**資料⑧**

**令和元年度品川区障害福祉計画実績**

　障害福祉計画は、障害者総合支援法第88条第1項に基づくもので、障害者が利用する障害福祉サービス等の確保に関する計画であり、平成30年度から令和2年度の3年を1期として策定しました。

令和元年度の障害福祉計画における実績について報告します。

**目　　次**

[１．品川区の障害者の状況 1](#_Toc12040033)

[（１）身体障害者手帳 1](#_Toc12040034)

[（２）愛の手帳 1](#_Toc12040035)

[（３）自立支援医療費（精神通院）および精神障害者保健福祉手帳 1](#_Toc12040036)

[２．令和2年度末における成果目標 2](#_Toc12040037)

[（１）施設入所者の地域生活への移行 2](#_Toc12040038)

[（２）地域生活支援拠点等の整備 2](#_Toc12040039)

[（３）福祉施設から一般就労への移行 2](#_Toc12040040)

[３．障害福祉サービス 3](#_Toc12040041)

[（１）訪問系サービス 3](#_Toc12040042)

[①居宅介護 4](#_Toc12040043)

[②重度訪問介護 4](#_Toc12040044)

③同行援護 5

④行動援護 5

[⑤重度障害者等包括支援 5](#_Toc12040045)

[（２）日中活動系サービス 5](#_Toc12040046)

[① 生活介護 6](#_Toc12040047)

[② 自立訓練（機能訓練・生活訓練） 7](#_Toc12040048)

[③ 就労移行支援 8](#_Toc12040049)

[④ 就労継続支援（Ａ型・Ｂ型） 8](#_Toc12040050)

[⑤ 就労定着支援 9](#_Toc12040051)

[⑥ 療養介護 10](#_Toc12040051)

[⑦ 短期入所（福祉型・医療型） 11](#_Toc12040052)

[（３）居宅系サービス 14](#_Toc12040055)

[① 自立生活援助 12](#_Toc12040053)

[② 共同生活援助 12](#_Toc12040053)

[③ 施設入所支援 13](#_Toc12040054)

[（４）相談支援 14](#_Toc12040055)

[① 計画相談支援 14](#_Toc12040056)

[② 地域移行支援 15](#_Toc12040057)

[③ 地域定着支援 15](#_Toc12040058)

[（５）児童福祉系サービス 15](#_Toc12040059)

[① 児童発達支援 16](#_Toc12040060)

[② 放課後等デイサービス 17](#_Toc12040061)

[③ 保育所等訪問支援 18](#_Toc12040062)

[④ 医療型児童発達支援 18](#_Toc12040063)

[⑤ 障害児相談支援 19](#_Toc12040064)

[４．地域生活支援事業 20](#_Toc12040065)

[（１）必須事業 20](#_Toc12040066)

① [理解促進研修・啓発事業 20](#_Toc12040067)

[② 相談支援事業 20](#_Toc12040068)

[③ 成年後見制度利用支援事業 21](#_Toc12040069)

[④ 意思疎通支援事業 21](#_Toc12040070)

[⑤ 日常生活用具給付等事業 22](#_Toc12040071)

[⑥ 手話奉仕員養成研修事業 25](#_Toc12040072)

[⑦ 移動支援事業 25](#_Toc12040073)

[⑧ 地域活動支援センター 26](#_Toc12040074)

[（２）任意事業 27](#_Toc12040075)

[① 巡回入浴サービス事業 27](#_Toc12040076)

[② 日中一時支援事業 27](#_Toc12040077)

[③ 障害者世帯ハウスクリーニング事業 28](#_Toc12040078)

[④ 住宅設備改善費給付事業 28](#_Toc12040079)

[⑤ 障害者救急代理通報システム事業 29](#_Toc12040080)

[⑥ 自動車運転免許取得助成 30](#_Toc12040081)

[⑦ 自動車改造経費助成 30](#_Toc12040082)

[５．その他の事業 31](#_Toc12040083)

[（１）障害者差別解消法に関する取組み 31](#_Toc12040084)

[（２）福祉カレッジ 32](#_Toc12040085)

[①事業内容 32](#_Toc12040086)

[②令和元年度の実績 32](#_Toc12040087)

[６．品川区地域自立支援協議会 33](#_Toc12040088)

[（１）協議会の構成 33](#_Toc12040090)

[（２）令和元年度の実施内容 33](#_Toc12040091)

|  |
| --- |
| １．品川区の障害者の状況 |

## （１）身体障害者手帳

≪身体障害者手帳所持者数≫　　　　　　　　　　　　　　　　（各年4月1日現在）単位：人

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度  障害の区分 | 平成  30年度 | 令和  元年度 | 令和2年度 | | | |
| 18歳未満 | 18歳以上 | 合 計 | 内1・2 級者 |
| 視覚障害 | 620 | 619 | 6 | 620 | 626 | 356 |
| 聴覚障害等 | 759 | 784 | 62 | 730 | 792 | 289 |
| 音声機能障害等 | 143 | 147 | 3 | 136 | 139 | 19 |
| 肢体不自由 | 4,510 | 4,430 | 93 | 4,200 | 4,293 | 1,626 |
| 内部障害 | 3,489 | 3,529 | 49 | 3,522 | 3,571 | 2,451 |
| 合 計 | 9,521 | 9,509 | 213 | 9,208 | 9,421 | 4,741 |

