後期高齢者医療保険料2，026件，介護保険料5，056件，保育料3，352件，幼稚園授業料54件，児童ク ラブ利用料 980 件，公営住宅（駐車場含む）使用料 3,108 件，学校給食費1，974件〔合計 75，695件］ | 26年度 | 検討•実施 | 検討 | 利用件数 <br> （件） | － |
|  |  |  |  | 27年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | － |
|  |  |  |  | 28年度 | 実施 | 実施 |  | 66，595 |
|  |  |  |  | 29年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 75，695 |
|  |  |  |  | 30年度 | $\downarrow$ |  |  |  |
| 3 | \|税務課 | 徴収体制の強化による収納率の向上 | 債権管理委員会を開催し，収納率の向上を図った。 <br> 【主な債権の現年度分収納率】 <br> 市税3税（市民税•固定資産税•軽自動車税） $98.81 \%$ ，国保税 $93.52 \%$ ，後期高齢者医療保険料 $99.65 \%$ ，介護保険料 $99.05 \%$ ，公営住宅使用料 $96.05 \%$ ，保育料 $99.59 \%$ ，児童クラブ利用料 $98.52 \%$ ，幼稚園授業料 $99.46 \%$ ，学校給食費 $98.59 \%$ ，道路占用料 $99.97 \%$ | 26年度 | 実施 | 実施 | 現年度分収納率（\％） | 97.65 |
|  |  |  |  | 27年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 97.86 |
|  |  |  |  | 28年度 | I | $\downarrow$ |  | 98.13 |
|  |  |  |  | 29年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 98.20 |
|  |  |  |  | 30年度 | $\downarrow$ |  |  |  |
| 4 | 税務課 | 固定資産税の課税客体の適切な把握 | 福岡県主催の償却資産広域事業所調査に参加。事業所調査を行い，申告漏れ等への修正申告を促して，2，728千円（石油小売業52千円，その他2，676千円）の追徴課税を行った。 <br> ※平成 28 年度の効果額のうち，平均で $20 \%$ 償却されていることから， 18,093 千円を平成 29年度の効果額に算入している。 | 26年度 | 実施 | 実施 | 効果額 | 8，228 |
|  |  |  |  | 27年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 10，934 |
|  |  |  |  | 28年度 | 1 |  |  | 22，617 |
|  |  |  |  | 29年度 | 1 | $\downarrow$ |  | 20，821 |
|  |  |  |  | 30年度 | $\downarrow$ |  |  |  |
| 5 | 土木管理課 | 新飯塚駅東口広場の有料駐車場化事業 | 新飯塚駅東口駅前広場自動車整理場については平成27年4月10日から供用開始。収支決算後剰余金が生じた場合は，飯塚市と九州旅客鉄道株式会社がそれぞれの2分の1を収受。欠損金が生じた場合は，それぞれの2分の1を負担。 <br> 平成 29 年度剰余金 149,668 円 | 26年度 | 検討•実施 | 検討 | 効果額 | － |
|  |  |  |  | 27年度 | 実施 | 実施 |  | － |
|  |  |  |  | 28年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 37 |
|  |  |  |  | 29年度 |  | $\downarrow$ |  | 150 |
|  |  |  |  | 30年度 |  |  |  |  |


| 6 | $\begin{array}{l\|} \text { 総務課 } \\ \text { 関位課 } \end{array}$ | 有料広告掲載の推進 | 庁舎モ二ター広告：継続実施（庁舎使用料56，163円，広告料155，520円）周辺案内地図等広告：継続実施（广舎使用料475，832円，広告料 360,000 円）市民向け報道広告：新規実施（庁舎使用料27，119円，広告料5，000円） | 26年度 | 実施 | 実施 | 効果額 | 563 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 27年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 795 |
|  |  |  |  | 28年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 795 |
|  |  |  |  | 29年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 1，080 |
|  |  |  |  | 30年度 | $\downarrow$ |  |  |  |
| 7 | 財産活用課関係課 | 【継続】未利用地資産の積極的な処分 | 売却可能な未利用地について，一般競争入札及び随意契約による売払いを行つた（25件，456，771千円）。（財産活用課）分譲地（住宅用地）売払いを行った（1件，4，980千円）。（住宅政策課） | 26年度 | 実施 | 実施 | 効果額 | 100，773 |
|  |  |  |  | 27年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 218，215 |
|  |  |  |  | 28年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 131，432 |
|  |  |  |  | 29年度 | \} | $\downarrow$ |  | 461，751 |
|  |  |  |  | 30年度 | $\downarrow$ |  |  |  |


| 大分類 | III持続可能で健全な財政基盤の確立 |  |  | （単位：千円） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 中分類 | （2）歳出の適正化に関する取り組み |  |  |  |  |
| 目的•課題 |  | 進捗．管理 |  |  |  |
| 負担金，補助金については平成21年度策定した指針に基づき適正化に取り組むとともに，医療，福祉等の給付費については，本市の財政運営上大きなウェイト占めており，さらなる歳出の適正化を実施していく。 |  | 年度 | $\begin{aligned} & \text { 効果 } \\ & \text { 目標額 } \\ & \hline \end{aligned}$ | 達成額 | 達成率 |
|  |  | 26年度 | 0 | 69，051 | － |
|  |  | 27年度 | 0 | 118，396 | － |
|  |  | 28年度 | 0 | 222，499 | － |
|  |  | 30年度 | 0 | 0 | － |
|  |  | 計 | 0 | 601，141 | － |


| No． | 所管課 | 実施項目 | 平成29年度実施内容 | 年度 | 央㢈スケシュール |  | 成果指標 | 成果状況 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | \|総合政策課 | 【継続】補助金等の見直しに関する指針」に基づく審査の実施 | 各種団体の運営費等補助金の見直しを行い，550干円の交付額減額を行った。 | 26年度 | 実施 | 実施 | 効果額 | 11，830 |
|  |  |  |  | 27年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 3，347 |
|  |  |  |  | 28年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 1，536 |
|  |  |  |  | 29年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 550 |
|  |  |  |  | 30年度 | $\downarrow$ |  |  |  |
| 2 | 生活支援課 | 生活保護行政の適正化（就労支援事業等の推進） | 就労支援事業では3名の就労支援員と所内にある「ハローワーク常設窓口」を積極的に活用しながら，被保謢者に対し就労支援を実施した。その結果，就職決定者は延べ91名（うち生活保護廃止10名）とな以，就労支援事業による効果額は44，349干円となった。 なお，就労支援員活用による効果（ 内数）は，事業対象者の延べ232名中，就職決定者延べ78名（うち生活保護廃止9名），効果額18，342千円となった。 <br> 後発医薬品の年間の量換算においては前年比 $0.8 \%$ 増となった。この結果，医療扶助の調剂費は平成29年度決算で352千円の減額となった。 | 26年度 | 実施 | 実施 | 効果額 | 8，088 |
|  |  |  |  | 27年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 22，345 |
|  |  |  |  | 28年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 46，754 |
|  |  |  |  | 29年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 44，699 |
|  |  |  |  | 30年度 | $\downarrow$ |  |  |  |
| 3 | 医療保険課 | 【継続】国民健康保険医療費適正化の推進 | 後発医薬品利用時の自己負担軽減額を該当者へ通知すると共に，チラシ及び広報物 の内容を工夫することで，ジェェリリック効果額は年間 $304,271,386$ 円，平成 25 年度との比較では176，843，173円の効果があった。 <br> 第三者求償事務については国保連合会に委託を行うとともに，関係機関への協力依頼 など連携を図りながら，収納額18，526，844円を確保した。 <br> しセプトの内容点検による財政効果率は $0.41 \%$ ，効果額は $38,248,176$ 円であった。 <br> 飯塚市の医療費の状況を広報や送付物に揭載するなどして，被保険者の医療費抑制意識を啓発した。 <br> 特定健診については，継続受診を推進するため，実施3力年事業として継続受診者につ いては，平成27年度から健診料金を無料とした。 <br> 上記のような様々な医療費適正化の取り組みに対する交付金として，保険者努力支援制度により29，857干円の歳入を碓保した。 | 26年度 | 実施 | 実施 | 効果額 | 48，665 |
|  |  |  |  | 27年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 92，216 |
|  |  |  |  | 28年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 142，346 |
|  |  |  |  | 29年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 176，843 |
|  |  |  |  | 30年度 | $\downarrow$ |  |  |  |
| 4 | 医療保険課 | 【追加】後期高齢者医療保険医療費適正化の推進 | 後期高龄者医療制度事業（医療費適正化等推進事業）補助金の磪保（407千円）市報の特集に医療費抑制についての記事を揭載して周知を行った（3月号）保険証発行時に口座振替のお知らせ女孪を同封することで，後期新規加入者の口座振替率を向上させ，収入の確保に努めた。 | 26年度 |  | 実施 | 効果額 | 468 |
|  |  |  |  | 27年度 |  | $\downarrow$ |  | 488 |
|  |  |  |  | 28年度 |  | $\downarrow$ |  | 559 |
|  |  |  |  | 29年度 |  | $\downarrow$ |  | 407 |


| 大分類 | 亚持続可能で健全な財政基盤の確立 |
| :---: | :--- |
| 中分類 | （3）給与制度の適切な運用 |


| 目的•課題 | 進捗．管理 |  | （単位：千円） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 年度 | 効果目標額 | 達成額 | 達成率 |
| 給与制度については，人事評価制度の活用及び国の給与制度に準じた内容とし，能力や職 | 26年度 | 0 | 0 | － |
| 務に応じた適正な給与体系の運用に努めるとともに昇任，登用等に反映する。 | 27年度 | 0 | 1，277 | － |
|  | 28年度 | 0 | 1，000 | － |
|  | 29年度 | 0 | 723 | － |
|  | 30年度 | 0 | 0 | － |
|  | 計 | 0 | 3，000 | － |



## 大分類中分類（4）地方公営企業の健全な経営



| 大分類 | 피持続可能で健全な財政基盤の確立 |
| :--- | :--- |
| 中分類 | （5）外郭団体等（地方公社，一部事務組合，第3セクタ一等）の健全な経営 |

## 目的•課題

外郭団体は，独立した団体として健全な経営を持続して行うことが求められる。また，公共性 の高い事業を実施していることから，市民に対する情報公開など運営の透明化が必要である。 そのためそれぞれの団体と協議し，健全な経営及び運営の透明化をさらに推進していく。

| 進捗•管理 |  | （単位：千円） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 年度 | 効果目標額 | 達成額 | 達成率 |
| 26年度 | 0 | 2，974 | － |
| 27年度 | 0 | －26 | － |
| 28年度 | 0 | 2，974 | － |
| 29年度 | 0 | 2，974 | － |
| 30年度 | 0 | 0 | － |
| 計 | 0 | 8，896 | － |


| No． | 所管課 | 実施項目 | 平成29年度実施内容 | 年度 | 難スケッシュール |  | 成果指標 | 成果状況 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 総合政策課関係課 | 【継続】外郭団体等経営改革プランの策定 | 新たな外郭団体等経営改革プランの策定はされていない。 | 26年度 | 検討•実施 | 未実施 | 策定団体 <br> 数（団体） | 0 |
|  |  |  |  | 27年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 0 |
|  |  |  |  | 28年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 0 |
|  |  |  |  | 29年度 | 実施 | $\downarrow$ |  | 0 |
|  |  |  |  | 30年度 | 1 |  |  |  |
| 2 | 商工観光課 | 市が出捐した財団法人の出捐金のあり方について の検討 | サンビレツジ茜は，特例公益法人から一般財団法人へ変更となったことによって市の出捐金及びその他公益目的財産を，10年間にわたつて市へ分割で寄付を行うよう調整し た。（商工観光課） <br> 飯堚市教育文化振興事業団は平成26年度に公益財団法人に移行したが，今後とも出捐金である基本財産の取り崩し等が発生しないよう適正な法人運営を要請した。（文化課） | 26年度 | 検討 | 実施 | 効果額 | 2，974 |
|  |  |  |  | 27年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | $\triangle 26$ |
|  |  |  |  | 28年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 2，974 |
|  |  |  |  | 29年度 |  | $\downarrow$ |  | 2，974 |
|  |  |  |  | 30年度 |  |  |  |  |


| 大分類 | V時代に対応できる組織改革と人材育成の推進 |
| :---: | :--- |
| 中分類 | （1）時代に対応した効果的で効率的な組繊－機構改革 |


| 目的•課題 | 進捗．管理 |  | （単位：千円） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 年度 | 効果目標額 | 達成額 | 達成率 |
| 急激な社会経済環境の変化や本格的な地方分権を泄える中 行政は 新たな行政浬題に皘 | 26年度 | 105，000 | 66，491 | 63．32\％ |
| 極的に取り組み市民との協働，多様•複雑化する市民てーズに的確に対応する必要があるこ | 27年度 | 164，000 | 155，940 | 95．09\％ |
|  | 28年度 | 291，000 | 211，416 | 72．65\％ |
|  | 29年度 | 411，000 | 370，229 | 90．08\％ |
|  | 30年度 | 451，000 | 0 | 0．00\％ |
|  | 計 | 1，422，000 | 804，076 | 56．55\％ |


| No． | 所管課 | 実施項目 | 平成29年度実施内容 | 年度 | 難スイッシュール |  | 成果指標 | 成果状況 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | $\begin{array}{\|l\|l\|} \hline \text { 教育総務課 } \\ \text { 人人事課 } \end{array}$ | 学校用務員及び学校司書に係る業務改善 | －学校用務員業務については，学校間での連榫が必要な事項がある場合は，学校長と協議のうえ対応する体制を 26 年度から整え，実施している。 <br> －学校図書館に配置している学校司書は，地区毎にグループを組織しており，業務改善 や児童•生徒への教育効果を高めるため，全体会議，研修及びグループ活動などの共同実施を行っている。 | 26年度 | 検討 | 実施 | － | － |
|  |  |  |  | 27年度 | 検討•実施 | $\downarrow$ |  | － |
|  |  |  |  | 28年度 | 実施 | $\downarrow$ |  | － |
|  |  |  |  | 29年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | － |
|  |  |  |  | 30年度 | $\downarrow$ |  |  |  |
| 2 | 人事課 | 再任用職員の効果的な活用 | －年度当初に当該定年予定者に対し再任用希望の有無及び常時勤務，短時間勤務の別などのアンケート調查を実施した。 <br> －再任用希望者の人事記録等を参考に，必要に応じ各人と面談するなどして希望と個別スキル等の調整を行った。 <br> －支所市民窓口課における窓口業務を再任用職員に適した業務と位置づけ， 28 年度の配置を行い，その結果を考慮し，平成29年度配置を行った。 | 26年度 | 実施 | 実施 | － | － |
|  |  |  |  | 27年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | － |
|  |  |  |  | 28年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | － |
|  |  |  |  | 29年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | － |
|  |  |  |  | 30年度 | $\downarrow$ |  |  |  |
| 3 | 人事課 | 【継続】効果的•効率的な組織の検証（定員の適正化） | 効率的な組織の检証と定員の適正化を図った。 －H25年4月1日配置職員数 897 人 <br> $-H 26$ 年4月1日配置職員数 876 人（ $\Delta 21$ 人） <br> $-H 27$ 年4月1日配置職員数 862 人（ $\Delta 14$ 人） <br> $-H 28$ 年4月1日配置職員数 853 人（ $\Delta 9$ 人） <br> －H29年4月1日配置職員数 832 人（ $\Delta 21$ 人） | 26年度 | 実施 | 実施 | 効果額 | 31，440 |
|  |  |  |  | 27年度 | 1 | $\downarrow$ |  | 48，654 |
|  |  |  |  | 28年度 | $\downarrow$ |  |  | 96，477 |
|  |  |  |  | 29年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 264，029 |
|  |  |  |  | 30年度 | $\downarrow$ |  |  |  |
| 4 | 人事課 | 【継続】退職勧奨制度の実施 | 平成29年度職員退職勧奨実施要項を作成し，対象職員への周知及び説明会を実施し た。 <br> 勧奨応諾者11人 | 26年度 | 実施 | 実施 | 効果額 | 35，051 |
|  |  |  |  | 27年度 | ， | $\downarrow$ |  | 107，286 |
|  |  |  |  | 28年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 114，939 |
|  |  |  |  | 29年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 106，200 |
|  |  |  |  | 30年度 | $\downarrow$ |  |  |  |


| 大分類 | IV時代に対応できる組織改革と人材育成の推進 |
| :--- | :--- |
| 中分類 | （2）職員の意識改革と質質向上 |


| 目的•課題 | 進捗．管理 |  | （単位：千円） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 年度 | $\begin{array}{l\|} \hline \text { 効果 } \\ \text { 目標額 } \\ \hline \end{array}$ | 達成額 | 達成率 |
| 第一次行財政改革を確実に実行していくため，職員が常に自己の仕事に問題意識を持ち，積 | 26年度 | 0 | 0 | － |
| 年き出せるよう人材育成等を行うことで，地方分権に対応できる職員の資質向上就市民への接遇 | 27年度 | 0 | 0 | － |
| 向上をる目る。材育成寺を行うことで，地方分権に対心できる職員の資質向上と市氏への接遇 | 28年度 | 0 | 0 | － |
|  | 29年度 | 0 | 0 | － |
|  | 30年度 | 0 | 0 | － |
|  | 計 | 0 | 0 | － |


| No． | 所管課 | 実施項目 | 平成29年度実施内容 | 年度 |  |  | 成果指標 | 成果状況 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 人事課 | 再任用，嘱託職員等の研修実施 | 再任用•嘱託職員等研修については，昨年に引き続き，人権同和研修を対象者として受講を促している。また，平成29年度においては，新任の再任用職員を対象に，市職員 としての接遇や仕事への取り組み方等の再確認，再任用職員としての心構えについて の研修を行った。今年度より，この研修を効果的になものとするため，年度末2月に翌年新規採用の再任用職員対象とした研修に時期を変更した。他の研修プログラム構築 に向け他自治体の状況を調査したが，事例が少ないこともあり，今後も引き続き調査を行う。 | 26年度 | 検討•実施 | 実施 | 研修回数 <br> （回） | 1 |
|  |  |  |  | 27年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 1 |
|  |  |  |  | 28年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 2 |
|  |  |  |  | 29年度 | 実施 | $\downarrow$ |  | 2 |
|  |  |  |  | 30年度 | $\downarrow$ |  |  |  |
| 2 | 人事課 | 時代に則した人材育成基本計画及び職員研修体系の再構築 | 平成27年度に実施した意識調査結果を踏まえ，人材育成基本計画を平成29年4月に改訂を行った。その内容は，瞕員間の活発なコミュニケーションを促し，組織の活性化を図り，働きやすい職場づくりを重点に取組むとしており，具体的な研修内容としては，職場において先輩職員が，部下，後輩を効果的に育成する「コーチング研修なとど対話型の研修に取り組んだ。 <br> また，女性活躍推進法の施行に伴い，女性職員のキャリア向上を目指した研修や，行政経営感覚を養うための行政経営研修について昨年に引き続き実施をした。 | 26年度 | 検討•実施 | 検討 | $\begin{aligned} & \text { 各種研修 } \\ & \text { 員県職 } \\ & \text { 数 } \\ & \text { (人) } \end{aligned}$ | 1，819 |
|  |  |  |  | 27年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 1，599 |
|  |  |  |  | 28年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | 1，595 |
|  |  |  |  | 29年度 | 実施 | $\downarrow$ |  | 1，898 |
|  |  |  |  | 30年度 | $\downarrow$ |  |  |  |
| 3 | 人事課 | 人事評価制度による人材育成の促進 | 平成 29 年度から全職員に前年度評価結果を勤勉手当成績率に反映することとした。評価の平等性，透明性が課題となる中，平等性の確保として，1次評価者，2次評価者対象の人事評価研修を実施した。また，人事評価制度の透明性等を確保するために平成29年度から電算システムの運用を開始し，より分かりやすい運用となっている。今後 はシステムの機能を活用して人事評価の分析を実施していく評価を行っていく必要があ る。 | 26年度 | 検討•実施 | 検討 | － | － |
|  |  |  |  | 27年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | － |
|  |  |  |  | 28年度 | $\downarrow$ | $\downarrow$ |  | － |
|  |  |  |  | 29年度 | 実施 | $\downarrow$ |  | － |
|  |  |  |  | 30年度 | $\downarrow$ |  |  |  |

