**☆津山市特定事業主行動計画☆**

**Ⅰ 総論**

**１ 目的**

津山市では、次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）第７条第１項の規定に基づく行動計画策定指針に掲げられた基本的視点を踏まえつつ、すべての職員が職場及び家庭において子育ての意義についての理解を深め、かつ、仕事と子育ての両立を図ることができるよう「津山市特定事業主行動計画」を策定し、職員のニーズに即した次世代育成支援対策を推進してきました。

こうした中、平成２７年９月に、男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とした「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成２７年法律第６４号）が成立したため、その第１５条の規定に基づいて必要な項目を追加し、計画的かつ着実に施策を推進することを目的とします。

**２ 計画期間**

平成２７年４月１日から平成３３年３月３１日までの６年間を計画期間とします。

**３ 計画対象職員**

この計画は、市長、市議会議長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、水道事業管理者（市長）が任命する職員を対象とします。

**４ 計画の推進体制**

（１）行動計画の策定、推進、評価及び見直しのための体制の整備

人事担当課長等を構成員とした津山市特定事業主行動計画策定・推進委員会を設置し、計画の推進を図ります。

（２）職員に対する情報提供の実施

庁内LAN 等を活用し、職員に対し、子育て支援制度の周知を行います。

（３）職員からの相談に対応するための体制の整備

仕事と子育ての両立などについて、相談を行う窓口を設置し、利用促進を図ります。

（４）職員に対する啓発・研修の実施

職員研修において、仕事と子育ての両立についての啓発や女性職員のキャリア形成

　　　支援を行います。また、所属長に対し、子育て支援制度等について周知を徹底します。

（５）行動計画の結果の公表及び見直し等の検討

この行動計画の実施結果について、毎年、公表を行います。また、分析・評価を行い、必要に応じて随時、行動計画の見直しを行います。

**Ⅱ 具体的な内容**

**１ 勤務環境の整備に関する事項**

（１） 妊娠中及び出産後における配慮

ア 母子の健康を適切に確保するため、母性保護及び母性健康管理に関する各種制度並びに出産

費用の給付等の支援措置について、適切な情報提供を行います。

1. 庁内LAN 等で、子育てについての各種制度や支援措置の情報を提供します。
2. 仕事と子育ての両立のために、休暇制度等に関する相談や質問について対応

する窓口の利用促進を図ります。

イ 妊娠中及び出産後の女性職員に対し、それぞれの意向や事情等を考慮した適切な配慮がなさ

れる環境を整備します。

1. 妊娠中及び出産後の女性職員の健康や安全に配慮し、事務処理体制の見直しを行います。

②　庁内LAN 等で、妊娠中及び出産後の女性職員の健康や安全に配慮すべき事項について周

知します。

（２）男性職員の子育て休暇等の取得促進

子どもの出生という親子にとって最も大事な時期に、家庭において親子の時間を大切にし、また、出産後の妻をサポートするため、子どもの出生時における男性職員の育児参加休暇等の取得を促進します。

1. 庁内LAN 等で、職員の妻が出産する場合の休暇制度等について周知します。
2. 所属長から積極的な働きかけを行い、男性職員の育児参加休暇（年５日）の計画的取得を

促します。

③　所属長が率先して、育児参加休暇等を取得しやすい環境づくりに努めます。

（３）育児休業等を取得しやすい環境の整備等

ア 育児休業等について、いつでも必要な情報が得られる環境を整備します。特に男

　　性職員に対しては、積極的に育児休業等の制度の情報提供を行うとともに、育児休業等を取得しやすい職場の雰囲気づくりを行います。

①　庁内LAN 等で、育児休業等に関する給与の取り扱いや育児休業中の経済的支援措置など

についての情報を提供します。

1. 育児短時間勤務制度等多様な制度について周知を図るとともに、男性職員にとって育児休業が取得しやすいよう制度を周知します。
2. 男性職員が育児休業等をすることに周囲の職員からの理解・支持が得られるよう、必要に応じて事務処理体制の改善・見直しを行うとともに啓発を図ります。

**【目標：平成３２年度】**

**ア 男性職員の育児休業等の取得率１０％を目指します。**

**イ 育休代替任期付職員を採用し、育児休業取得職員のいる所属へ効率的に配置を行います。**

**ウ 職員が育児休業から不安を抱くことなく職場復帰ができるよう、職場の業務情報等に触れる**

**ことのできる環境を整えます。また、職場復帰後は個別の事情に応じて積極的な支援を行う**

**ことにより円滑な職場復帰を図ります。**

1. **職場復帰に向けて必要な、業務に関する情報や職場の動きなどに関する情報を提供します。**

**② 円滑な職場復帰を支援するため、子育てと仕事の両立などについて相談を行う窓口の利用**

**促進を図ります。**

（４）時間外勤務の縮減

時間外勤務の縮減は、子育て中の職員だけでなく、すべての職員の課題です。時間外勤務縮減に向けた取組を積極的に行い、仕事と子育ての両立のためだけでなく、仕事と家庭のよりよい調和を実現しやすい環境の整備に努めます。