人権•同和政策課
伊岐須会館の部屋別貸付契約書，管理契約，維持管理費支出の総括表

伊岐須会館管理運営協議会
－市有財産使用貸借契約書（別紙）

伊岐須会館維持管理費支出の総括表
－平成 29 年度伊岐須会館管理運営協議会決算書（別紙）

## 市 有 財 産 使 用 貸 借 契 約 書

飯塚市（以下「「甲」といら。）と伊岐須会館管理運営協議会（以下「乙」といら。）との間に市有土地及び構造物の貸付について，次のとおり契約を締結する。
（貸付物件及び貸付目的）
第1条 甲は，次に表示する土地，構造物，設備及び備品（以下「貸付物件」という。）を乙に貸与し，乙はこれを借用する。

土地の表示 飯塚市伊岐須 869 番1， 869 番4，869番5，869番6，869番 7 ， 8.69 番 $8, ~ 850$ 番10， 850 番11， 850 番20， 850 番 21
地目 宅地（現況地目 宅地，），地積 1，220．15m²
構造物の表示 伊岐須会館
伊舻須会館に付属する設備及び備品（別紙目録のとおり）
2．乙は，前項の貸付物件を，地域住民の福祉と教養の向上を図り，もらて人権のまちづくりに餈する地域コミュニティの実現の目的に使用するものとする。
（貸付期間）
（16第2条 貸付期間ほ，平成29年4月1日から平成32年3月31日までとする。なお，期間満了の際に甲乙ともに異議のない場合ほ，別途惕議のら方貸付期間を更新できるものとし，改め て市有財産使用貸借契約を締結するものとする。
（貸付料及び遅滞損害金）
第3条 前条の貸付期間内にかかる貸付料は，無償とする。 （禁止行為）
第4条 乙は，次に揭げる行為をすることができない。
（1）貸付物件を，第三者に転貸すること。
（2）貸付物件を，第1条第2項に定める使用目的以外に使用すること。
（3）貸付物件の原形を変更すること。
（4）貸付物件に，建物等（仮設建物等を含を ${ }^{(1)}$ ）の地上に固定されるようなものを新築，増築，若しくは設置し，又は既存の構造物を改築すること。
2 前項の規定は，事前に文書により甲の承認を得たときは，この限りではない。 （契約の解除）
第5条，甲が，貸付物件を公用，公共用又は計画上必要とするときは，貸付期間中であっても甲 は本契約を解除することができ，乙はこれに従わなければならない。
2 前項に掲げる場合を除くほか，乙が次の各号のいずれかに該当するときは，甲は催告無く本契約を解除することができる。
（1）前条第2項の規定による甲の承認無く，同条第1項の規定に違反したとき。
（2）本契約に定める義務を履行しないとき。
3 前2項の規定による契約解除によって乙が損失をこら圥ることがあっても，甲はその損失を補償しないものとする。
（貸付物件の管理及び責任）
第6条 乙は，貸付物件を善良な管理者の注意を持って管理するものとする。
2 乙が第1項に規定する善良な管理者の注意を持って貸付物件を管理していないと甲が認めた ときは，甲は乙に必要な指導を行らものとし，乙はこれに従わなければならない。 （管理規程）
第7条 乙は，貸借物件の管理運営に関し，管理規程を定めなければならない。
2 前項の管理規程は，甲の承認を得なければならない。 （関係書類の提出）

第8条 甲は，必要がある場合は，貸付物件の利用状況等，乙に対し，関係書類の提出を求める ことができる。
（費用負担）
第9条 第6条第1項の規定に係る貸付物件の維持管理のために要する必要な費用は，伊岐須会館の管理運営に関する協定書第 4 条の規定により，甲乙の負担とする。
2 甲は，乙の貸付物件の維持管理に対し，財政支援を行らものとする。 （損害賠償）
第10条 乙は，本契約に定める義務を履行しないため闸損害を与えた場合は，その損害に相当する金額を賠償として，間に支払わなければならない。 （契約の疑義）
第11条 本契約に定める事項及びその他貸付関孫について疑義が生じたとき又は本契約に定め のない事項は，関係法令並びに飯塚市契約規則（平成18年飯塚市規則第61号）及び飯塚市公有財産管理規則（平成18年飯塚市規則第63号）に従つで解決するものとし，なお，疑義 の生じる場合は甲，乙協議のらえこれを解決するものとする。

この费約の履行を確保するため，本書を 2 通作成し，甲乙各自 1 通を保有する。

平成29年 日月典息日

甲 飯塚市新立岩 5 番 5 号飯塚市
代表者 飯塚市長 片 綵 誠


乙 飯塚市伊•岐須8．69番地1伊岐須会館管理運営協議会会長 田 中 廣 文

（1）設備
－空調設備（冷房•暖房設備一空冷ヒートポンプパッケージェアコン
室内機 1 5 台，室外機1 0 台）

- 消防用設備（消防器具，自動火災報知機，非常警報器具及び設備，誘導灯及び誘導標識）
- 電気設㒒（受電設備，配電設備他）
（2）備品等

| 品 名 | 規 格 | 数 量 | 保管場所 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| スチールキャビネット |  | 2 | 事務室 |
| スチールロッカー |  | 1 | ＂ |
| 事務机（スチール） |  | 2 | ＂ |
| 引き出し型キャビネット |  | 2 | ＂ |
| 小型冷蔵庫 |  | 1 | ＂ |
| 絨毯 | 6 畳タイプ | 4 | ＂ |
| 座布団 |  | 50 | 和室 |
| 長机（足短） |  | 19 | 教養娯楽室 |
| 長机（足短） |  | 2 | 和室 |
| 長机（足短） |  | 12 | 集会室 |
| 長机（足長） |  | 8 | 教養嬩楽室 |
| 長机（足長） |  | 2 | 相談室 |
| 長机（足長） |  | 1 | 事務室 |
| 長机（足長） |  | 19 | 集会室 |
| 長机（足長）キャスター付 |  | 8 | 会議室 |
| パイプ椅子 |  | 39 | 会議室 |
| パイプ椅子 |  | 57 | 集会室 |
| 黒板 |  | 1 | 教丧娯楽室 |
| 黒板 |  | 1 | 相談室 |
| ストーブ | 丸型 | 4 | 倉庫 |
| 扇風機 |  | 2 | 倉庫 |
| 冷蔵庫 | 27 9． | 1 | 生活改善室 |
| オーブンレンジ | 950 w | 1 | ＂ |
| 丸椅子 |  | 30 | ＂ |
| カラーテレビ |  | 1 | 事務室 |
| コピー機 |  | 1 | ＂ |

平成29年度伊岐須会館管理運営教議会決算當

## K歳入の部】

|  | 項 目 |  | 費 目 | 予算額 | 補正額 | 流用額 | 現計予算攽 | 累計決算額 | 予算残額 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 前年度繰越金 |  | （小計） | 20，464 | － 0 | － 0 | 20，464 | 20，464 | 0 |
|  |  | 1 | 前年度綬越金 | 20，464 | 0 | 0 | 20，464 | 20，464 | 0 |
| 2 | 市䋠助金 |  | （小計） | 3，182，000 | 46，296 | 0 | 3，228，296 | 3，228，296 | 0 |
|  |  | 1 | 市補助金 | 3，182，000 | 46，296 | 0 | 3，228，296 | 3，228，296 |  |
| 3 | 使用料 |  | （小計） | 373，000 | 0 | 0 | 373，000 | 342，930 | 30，070 |
|  |  | 1 | 使用料 | 263，000 | 0 | 0 | 263，000 | 246，080 | 16，920 |
|  |  | 2 | 使用料 | 110，000 | 0 | 0 | 110，000 | 96，850 | 13，150 |
| 4 | 急担金 |  | （小計） | 90，000 | 0 | 0 | 90，000 | 100，610 | $\triangle 10,610$ |
|  |  | 1 | 負担金 | 90，000 | 0 | 0 | 90，000 | 100，610 | $\triangle 10,610$ |
| 5 | 維収入 |  | （小計） | 15，000 | 0 | 0 | 15，000 | 19，019 | $\triangle 4,019$ |
|  |  | － | 貯金剂息等 | 15，000 | 0 | 0 | 15，000 | 19，019 | $\triangle 4,019$ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合－計 |  |  |  | 3，680，464 | 46，296 | 0 | 3，726，760 | 3，711，319 | 15，441 |

【歲出の部】

|  | 項 目 |  | 費 目 | 予算額 | 補 正 額洔 | 流用額 | 現計予箽額 | 累計決算效 | 予算雃額 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 人件費 |  | （小計） | 2，571，000 | － 0 | $\triangle 22,100$ | 2，548，900 | 2，548，900 | 0 |
|  |  | 1 | 給与 | 2，571，000 | － 0 | $\triangle 22,100$ | 2，548，900 | 2，548，900 | 0 |
| 2 | 消耗品辟 |  | （小計） | 50，000 | － 0 | $\triangle 8,487$ | 41，513 | 41，513 | 0 |
|  |  | 1 | 施馴管理㴥楮品㗊 | 50，000 | 0 | $\triangle 8,487$ | 41，513 | 41，513 | 0 |
| 3 | 然料費 |  | （小計） | 11，000 | 0 | $\triangle 1,554$ | 9，446 | 9，446 | 0 |
|  |  | 1 | 䋣料費 | 11，000 | 0 | $\triangle 1,554$ | 9，446 | 9，446 | 0 |
| ， | T光業水費 |  | （小計） | 890，000 | 30，855 | 48，428 | 965，283 | 965，283 | 0 |
|  |  | 1 | 光樂水費 | 890，000 | 30，855 | 44，428 | 965，283 | 965，283 | 0 |
| 5 | 維持䋠修䨘 |  | （小計） | 100，000 | $\square$ | $\triangle 33,256$ | 66，744 | 66，744 | 0 |
|  |  | 1 | 維持䋠修費 | 100，000 | $\square 0$ | $\triangle 33,256$ | 66，744 | 66，744 | 0 |
| 6 | 通信運缎費 |  | （小計） | 57，000 | 0 | 253 | 57，253 | 57，253 | 0 |
|  |  | 1 | 嗵信運椴貫 | 57，000 | $\bigcirc 0$ | 253 | 57，253 | 57，253 | 0 |
| 7 | 研修会費 |  | （小計） | 1，000 | － 0 | 21，180 | 22，180 | 22，180 | 0 |
|  |  | 1 | 研修会費 | 1，000 | 0 | 21，180 | 22，180 | 22，180 | 0 |
| 8 | 予備㵑 |  | （小計） | 464 | 0 | $\triangle 4.64$ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1 | 予備費 | 464 | 0 | $\triangle 464$ | 0 | 0 | 0 |
| 合 |  |  | 計 | 3，680，464 | 30，855｜ | 0 | 3，711，319 | 3，711，319 | 0 |


| 歳久決算 |  | 3，711，319 | 平成30年《月16日 会計監省済 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 歲出決算 | － | 3，711，319 | 監査委員 |
| 残 ．．額 |  | 0 | 監隺委員 |

【1】予約乗合タクシー
（1）利用登録者の状況
（1）予約乗合タクシー登録者総数（累計）
10， 973
（2）年代別登録数（累計）
（人）
（3）利用頻度［1］：平成24年4月1日～平成30年9月11日累計

| 年代 | 男性 | 女性 | 合計 |
| :---: | ---: | ---: | ---: |
| $\sim 10$ 代 | 406 | 443 | 849 |
| 20 代 | 137 | 173 | 310 |
| 30 代 | 106 | 195 | 301 |
| 40 代 | 208 | 307 | 515 |
| 50 代 | 211 | 384 | 595 |
| 60 代 | 410 | 774 | 1,184 |
| 70 代 | 874 | 1,877 | 2,751 |
| 80 代 | 1,111 | 2,335 | 3,446 |
| 90 代～ | 351 | 671 | 1,022 |


| 頻度 | 利用者数 | 割合 | 頻度 | 利用者数 | 割合 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 利用なし | 7，205 | 65．66\％ | 901 回～1，0 0 0 回 | 5 | 0．05\％ |
| 1回～100回 | 3，101 | 28．26\％ | 1，001回～1，100回 | 2 | 0．02\％ |
| 101回～200回 | 325 | 2． $96 \%$ | 1，101回～1，200回 | 7 | 0．06\％ |
| 201回～300回 | 132 | 1．20\％ | 1，201回～1，300回 | 3 | 0．03\％ |
| 301 回～400回 | 61 | 0．56\％ | 1，301回～1，400回 | 1 | 0．01\％ |
| 401 回～500回 | 49 | 0．45\％ | 1，401回～1，500回 | 1 | 0．01\％ |
| 501 回～600回 | 29 | 0．26\％ | 1，501回～1，600回 | 0 | 0．00\％ |
| 601 回～700回 | 25 | 0．23\％ | 1，601回～1，700回 | 1 | 0．01\％ |
| 701 回～800回 | 13 | 0．12\％ | 1，701回～1，800回 | 1 | 0．01\％ |
| 801回～900回 | 11 | 0．10\％ | 2，901回～3，000回 | 1 | 0．01\％ |

③利用頻度［2］：平成29年4月1日～平成30年3月31日累計
（4）乗合人数別乗車件数（平成 30 年 3 月）

| 乗合人数 | 1 人 人 | 2人 | 3 人 | 4 人 |
| :---: | :---: | :---: | ---: | ---: |
| 件数 | 2,991 | 288 | 54 | 10 |
| 割合 | $89.15 \%$ | $8.58 \%$ | $1.61 \%$ | $0.30 \%$ |
| 乗合人数 | 5 人 | 6 人 | 7 人 | 8 人 |
| 件数 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 割合 | $0.27 \%$ | $0.09 \%$ | $0.00 \%$ | $0.00 \%$ |

※端数処理のため，各割合の計は一致しない場合がある。

| 頻度 | 利用者数 | 割合 |
| :---: | :---: | :---: |
| 利用なし | 9， 151 | 83．40\％ |
| 1 回～100回 | 1，651 | 15．05\％ |
| 101 回～200回 | 88 | 0．80\％ |
| 201 回～300回 | 12 | 0．11\％ |
| 301 回～400回 | 4 | 0．04\％ |
| 401 回～500回 | 2 | 0．02\％ |
| 501回～600回 | 0 | 0．00\％ |
| 601 回～700回 | 0 | 0．00\％ |
| 701回～800回 | 0 | 0．00\％ |
| 801回～900回 | 0 | 0．00\％ |


| 頻度 | 利用者数 | 割合 |
| :---: | :---: | :---: |
| 901 回～1，0 0 0 回 | 0 | 0．00\％ |
| 1，001回～1，100回 | 0 | 0．00\％ |
| 1，101回～1，200回 | 0 | 0． $00 \%$ |
| 1，201回～1，300回 | 0 | 0．00\％ |
| 1，301回～1，400回 | 0 | 0．00\％ |
| 1，401回～1，500回 | 0 | 0．00\％ |
| 1，501回～1，600回 | 0 | 0．00\％ |
| 1，601回～1，700回 | 0 | 0．00\％ |
| 1，701回～1，800回 | 0 | 0．00\％ |
| 2，901回～3，000回 | 0 | 0．00\％ |

（2）乗降場利用状況（平成 2 9 年度）
（1）乗車利用（上位 10 件）（人）

|  | 乗車場所 | 利用数 |
| :--- | :--- | ---: |
| 1 | イオン穂波店 | 1,596 |
| 2 | 八木山小学校内 | 1,336 |
| 3 | スーパー川食筑穂店 | 1,088 |
| 4 | ハローデイ九工大前店 | 894 |
| 5 | JR桂川駅 | 635 |
| 6 | JR筑前大分駅 | 631 |
| 7 | 市立病院（穂波） | 523 |
| 8 | 市立病院（鎮西） | 408 |
| 9 | 済生会（筑穂地区） | 375 |
| 10 | 穎田病院 | 370 |

降車利用（上位 10 件）

|  | 降車場所 | 利用数 |
| :---: | :--- | ---: |
| 1 | イオン穂波店 | 1,416 |
| 2 | 市立病院（穂波） | 1,237 |
| 3 | JR桂川駅 | 1,047 |
| 4 | スーパー川食筑穂店 | 895 |
| 5 | 市立病院（鎮西） | 860 |
| 6 | JR筑前大分駅 | 798 |
| 7 | 西鉄 蓮台寺 バス停 | 776 |
| 8 | ハローデイ九工大前店 | 717 |
| 9 | 西鉄 坂の下バス停 | 560 |
| 10 | 頴田病院 | 550 |

カテゴリー別利用（上位 10 件）（人）

|  | カテゴリー | 利用数 |
| :---: | :--- | ---: |
| 1 | 総合病院 | 6,251 |
| 2 | バス停 | 5,950 |
| 3 | 駅 | 4,206 |
| 4 | その他 | 3,524 |
| 5 | 大型商業施設 | 3,475 |
| 6 | その他病院•医療施設 | 3,064 |
| 7 | スーパー | 2,726 |
| 8 | その他商業施設 | 2,694 |
| 9 | 公民館 | 2,596 |
| 10 | 診療所 | 2,046 |

（2）運行地区別 利用目的施設（上位10件）
※集計期間：平成 29 年 4 月 $~ 12$ 月

| 飯塚東地区 | 件数 |
| ---: | ---: |
| 1 | 石川クリニック |
| 2 | 越智外科胃腸科医院 |
| 3 | あおぞら整形外科 |
| 4 | トライアル 上三緒店 |
| 5 | 飯塚東公民館 |
| 6 | 飯塚信用金庫 山内出張所 |
| 7 | 西鉄 東小学校バス停 |
| 8 | 上三緒郵便局 |
| 9 | 榐原医院 |
| 10 | 老人ホーム 太陽の郷 |


| 庄地区 |  | 件数 |
| ---: | ---: | ---: |
| 1 | 老人ホーム多田の里 | 145 |
| 2 | 佐野医院 | 144 |
| 3 | あらた | 115 |
| 4 | 広瀬医院 | 110 |
| 5 | トライアル上三緒店 | 96 |
| 6 | 近畿大学横（旧セブンイレブン福岡庄内有井店） | 84 |
| 7 | 庄内保健福祉総合センター（ハーモニー） | 83 |
| 8 | 筑豊緑地温水プール前 旧コミバス | 78 |
| 9 | スーパー川食 庄内店 | 77 |
| 10 | 電話交換局・ゲートボール駐車場•福銀ATM | 53 |


| 筑棅地区 |  | 件数 |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | JR 桂川駅 | 738 |
| 2 | スーパー川食筑穂店 | 660 |
| 3 | 斎生会 | 405 |
| 4 | 筑䅹支所 | 326 |
| 5 | JR 筑前大分駅 | 308 |
| 6 | 筑穗公民館 | 216 |
| 7 | 永芳医院 | 199 |
| 8 | 大田外科医院 | 164 |
| 9 | ちどり鍼灸整骨院 | 155 |
| 10 | 飯塚信用金庫筑穗桂川支店（諌山医院最寄） | 147 |


| 二瀬地区 |  | 件数 |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | イオン種波店 | 634 |
| 2 | 二瀬公民館 | 202 |
| 3 | 石橋外科胃腸科医院 | 202 |
| 4 | 共立病院デイケアセンター | 190 |
| 5 | ハローデイ九工大前店 | 184 |
| 6 | 二瀬病院 | 162 |
| 7 | せき損センター病院（玄関前） | 146 |
| 8 | 明治記念病院 | 123 |
| 9 | ひじい小児科アレルギー科クリニック | 121 |
| 10 | ミスターマックス花瀬店 | 106 |


| 鎮西地区 |  | 件数 |
| :---: | :---: | :---: |
| ， | 市立病院（旧労災病院） | 623 |
| 2 | ミスターマックス花瀬店 | 198 |
| 3 | 西鉄蓮台寺バス停 | 167 |
| 4 | 農楽園八木山自然食バイキングレストラン森ん子 | 114 |
| 5 | スーパーあそう潤野店 | 107 |
| 6 | 大助うどん 花瀬店 | 101 |
| 7 | 鎮西公民館（玄関口） | 96 |
| 8 | せき損センター入口（門•道路側） | 67 |
| 9 | 潤野保育園 | 53 |
| 10 | 有料老人ホーム 八木山の里すずらん | 32 |


| 幸袋地区 |  | 件数 |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | ハローデイ九工大前店 | 348 |
| 2 | JR 鯰田駅 | 105 |
| 3 | 末永病院 | 98 |
| 4 | 穎田病院 | 88 |
| 5 | パチンコクラブハウス目尾店 | 81 |
| 6 | 健康の森公園 | 65 |
| 7 | 川食食彩館鯰田店 | 49 |
| 8 | 佐野歯科クリニック | 48 |
| 9 | 幸袋公民館•支所（西鉄バス・コミバス） | 45 |
| 10 | 飯塚信用金庫 幸袋支店 | 40 |


| 熲田 | －鯰田地区 | 件数 |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | 頴田病院 | 287 |
| 2 | 川食食彩館鯰田店 | 153 |
| 3 | 鯰田公民館旧コミバス | 131 |
| 4 | 和泉の澤医療法人康和会介護老人保健施設 | 108 |
| 5 | 西鉄頴田病院バス停 | 78 |
| 6 | 頴田高龄者福祉センター | 60 |
| 7 | 消防団穎田第二分団格納庫 | 51 |
| 8 | 頴田支所 | 41 |
| 9 | サンシャインかいた（穎田文化施設） | 40 |
| 10 | ほとめき市場－太郎 | 35 |


| 㗭波地区 |  | 件数 |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | 市立病院（旧労災病院） | 813 |
| 2 | イオン䅹波店 | 402 |
| 3 | 䅹波公民館（穂波体育館•䅹波図書館郷土資料館） | 277 |
| 4 | JR 筑前大分駅 | 230 |
| 5 | 済生会（穂波地区）福岡第二病院事業所（旧嘉種病院） | 218 |
| 6 | 穂波福社総合センター | 185 |
| 7 | 天道駅 | 183 |
| 8 | 老人ホームつばき苑 | 162 |
| 9 | 田中陽一歯科医院 | 117 |
| 10 | 酒の豊島屋 | 94 |

【2】コミュニティバス
（1）各路線最大人数乗車区間（平成 29 年度）

| 路線名 | 年月日 | 便 | 区 間 | 乗車人数 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 頴田•飯塚線 | 平成29年11月1日 | 2 便 | 頴田病院～二瀬公民館 | 11 人 |
| 庄内•飯塚線 | 平成29年4月5日 | 3 便 | 穂波庁舎～穂波福祉総合センター | 13 人 |
| 筑穂•飯塚線 | 平成29年5月2日 | 2 便 | 津原橋～椿 | 26 人 |

（2）運行便別利用者数
運行便別利用者数（H29年4月～H30年3月計）

| 平成29年度 | 頴田•飯塚線 |  |  |  |  |  | 庄内•飯塚線 |  |  |  |  |  | 筑穂•飯塚線 |  |  |  |  |  |  | 合計 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1 便 | 3 便 | 5 便 | 2 便 | 4 便 | 6 便 | 1 便 | 3 便 | 5 便 | 2 便 | 4 便 | 6 便 | 1 便 | 2 便 | 4 便 | 6 便 | 3 便 | 5 便 | 7 便 |  |
| 乗車人数 | 592 | 1， 035 | 80 | 1， 837 | 876 | 486 | 1， 265 | 1，276 | 364 | 867 | 918 | 234 | 2， 522 | 3， 199 | 1，266 | 345 | 2， 248 | 2， 290 | 1，567 | 23， 267 |
| 1 日平均 | 2.4 | 4.3 | 0.3 | 7.6 | 3.6 | 2.0 | 5.2 | 5.3 | 1.5 | 3.6 | 3.8 | 1.0 | 10.4 | 13.2 | 5.2 | 1.4 | 9.3 | 9.5 | 6.5 | 96.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 運行日数 |  | 242 |

【3】街なか循環バス
（1）最大人数乗車区間（平成29年度）

| 年月日 | 便 | 区 間 | 乗車人数 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 平成 3 年3月6日 | 1便 | 片島～片島一丁目 | 12 人 |

（2）運行便別利用者数
運行便別利用者数（H29年4月～H30年3月計）

| 平成 29 年度 | 莨田線 |  | 川島線 |  | 街なか循環線 |  |  |  | 合計 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 2 便 | 5便 | 1 便 | 4便 | 6 便 | 8 便 | 3 便 | 7 便 |  |
| 乗車人数 | 2，230 | 1，851 | 1，797 | 2， 374 | 921 | 429 | 1，181 | 664 | 11， 447 |
| 1日平均 | 7.7 | 6.4 | 6.2 | 8.2 | 3.2 | 1.5 | 4.1 | 2.3 | 39.3 |

## （歳入）

（単位：千円）

| 予 | 款 | 使用料及び手数料 |  |  | 県 支 出 金 |  |  |  | 諸 |  | 収 | 入 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 項 |  | 用 |  | 県 補 助 金 |  |  | 委 託 金 | 貸付金元利収入 |  | 雑 入 |  |  |
| 算 <br> 費目 | 目 | 総務 使 用 料 |  |  | 総務 費 補 助 金 |  | 教育費補助金 | 総務費委託金 | 総務費貸付金元利収入 |  | 雑 入 |  |  |
|  | 節 | 総務管理手数料 |  |  | 総務管理費補助金 |  | 教育総務費補助金 | 総務管理費委託金 | 総務費管理費貸付金元利収入 |  | $\begin{gathered} \hline \text { 雑入 } \\ \text { (自己負担金) } \end{gathered}$ |  | 雑入（その <br> 他負担金） |
|  | 細節 | 同和会館使用料 | 人権啓発 センター使 用 料 | 市有土地使用料 | 隣保館運営事業費補助金 | 地方改善施設整備費補助金 | 人権•同和問題啓発費補助金 | 地域人権啓発活動活性化事業委託金 | 専修 <br> 学校 | $\begin{aligned} & \text { 結婚 } \\ & \text { 支度金 } \end{aligned}$ | 各種講座参加個人負担金 |  | 施設使用負担金 |
| 27年度決算 |  | 23 | 282 | 110 | 24，432 | 16， 094 | 4， 413 | 168 | 314 | 224 | 382 | 5 | 0 |
| 28年度決算 |  | 29 | 259 | 110 | 24， 001 | 7， 605 | 4， 080 | 141 | 296 | 232 | 413 | 0 | 3 |
| 29年度決算 |  | 52 | 264 | 99 | 24， 001 | 12，124 | 4， 070 | 88 | 276 | 161 | 371 | 2 | 5 |


| 予 | 款 | A．歳入合計 | B．歳出合計 | $\begin{gathered} \text { 一般財源 } \\ (\mathrm{B}-\mathrm{A}) \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 算 <br> 費 <br> 目 | 項 |  |  |  |
|  | 目 |  |  |  |
|  | 節 |  |  |  |
|  | 細節 |  |  |  |
| 27年度決算 |  | 46， 447 | 236， 004 | 189，557 |
| 28年度決算 |  | 37，169 | 218， 720 | 181，551 |
| 29年度決算 |  | 41，513 | 237， 411 | 195， 898 |



| 予 <br> 算 <br> 費 <br> 目 | 款 | 教 |  |  |  |  | 育 |  | 費 |  |  |  |  | 歳出合計 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 項 | 教 |  |  |  |  | 総 |  | 務 |  | 費 |  |  |  |
|  | 目 | 人 |  |  | 権 | 同 | 和 |  | 教 | 育 | 費 |  | 公課費 |  |
|  | 節 | 給 料 | $\begin{aligned} & \text { 職員 } \\ & \text { 手当等 } \end{aligned}$ | 共済費 | 報償費 | 旅 費 | 需用費 | 役務費 | 委託料 | 使用料及び賃借料 | $\begin{gathered} \text { 備品 } \\ \text { 購入費 } \end{gathered}$ | 負担金補助及び交付金 |  |  |
| 27 年度決算 |  | 12，960 | 5，886 | 4，192 | 5，241 | 1，939 | 4， 477 | 484 | 48，724 | 931 | 453 | 3，493 | 14 | 236， 004 |
| 28年度決算 |  | 13， 472 | 6，793 | 4， 051 | 5，478 | 1，836 | 4，111 | 656 | 48， 845 | 1，111 | 310 | 3，510 | 38 | 218， 720 |
| 29年度決算 |  | 13，478 | 7，102 | 4，195 | 5，192 | 1，925 | 4，101 | 680 | 48，733 | 1，201 | 274 | 3，429 | 15 | 237， 411 |

同和会館•人権啓発センターの施設管理委託実績（施設別，業務別）（3 年間）
（単位：円）


## 人権同和対策関係補助金，負担金交付団体の状況資料 <br> （目的，規約，決算書）

| 団 体 名 | 資 料 名 | ページ |
| :---: | :---: | :---: |
| 部落解放同盟飯塚市協議会 | 1 部落解放同盟飯塚市協議会規約 | 47 |
|  | 2 2017 年度活動報告書 | 52 |
|  | 3 2017年度決算書 | 57 |
| 全日本同和会福岡県連合会飯塚市支部協議会 | 1 全日本同和会飯塚市支部協議会規約 | 58 |
|  | 2 平成 29 年度事業報告書 | 60 |
|  | 3 平成29年度決算書 | 61 |
| 飯塚人権擁護委員協議会 | 1 飯塚人権擁護委員協議会会則 | 62 |
|  | 2 平成29年度決算書 | 66 |
| 福岡県隣保館連絡協議会 | 1 福岡県隣保館連絡協議会会則 | 67 |
|  | 2 2017年度決算書 | 70 |
| 嘉麻•飯塚•桂川隣保館連絡協議会 | 1 嘉麻•飯塚•桂川隣保館連絡協議会会則 | 71 |
|  | 2 2017年度決算書 | 73 |

## 部落解放同盟飯塚市協議会 㚘 約

第1章 総則
第1条
本会恃部落解放同盟飯塚市協議会と称し，事務所を福岡県飯塚市伊岐須 869 － 1に置く。

第2条
本会は部落の完全解放•真に人権が確立された民主社会の実現をはかることを目的とする。

## 第3条

本会は飯榢市内の部落を拠点とし，前条の目的を達成するために活動する部落住民•部落出身者で構成する自主的大衆団体であり，差別と闘らすべての人々との連帯をめざす。

## 第2章 同盟員

## 第4条

部落解放同盟の綱領，並びに本会の規約を承認し，別に定める所定の手続きを経 て，本会に加入する部落住民•部落出身者を同盟員とする。

## 第5条

本会を脱退しようとする者話，所定の脱退届を提出し，各級機関の承認を受けな けれな゙ならない。所定の手続きを経ずに脱退した者，または長期にわたつて同盟費 を滞納し，その義務を放棄したものは除籍処分とする。

## 第6条

同盟員は支部に所属することとし，所定の同盟費を納め，本会の諸決定に従い， かつ本会の目的達成のために積極的に活動し，諸集会に参加し役員を選び，また選 ばれるものとする。

なお，支部外に居住する部落出身者が同盟員になる場合ほ，近隣の支部に所属す るか，直轄同盟員になることができる。ただし，直轄同盟員は役員に選ばれない。
本会の目的に賛同し，同盟員としての趣旨を理解して活動する者は賛助会員とす ることができる。ただし，本会の役員には選ばれない。

## 第3章 組織

第7条
本会の基礎組織は支部であり，支部は部落を単位として，10名（世帯）以上の同盟員をもって組織することができる。ただし，少数点在部落について，複数の部落を単位として支部を組織することができる。

また，10世帯末満の部落においても単独で支部を組織することもできる。
これらの場合，市啎委員会の決定並びに県連の審査決定と中央本部の承認をらけ なければならない。

## 第8条

支部を組織するときは，支部登録申請書，支部員名䇥，支部役員名簿，支部規約 を提出し，市協委員会の承認を得て県連に提出し，中央本部の承認を要する。

## 第 9 条

本会は円滑な目的達成のために次の区分に揭げる支部䖻括を置く。支部䖻括は地域内の支部への連絡徹底，機関誌の配送や日常での同盟員の相談活動•市協への連絡 などにあたり，涬行権を有しない。

- 钣塚地区支部統括•筑穗地区支部統括•穗波地区支部統括
- 頴田地区支部統括•庄内地区支部䖻括


## 第4章 機関

第10条
本会に次の機関を置く。
1 定期大会
2 市協委員会
3 執行委員会
4 統制委員会
5 財務委員会

## 第11条

大会壮本会の最高決識機関であって，市協委員会の決定に基づき毎年1回，執行委員長が召集する。
但し，市㔹委員会が必要と認めて決定したときは，または同盟員の3分の1以上 の申請があったときは，臨時大会を招集しなければならない。

## 第12条

大会は各支部から選出された代議員及び市協委員•役員をもって構成する。
代議員定数度び選出方法は，市協委員会で決定する。
第13条
大会低代㬢員定数の 3 分の 2 以上の出席をもって成立し，大会構成員の過半数を もって決議する。

## 第14条

執行委員•市協委員の定数は視定で定める。

## 第15条

市協委員会は大会に次ぐ決議機闌で需らて，各支部統括より選出された委員を もって構成し，執行委員長が必要と認めたとき召集する。但し，市協委員総数の3分の1以上の請求があったときは速やかに召集しなければならない。

## 第16条

市協委員会は市協委員•執行委員をもって構成し，その決定事項については大会 に対して責任を負ら。決議については第13条に準ずる。

第17条
執行委員会は本会の執行機関であり，執行委員長，副執行委員長，書記長，財務委員長，執行委員をもつて構成し，必要に応じて執行委員長が随時これを招集する。

## 第18条

執行委員会のもとに書記局を設置し，部•局及び各種委員会を設けることができ る。書記局及び各種委員会の構成員は執行委員会の決定に基づき，執行委員長が任免する。

第19条
執行委員会は大会及ぴ市協委員会の諸決定を執行し，その執行について大会及び市拹委員会に対して責住学負う。

第20条
財務委員会は財務委員をもって構成し，必要に応じて財務委員長が招集する。財務委員会は市拹委員会の提起により本会の財務について審議し，決定することが できる。但し，これを市協委員会に報告し承認を受けるものとする。

第21条
統制委員会は統制委員をもつて構成し，必要に応じて統制委員長が召集する。
統制委員長は統制委員の互選によるものとする。
統制委員会洔執行委員会の提起により規律に違反する行為等を審査し，それに対 する処分を決定して，大会に報告するものとする。

第22条
会計監査は本会の会計事務の監督•経理の監査をおこない，これを大会に報告す るものとする。

第 5 章 役員
第23条
本会に次の役員意置く。
1 執行委員長 1 名
2 副執行委員長 2名以内
3 書記長－1名
4 財務委員長 1名
5 執行委員 若干名
6 会計監査 3名
7 統制委員 5名
8 財務委員 5 名

## 第24条

執行委員長は本会を代表し，本会の諸活動を総括統理する。
副執行委員長は執行委員長を補佐し執行委員長事故あるときはこれを代行する。書記長は本会の業務を統轄し，＂書記局•各部署の業務遂行にあたる。
財務委員長は本会の会計を司る。
執行委員ば執行委員会の職務を分掌する。

会計監査ほ本会の会計事務を監査する。統制委員は本会の統制事案を処理する。財務委員は本会の財務事案を処理する。

## 第25条

役員の任期は2年とし，役員選出については役員選挙規定による。
ただし，再任はさまたげない。
第6章 会計
第2．6条
本会の会計は同盟会費，寄付金，助成金，その他の収入でまかなら。会計事務処理においでお会計事務の適切を洔かる。

第27条
本会の会計年度はその年の4月1日に始まり，翌年の3月31日に終わる。

## 第28条

本会の予算を決算は大会の承認を要する。

## 第7章 規律

第29条
本会の名誉を汚損し，規約に違反し，機関の決定に従わない等の行為ある同盟員 は市協統制委員会で審查し，「除名」。「除籍」。「除籍勧告」。「活動停止」。
「役職停止」•「戒告」その他の統制処分をおこない，また解除することができる。 ただし，除名処分については県連統制委員会を経由して，中央統制委員会の審査確認を必要とする。尚，活動停止や役職停止処分は2年を限度とする。

統制処分を受け，不服の場合は県連統制委員会に抗告することができる。
第 30 条
機関の決定に従わない等の重大な組織違反行為のある支部統括もしくは支部に対 して，市協委員会の決定により組織の解散，機関解体，機関活動停正その他の組織統制処分を行い，また解除することができる。

第8章 付則
第31条
市協委員会の決定により本会記顧問を置くことができる。顧問は執行委員会の諮問に応じて助言するものとし，重要事項につき建議することができる。

第32条
本会の諸規定の改廃は市協委員会の決議を要する。

第33条
本規約の改廃については大会出席者の 3 分の 2 以上の賛成を得なけれね゙ならな い。

## 第34条

支部規約は本会の規約に準ずるものとする。
第35条
本規約は決定と同時に効力を発する。
2008年4月6日 第1回定期大会において決定した。
2010年4月26日 第3回定期大会において一部改正した。
2011年4月9日 第4回定期大会において一部改正した。

2017年（平成29年度）部落解放同盟飯塚市協議会活動報告
1 各種会議•研修会

| 会議•集会•研修会 | 開 催 日 | 開 催 場 所 | 出席者 | 備 考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 定期大会 | 2017．4． 16 | 立岩会館 | 83名 | 第10回定期大会 |
| 福岡県委員会 | 2017．5．19 | 県連解放センター｜ | 5 名 | 第67期第3回県委員会 |
|  | 2017．7． 7 | 県連解放センター | 5 名 | 第67期第4回県委員会 |
|  | 2017．12． 7 | 県連解放センター | 5 名 | 第68期第1回県委員会 |
|  | 2018．2． 20 | 県連解放センター | 4名 | 第68期第2回県委員会 |
| 飯塚市協委員会 | 2017．4． 13 | 伊岐須会館 | 43名 | 第9期第8回市協委員会 |
|  | 2017．4． 25 | 伊岐須会館 | 37 名 | 第10期第1回市協委員会 |
|  | 2017．6．29 | 伊岐須会館 | 37 名 | 第10期第2回市協委員会 |
|  | 2017．9． 7 | 伊岐須会館 | 41名 | 第10期第3回市協委員会 |
|  | 2017．11．28 | 伊岐須会館 | 36名 | 第10期第4回市協委員会 |
|  | $2018 .{ }^{\prime}$ 2． 20 | 伊岐須会館 | 37 名 | 第10期第5回市協委員会 |
| 執行委員会 | 2017.4 .4 | 市協事務所 | 8名 | 第9期第14回執行委員会 |
|  | 2017．4． 19 | 市協事務所 | 8名 | 第10期第1回執行委員会 |
|  | 2017．5．15 | 市協，事務所 | 8名 | 第10期第2回執行委員会 |
|  | 2017．6． 5 | 市協事務所 | 8名 | 第10期第3回執行委員会 |
|  | 2017．6．20 | 市協事務所 | 8名 | 第10期第4回執行委員会 |
|  | 2017．7．11 | 市協事務所 | 8名 | 第10期第5回執行委員会 |
|  | 2017．8． 2 | 市協事務所 | 8名 | 第10期第6回執行委員会 |
|  | 2017．9． 5 | 市協事務所 | 8名 | 第10期第7回執行委員会 |
|  | 2017．10． 3 | 市協事務所 | 7 名 | 第10期第8回執行委員会 |
|  | 2017．11． 2 | 市協事務所 | 7 名 | 第10期第9回執行委員会 |
|  | 2017．12． 4 | 市協事務所 | 8名 | 第10期第10回執行委員会 |
|  | 2017．12．20 | 市協事務所 | 8名 | 第10期第11回執行委員会 |
|  | 2018．1．16 | 市協事務所 | 8名 | 第10期第12回執行委員会 |
|  | 2018．1． 25 | 市協事務所 | 7名 | 第10期第13回執行委員会 |
|  | 2018． 2.2 | 市協事務所 | 7 名 | 第10期第14回執行委員会 |
|  | 2018．3． 5 | 市協事務所 | 8名 | 第10期第15回執行委員会 |
| 財務委員会 | 2017．4．11 | 伊岐須会館 | 5 名 | 第9期第3回財務委員会 |
|  | 2017．4． 28 | 伊岐須会館 | 5 名 | 第10期第1回財務委員会 |
|  | 2017．10．26 | 伊岐須会館 | 5 名 | 第10期第2回財務委員会 |
| 組織検討委員会 | 2017．10．25 | 伊岐須会館 | 10 名 | 第10期第1回組織検討委員会 |
|  | 2018．3．29 | 伊岐須会館 | 10名 | 第10期第2回組織検討委員会 |
| 大会運営委員会 | 2017．4．16 | 立岩会館 | 6 名 | 第10回定期大会第2回大会運営委員会 |
|  | 2018．3． 9 | 伊岐須会館 | 6 名 | 第11回定期大会第1回大大会運営委員会 |
| 選挙管理委員会 | 2018．3． 9 | 伊岐須会館 | 6 名 | 第11回定期大会第1回㲝挙管理委員会 |
|  | 2018．3．30 | 伊岐須会館 | 6 名 | 第11回定期大会第2回選举管理委員会 |
| 人権のまちづくり | 2017．9．9 | 立岩会館 | 148名 | 飯塚市協解放教育学習会 |
| 子ども支援 | 2017．5．16 | 立岩会館 | 2 名 | 第1回飯塚市解放子ども会運営委員会 |
|  | 2017．6． 3 | 生活体験学校 | 2 名 | 飯塚市解放子ども会交流会 |
|  | 2017．6．64 | 県連解放センター｜ | 1 名 | 県連第1．回高校生代表者会議 |