1. 庁内LAN 等で、子育てをする職員に対する時間外勤務の制限等の制度や３歳未満の子の養

育のための時間外勤務の免除の制度を周知します。

1. 月６０時間を超える時間外勤務の把握等、職員の勤務状況と健康状態の把握に努めます。
2. 一斉定時退庁日（ノー残業デー）を確実に実施するととともに、その日以外の日において

も定時に退庁するという職場の雰囲気づくりを行います。

1. 定時以降の会議や打ち合わせを控えるなど、事務処理体制の改善・見直しなどにより、早期退庁しやすい環境づくりに努めます。

（５）休暇の取得の促進

子育てをする職員が、子どもの保育所（幼稚園）・学校等の行事や病気等の際に休暇を取得しやすい環境の整備に努めます。

① 庁内LAN 等で、家族の看護のための休暇等の制度を周知します。

② 学校行事や地域活動への参加など、職員が家庭や地域での役割を果たすことが

　できるよう、年次休暇の計画的な取得について、所属長から働きかけを行います。

③ 休日に挟まれた日に会議や打ち合わせを控えるなどして、連続休暇を取得しや

　すい環境づくりに努めます。

**【目標：平成３２年度】**

**年次休暇取得率３５％を目指します。**

（６）人事評価を活用した取組み

効率的な業務運営や良好な職場環境づくりに資する積極的な取組みについて評価することにより、ワークライフバランスについての職員の意識を一層高めます。

**２ その他の次世代育成支援対策に関する事項**

（１）子育てバリアフリー

1. 子ども連れの来庁者に配慮したトイレ、ベビーベッド、授乳施設などの設置に努めます。
2. 子ども連れの来庁者に対する親切な応接対応等に努めます。

（２）子ども・子育てに関する地域貢献活動

① スポーツや文化活動など、子育てに役立つ知識や特技を持っている職員が地域活動に参加

しやすい職場の雰囲気づくりに努めます。

**３　女性の活躍促進に向けた取組に関する事項**

（１）現状分析

　　　○　職員に占める女性職員の割合（平成２７年４月１日）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 全体 | 事務職 | 専門職 | 教育保育職 |
| 女性職員数 | （Ａ） | ２８７ | １８５ | ４９ | ５３ |
| 全職員数 | （Ｂ） | ８４８ | ６１５ | １７９ | ５４ |
| 割合 | （Ａ/Ｂ） | 33.8％ | 30.1％ | 27.4％ | 98.1％ |

○　採用した職員に占める女性職員の割合（平成２７年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 全体 | 事務職 | 専門職 | 教育保育職 |
| 女性採用者数 | （Ａ） | ９ | ５ | ０ | ４ |
| 採用者数 | （Ｂ） | ２６ | １７ | ５ | ４ |
| 割合 | （Ａ/Ｂ） | 34.6％ | ２９．４％ | 0.0％ | 100.0％ |

　　　○　管理職に占める女性職員の割合（平成２７年４月１日）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 全体 | 部長級 | 部次長級 | 課長級 | 課長補佐級 |
| 女性の管理職数 | （Ａ） | ４４ | ０ | ４ | １３ | ２７ |
| 管理職数 | （Ｂ） | ２３９ | １８ | ３４ | ８８ | ９８ |
| 割合 | （Ａ/Ｂ） | 18.4％ | 0.0％ | 11.8％ | 14.8％ | 27.6％ |

　　　（２）具体的な取り組み

ア 女性が活躍できる職場づくりを推進するため、職員の育児参加に理解のある上司を養成します。

1. 各種研修等のプログラムに、職員の育児参加に理解のある上司養成のための内容を盛り込み、所属長が実践することができるよう支援します。

イ 女性が活躍できる組織づくりを行い、子育てをする職員の活躍推進を図ります。

1. 女性職員及び男性職員の育児休業の取得がキャリア形成に影響しない人事管理を行う

とともに、出産・育児期とその前後の柔軟な人事異動、人事配置を行います。

②　性別による固定的な職務分担の観念を払拭し、女性職員の職域や職務の拡大を　図りま

す。また、女性職員の管理職への積極的な登用を進めます。

③ 女性職員のキャリア形成支援と意欲の向上を図るための研修を行います。

**【目標：将来的に】**

**課長相当職以上に占める女性職員の割合について、３０％を目指します。**