子ども支援

女性支援

| 2017．7． 5 | 伊岐須会館 | 7 名 | 市協第1回高校生代表者会議 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2017．8．19～20 | 群馬県水上町 | 1 名 | 第49回全国高校生集会 |
| 2017.930 | 中間市人権センター | 1 名 | 県連第3回高校生代表者会議 |
| 2017．10．3 | 立荷会館 | 2 名 | 第2回飯塚书解放子ども会運営委員会 |
| 2017．10．12 | 飯塚市役所 | 1 名 | 第1回定数検討委員会 |
| 2017．10．18 | 伊針須会館 | 9 名 | 市協第2回高校生代表者会議 |
| 2017．12．12 | 飯塚市役所 | 1 名 | 第2回定数検討委員会 |
| 2018．1． 17 | 福岡県庁 | 1 名 | 高校定数要求行動 |
| 2018．1．22 | 福岡県庁 | 1 名 | 飯塚市定数要請行動 |
| 2018． 2.9 | 県連解放センター | 1 名 | 定数学習会 |
| 2018．2． 13 | 県連解放センター | 1 名 | 教育事務折衝 |
| 2018．3． 10 | 中間市人権センター | 2 名 | 県連第6回高校生代表者会議 |
| 2017．4．17 | コミニュティセンター | 1 名 | 飯塚男女共同参画推進ネットワーク会議 |
| 2017.14 .22 | コミニュティセンター | 5 名 | 飯塚男女共同参画推進ネットワーク総会 |
| 2017．5． 10 | 市協事務所 | 6 名 | 第10期第1回女性部代表者会議 |
| 2017．5．13～14 | 岐阜市 | 5 名 | 第62回全国女性集会 |
| 2017.5 .19 | コミニュテイヤンター | 1 名 | サンクスフォーラム実行委員会 |
| 2017．5．22 | コミニュティセンター | 1 名 | 飯塚男女共同参画推進ネットワーク会議 |
| 2017．6．15 | 市協事務所 | 7 名 | 第10期第2回女性部代表者会議 |
| 2017．6．19 | コミニュテイセンター | 1 名 | サンクスフォーラム実行委員会 |
| 2017．6．25 | 伊岐須会館 | 50 名 | 第10回市協女性集会 |
| 2017．6．26 | コミニュティセンター | 1 名 | 飯塚男女共同参画推進ネットワーク会議 |
| 2017．6．28 | 県連解放センター | 1 名 | 県連女性部長会議 |
| 2017．7． 3 | コミニュティセンター | 1 名 | サンクスフォーラム実行委員会 |
| 2017．8． 4 | 県連解放センター | 1 名 | 県連女性部長会議 |
| 2017．8． 7 | コミニュティセンター | 1 名 | サンクスフォーラム実行委員会 |
| 2017．8．29 | 市協事務所 | 6 名 | 第10期第3回女性部代表者会議 |
| 2017.981 | 県連解放センター | 6 名 | 県連女性部一日拡大研修会 |
| 2017.924 | 県連解放センター | 10 名 | 第52回福岡県女性集会 |
| 2017．10． 2 | コミニュティセンター | 1 名 | サンクスフォーラム実行委員会役買会 |
| 2017．10．16 | コミニュティヤセンター | 1 名 | サンクスフォーラム実行委員会 |
| 2017．10．18 | 県連解放センター | 1 名 | 県連女性部長会議 |
| 2017．10．23 | コミニュティセンター | 1 名 | 飯塚男女共同参画推進ネットワーク会議 |
| 2017．10．26 | 市協事務所 | 7 名 | 第10期第4回女性部代表者会議 |
| 2017．11．9 | 市協事務所 | 7 名 | 第10期第5回女性部代表者会議 |
| 2017．11．10 | 中間市人権センター | 2名 | 女性部学習会講師打合せ |
| 2017．11．12 | 伊岐須会館 | 15 名 | 第1回高齢者配食事業 |
| 2017．12． 2 | コスモスコモン | 5 名 | 第11回サンクスフォーラム祭 |
| 2017．12．13 | 県連解放センター | 1 名 | 県連女性部長会議 |
| 2017．12．18 | コミニュティセンター | 1 名 | サンクスフォーラム実行委員会 |
| 2017．12．18 | コミニュティセンター | 1 名 | 䬦垗男女共同参画推進ネットワーク会議 |
| 2018．1．9 | コミニュティセンター | 1 名 | サンリスフォーラム実行委員会 |
| 2018．1．18 | コミニュティセンター | 1 名 | 飯塚男女共同参画推進ネットワーケ新年交流会 |


| 女性支援 | 2018．1．22 | コミニコテイセンター | 1名 | サンクスフォーラム実行委員会 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 2018．1． 22 | コミニュテイセンター | 1 名 | 飯嫁男女共同参画推進ネットワーク会義 |
|  | 2018．1． 30 | 中間市人権センター | 2名 | 女性部学習会講師打合せ |
|  | 2018．1． 30 | 市協事務所 | 6 名 | 第10期第6回女性部代表者会議 |
|  | 2018．2．25～26 | 市協事務所 | 7 名 | 第10期第7回女性部代表者会議 |
|  | 2018．3． 6 |  | 1名 | 県連女性部一泊研修会 |
|  | 2018．3． 10 | 市協事務所 | 8名 | 第10期第1回女性部拉大代表者会議 |
|  | 2018．3．11 | 伊岐須会館 | 16 名 | 第2回高齢者配食事業 |
| 高齢者支援 | 2017．9． 7 | 䅹波人権啓発センター｜ | 63名 | 穂波支部統括高齢者交流会 |
|  | 2017．10． 5 | 伊岐須会館 | 6 名 | 第10期第1回高龄者代表者会議 |
|  | 2017．10．20 | 立岩会館 | 40名 | 飯塚支部統括高齢者交流会 |
|  | 2017．10．24 | 䈎波人権啓発センター | 40名 | 第10回市協高齢者集会 |
|  | 2017．12．12 | 伊岐須会館 | 6 名 | 第10期第2回高齢者代表者会議 |
|  | 2018．${ }^{\text {2 }}$ 2015 | 立岩会館 | 40名 | 第2回高齢者部会学習会 |
| 人材育成 | 2017．5． 2 | 市協事務所 | 7名 | 第10期第1回青年部活動者会識 |
|  | 2017．6．20 | 市協事務所 | 7 名 | 第 10 回第2回青年部活動者会議 |
|  | 2017．6．27 | 伊岐須会館 | 14名 | 第10回市協青年部集会 |
|  | 2017．8．19～20 | 群馬県水上町 | 3 名 | 第61回全国青年集会 |
|  | 2017．9．14 | 市協事務所 | 7 名 | 第10回第3回青年部活動者会議 |
|  | 2017．11．16 | 市協事務所 | 6 名 | 第，10回第4回青年部活動者会議 |
|  | 2017．12．16 | 熊本県益城町 | 14 名 | 第7回育成事業 |
|  | 2018，1．20 | 労㗢会館 | 6 名 | 第10回第5回青年部活動者会議 |
|  | 2018．3．13 | 市協事務所 | 7 名 | 第 10 回第 6 回青年部活動者会議 |
| 人権救済法 | 2017．5．22 | 東京都 | 2 名 | 人権確立要求第1次中央集会 |
|  | 2017．10．30 | 東京都 | 2名 | 人権確立要求第2次中央集会 |
| 産炭地関係 | 2017．4． 20 | 福岡市 | 2名 | 三局長交渉 |
|  | 2017．4． 21 | 飯塚市内 | 2 名 | 特定鉱害現地調査打合せ |
|  | 2017．4． 25 | 県連解放センター | 2名 | 九州運輸局再々交渉 |
|  | 2017．4． 27 | 飯塚市内 | 1 名 | 平恒支部鉱害調査打合せ |
|  | 2017．4． 28 | 市協事務所 | 1 名 | 特定鉱害との協議 |
|  | 2017．5． 1 | 田川市中央隣保館 | 2名 | 産炭地委員会 |
|  | 2017． 5.88 | 市協事務所 | 1 名 | 穎田鉱害協議 |
|  | 2017．5．12 | 市協事務所 | 1名 | 北九州国土省との協議 |
|  | 2017．5． 18 | 飯塚市内 | 1名 | 鉱害現地調査 |
|  | 2017．5．22～23 | 東京都 | 2名 | 産炭地中央交渉 |
|  | 2017．6． 1 | 飯塚市内 | 2名 | 特定鉱害現地調査 |
|  | 2017．6． 19 | 飯塚市内 | 2 名 | 日鉄鉱業との協議 |
|  | 2017．6． 19 | 田川市中央隣保館 | 1名 | 産炭地委員会 |
|  | 2017．6． 19 | 飯塚市内 | 2名 | 小井手堰の説明立会 |
|  | 2017．6． 29 | 市協事務所 | 1 名 | 七機関交湿打合せ（国土交通省） |
|  | 2017．7． 4 | 市協事務所 | 1名 | 七機関交渉打合せ（ジョグメック） |
|  | 2017． $7 . \quad 5$ | 市協事務所 | 1名 | 七機関交渉打合せ（国土交通省） |
|  | 2017．7．13 | 福岡市 | 15 名 | 七機関交渉 |


| 2017．7．31 | 田川市中央隣保管 | 2 名 | 産炭地委員会 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2017．8． 22 | 市協事務所 | 1 名 | 国土交通省との協議 |
| 2017．9． 4 | 福岡市 | 15 名 | 福岡県産炭地交渉 |
| 2017．9． 20 | 県連解放センター | 2名 | 産炭地委員会 |
| 2017．10． 4 | 市協事務所 | 1 名 | 国土交通省•遠賀川事務所との協議 |
| 2017．10．26 | 市協事務所 | 1 名 | 特定鉱害との協議 |
| 2017．10．30～31 | 東京都 | 2 名 | 産炭地中央交渉 |
| 2017．11．20 | 市協事務所 | 1 名 | 遠賀川事務所との協議 |
| 2017．11．28 | 市協事務所 | 1名 | 国道事務所との協議 |
| 2017．12．13 | 飯塚市内 | 1 名 | 日鉄との協議 |
| 2018．1． 29 | 市協事務所 | 1 名 | 特定鉱害との協議 |
| 2018． 2. | 市協事務所 | 1 名 | ジョグメックとの打合せ |
| 2018．2． 21 | 飯塚市内 | 2名 | 特定鉱害との協議 |
| $2018 .{ }^{\circ} 2.23$ | 飯塚市内 | 2 名 | 日鉄鉱業からの事業説明 |
| 2018． 2.27 | 飯塚市内 | 1名 | 日鉄との現場立会 |
| 2018．3． 1 | 市協事務所 | 1 名 | 特定鉱害との協議 |
| 2018．3． 7 | 県連解放センター | 2名 | 産炭地委員会 |
| 2018．3． 8 | 市協事務所 | 1 名 | 特定鉱害との協議 |
| 2018．3．22 | 市協事務所 | 1名 | JR九州との協議 |
| 2018．3． 23 | 飯塚市内 | 1名 | 日鉄浦田農地立会 |
| 2018．3． 26 | 飯塚市内 | 1 名 | 日鉄浦田農地打合せ |
| 2018．3． 27 | 飯塚市内 | 1 名 | 鉱害工事事前打合せ |
| 2018．3． 28 | 市協事務所 | 1名 | 鉱害工事調查報告 |
| 2018．3． 30 | 市協事務所 | 1名 | 国土交通省との協議 |
| 2017．4． 28 | 稲築志耕館高校 | 1 名 | 第1回就職対策会議 |
| 2017．5． 10 | 飯塚職安 | 1 名 | 就職閣題連絡協議会運営委員会 |
| 2017．5． 25 | 県連解放センター | 1名 | 第67期第1回労㑑対策部長会議 |
| 2017．5． 25 | 伊岐須会館 | 5 名 | 第1回労働部会 |
| 2017．5． 26 | 筑豊ハイツ | 1 名 | 第31回就職連絡協議会総会 |
| 2017．6． 1 | 飯塚職安 | 1 名 | 中学校識場実地指導運営委員会 |
| 2017．6． 16 | 立岩会館 | 1名 | 2017 年度進路保障場議会総会 |
| 2017．6． 23 | 立岩会館 | 1 名 | 新規中学校卒予定者担当者会議 |
| 2017．6． 28 | 筑豊ハイツ | 2 名 | 2017年度筑豊ブロック全体協議会 |
| 2017．7． 7 | 立岩会館 | 1 名 | 第2回就職対策会議 |
| 2017．8． 22 | ポリテクセンター | 1名 | 中学校職場体験 |
| 2017．9． 1 | 立岩会館 | 1 名 | 第3回就職対策会議 |
| 2017．10． 6 | 県連解放センター | 1 名 | 第68期第1回労働対策部長会議 |
| 2017．10．23 | 飯塚職安 | 1 名 | 中学校職場実地指導運営委員会 |
| 2017．11．10 | 立岩会館 | 1 名 | 第4回就職対策会議 |
| 2017．12． 8 | 飯塚職安 | 2 名 | 職安•出先機関との定期協議会 |
| 2017．12．22 | 伊岐須会館 | 6 名 | 第2回労働部会 |
| 2018．2． 2 | 立岩会館 | 1名 | 第5回就職対策会議 |
| 2018．2． 14 | 飯塚職安 | 1 名 | 就職問題連絡協議会運営委員会 |


| 労働対策 | 2018．2． 23 | 伊岐須会館 | 27 名 | 第2回労働部学習会 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 農政対策 | 2017．5．24 | 県連解放センター | 1 名 | 農林水産部関係事業説明会 |
|  | 2017．7． 27 | 福岡市 | 1 名 | JAグループ福岡との学習会 |
|  | 2017．11． 8 | 市協事務所 | 1 名 | 飯塚農林事務所との協議 |
|  | 2018．1． 10 | 伊岐須会館 | 3 名 | 第1回農政部会 |
|  | 2018．2． 26 | 立岩会館 | 15名 | 第2回農政部学習会 |
| その他 | 2017．5．25 | 県連解放センター | 1 名 | 第67期第2回環境対策部長会議 |
|  | 2017．10．6 | 県連解放センター | 1 名 | 第68期第1回生活対策部長会議 |
|  | 2017．12．15 | 県連解放センター | 1 名 | 第68期第1回企業対策部長会議 |
| 研修会 | 2017.4 .9 | 福岡市 | 32 名 | 全国ブロック別支部長研修会 |
|  | 2017．5．30～31 | 長崎市 | 21 名 | 第37回全九州研究集会 |
|  | 2017．6．22～23 | 宮崎市 | 18名 | 第42回西日本夏期講座 |
|  | 2017．8．22～23 | 佐賀市 | 20 名 | 第44圆九州地区人権•同和教育夏期講座 |
|  | 2017．＇11． $6 \sim 8$ | 大阪市 | 14 名 | 第51回全国研究集会 |
|  | 2017．10．21 | 鞍手町 | 2 名 | 第56回福岡県人権•同和教育研究大会 |
|  | 2017．12． $2 \sim 3$ | 島根県 | 8名 | 第69回全国人権•同和教育研究大会 |
|  | 2017．12．25 | 飯塚市 | 7 名 | 第46回嘉山地区高同教研究集会 |
|  | 2018．1．11～12 | 神戸市 | 7 名 | 第32回全国人権啓発研究集会 |
|  | 2018．1．13～14 | 鹿児島市 | 5名 | 第40回全国人権保育研究集会 |

## 2017年度部落解放同盟飯塚市拹議会決算書 <br> （201．7年4月1日～2018年3月31日迄）

【歳入の部】

|  | 項目 |  | 費 目 | 予算類 | 流用額 | 予算䝷 | 決 算 | 残 額 | 補助対象 | 自主財源 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 繰越金 | （1） | 繰越金 | 2， 404 | 0 | 2， 404 | 2， 404 | 0 | 0 | 2；404 |
| 2 | 会 費 | （1） | 会 費 | 4，269，600 | 0 | 4，269， 600 | 4，269，600 | 0 | 0 | 4，269，600 |
| 3 | 補助金 |  | 補助金 | 20，990，000 | 0 | 20，990，000 | 20，987， 596 | 2，404 | 20，987， 596 | 0 |
| 4 | カンパ金 | （1） | ウンパ | 100， 000 | 0 | 100， 000 | 25，000 | 75，000 | 0 | 25，000 |
| 5 | 稚取入 |  | 䕌収入 | 10，000 | 0 | 10，000 | 30 | 9，970 | 0 | 30 |
| 合 |  | 評 |  | 25，372，004 | 0 | 25，372， 004 | 25，284， 630 | 87， 374 | 20，987， 596 | 4，297， 034 |

## 【歳出の部】

|  | 項目 |  | 費 目 | 17 7 年度予 | 流用額 | 予算額 | 決 算 | 残 額 |  | 自主財源 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 人件費 |  | 小計 | 8，492， 000 | 1，216 | 8，493， 216 | 8，493， 216 | 0 | 8，493， 216 | 0 |
|  |  | （1） | 兼綌役員給与 | 7，040， 000 | 0 | 7，040，000 | 7，040， 000 | 0 | 7，040，000 | 0 |
|  |  | （2） | 通蒛䙽 | 92， 000 | $\triangle 800$ | 91， 200 | 91，200 | 0 | 91，200 | 0 |
|  |  | （3） | 保険料 | 1，000，000 | 2，016 | 1，002， 016 | 1，002，016 | 0 | 1，002， 016 | 0 |
|  |  | （4） | 排常期役員行动尞 | 360，000 | 0 | 360，000 | 360，000 | 0 | 360，000 | 0 |
| 2 | 事務所費 |  | 小計 | 1，469， 800 | 148，749 | 1，618，549 | 1，609，063 | 9， 486 | 1，572， 175 | 36，888 |
|  |  | （1） | 維持費 | 400， 000 | 10， 445 | 410； 445 | 410， 445 | 0 | 410，445 | 0 |
|  |  | （2） | 消耗品費 | 300， 000 | 186，554 | 486， 554 | 486， 554 | 0 | 486，554 | 0 |
|  |  | （3） | 食糧費 | 40， 000 | 0 | 40，000 | 36， 888 | 3，112 | 0 | 36，888 |
|  |  | （4） | 委竐料 | 1， 000 | 0 | 1，000 | 0 | 1，000 | 0 | － |
|  |  | （5） | 通信費 | 300， 000 | $\triangle 31,574$ | 268， 426 | 268， 426 | 0 | 268， 426 | 0 |
|  |  | （6） | 印刷故本賈 | 5， 000 | 0 | ．$\quad 5,000$ | 0 | 5，000 | 0 | 0 |
|  |  | （7） | 覔借料 | 388， 800 | 0 | 388， 800 | 388， 800 | 0 | 388， 800 | 0 |
|  |  | （8） | 備品費 | 10，000 | $\triangle 9,626$ | 374 | 0. | 374 | 0 | 0 |
|  |  | （9） | 事䓝訝费をの他 | 25，000 | $\triangle 7,050$ | 17，950 | 17，950 | 0 | 17，950 | 0 |
| 3 | 会議費 |  | 小詁 | 710， 000 | $\triangle 65,380$ | 644， 620 | ．644， 620 | 0 | 644， 620 | 0 |
|  |  | （1） | 県委員会 | 110， 000 | $\triangle 53,380$ | 56，620 | 56， 620 | 0 | 56，620 | 0 |
|  |  | （2） | 市摭委員会その樞 | 600， 000 | $\triangle 12,000$ | 588， 000 | 588， 000 | 0 | 588， 000 | 0 |
| 4 | 事業費 |  | 小計 | 7，463， 000 | 217，819 | 7，680，819 | 7，615，776 | 65，043 | 6，922，912 | 692，864 |
|  |  | （1） | 人椎のまちつくり | 200，000 | $\triangle 59,510$ | 140， 490 | 140， 000 | 490 | 140，000 | 0 |
|  |  | （2） | 子ども支援 | 200， 000 | $\triangle 35,776$ | 164， 224 | 160， 760 | 3，464 | 160， 760 | 0 |
|  |  | （3） | 女性支援 | 700， 000 | 57，047 | 757， 047 | 757， 047 | 0 | 748， 847 | 8，200 |
|  |  | （4） | 高齵者文援 | 700， 000 | $\triangle$－ 419,000 | 281， 000 | 281，000 | 0 | 261， 000 | 20，000 |
|  |  | （5） | 人材育成 | 600，000 | $\triangle 16,235$ | 583， 765 | 583，765 | 0 | 582，365 | 1， 400 |
|  |  | （6） | 人権救齑法 | 310，000 | $\triangle 35,716$ | 274， 284 | 273， 840 | 444 | 273，840 | 0 |
|  |  | （7） | 産痏地関係 | 400， 000 | 119，280 | 519， 280 | 519，280 | 0 | 519，280 | 0 |
|  |  | （8） | 研修会費 | 3，000， 000 | 671，360 | 3，671， 360 | 3，671，360 | $\cdots$ | 3，671， 360 | 0 |
|  |  | （9） | 費用弁償 | 98， 000 | $\triangle 28,259$ | 69， 741 | 53， 920 | 15，821 | 53，920 | 0 |
|  |  | （10） | その他の行働 | 1，100，000 | $\triangle 24,460$ | 1，075， 540 | 1，075，540 | 0 | 511，540 | 564， 000 |
|  |  | （11） | 教宣嘳 | 5， 000 | $\triangle 1.500$ | 3，500 | ， | 3，500 | － | 0 |
|  |  | （12） | 㹫 山 | 100，000 | 0 | 100，000 | 59，320 | 40，680 | 0 | 59，320 |
|  |  | （13） | 書籍費 | ． 50,000 | $\triangle 9,412$ | 40，588 | 39， 944 | 644 | 0 | 39，944 |
| 5 | 大会費 |  | 小計 | 1，095， 600 | $\triangle 219,000$ | 876，600 | 868，016 | 8，584 | 732，360 | 135，656 |
|  |  | （1） | 雨劦大会 | 100， 000 | 0 | 100， 000 | 96， 656 | 3，344 | 0 | 96， 656 |
|  |  | （2） | 県連大会 | 160，000 | 0 | 160， 000 | 155，220 | 4.780 | 116，220 | 39，000 |
|  |  | （3） | 全国大会 | 835，600 | $\triangle 219,000$ | 616，600 | 616，140 | 460 | 616，140 | 0 |
| 6 | 調查費 |  | ｜小計｜ | 2，372， 000 | 0 | 2，372， 000 | 2，367， 711 | 4， 289 | 2，203，313 | 164， 398 |
|  |  | （1） |  | 2，372，000 | 0 | 2，372， 000 | 二2，367，711 | 4，289， | 2，203， 313 | 164， 398 |
| 7 | 負担金 |  | 小誢 | 3，702， 200 | $\triangle 81,000$ | 3，621， 200 | 3，621，200 | 0 | 419,000 | 3，202， 200 |
|  |  | （1） | 県連会䝴 | 3，202， 200 | 0 | 3，202， 200 | 3，202， 200 | 0 | ， | 3，202， 200 |
|  |  | （2） | 責担金 | 500，000 | $\triangle 81,000$ | 419，000 | 419，000 | 0 | 419，000 | 0 |
| 8 | 渉外費 |  |  | 65， 000 | 0 | 65，000 | 57，7401 | 7，260 | 0 | 57，740 |
|  |  | （1） | 渉外責 | 45， 000 | 7，740 | 52，740， | 52， 740 | － 0 | 0 | 52，740 |
|  |  |  | 慶雨費 | 20，000 | $\triangle 7,740$ | 12，260 | 5，000 | 7，260 | 0 | 5，000 |
| 9 予備費 |  |  | ，小柿 | 2，404 | $\triangle 2,4047$. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 予備費 | 2，404 | $\triangle 2,404$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合－詨 |  |  |  | 25，372， 004 | 01 | 25，372， 004 | 25；277，342 | 94， 662 | ［20，987，596｜ | $4,289,746$ |


| 歳 | 入 $25,284,630$ |
| ---: | ---: |
| 二歳 | 出 $25,277,342$ |
| 残 | 額 |

2018年4月5日会計監査済
監査委員
監查委員
監椬委員

## 全日本同和会飯塚市支部協議会 規約

（総則）
第1条 本会は，全日本同和会飯塚支部協議会と称する。
第2条 本会の事務所は飯塚市内に置く。
（目的及び運動）
第3条 本会は，同和問題の完全な解決を図ると共に，民主主義社会の建設に寄与することを目的とする。
第4条 本会は，前条の目的を達成するため，次の三項目を基本線とし，その年々の情勢に即応して必要とする一切の運動を行ら。
1 社会的施策の拡充•産業経済の伸長•教育文化の向上•生活環境の改善，啓発教育活動の強化を主軸とする総合的同和国策の樹立実行を強力に推進す る。
2 地域住民の自覚と生活意識を高め，社会的，経済的地位の向上と生活環境 の改善を図る。
3 婚姻•就職•職業•教育•居住•社交など一切の差別を撤廃し，差別的偏見を打破するための啓発宣伝活動を行ら。
（組織）
第5条 本会は，本会の規約に賛成する同士を会員として組織する。
第6条 会員は，所定の会費を納め，本会の決定する方針，決議に基づき，積極的に活動する。
第7条 本会に次の役員を置く。
1 支部長
1名
2 副支部長
1 名
3 会計
1 名
4 会計監査
2名
5 執行委員
10 名以内
第 8 条 支部長，副支部長，会計，執行委員，監査は支部協議会総会にて選出 する。
第 9 条 支部長は，支部を代表し，会務を総理する。
2 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるときは，あらかじめ会長の定め るところにより，その職務を行ら。

3 会計は本会の会計全般を担当する。
． 4 会計監查は本会の会計を監査する。
第 10 条 役員の任期は 2 年とする。ただし再選は妨げない。
2 補欠による役員の任期は，前任者の残任期間とする。
（会計）
第11条 本会の会計は，会費，寄付金，その他の収入をもってこれにあてる。
第12条 本会の会計は，毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
第 13 条 本会の予算及び決算は，支部総会で承認を得なければならない。
第14条 本会の会費は月額 400 円とし，年額 4，800円を会計年度内に納付するものとする。
（その他）
第15条 旅費•手当等及び慶弗費等の支払いについては，「旅費•手当等及び慶弗費等の支払等に関する規程」により支払らものとする。
（付則）
本規約は，平成19年4月1日より実施する。

## 全日本同和会 福岡県裏合会 䬫䠔市支部協議会

平成29年度 事 業報告畫


## 



| 䅡 | 3 ${ }_{\text {d }}$ | 予造気 |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | （sf0 | 083 |  | 880 |  | $0 \quad 0$ | 663 |
|  |  | 885 |  | $60^{6} 3$ |  | 0 | 683 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （अ驁） | 2，540，000 |  | 2，598，337 |  | 2，539，327 | 0 |
|  |  | $2 \mathrm{Sb044}$ |  | 2，5385897 |  | 2，598937 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 487.2004 |  | 427，200 |  | 0 | 427,200 |
|  | 1 ｜会睘． | 427，200 |  | 427，200 | $400 \mathrm{~m} \times 12$ 年 $\times 83$ 人 | 0 | 427，200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （小保） | 12 |  | 12 |  |  | 12 |
|  | 1 1䫓僉数？ | 12 |  | 12 |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 食 的 |  | 2，967，87 |  | 2，967，212 |  | 2，539，337 | 427，875 |



収入済額2，967，212円－支出済額 ${ }^{\prime} 2,967$ ，109円 $=$ 絽起金103円

会計監䀂

## 飯塚人権擁護委員協議会会則

第1章 名称及び事務所
第1条 本会は，飯塚人権擁護委員協議会と称する。
第2条 本会は，事務所を福岡法務局飯塚支局内に置く。

第2章 目的及び事業
第3条 本会は，人権擁護事業に関する能率的運営と組織的活動の促進を図
り，もつて真に平和と自由を愛する民主的地域社会の確立に努めるこ
とを目的とする。
第4条 本会は，前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
（1）自由人権思想に関する啓蒙及び宣伝に関する事項
（2）民間に於ける人権擁護活動の助長に関する事項
（3）人権擁護委員の職務に関し，必要な資料及び情報の収集
（4）人権擁護委員の職務に関する研究及び意見の発表
（5）人権擁護上必要がある場合に関係機関に対し意見を述べること
（6）人権擁護委員相互の連絡及び総合計画の樹立に関する事項
（7）その他目的達成に必要な事項

第3章 組 織
第5条 本会は，福岡法務局飯塚支局管内の人権擁護委員をもつて組織する。

第4章 役 員
第6条 本会に次の役員を置く。

| 会 長 | 1 人 |
| :--- | :--- |
| 副会長 | 2 人以内 |
| 常務委員 | 13 人以内 |
| 事務局長 | 1 人 |
| 監 事 | 2 人 |

第7条 常務委員は，各地区に属する人権擁護委員の互選とする。
2 常務委員は，原則として飯塚市から 7 人以内，嘉麻市から 4 人以内，桂川町から1人とする。ただし，会長を選出した市町からは，新たに1人常務委員を選出することができる。
3 会長及び副会長は，常務委員会において選出する。
4 事務局長は，本会に所属する人権擁護委員の中から選出し，常務委員会の意見を聞いて会長が指名する。

なお，事務局長は常務委員を兼任することができるものとする。
5監事は，常務委員会において選任する。

第 8 条 会長は，本会を代表し，会務を掌理する。
2 副会長は，会長を補佐し，会長が欠けたとき又は会長に事故ある ときは，会長の職務を代行する。
3 副会長が会長の職務を行ら順位は，会長の指名又は常務委員会で定める。
4 常務委員及び事務局長は，常務委員会を組織し，会務の執行にあ たる。
5 監事は，本会の会計を監査する。
第9条 本会の役員の任期は1年とし，再任を妨げない。ただし，任期满了又は辞任により退任した役員は，新たに当該役員が選任されるまでの間，その職務を行ら。
第10条 本会に顧問を若干名を置くことができる。
2 顧問は，常務委員会の推蔦により会長が総会に諮ってこれを委嘱 する。
3 顧問は，重要な事項につき会長の諮問に応じる。

## 第5章 会 議

第11条 本会の会議は，総会及び常務委員会とする。
第12条 本会の会議は会長が招集し，会議の際は会長が議長となる。ただ し，会議の時期及び方法については，福岡法務局飯塚支局と協議し なければならない。
第13条 総会は，毎年1回これを開催する。ただし，必要に応じて臨時に開くことができる。
第14条 常務委員会は，必要に応じて開催する。
第15条 会議は，構成員の 2 分の 1 以上の出席がなければこれを開催する ことができない。
第 16 条 会議の議決は，出席者の過半数による。ただし，可否同数のとき は，議長の決するところによる。
第17条 会議に出席することができない者は，あらかじめ通知された事項 につき，その会議の出席者に議決を委任し，又は書面をもって議決 に加わることができる。
第18条 会長は，特別の事情があるときは，文書をもって常務委員の意見 を求め，その会議に代えることができる。
第19条 常務委員会は下記の事項を処理する。
（1）本会の任務を遂行するために必要な事項の企画立案及び実施に関する事項
（2）総会に附議すべき事項
（3）総会から附託された事項
（4）その他会長において必要と認めた事項
第20条 総会には下記の事項を附議する。
（1）会則の変更に関する事項
（2）収支の予算及び決算に関する事項
（3）事業計画に関する事項
（4）財産の処分に関する事項
（5）その他本会の運営についての重要な事項
第21条 福岡法務局飯塚支局長及びその指定する職員は，本会の会議に出席して意見を述べることができる。
第22条 本会が関係機関に対して述べる意見は，総会の意図に基づくもの でなければならない。
第23条 本会の会議の議事は，これを記録しなければならない。

## 第 6 章 部 会

第24条 本会に同和問題専門部会，高齢者問題専門部会，男女共同参画部会，子どもの人権専門部会を設ける。
2 委員は，各地区委員の互選により同和問題専門部会，高齢者問題専門部会，男女共同参画部会及び子どもの人権専門部会のいずれか の部会に所属するものとする。
3 各部会の部会長または部会長の指定する者は，常務委員会におい て意見を述べることができる。

第7章 会 計
第25条 本会の会計は福岡法務局飯塚支局管内の市町の負担金及びその他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は，毎年 4 月 1 日から翌年3月31日までとする 3 本会の予算及び決算は，毎年総会にこれを報告して承認を得なけ ればならない。

第8章 事 務 局
第26条 本会の事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局の規定は，別にこれを定める。

第9章 会則の変更
第27条 本会の会則を変更しようとするときは，総会における出席者の3分の 2 以上の同意を得なければならない。

附 則
この会則は，昭和 28 年 5月20日から施行する。
この会則は，昭和62年6月19日から施行する。
この会則は，昭和63年5月13日から施行する。
この会則は，平成 元年 5月30日から施行する。
この会則は，平成4年5月20日から施行する。
この会則は，平成 4年11月12日から施行する。
この会則は，平成 9年5月23日から施行する。
この会則は，平成11年5月21日から施行する。
この会則は，平成13年5月18日から施行する。
この会則は，平成15年5月23日から施行する。
この会則は，平成16年5月21日から施行する。
この会則は，平成19年5月11日から施行する。
この会則は，平成21年5月15日から施行する。

取入の部
単位：円

| 項 | 目 | 予算額 | 決算額 | 増 減 | 摘 ${ }^{\text {要 }}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| （1）前年度繰越金 |  | 34， 693 | 34，693 | 0 |  |
| （2）助成金 | 飯塚市 | 820， 000 | 820， 000 | 0 |  |
|  | 嘉麻市 | 252， 000 | 252， 000 | 0 |  |
|  | 桂川町 | 88， 000 | 88，000 | 0 |  |
| （3）雑 収 大 |  | 1，000 | 3，605 | 2，605 |  3600 P |
| 合 計 |  | 1，195，693 | 1，198， 298 | 2，605 |  |

支出の部

| 項 目 | 予算額 | 決算額 | 増 減 | 摘 要 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| （1） <br> 棨 <br> 発$(1)$ 活動費 | 680， 000 | 679， 262 | 738 | 人権の花運動•人権作文コンデスト <br> 人権還間におだ啓登活動 <br> 委員の日特設・その他郎発活臐 |
| 活（2）部会費 | 120， 000 | 138， 069 | $\triangle 18,069$ | 各部会活動费 |
| 費（3）諸謝金 | 40， 000 | 18，240 | 21，760 | 譩洨会等戈礼 |
| 小 計 | 840,000 | 835， 571 | 4， 429 |  |
| （2）（1）総会費 | 20，000 | 19，386 | 614 | 緵会準瑺委員会等 |
| 鋖（2）会議費 | 120， 000 | 117， 264 | 2，736 | 常務委員会•各種会議傕営䨘等 |
| 費 小 計 | 140， 000 | 136，650 | 3，350 |  |
| （1）研修費 | 20，000 | 23， 133 | $\triangle 3,133$ | 三地区合同•県総会•各椎委員矿修 |
| （3）（2）図書資料費 | 10，000 | 9，936 | 64 | 参考図書等 |
| 修（3）人権ふくおおか費 | 24， 000 | 18，108 | 5，892 |  |
| 費（4）人権のひろば費 | 6，000 | 5，980 | 20 |  |
| 小 計 | 60，000 | 57，157 | 2， 843 |  |
| （4）（1）通信費 | 30， 000 | 32，570 | $\triangle 2,570$ | 連絡用切ま・ハバキ搆入 |
| 事 務（2）事務用品費 | 70， 000 | ．67，321 | 2，679 | 事務用品・パンコンイン等 |
| 費 小 計 | 100， 000 | 99， 891 | 109 |  |
| （5）負 担 金 | 50，000 | 43，524 | 6，476 | 県連負椇金 |
| （6）予 備 費 | 5，693 | 0 | 5，693 |  |
| 合 計 | 1，195， 693 | 1，172，793 | 22，900 |  |


| 収入額 | 支出額 | 差引残高 |
| :---: | :---: | :---: |
| 1，198，298円 | －1，172，793円 | 25，505円 |
| 平成30年 | 4月11日 | 監査の結果，上記のとおり違いないことを確認しました |

監事

## 䋹岡県隣保館連絡苆議会会則

## （名 称）

第1条 この会は，福岡県㝆保館蓮絡暲議会と称する。
（目 的）
第2集：この会は，同和問題をはじめとする様々な人権潩題の速やかな解決を期するため，県内の隣保館相互の有機的連携を強化し，もつて隣保事業の充突発展を図ることを目的と する。
（事 業）
第3条 この会は，前条の目的を達成するために次の事業を行う。
－隣保事業に関する運絡調整
二，噒保事業に関する調査研究
三暽保事業担当職員の研修
四 そのほか目的を達成するために必要な事業
（綰 織）
第4条 この会は，原則として福岡県内の隣保館をもつて組織し，全国隣保館逼絡傍議会に加盟する。
2 この会の㯰営を円滑に進めるため，地域ブロックを設ける。
3 地域グロックに闘する事項は，別に定める。
（役 員）
第5条 この会に，次の役賈をおく。

| －会 長 | 1名 |
| :--- | ---: |
| 三 副会長 | 若干名 |
| 三 理 事 | 若干名 |
| 四 監 查 | 2名 |

2 会長及び副会長は，理高の中から互選により選出し，総会で承認する。
3 理亨及で監㾑は，各地域ブロックの挻薦により選出し，総会で承認する。
4 理亨及び監蒼は，兼ねることができない。
（役員の職務）
第6条 会長は，ごの会を代表し，会務を総括する。
2 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときはその䂀務を代行する。
3 理事は，会務の執行を決定する。
4 監飱は，会計及び会務の執行状況を監㭘し，その結果を総会に報告する。
（役員の任期）
第7条 役員の任期は2年とする。役員に欠員が生じた場合は補充することができる。この場合において，補交された者の任期は前任者の残任期間とする。
2役員の更任は，これを妨げない。

## （部 会）

第8条 この会には，第2涤の目的を達成するため，㙜門部会を設置することができる。
2 耑門部会ば，理事会の議決を経て，設置するものとする。
（顧問）
第9条・この会に顧問を逼くことができる。
2 顧問は，理事会の同意宅得て会長が跉漏する。
3 顧問は，特定毞項について会長の諮問に応ずる。
（事務局）
第10条 この会の事務を処理するために事務局をおく。
2 事務启は会長の指定するところに置く。
3 事務局に，事務局長その他の職員をおき，会長が任命する。 （会 譜）
第1．1条 この会の会識は，総会及び理輬会立びに役員会とし，総会は通常総会及び臨時総会とする。


二 事業報告及び決算の承認に關する寑項
三 その他総会で倳認すべき事項
3 理害会じ，会長，副会長及び理享をもって構成し，次の事項を議決する。
－総会の議決した嵩項の執行に閣する事項
二総会に付講すべき重項
三 そのほかか総会の議決を要しない会務の執行に閚する烹項
 （会議の開催）
第个2栥 通常総会は，莓年1回開催する。
2 臨時総会は，理事会が必要と認めたときに開催する。
3 理事会及び役員会は，会長が必要と認めたときに開催する。

## （議決等）

第13策 会識は，その構成員の2分の1以上の出席により成立し，議憲は，別にこの会則 で䙺定するもののほか，出席耆の過半数の同意をもって決し，可否同数のときは議長の決 するところによる。
（経 責）
第14条・この会の経頼は，分担金，補助金，穿付金及びその他の収入をもってあてる。 （分担金）
第15条 第4条に規定する隣保館は，每年度総会の決定するところにより，分担金を納入 しなければならない。
（会計年度）
第16条 この会の会計年度は，毎年4月1日に始まり，侸年3月31日に終わる。 （会則の変嘪）

第17条 この会則は，総会においで出席者の3分の2以上の同意がなければ恋票すること ができない。
（要 任）
第18条 この会則の施行について必要な亨項は，理事会の議決を経て別に定める。
附 則
この会則は，昭和46年6月25日から施行する。

一部改正
昭和47年8月30日昭和48年5月18日昭和50年5月15日昭暞52年5月13日昭祖54年5月11日严成，元年4月25日

平成 3年4月23日平成12年6月1日平成15年5月 9日平成20年5月9日平成22年4月23日平成26年4月28日平成29年4月28日

##  <br> （2017．4．1～2018．©．31）



| （㷋入の朆） |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 科 目 | 予算額 | 補正額 | 予算現額 | 決算額 | 堌臓額 | 㗿考 |
| 1 市傫村分担金 | 5，150，000 | $\triangle 60,000$ | 5，090，000 | 5，080，000 | 0 | 館長のみ8館 $\times 5$ 万（3館增加）指導職員配置67館×7万（3館減少） |
| 2 県補助金 | 1，910，000 | 0 | 1，910，000 | 1，910，000 | 0 | 福岡県補的金 |
| 3 㒕収入（利息等） | 50 | $\triangle 41$ | 9 | 9 | 0 | 預金利息 |
| 4 前期繰越金 | 268，457 | 0 | 268，457 | 268，457 | 0 | 前年度絽趗金 |
| 収入 合計 | 7，329，507 | $\triangle 60,041$ | 7，266，465 | 7，268，660 | 0 |  |

（察甠の部）
（単位：円）

| 科 目 | 予管額 | 襠正額 | 予算現矮 | 決算額 |  | 䦘考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1資担金 | 3，600，000 | $\triangle 41,000$ | 3，558，000 | 3，483，000 | 96，000 | 研修負担金 |
| 2旅费 | 770，000 | $\triangle 60,041$ | 709，959 | 514，420 | 195，539 | 理鶕会，㰠憧代表者会譜 <br>  |
|  | 90，000 |  | 90，000 | 55，000 | 35，000 |  |
| 4需第賈（消耗品䨘） | 25，000 |  | 25，000 | 22，060 | 2，940 | 文重等 |
|  | 54，000 | 1，000 | 55，000 | 54，680 | 320 | 郵送料，イン \％－＊ット通信粎 |
|  | 35，000 |  | 35，000 | 21，785 | 13，215 |  |
| 7喜務局嘪 | 2；600，000 | 40，000 | 2，730，000 | 2，726，275 | 3，725 | 毫務局顀金，崌涝蕒，社会保險料，電用保臉料，退瞕金榬立 |
| 8繰出金 | 10，000 |  | 10，000 | 10，000 | 0 | 特別会計へ |
|  | 54，507 |  | 54，507 | 30，000 | 24，507 | 九禹北部豪雨見舞金 |
| 支出合計 | 7，328，507 | $\triangle 60,041$ | 7，268，426 | 6，887，220 | 371,248 |  |



## 

| （艮入02疑） |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 科 居 |  | 補正額 | 予䈌現額 | 浃管䝷 | 増減䫢 | 備雱 |  |
|  | 1，157，200 | 0 | 1，157，200 | 1，157，200 |  | 前年喥絽越金 |  |
| 2 䘄立金 | 10，000 | 0 | 10，000 | 10，000 | － | －般会計より |  |
| 3 雜取入（制息管） | 200 | $\triangle 49$ | 151 | 151 |  | 預金利息 |  |
| 顸久合䚵 | 1，167，400 | 令 4 | 1，167，351 | 1，167，251 |  |  |  |


| 稱 目 | 予管哣䌐 | 補正額 | 予䇠現䝷 | 渓算䫛 |  | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 繰出金 | 1，000 | 0 | 1，000 | 0 | 1，000 |  |
| 2 榣立金 | 1，166，400 | $\triangle 49$ | 1，166，351 | 0 | 1，166，351 |  |
| 真出合計 | 1，187，400 | A 48 | $1,167,351$ | 0 | 1，167，351 |  |


| 改正 | 1 | 9 | 8 | 3 | 年 7 月 | 1 | 1 | 日 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 改正 | 1 | 9 | 8 | 7 年 7 月 | 3 | 日 |  |  |
| 改正 | 2 | 0 | 0 | 6 | 年 8 月 | 3 | 1 | 日 |
| 改正 | 2 | 0 | 1 | 1 | 年 9 月 | 2 | 6 | 日 |

（名称及び設置）
第1条この会は，嘉麻•飯塚•桂川隣保館連絡協議会（略称「嘉飯桂隣保館連絡協議会」）と称し事務局を会長出身の隣保館内に置く。
（目的）
第2条 この会は，同和対策審議会答申の精神に基づき，人権•同和問題のすみやかな解決を期するため，嘉麻市•飯塚市。桂川町の隣保館相立の有機的連携を強化し，もつて隣保館事業の充実を図ること を目的とする。

## （事業）

第3条 この会は，前条の目的を達成するために，次の事業を行ら。
（1）隣保館事業に関する連絡調整
（2）隣保館事業に関する調査研究
（3）隣保館職員の研修
（4）その他の目的を達成するために必要な事業
（組織）
第4条 この会は，嘉麻市•飯塚市•桂川町の隣保館をもつて組織する。
（役員）
第5条 この会に次の役員を置く。
（1）会長 1名
（2）副会長 1名
（3）書記 1 名
（4）監査 2名
2 会長•副会長及び監査は，会の中から互選により選任する。
3 書記は会長が任命する。
（役員の職務）
第6条 会長はこの会を代表し，会務を総括する。
2．副会長注会長を補佐し，会長に事故あるときはその職務を代行す る。
3 監査はこの会の会計及び会務を監査する。
4 書記は会議の記録を行い，本会の会計及び事務を取り扱うものと する。

## （役員の任期）

第7条，役員の任期は2年とする。ただし，補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は，再任することができる。
（会議）
第8条 この会議は，会長が招集し会長がその議長となる。
（会費）
第9条この会の経費は，会費をもって支并するものとする。 2 前項の会費は，1館あたり年額1万円とする。
（会則の変更）
第10条この会則は，6館の過半数の同意がなければ変更することがで きない。

付 則
この会則は，1979年4月1日から施行する。付，則
この会則は，1983年7月11日から施行する。
付 則
この会則は，1987年7月3日から施行する。
付 則
この会則は，2006年8月31日から施行する。付 則
この会則は，2011年4月1日から施行する。

## 20．17年度嘉麻•飯塚•桂川隣保館連絡協議会決算

| 入 |  |  | （単位：円） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 項 目 | $\begin{array}{lll} \hline \text { 本 } & \text { 年 } & \text { 度 } \\ \text { 予 算 額 } \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{ll} \hline \text { 本 华 度 } \\ \text { 決 算 額 } \\ \hline \end{array}$ | 比 較 | 備．．考 |
| 繰 越 金 | 48， 027 | 48， 027 | 0 | 2016年度繰越金 |
| 分 担 金 | 60，000 | 60，000 | 0 | 各館負担金（ 10,000 円 $\times 6$ 館） |
| 補 助 金 | 48，000 | 48，000 | 0 | 県隣協補助金（ 8,000 円 $\times 6$ 館） |
| 雑 収入 | 1，000 | 0 | 1，000 | 預金利息等 |
| 計 | 157， 027 | 156，027 | 1，000 |  |

（単位：円）

| 項 目 | $\begin{array}{cc}\text { 本 } & \text { 年 } \\ \text { 予度 } \\ \text { 算 額 }\end{array}$ | ＇本．年 度 | 比 較 | 備 | 考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 会 議 費 | 3，000 | 0 | 3， 000 | 会議諸費用等 |  |
| 研 修 費 | 133， 000 | 88，560 | 44， 440 | 研修会費用等 |  |
| 需 用 費 | 5，000 | 0 | 5， 000 | 消耗品費 |  |
| 役 務 費 | 5，000 | 0 | 5，000 | 通信費 |  |
| 交際 費 | 3，000 | 0 | 3，000 | 見舞金等 |  |
| 予 備 費 | 8， 027 | 0 | 8， 027 |  |  |
| 計 | 157， 027 | 88， 560 | 68，467 |  |  |


| 歳 入 合 䚴 | 156,027 |  |
| :--- | :--- | ---: |
| 歳 出 合 計 | 88,560 |  |
| 差 引残 額 | 67,467 |  |
|  |  | 2018年 |
|  | $3 月 128 日$ |  |

嘉麻•飯塚•桂川隣保館連絡協議会会 長 橋 垣 秀 則

## 人権同和対策関係補助金•負担金の状況一覧表

（単位：円）

| 負担金補助金 | 負担金•補助金額 | 説 |  |  |  |
| :--- | ---: | :--- | :---: | :---: | :---: |
| 明 |  |  |  |  |  |
| 福岡県隣保館連絡協議会負担金 | 210,000 | 1館当たり 70,000 円 |  |  |  |
| 嘉飯桂隣保館連絡協議会負担金 | 30,000 | 1 館当たり 10,000 円 |  |  |  |
| 人権擁護委員協議会補助金 | 820,000 | 市民1人当たり6．3 円の補助 |  |  |  |
| 部落解放同盟補助金 | $20,987,596$ |  |  |  |  |
| 全日本同和会補助金 | $2,539,337$ |  |  |  |  |
| 集会所等移譲事業費補助金 | $3,099,531$ | 幸袋池田集会所 |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  | $27,686,464$ |  |

## 同和団体役員の活動状況がわかるもの（人件費，出勤，業務内容）

1．人件費•••別添の部落解放同盟飯塚市協議会決算書を参照
2．出勤状況••下記の部落解放同盟飯塚市協議会役員出勤表を参照
3 ．業務内容••下記の部落解放同盟飯塚市協議会相談事業報告及び別添の活動報告を参照

○部落解放同盟飯塚市協議会役員出勤表（2017年度）

| 【常勤役員】 |  | （単位：日） | 【非常勤役員】 |  | （単位：日） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 書記長 | 財務委員長 |  | 執行委員長 | 副執行委員長 |
| 4月 | 20 | 22 | 4月 | 20 | 6 |
| 5月 | 20 | 20 | 5月 | 20 | 9 |
| 6月 | 22 | 20 | 6月 | 20 | 8 |
| 7月 | 19 | 19 | 7月 | 20 | 6 |
| 8月 | 19 | 19 | 8月 | 17 | 8 |
| 9月 | 19 | 20 | 9月 | 11 | 6 |
| 10月 | 18 | 20 | 10月 | 20 | 3 |
| 11月 | 20 | 21 | 11月 | 17 | 4 |
| 12月 | 21 | 22 | 12月 | 20 | 6 |
| 1月 | 17 | 18 | 1月 | 18 | 6 |
| 2月 | 0 | 19 | 2月 | 19 | 6 |
| 3月 | 13 | 25 | 3月 | 23 | 10 |
| 計 | 208 | 245 | 計 | 225 | 78 |

※勤務時間 8：30～17：00

○部落解放同盟飯塚市協議会相談事業報告（2017年度）

|  | 相 談 項 目 | 相 談 件 数 |  |
| ---: | :---: | ---: | ---: |
| 1 | 就労相談 |  | 178 |
| 2 | 教育相談 |  | 63 |
| 3 | 生活相談 |  | 27 |
| 4 | 農業•商業相談 |  | 83 |
| 5 | その他 |  | 18 |
|  | 合 計 |  | 369 |

## 飯塚集会所の部屋別貸付契約書，管理契約，維持管理費支出の総括表

特定非営利活動法人 人権ネットいいづか
－市有財産使用貸借契約書（別紙）

飯塚集会所維持管理費支出の総括表
－平成 29 年度 支出なし

## 市有財産使用貸借契約書

飯塚市（以下「甲」といら。）と特定非営利活動法人 人権ネットいいづか（以下「乙」とい う。）との間に市有土地及び構造物の貸付について，次のとおり契約を締結する。
（貸付物件及び貸付目的）
第1条 甲は，次に表示する土地及び構造物（以下「貸付物件」という。）を乙に貸与し，乙はこ れを借用する。

土地の表示 飯塚市新飯塚 1871 番
地目 宅地（現況地目 宅地），地積 $312 \mathrm{~m}^{2}$
構造物の表示 飯塚集会所1階（ $186.84 \mathrm{~m}^{2}$ ），2階（ $190.52 \mathrm{~m}^{2}$ ）及び共用部分（ $7.69 \mathrm{~m}^{2}$ ）
合計面積： $385.05 \mathrm{~m}^{2}$
2 乙は，前項の貸付物件を，地域住民に対して，部落解放•人権確立をめざす様々な事業を行 い，地域社会に寄与する活動の目的に使用するものとする。
（貸付期間）
第2条 貸付期間は，平成29年4月1日から平成32年3月31日までとする。なお，期間満了の際に甲乙ともに異議のない場合は，別途協議のらえ貸付期間を更新できるものとし，改め 5＜市有財産使用貸借契約を締結するものとする。
（貸付料及び遅滞損害金）
第 3 条 前条の貸付期間内にかかる貸付料は，無償とする。
（禁止行為）
第4条 乙は，次に掲げる行為をすることができない。
（1）貸付物件を，第三者に転貸すること。
（2）貸付物件を，第1条第2項に定める使用目的以外に使用すること。
（3）貸付物件の原形を変更すること。
（4）貸付物件に，建物等（仮設建物等を含む。）の地上に固定されるようなものを新築，増築，若しくは設置し，又ほ既存の構造物を改築すること。
2 前項の規定は，事前に文書により甲の承認を得たときは，この限りではない。 （契約の解除）
第5条 甲が，貸付物件を公用，公共用又は計画上必要とするときは，貸付期間中であっても甲 は本契約を解除することができ，乙はこれに従わなければならない。
2 前項に揭げる場合を除くほか，乙が次の各号のいずれかに該当するときは，甲は催告無く本契約を解除することができる。
（1）前条第 2 項の規定による甲の承認無く，同条第 1 項の規定に違反したとき。
（2）本契約に定める義務を履行しないとき。
3 前 2 項の規定による契約解除によって乙が損失をこうむることがあっても，甲はその損失を補償しないものとする。
（貸付物件の管理及び責任）
第6条•乙は，貸付物件を善良な管理者の注意を持って管理するものとし，乙が貸付物件を使用 することにより，甲又は第三者に損害を与える䄺それがあるときは，乙の責任と負担により損

害の発生を防止しなければならない。
2 乙が第 1 項に規定する善良な管理者の注意を持って貸付物件を管理していないと甲が認めた ときは，甲は乙に必要な指導を行らものとし，乙はこれに従わなければならない。
3．乙が貸付物件を使用することによって第三者に損害を与えたときは，甲にその旨を届出ると ともに一切の迷惑を掛けないものとし，乙の責任と負担により第三者への損害賠償について解決しなければならない。
4 第1条第1項に定める構造物について，乙の責任と負担によって維持，管理するものとし，同条第2項に定める使用目的に使用中発生した破損，及び経年劣化に伴ら破損等については，甲に届出るとともに，乙の負担により修繕を行なわなければならない。
5 甲は，本契約の履行に関し必要があると認めるときは，貸付物件について調査し，かつ，乙 に対して必要な資料の提出を求めることができる。
（貸付物件の返還及び原形復旧）
第 7 条 乙は，貸付期間の満了，第 5 条第 1 項若しくは同条第 2 項の規定による本契約の解除又 はその他の理由により貸付物件を甲に返還しようとするときは，貸付物件を原形に復旧しな汘 ればならず，甲が貸付物件の原形復旧を確認した時をもつて貸付物件の返還とする。
2 第2条に規定する貸付期間満了の翌日以降も甲に無断で乙が貸付物件を利用していることを甲が発見した場合，甲は，乙の貸付物件の利用を中止させ，期日を定めて乙が貸付物件を原形 に復旧することを，乙に命じることができる。
3 前 2 項の規定にもかかわらず，乙がなお貸付物件を原形に復旧しない場合は，甲は乙に代わ って貸付物件を原形に復旧するものとし，乙は甲が貸付物件を原形に復旧することについで，異議を申立てることが出来ないものとする。
（費用負担）
第8条 第6条第1項及び同条第4項の規定に係る貸付物件の維持管理のために要する必要費は，全て乙の負担とする。
2 乙は，貸付物件に投下した有益費はこれを放棄し，いかなる場合でも甲にこれを要求しない ものとする。
3 前条第1項又は同条第2項の規定による貸付物件を原形に復旧するために要する費用は乙の負担とし，いかなる場合でも甲にこれを要求しないものとする。
（損害賠償）
第9条 乙は，次の各号の規定に該当し甲に損害を与えたときは，次の各号に規定する金額を損害賠償費として，甲の指定する期日までに，乙は甲に支払わなければならない。
（1）第6条第1項の規定にもかかわらず甲に損害が発生したときは，甲に実際に発生した損害額。
（2）甲が，第 7 条第 3 項の規定により貸付物件を原形に復旧するために費用を要したときは，甲が実際に支払った額。
（3）前 2 号以外，乙が本契約に定める義務を履行しないときに甲が費用を要したときは，甲 が実際に要した額。

## （契約の疑義）

第10条 本契約に定める事項及びその他貸付関係について疑義が生じたとき又は本契約に定め のない事項は，関係法令並びに飯塚市契約規則（平成18年飯塚市規則第61号）及び飯塚市公有財産管理規則（平成 18 年飯塚市規則第 63 号，以下「管理規則」といら。）に従って解決

するものとし，なお，疑義の生じる場合は甲，乙協議のら竞これを解決するものとする。

この契約の履行を確保するため，本書を 2 通作成し，甲乙各自 1 通を保有する。

## 平成29年3月11日

甲 飯塚市新立岩 5 番 5 号飯塚市
代表者 飯塚市長 片 峯
誠


乙．飯塚市新飯塚24番3号
特定非営利活動法人 人権ネットいと理事長 松 本 建 一

同和対策施設の使用状況，整備状況の一覧

| 種 類 | 件数 | 使 用 状 況 |  |  | 地元移譲並びに施設整備について |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | ア）使用中 | イ）未使用状態 | イ）の内使用不可のもの |  |
| 納 骨 堂 | 30 | 30 | 0 |  | 納骨堂については，「墓地，埋葬等に関する法律施行細則」によって，墓地等の経営主体は地方公共団体，宗教法人又は公益法人に該当するものと規定されているた め，現時点で地元に移譲することは法的に困難であると考えております。 <br> 今後も市で維持管理していく必要があるため，補修の必要性が高いと判断されるものから改修工事を実施して おり，平成 29 年度は，庄内地区の 1 個所の納骨堂敷き擁壁改修工事及び穂波地区の1個所の納骨堂位牌壇改修及び外壁防水工事を実施しました。 |

農林振興課

| 種類 | 件数 | 使 用 状 況 |  |  | 地元移譲並びに施設整備について |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | ア）使用中 | イ）未使用状態 | イ）の内使用不可のもの |  |
| 農機具保管庫 | 25 | 25 | 0 |  |  |
| 農業共同作業所 | 12 | 12 | 0 |  | るものは修繕を行っており，平成29年度は筑穗地区 で共同作業所と飯塚地区で農機具保管庫の修繕を実 施しました施しました。 |

各地域の自治会加入率及び加入数

| 平成30年5月現在 | 世帯数 | 加入世帯 | 加入率 |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| 飯塚支部 | 38,300 | 21,472 | $56.06 \%$ |
| 穂波支部 | 11,818 | 6,702 | $56.71 \%$ |
| 筑穂支部 | 4,370 | 3,167 | $72.47 \%$ |
| 庄内支部 | 4,837 | 2,632 | $54.41 \%$ |
| 頴田支部 | 2,666 | 2,089 | $78.36 \%$ |
| 計 | 61,991 | 36,062 | $58.17 \%$ |


| 飯塚支部 | 世帯数 | 加入世帯 | 加入率 |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| 飯塚 | 2,686 | 1,881 | $70.03 \%$ |
| 片島 | 882 | 625 | $70.86 \%$ |
| 菰田 | 2,155 | 1,310 | $60.79 \%$ |
| 立岩 | 5,205 | 2,806 | $53.91 \%$ |
| 飯塚東 | 3,781 | 2,372 | $62.73 \%$ |
| 二瀬 | 9,674 | 4,722 | $48.81 \%$ |
| 幸袋 | 5,221 | 2,760 | $52.86 \%$ |
| 鎮西 | 5,493 | 2,856 | $51.99 \%$ |
| 鯰田 | 3,203 | 2,140 | $66.81 \%$ |


| 平成30年1月現在 | 世帯数 | 加入世帯 | 加入率 |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| 飯塚支部 | 38,232 | 22,288 | $58.30 \%$ |
| 穂波支部 | 11,769 | 6,815 | $57.91 \%$ |
| 筑穂支部 | 4,378 | 3,197 | $73.02 \%$ |
| 庄内支部 | 4,815 | 2,626 | $54.54 \%$ |
| 頴田支部 | 2,635 | 2,086 | $79.17 \%$ |
| 計 | 61,829 | 37,012 | $59.86 \%$ |


| 飯塚支部 | 世帯数 | 加入世帯 | 加入率 |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| 飯塚 | 2,694 | 1,921 | $71.31 \%$ |
| 片島 | 878 | 612 | $69.70 \%$ |
| 菰田 | 2,128 | 1,382 | $64.94 \%$ |
| 立岩 | 5,155 | 2,835 | $55.00 \%$ |
| 飯塚東 | 3,777 | 2,586 | $68.47 \%$ |
| 二瀬 | 9,670 | 4,896 | $50.63 \%$ |
| 幸袋 | 5,248 | 2,914 | $55.53 \%$ |
| 鎮西 | 5,467 | 2,982 | $54.55 \%$ |
| 鯰田 | 3,215 | 2,160 | $67.19 \%$ |


| 前回比 | 世帯数 | 加入世帯 | 加入率 |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| 飯塚支部 | 68 | $\triangle 816$ | $-2.23 \%$ |
| 穂波支部 | 49 | $\triangle 113$ | $-1.20 \%$ |
| 筑穂支部 | $\triangle 8$ | $\triangle 30$ | $-0.55 \%$ |
| 庄内支部 | 22 | 6 | $-0.12 \%$ |
| 穎田支部 | 31 | 3 | $-0.81 \%$ |
| 計 | 162 | $\triangle 950$ | $-1.69 \%$ |


| 飯塚支部 | 世帯数 | 加入世帯 | 加入率 |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| 飯塚 | $\triangle 8$ | $\triangle 40$ | $-1.28 \%$ |
| 片島 | 4 | 13 | $1.16 \%$ |
| 菰田 | 27 | $\triangle 72$ | $-4.15 \%$ |
| 立岩 | 50 | $\triangle 29$ | $-1.09 \%$ |
| 飯塚東 | 4 | $\triangle 214$ | $-5.73 \%$ |
| 二瀬 | 4 | $\triangle 174$ | $-1.82 \%$ |
| 幸袋 | $\triangle 27$ | $\triangle 154$ | $-2.66 \%$ |
| 鎮西 | 26 | $\triangle 126$ | $-2.55 \%$ |
| 鯰田 | $\triangle 12$ | $\triangle 20$ | $-0.37 \%$ |

## 長寿祝金給付状況調べ（人数，金額，財源）（3 年間）

| 区分 |  | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 人数 | 人数 | 人数 |
|  |  | 金額 | 金額 | 金額 |
| 77歳 |  | 1，201 人 | 1，441 人 | 1，411 人 |
|  | 8， 000 円 | 9，608， 000 円 | 11，528， 000 円 | 11，288， 000 円 |
| 88歳 |  | 695 人 | 823 人 | 689 人 |
|  | 15， 000 円 | 10，425， 000 円 | 12，345， 000 円 | 10，335， 000 円 |
| 99歳 |  | 62 人 | 61 人 | 62 人 |
|  | 20，000 円 | 1，240， 000 円 | 1，220， 000 円 | 1，240， 000 円 |
| 100歳 <br> 以上 |  | 127 人 | 135 人 | 142 人 |
|  | 30，000 円 | 3，810， 000 円 | 4，050， 000 円 | 4，260， 000 円 |
| 合計 |  | 2,085 人 | 2，460 人 | 2，304 人 |
|  |  | 25，083， 000 円 | 29，143， 000 円 | 27，123， 000 円 |

※財源：一般財源

## 障がい福祉サービス利用状況

平成29年度
（単位：人，円）

| サービス区分 |  | 利用者延人数 | 公費負担額 | 利用者 <br> 負担額 | 事業費 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { 訪 } \\ & \text { 問 } \\ & \text { 系 } \end{aligned}$ | 居宅介護 | 3， 369 | 182，142， 209 | 938， 305 | 183，080， 514 |
|  | 重度訪問介護 | 34 | 3，365， 840 | 0 | 3，365， 840 |
|  | 同行援護 | 462 | 11，790， 245 | 120， 938 | 11，911， 183 |
|  | 行動援護 | 44 | 3，738， 884 | 0 | 3，738， 884 |
|  | 短期入所 | 592 | 36，549， 444 | 66， 744 | 36，616， 188 |
|  | 重度障がい者等包括支援 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日中活動 | 療養介護 | 314 | 82，086， 190 | 0 | 82，086， 190 |
|  | 生活介護 | 5，968 | 1，179，500， 327 | 1，186， 369 | 1，180，686， 696 |
|  | 自立訓練（機能訓練） | 1 | 6， 534 | 726 | 7，260 |
|  | 自立訓練（生活訓練） | 481 | 61，013， 106 | 73，642 | 61，086， 748 |
|  | 就労移行支援 | 522 | 98，217， 132 | 420， 435 | 98，637， 567 |
|  | 就労継続支援 | 3， 879 | 489，669， 076 | 930， 099 | 490，599， 175 |
| $\begin{aligned} & \hline \text { 居 } \\ & \text { 隻 } \\ & \text { 援 } \\ & \hline \end{aligned}$ | 共同生活援助（グループホーム） | 2， 415 | 329，205， 956 | 495， 994 | 329，701， 950 |
|  | 施設入所支援 | 2， 870 | 392，669， 791 | 398， 156 | 393，067， 947 |
|  | 小 計 | 20， 951 | 2，869，954， 734 | 4，631， 408 | 2，874，586， 142 |
| 療養介護医療費 |  | 314 | 22，136， 503 |  | 22，136， 503 |
| 高額障がい福祉サービス費 |  | 184 | 1，250， 064 |  | 1，250， 064 |
| 高額障がい福祉サービス等給付費 |  | 74 | 188， 746 |  | 188， 746 |
| 特例介護給付費 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 計 |  | 21，523 | 2，893，530， 047 | 4，631， 408 | 2，898，161，455 |

## 児童福祉相談の状況（内容別件数）（ 3 年間）

子育て支援課

平成 27 年度
（単位：件）

| 項 目 | 養護相 談 |  | 保健相談 | 障 |  | が | 相 談 |  |  | 非行 相 談 |  | 育 成 相 談 |  |  |  | その他 の相談 | 計 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 児童虐待相談 | その他 <br> 相談 |  | 肢体不自由相談 | 視聴覚障がい相談 | $\begin{gathered} \hline \text { 言語 } \\ \text { 発達障 } \\ \text { がい等 } \\ \text { 相談 } \\ \hline \end{gathered}$ | 重症心身障が い相談 |  | $\begin{aligned} & \text { 自閉症 } \\ & \text { 等相談 } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { ぐ犯 } \\ \text { 行為等 } \\ \text { 相談 } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { 触法 } \\ & \text { 行為等 } \\ & \text { 相談 } \end{aligned}$ | 性格行動相談 | 不登校相談 | 適正相談 | 育児• しつけ相談 |  |  |
| 実件数 | 22 | 106 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 30 | 175 |
| 延件数 | 625 | 1， 001 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 8 | 92 | 1，969 |

平成 28 年度

| 項 目 | 養護 相 談 |  | 保健相談 | 障 |  | が | 相 談 |  |  | 非行 相 談 |  | 育 成 相 談 |  |  |  | その他 <br> の相談 | 計 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 児童虐待相談 | その他相談 |  | $\begin{gathered} \text { 肢体 } \\ \text { 不自由 } \\ \text { 相談 } \end{gathered}$ | 視聴覚障がい相談 | $\begin{gathered} \hline ⿳ 亠 二 口 \bar{\prime}=訁 ⿱ ⿱ 一 𫝀 口 亍 ~ \\ \text { 発達障 } \\ \text { がい等 } \\ \text { 相談 } \\ \hline \end{gathered}$ | 重症心身障が い相談 | 知的障がい相談 | 自閉症 等相談 | $\begin{gathered} \text { ぐ犯 } \\ \text { 行為等 } \\ \text { 相談 } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 触法 } \\ \text { 行為等 } \\ \text { 相談 } \end{gathered}$ | 性格行動相談 | 不登校相談 | 適正 <br> 相談 | 育児• しつけ相談 |  |  |
| 実件数 | 28 | 97 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 19 | 162 |
| 延件数 | 632 | 1，318 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 400 | 0 | 0 | 89 | 2， 459 |

平成29年度
（単位：件）

| 項 目 | 養護 相 談 |  | 保健相談 | 障 |  |  |  |  |  | 非行 相 談 |  | 育 成 相 談 |  |  |  | その他 <br> の相談 | 計 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $\begin{aligned} & \text { 児童 } \\ & \text { 虐待 } \\ & \text { 相談 } \end{aligned}$ | その他相談 |  | 肢体 <br> 不自由相談 | 視聴覚障がい相談 | $\begin{gathered} \hline ⿳ 亠 二 口 \bar{\prime}=訁 ⿱ ⿱ 一 𫝀 口 亍 ~ \\ \text { 発達障 } \\ \text { がい等 } \\ \text { 相談 } \\ \hline \end{gathered}$ | 重症心 身障が い相談 | $\begin{gathered} \text { 知的 } \\ \text { 障がい } \\ \text { 相談 } \end{gathered}$ | 自閉症等相談 | $\begin{gathered} \text { ぐ犯 } \\ \text { 行為等 } \\ \text { 相談 } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { 触法 } \\ & \text { 行為等 } \\ & \text { 相談 } \end{aligned}$ | 性格行動相談 | 不登校相談 | 適正 <br> 相談 | $\begin{aligned} & \text { 育児• } \\ & \text { じつけ } \\ & \text { 相談 } \end{aligned}$ |  |  |
| 実件数 | 35 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 147 |
| 延件数 | 631 | 1，184 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 149 | 0 | 0 | 87 | 2，102 |

## 児童虐待の状況及び対応に関する資料要保護児童連絡協議会に関する資料

飯塚市要保護児童連絡協議会要綱（抜粋）
平成18年3月26日
飯塚市告示第128号
（組織）
第3条 協議会は，別表に掲げる関係機関等に所属する者をもつて構成する。
別表（第3条関係）

| 区分 | 関 係 機 関 等 |
| :---: | :---: |
| 国又は地方公共団体の機関 | 嘉穂•鞍手保健福祉環境事務所 |
|  | 筑豊教育事務所 |
|  | 田川児童相談所 |
|  | 飯塚市保健センター |
|  | 飯塚市教育委員会 |
|  | 飯塚市福祉事務所 |
|  | 福岡県飯塚警察署 |
|  | 福岡法務局飯塚支局 |
|  | 飯塚少年サポートセンター |
| 法人 | 一般社団法人 飯塚医師会 |
|  | 公立大学法人 福岡県立大学 |
| 法人以外 | 飯塚市民生委員児童委員協議会 |
|  | 飯塚市保育協会 |
|  | 飯塚市中学校校長会 |
|  | 飯塚市小学校校長会 |
| その他の機関等 | その他必要と認められる機関等 ※注1 |

※注1 福岡県弁護士会，飯塚病院（虐待防止拠点病院）

## 要保護児童連絡協議会開催概要

平成 27 年度
（単位：件）

| ランク | 第1回部会 | $\begin{aligned} & \text { 第1回 } \\ & \text { 乳幼児 } \\ & \text { (部会 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 第1回 } \\ & \text { 代表者 } \\ & \text { (........議 } \end{aligned}$ | 第2回部会 |  | 第3回部会 | $\begin{aligned} & \text { 第2回 } \\ & \text { 代表者 } \\ & \text { 会議 } \end{aligned}$ | 集計 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | H27．5． 26 | H27．7．30 | H27．8．27 | H27．10．27 | H27．12． 22 | H28．2．17 | H28．3．17 |  |
|  | 参加 7 名 | 参加 11名 | 参加 15名 | 参加 9 名 | 参加 11名 | 参加 11名 | 参加 19名 |  |
| $\begin{gathered} \text { 特 A } \\ \text { (最重度) } \end{gathered}$ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A （重度） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $\begin{gathered} B \\ \text { (中度) } \end{gathered}$ | 3 | 6 | 3 | 4 | 11 | 5 | 1 | 33 |
| $\begin{gathered} \mathrm{C} \\ (\text { 軽度) } \end{gathered}$ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| $\begin{aligned} & \text { その他 } \\ & \left(\begin{array}{c} \text { 軽微) } \end{array}\right. \\ & \hline \end{aligned}$ | 8 | 6 | 0 | 8 | 6 | 8 | 0 | 36 |
| 合計 | 13 | 15 | 3 | 13 | 19 | 14 | 1 | 78 |

平成28年度

| ランク | 第1回部会 | $\begin{gathered} \hline \text { 第1回 } \\ \text { 乳幼児 } \\ \text {....⿰⿱⿱亠䒑口阝阝会........ } \end{gathered}$ |  | $\begin{aligned} & \text { 第2回 } \\ & \text { 部会 } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { 第2回 } \\ \text { 乳幼児 } \\ \text { (部会 } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 第3回 } \\ \text { 部会 } \end{gathered}$ |  | 集計 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | H28．5． 25 | H28．7．27 | H28．8． 25 | H28． 10.13 | H28． 12.15 | H29． 2.23 |  |  |
|  | 参加 9名 | 参加 10 名 | 参加 17名 | 参加 10 名 | 参加 11名 | 参加 10 名 |  |  |
| 特 A <br> （最重度） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $\square$ | 0 |
| A （重度） | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | － | 2 |
| $\begin{gathered} \text { B } \\ \text { (中度) } \end{gathered}$ | 6 | 12 | 0 | 4 | 11 | 4 | － | 37 |
| $\begin{gathered} \mathrm{C} \\ \text { (軽度) } \end{gathered}$ | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | \％ | 17 |
| $\begin{aligned} & \text { その他 } \\ & \text { (軽微) } \end{aligned}$ | 9 | 8 | 2 | 10 | 7 | 11 | － | 47 |
| 合計 | 17 | 22 | 3 | 19 | 20 | 22 |  | 103 |

平成 29 年度

| ランク | 第1回部会 | $\begin{gathered} \text { 第1回 } \\ \text { 乳幼児 } \\ \text {.....⿰⿱⿱亠䒑口阝⿱⿱亠䒑日心会 } \end{gathered}$ | 第1回 <br> 代表者 <br> 会議 | $\begin{aligned} & \text { 第2回 } \\ & \text { 部会 } \end{aligned}$ |  | 第3回部会 |  | 集計 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | H29．5． 25 | H29． 7.27 | H29．8．17 | H29．10．31 | H29．12．21 | H30．2． 22 |  |  |
|  | 参加 10名 | 参加 11名 | 参加 18名 | 参加 8名 | 参加 12 名 | 参加 11．．．．．．．．．．．． |  |  |
| $\begin{gathered} \text { 特 A } \\ \text { (最重度) } \end{gathered}$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ／ | 1 |
| A （重度） | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ／ | 8 |
| $\begin{gathered} \mathrm{B} \\ \text { (中度) } \end{gathered}$ | 3 | 10 | 0 | 7 | 7 | 5 | ／ | 32 |
| $\begin{gathered} \text { C } \\ \text { (軽度) } \end{gathered}$ | 8 | 5 | 0 | 8 | 5 | 6 | － | 32 |
| その他 <br> （軽微） | 9 | 7 | 0 | 9 | 5 | 9 | ／ | 39 |
| 合計 | 22 | 22 | 2 | 25 | 18 | 23 |  | 112 |

平成 27 年度

| 会議の名称 | 第1回 代表者会議 |
| :---: | :---: |
| 開催日時 | 平成 27 年8月27日（木）13時30分から15時00分 |
| 開催場所 | 飯塚市役所 第1委員会室 |
| 会議内容 | 1 関係機関の変更について <br> 平成25年に飯塚病院が虐待防止拠点病院として県より指定されており，本年度よ り要保護児童連絡協議会に参加する。 <br> 2 乳幼児部会の設置について <br> 就学前の子どもについては，これまで部会で協議していたが，新規に乳幼児部会 を設置し協議することにする。 |


| 会議の名称 | 第2回 代表者会議 |
| :---: | :---: |
| 開催日時 | 平成28年3月17日（木）14時00分から15時30分 |
| 開催場所 | 飯塚市役所 第2別館会議室 |
| 会議内容 | 1 関係機関の変更について <br> 新年度より，公立大学法人福岡県立大学が要保護児童連絡協議会に参加する。 <br> 2 児童相談システムの導入について <br> 要保護児童連絡協議会の関係機関をつなげるネットワークの構築について検討。今後協議していくことにする。 |

平成 28 年度

| 会議の名称 | 第1回 代表者会議 |
| :---: | :---: |
| 開催日時 | 平成28年8月25日（木）14時00分から15時40分 |
| 開催場所 | 飯塚市役所 第2別館会議室 |
| 会議内容 | 1 児童相談システムの導入について <br> ハードの整備は多額の費用が必要な上，円滑に運用するためには十分な調整が必要となることから，現段階ではソフト面を充実させることにする。 <br> 2 里親制度について <br> 児童相談所よりリーフレットを使用しての説明。 |

平成29年度

| 会議の名称 | 第1回 代表者会議 |
| :---: | :---: |
| 開催日時 | 平成29年8月17日（木）14時00分から15時00分 |
| 開催場所 | 飯塚市役所 $201 \cdot 202$ 会議室 |
| 会議内容 | 1 部会委員の変更について <br> 本年度より部会及び乳幼児部会の委員として，飯塚警察署及び民生委員児童委員協議会が参加する。 <br> 2 要保護児童連絡協議会への要望等について <br> 事前に関係機関より提出された意見等について協議し，協議会の運営について必要に応じて見直しを図ることにする。 |

（1）児童虐待相談類型別
（上段：実件数，下段：実人数）

| 年 <br> 度 | 身 <br> 体 <br> 的 | 性 <br> 的 | 心 <br> 理 <br> 的 | 保ネ 謢グ の 总々 慢ク 等上 | 合 計 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 27 | 12 | 1 | 2 | 7 | 22 |
|  | 16 | 1 | 6 | 14 | 37 |
| 28 | 14 | 0 | 6 | 8 | 28 |
|  | 19 | 0 | 14 | 17 | 50 |
| 29 | 17 | 0 | 7 | 11 | 35 |
|  | 23 | 0 | 14 | 19 | 56 |

（2）児童虐待相談通告経由別
（上段：実件数，下段：実人数）

| 年 <br> 度 | 学 <br> 校 | 保幼育稚所園 | $\begin{aligned} & \text { 行飯 } \\ & \text { 政 } \\ & \text { 機塚 } \\ & \text { 関笛 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 行 } \\ & \text { 政 } \\ & \text { 機他 } \\ & \text { 関 } \end{aligned}$ | 児 童 福 祉 施 設 | 医 療 機 関 | $\begin{aligned} & \text { 家族 } \\ & \text { 親 } \\ & \text { 族 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 近 } \\ & \text { 隣 } \\ & \text { 知 } \\ & \text { 人 } \end{aligned}$ | 合計 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 27 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 22 |
|  | 6 | 7 | 5 | 8 | 0 | 6 | 5 | 0 | 37 |
| 28 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 28 |
|  | 15 | 11 | 11 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 50 |
| 29 | 11 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 35 |
|  | 16 | 14 | 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 56 |

（3）児童虐待相談対応別
（上段：実件数，下段：実人数）

| 年 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 終 |
| 結 |  |

（上段：実人数，下段：種別における割合）

| 年度 | $\begin{aligned} & \text { 年 } \\ & \text { 齢 } \\ & \text { 層 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 身 } \\ & \text { 体 } \\ & \text { 的 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 性 } \\ & \text { 的 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 心 \\ & \text { 理 } \\ & \text { 的 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 保荠 } \\ & \text { 謢グ } \\ & \text { 怠亡 } \\ & \text { 慢卜 } \\ & \text { 等上 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 合 } \\ & \text { 計 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 27 | $\begin{aligned} & 0 \sim \\ & 3 \text { 歳 } \end{aligned}$ | 1 | 0 | 4 | 10 | 15 |
|  |  | 6．3\％ |  | 66．6\％ | 71．4\％ | 40．6\％ |
|  | $\begin{aligned} & 4 \sim \\ & 6 \text { 歳 } \end{aligned}$ | 10 | 0 | 1 | 2 | 13 |
|  |  | 62．5\％ |  | 16．7\％ | 14．3\％ | 35．1\％ |
|  | $\begin{gathered} 7 \sim \\ 12 \text { 歳 } \end{gathered}$ | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 |
|  |  | 31． $2 \%$ | ， | 16．7\％ | 14．3\％ | 21．6\％ |
|  | 13 歳以上 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 0．0\％ | 100．0\％ | 0． $0 \%$ | 0． $0 \%$ | 2．7\％ |
|  | 計 | 16 | 1 | 6 | 14 | 37 |
| 28 | $\begin{aligned} & 0 \sim \\ & 3 \text { 歳 } \end{aligned}$ | 3 | 0 | 8 | 8 | 19 |
|  |  | 15．8\％ | $7$ | 57． $2 \%$ | 47．0\％ | 38． $0 \%$ |
|  | $\begin{aligned} & 4 \sim \\ & 6 \text { 歳 } \end{aligned}$ | 7 | 0 | 3 | 2 | 12 |
|  |  | 36．8\％ | $7$ | 21．4\％ | 11．8\％ | 24．0\％ |
|  | $\begin{gathered} 7 \sim \\ 12 \text { 歳 } \end{gathered}$ | 8 | 0 | 3 | 5 | 16 |
|  |  | 42．1\％ | $7$ | 21．4\％ | 29．4\％ | 32．0\％ |
|  | 13 歳以上 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|  |  | 5．3\％ |  | 0． $0 \%$ | 11．8\％ | 6． $0 \%$ |
|  | 計 | 19 | 0 | 14 | 17 | 50 |
| 29 | $\begin{aligned} & 0 \sim \\ & 3 \text { 歳 } \end{aligned}$ | 4 | 0 | 3 | 2 | 9 |
|  |  | 17．4\％ |  | 21．4\％ | 10．5\％ | 16．1\％ |
|  | $\begin{aligned} & 4 \sim \\ & 6 \text { 歳 } \end{aligned}$ | 12 | 0 | 4 | 5 | 21 |
|  |  | 52．2\％ | $7$ | 28．6\％ | 26．3\％ | 37．5\％ |
|  | $\begin{gathered} 7 \sim \\ 12 \text { 歳 } \end{gathered}$ | 6 | 0 | 5 | 7 | 18 |
|  |  | 26．1\％ | $7$ | 35．7\％ | 36．9\％ | $32.1 \%$ |
|  | 13 歳以上 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
|  |  | 4．3\％ |  | 14．3\％ | 26．3\％ | 14．3\％ |
|  | 計 | 23 | 0 | 14 | 19 | 56 |

（上段：実人数，下段：種別における割合）

| 年 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 度 |  |  |  |
| 年 <br> 齢 <br> 層 | 身 <br> 体 <br> 的 | 性 <br> 的 | 心 <br> 理 <br> 的 |

## 要保護児童の推移

（）は新規 ※内数

| $\begin{aligned} & \text { 年 } \\ & \text { 度 } \end{aligned}$ | 特 <br> A <br> 最 <br> 重 <br> 度 | $\begin{aligned} & \text { A } \\ & \text { 重 } \\ & \text { 度 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { B } \\ & \text { 中 } \\ & \text { 度 } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { C } \\ \text { 軽 } \\ \text { 度 } \\ \smile \end{gathered}$ | そ <br> の <br> 他 <br> 軽 <br> 微 | 計 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 27 | 0件 | 0件 | 14件 <br> （6件） | $\begin{gathered} 3 \text { 件 } \\ (0 \text { 件) } \end{gathered}$ | 14件 (4件) | $\begin{gathered} 31 \text { 件 } \\ \text { (10件) } \end{gathered}$ |
|  | 0人 | 0人 | $\begin{aligned} & \text { 26人 } \\ & \text { (9人) } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} 8 \text { 人 } \\ (0 \text { 人) } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 27 \text { 人 } \\ & \text { (5人) } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { 61人 } \\ \text { (14人) } \end{gathered}$ |
| 28 | 0件 | $\begin{gathered} 1 \text { 件 } \\ (0 \text { 件) } \end{gathered}$ | 11件 <br> （6件） | $\begin{gathered} \text { 8件 } \\ \text { (5件) } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 14 \text { 件 } \\ & \text { (6件) } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} 34 \text { 件 } \\ \text { (17件) } \end{gathered}$ |
|  | 0人 | $\begin{aligned} & \text { 1人 } \\ & (0 \text { 人) } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 21人 } \\ & \text { (8人) } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 12人 } \\ & \text { (6人) } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} 34 \text { 人 } \\ \text { (13人) } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 68人 } \\ \text { (27人) } \end{gathered}$ |
| 29 | $\begin{aligned} & \text { 1件 } \\ & \text { (1件) } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} 3 \text { 件 } \\ (1 \text { 件 }) \end{gathered}$ | 12件 <br> （9件） | $\begin{aligned} & 11 \text { 件 } \\ & \text { (5件) } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 12 \text { 件 } \\ & \text { (2件) } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { 39件 } \\ \text { (18件) } \end{gathered}$ |
|  | $\begin{aligned} & \text { 1人 } \\ & \text { (1人) } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 10 \text { 人 } \\ & \text { (1人) } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 21人 } \\ & \text { (15人) } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 19人 } \\ & \text { (8人) } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 27 \text { 人 } \\ & \text { (2人) } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 78 \text { 人 } \\ & \text { (27人) } \end{aligned}$ |

特Aランク【最重度】：生命の危機が「ありらる」「危惧する」もの。即刻入院加療が必要な疾病•外傷がある。

Aランク【重度】：今すぐには生命の危険はないと考えるが，子どもの健康や成長•発達に重大な影響が出ている。

Bランク【中度】：今は入院を要するほどの外傷や栄養障がいではないが長期的にみると，人格形成に問題を残すことが危惧される。

Cランク【軽度】：実際に子どもへの暴力や養育に対する拒否感があり，加害者本人や周囲 の者が虐待と感じているが，衝動コントロールが一定できる。

その他【軽微】：このまま悪化すれば虐待に移行する懸念が高い。あるいは，虐待状態から改善された状態。

| 平成29年度 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 8， 484 | 24， 026 | 24，541 | 21，498 | 21， 604 | 20， 066 | 20， 580 | 10， 043 | 8，849 | 8，643 |
|  | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 計 |
|  | 8，107 | 6，762 | 6，579 | 53 | 27 | 17 | 17 | 10 | 8 | 189， 914 |

※年齢は平成 30 年 3 月 31 日現在
※件数は医療機関等年間延べ利用件数

子ども医療費に係る一部自己負担の状況について
（単位：円）

| 区分 | 助成額 | 一部自己負担額 |
| :---: | :--- | ---: |
| 平成27年度 | $345,989,527$ | $14,073,600$ |
| 平成28年度 | $368,409,817$ | $21,659,700$ |
| 平成29年度 | $363,127,004$ | $35,367,218$ |

29年度正規保育士の給与等状況
平成29年8月1日現在（単位：円）

| 正規職員 | 1 年目平均年収 | 2 年目平均年収 | 3 年目平均年収 | 5 年目平均年収 |
| :---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
|  | $2,572,161$ | $2,727,399$ | $2,820,635$ | $3,006,124$ |
|  | 平均月収 | 平均月収 | 平均月収 | 平均月収 |
|  | 214,346 | 227,283 | 235,052 | 250,510 |


| 正規職員 | 10 年目平均年収 | 15 年目平均年収 | 20 年目平均年収 |
| :---: | ---: | ---: | ---: |
|  | $3,336,207$ | $3,543,881$ | $3,905,309$ |
|  | 平均月収 | 平均月収 | 平均月収 |
|  | 278,017 | 295,323 | 325,442 |

29年度入所児童要支援者数調查
（単位：人）

| 施設名 | 療育手帳保持者 | 身体障がい者手帳保持者 | 加配数 |
| :---: | ---: | ---: | ---: |
| 私立保育園（2 2 園） <br> 私立こども園（3園） |  | 3 |  |

※配慮が必要な子どもの人数は不明

【私立保育園（所）】
平成 3 0 年3月1日現在（単位：人）

| 番号 | 施設名 | 定員 | 保育士 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | その他計 | 計 | 園長 | 合計 | 調理員 | 人数 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 明星保育園 | 200 | 常勤 | 6 | 10 |  | 2 | 3 |  | 21 | 2 | 23 | 1 | 24 | 常勤 | 5 |
|  |  |  | 非常勤 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 非常勤 | 1 |
|  |  |  | 計 | 7 | 11 |  | 2 | 3 |  | 23 | 2 | 25 | 1 | 26 | 計 | 6 |
| 2 | あじさい保育園 | 160 | 常勤 | 6 | 1 |  | 2 |  |  | 20 | 1 | 21 | 1 | 22 | 常勤 | 5 |
|  |  |  | 非常勤 | 0 | 4 |  | 2 |  |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 非常勤 | 2 |
|  |  |  | 計 | 6 | 1 |  | 4 |  |  | 26 | 1 | 27 | 1 | 28 | 計 | 7 |
| 3 | あさひ保育園 | 120 | 常勤 | 6 | 7 |  | 2 |  |  | 17 | 2 | 19 | 1 | 20 | 常勤 | 2 |
|  |  |  | 非常勤 | 2 | 2 |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 非常勤 | 2 |
|  |  |  | 計 | 8 | 9 |  | 2 |  |  | 21 | 2 | 23 | 1 | 24 | 計 | 4 |
| 4 | ひかる保育園 | 110 | 常勤 | 3 | 7 |  | 2 |  |  | 15 | 0 | 15 | 1 | 16 | 常勤 | 0 |
|  |  |  | 非常勤 | 2 | 2 |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 非常勤 | 0 |
|  |  |  | 計 | 5 | 9 |  | 2 |  |  | 19 | 0 | 19 | 1 | 20 | 計 | 0 |
| 5 | わかみず保育園 | 120 | 常勤 | 3 | 6 |  | 2 |  |  | 14 | 2 | 16 | 1 | 17 | 常勤 | 3 |
|  |  |  | 非常勤 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 非常勤 | 0 |
|  |  |  | 計 | 5 | 6 |  | 2 |  |  | 16 | 2 | 18 | 1 | 19 | 計 | 3 |
| 6 | 潤野保育園 | 120 | 常勤 | 6 | 6 |  | 2 |  |  | 17 | 2 | 19 | 1 | 20 | 常勤 | 5 |
|  |  |  | 非常勤 | 1 | 3 |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 非常勤 | 0 |
|  |  |  | 計 | 7 | 9 |  | 2 |  |  | 21 | 2 | 23 | 1 | 24 | 計 | 5 |
| 7 | 飯塚保育園 | 80 | 常勤 | 4 | 5 |  | 2 |  |  | 13 | 2 | 15 | 1 | 16 | 常勤 | 3 |
|  |  |  | 非常勤 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非常勤 | 0 |
|  |  |  | 計 | 4 | 5 |  | 2 |  |  | 13 | 2 | 15 | 1 | 16 | 計 | 3 |
| 8 | 横田保育園 | 60 | 常勤 | 3 | 6 |  | 3 |  |  | 14 | 3 | 17 | 1 | 18 | 常勤 | 3 |
|  |  |  | 非常勤 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非常勤 | 0 |
|  |  |  | 計 | 3 | 6 |  | 3 |  |  | 14 | 3 | 17 | 1 | 18 | 計 | 3 |
| 9 | 常楽寺保育園 | 110 | 常勤 | 4 | 7 |  | 2 |  |  | 15 | 2 | 17 | 1 | 18 | 常勤 | 0 |
|  |  |  | 非常勤 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 非常勤 | 0 |
|  |  |  | 計 | 6 | 7 |  | 2 | 2 |  | 17 | 2 | 19 | 1 | 20 | 計 | 0 |
| 10 | つぼみ保育園 | 70 | 常勤 | 1 | 5 |  | 2 | 1 |  | 9 | 3 | 12 | 1 | 13 | 常勤 | 2 |
|  |  |  | 非常勤 | 3 | 4 |  | 1 |  |  | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 非常勤 | 1 |
|  |  |  | 計 | 4 | 9 |  | 3 |  |  | 18 | 3 | 21 | 1 | 22 | 計 | 3 |
| 11 | 常葉保育園 | 80 | 常勤 | 2 | 6 |  | 1 |  |  | 11 | 3 | 14 | 1 | 15 | 常勤 | 0 |
|  |  |  | 非常勤 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非常勤 | 0 |
|  |  |  | 計 | 2 | 6 |  | 1 | 2 |  | 11 | 3 | 14 | 1 | 15 | 計 | 0 |



【私立認定こども園】

| 番号 | 施設名 | 定員 | 保育士 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | 加配 | 計 | 園長 | 合計 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 幸袋こども園 | 150 | 常勤 | 5 | 7 |  | 4 | 6 |  | 22 | 0 | 22 | 1 | 23 |
|  |  |  | 非常勤 | 1 | 2 |  | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|  |  |  | 計 | 6 | 9 |  | 4 | 6 |  | 25 | 0 | 25 | 1 | 26 |
| 2 | 愛宕幼稚園 | 340 | 常勤 | 2 |  |  | 4 |  |  | 21 | 2 | 23 | 1 | 24 |
|  |  |  | 非常勤 | 1 |  |  | 2 |  |  | 8 | 3 | 11 | 0 | 11 |
|  |  |  | 計 | 3 |  |  | 6 |  |  | 29 | 5 | 34 | 1 | 35 |
| 3 | 了専寺白菊幼稚園 | 205 | 常勤 | 3 |  |  | 6 |  |  | 25 | 6 | 31 | 1 | 32 |
|  |  |  | 非常勤 | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
|  |  |  | 計 | 4 |  |  | 6 |  |  | 26 | 8 | 34 | 1 | 35 |
| 常勤合計 |  |  |  | 10 |  |  | 14 |  |  | 68 | 8 | 76 | 3 | 79 |
| 非常勤合計 |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 12 | 5 | 17 | 0 | 17 |
| 計合計 |  |  |  | 13 |  |  | 16 |  |  | 80 | 13 | 93 | 3 | 96 |

子初 0416 第 6 号平成30年4月16日

内閣府子ども・子育て本部統括官文部科学省初等中等教育局長厚生労働省雇用均等•児童家庭局長

特定教育•保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について（抜粋）
療育支援加算
1 加算の要件
主任保育士専任加算の対象施設かつ障害児（注1）を受け入れている ${ }^{(\text {注 } 2 \text { ）施設において，主任 }}$保育士を補助する者 ${ }^{(\text {注 3）を配置し，地域住民等の子どもの療育支援に取り組む場合に加算する。 }}$

なお，当該加算が適用される施設においては，障害児施策との連携を図りつつ，障害児保育 に関する専門性を活かして，地域住民や保護者からの育児相談等の療育支援に積極的に取り組 むこと（ほ4）
（注1）市町村が認める障害児とし，身体障害者手帳等の交付の有無は問わない。医師による診断書や巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見提出など障害の事実 が把握可能な資料をもって確認しても差し支えない。
（注2）「障害児を受け入れている」とは，月の初日において障害児が 1 人以上利用していること をもって満たしているものとし，以降年度を通じて当該要件を満たしているものとすること。
（注3）非常勤職員であって，資格の有無は問わない。
（注4）取組の例示
－施設を利用する気になる段階の子どもを含む障害児について，障害児施策との連携により，早期の段階から専門的な支援へと結びつける。

- 地域住民からの育児相談等へ対応し，専門的な支援へと結びつける。
- 補助者の活用により障害児施策との連携を図る。
- 保育所等訪問支援事業における個別支援計画の策定に当たっての連携役
- 障害児施策との連携により，施設における障害児保育の専門性を強化し，障害児に対する支援の充実を図る。

2 加算の認定
（1）加算の認定は，施設が所在する市町村長が行うこととし，加算の認定をするにあたっては， その施設の設置者からその旨の申請（施設名，加算の適用年月，対象子ども等）を徹して確認 すること。
（2）市町村長は，加算の認定がされている施設について，申請又は指導監査等を通じてその状況 を把握し，1 の加算の要件に適合しなくなった場合には，1 の要件に適合しなくなった日の属する月の翌月（月初日に 1 に適合しなくなった場合はその月）から加算の適応がないもの とすること。
（単位：円）

| 摘要 | 4 月 | 5月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | ---: | ---: |
| 平成 27 年度 | $173,481,170$ | $177,269,140$ | $180,310,530$ | $183,218,490$ | $186,053,720$ | $188,636,590$ | $192,160,160$ |
| 平成 28 年度 | $171,455,920$ | $175,767,730$ | $179,644,860$ | $183,606,920$ | $187,245,880$ | $192,244,390$ | $194,868,140$ |
| 平成 29 年度 | $185,233,280$ | $187,691,190$ | $191,064,360$ | $194,939,220$ | $198,415,310$ | $201,986,180$ | $203,837,790$ |


| 摘要 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 栄養管理費 | 公定価格 <br> 等差額 | 合計 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | ---: | ---: | ---: |
| 平成 27 年度 | $194,592,130$ | $197,284,890$ | $196,911,180$ | $198,387,480$ | $215,236,030$ | $3,025,060$ | $29,496,600$ | $2,316,063,170$ |
| 平成 28 年度 | $197,903,610$ | $200,772,870$ | $203,914,810$ | $205,495,250$ | $205,797,740$ | $22,786,710$ | $23,450,040$ | $2,344,954,870$ |
| 平成 29 年度 | $205,756,150$ | $207,430,780$ | $209,523,140$ | $218,902,140$ | $211,835,950$ | $5,677,240$ | $87,864,980$ | $2,510,157,710$ |

1．市内居住児童の特定教育•保育施設（保育所・こども園）支給認定状況（人）（2•3号のみ）
（単位：人）

| 年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 27 | 3， 082 | 3，149 | 3，185 | 3， 222 | 3，264 | 3，301 | 3， 357 | 3， 378 | 3， 405 | 3， 413 | 3，437 | 3，435 |
| 28 | 3，117 | 3，178 | 3，206 | 3，244 | 3，286 | 3，334 | 3，375 | 3， 420 | 3，448 | 3，425 | 3，450 | 3，451 |
| 29 | 3，248 | 3，301 | 3，333 | 3，362 | 3，393 | 3，445 | 3， 480 | 3，501 | 3，491 | 3，520 | 3，561 | 3，553 |

※認定者数＝申込者数
2．市内居住児童の特定教育•保育施設（保育所・こども園）利用状況（人）（2•3号のみ）


3．未利用者（人）（毎月 1 日現在）
（単位：人）

| 年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 27 | 17 | 30 | 39 | 42 | 57 | 73 | 86 | 96 | 102 | 109 | 117 | 116 |
| 28 | 48 | 64 | 66 | 61 | 79 | 97 | 115 | 135 | 140 | 90 | 99 | 99 |
| 29 | 70 | 85 | 80 | 76 | 84 | 96 | 113 | 120 | 90 | 97 | 102 | 102 |

（平成26年度未利用児童数 O 人）

○児童扶養手当

| 区 | 分 | 平成27年度 <br> （平成28年3月31日現在） | 平成28年度 <br> （平成29年3月31日現在） | 平成29年度 <br> （平成30年3月31日現在） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 受給者数 | 全部支給 | 1，149人 | 1，162人 | 1，073人 |
|  | 一部支給 | 742人 | 806人 | 753人 |
|  | 全部停止 | 108人 | 125人 | 129人 |
|  | 計 | 1，999人 | 2，093人 | 1，955人 |
| 児童扶養手当額 |  | 949，505，580円 | 948，667，920円 | 961，605，190円 |

$\bigcirc$ 特別児童扶養手当

|  | 平成27年度 <br> （平成28年3月31日現在） |  |  | 平成28年度 （平成29年3月31日現在） |  |  | 平成29年度（平成30年3月31日現在） |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1級 | 2級 | 計 | 1級 | 2級 | 計 | 1級 | 2級 | 計 |
| 受 給 世 帯 | 243世帯 |  |  | 242世帯 |  |  | 251世帯 |  |  |
| 対 象 者 数 | 106人 | 144人 | 250人 | 98人 | 155人 | 253人 | 99人 | 166人 | 265人 |
| うち停止者数 | 2人 | 0人 | 2人 | 1人 | 2人 | 3人 | 1人 | 3人 | 4人 |
| 受給児童数 | 104人 | 144人 | 248人 | 97人 | 153人 | 250人 | 98人 | 163 人 | 261人 |