## （２）愛の手帳

≪愛の手帳所持者数≫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（各年4月1日現在）単位：人

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度  区分 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | | |
| 18歳未満 | 18歳以上 | 合 計 |
| 1　度 | 73 | 68 | 6 | 61 | 67 |
| 2　度 | 487 | 489 | 107 | 391 | 498 |
| 3　度 | 503 | 509 | 123 | 395 | 518 |
| 4　度 | 862 | 873 | 219 | 678 | 897 |
| 合　　計 | 1,925 | 1,939 | 455 | 1,525 | 1,980 |

## （３）自立支援医療費（精神通院）および精神障害者保健福祉手帳

(令和2年度健康推進部事務事業概要より抜粋)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | | | **自立支援医療費　　　　　　（精神通院）合計** |  | | | **手帳認定合計** |  | | | **手帳保持者数合計** |
| 高齢期精神障害　　　（認知症など） | アルコール・薬物問題 | 統合失調症圏 | そううつ病圏 | 神経症圏 | 摂食障害・睡眠障害等 | 人格障害・　　　　　　ギャンブル依存 | 知的障害 | 心理的発達障害 | 多動性障害・行為障害・緘黙等 | てんかん | その他 | １級 | ２級 | ３級 | １級 | ２級 | ３級 |
| 29 | 147 | 108 | 1,384 | 2,187 | 377 | 16 | 24 | 64 | 130 | 162 | 221 | 252 | 5,072 | 55 | 545 | 563 | 1,163 | 115 | 1,013 | 1,036 | 2,164 |
| 30 | 162 | 122 | 1,310 | 2,378 | 362 | 20 | 19 | 66 | 200 | 158 | 272 | 155 | 5,224 | 71 | 571 | 596 | 1,238 | 126 | 1,116 | 1,159 | 2,401 |
| 元 | 163 | 133 | 1,266 | 2,494 | 392 | 18 | 29 | 62 | 230 | 192 | 273 | 278 | 5,530 | 73 | 669 | 736 | 1,478 | 144 | 1,240 | 1,332 | 2,716 |

※精神障害者保健福祉手帳保持者は、手帳の有効期限が2年であるため、当該年度と前年度の認定者数の合計としています。

|  |
| --- |
| ２．令和2年度末における成果目標 |

## （１）施設入所者の地域生活への移行

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目標 | 基準値 | 令2年度  目標値 | 29年度  実績 | 30年度  実績 | 令 元年度  実績 |
| ①令和2年度末までの地域生活移行者数  目標：平成28年度末時点における入所者数の2%以上が地域移行 | 281 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| ②令和2年度末時点における施設入所者数目標：平成28年度末時点の入所者数を超えない | 281 | 281 | 277 | 277 | 276 |

平成30年度末時点における施設入所者277人のうち、令和元年度末までに、地域生活に移行した人は0人でした。

施設入所者においては重度化・高齢化が進行しており、積極的な地域生活移行の対象となる利用者が見当たらない状況にあります。地域での生活基盤となるグループホームや在宅サービスの充実を図るなど、社会資源の整備を行うことが課題となっています。

## （２）地域生活支援拠点等の整備

国の基本指針では、地域生活支援拠点等について令和2年度末までに各市町村または各圏域に少なくとも一つを整備することを基本としています。

区では平成29年度より、拠点相談支援センター3か所（品川区旗の台障害児者相談支援センター、品川区東品川障害者相談支援センター、品川区南品川障害児者相談支援センター）に地域生活支援拠点マネージャーを配置し、面的整備型地域生活支援拠点を運営しています。

また、令和元年10月より品川区立障害児者総合支援施設が開設され、多機能型拠点整備型として地域生活支援拠点の機能を持たせています。

今後はさらに相談機能の充実をはじめ、既存事業の再構築、事業所間連携の強化により、地域生活支援拠点の機能を高めていきます。

## （３）福祉施設から一般就労への移行

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目標 | 基準値 | 令2年度  目標値 | 29年度  実績 | 30年度実績 | 令元年度実績 |
| ①令和2年度の一般就労への移行者数  目標：平成28年度の就労移行実績の1.5倍以上 | 23 | 35 | 37 | 57 | 69 |
| ②令和2年度末における就労移行支援事業の利用者数  目標：平成28年度末から2割以上増加 | 74 | 100 | 111 | 125 | 121 |
| ③就労移行率3割以上の就労移行支援事業所の割合 | ― | 5割以上 | 40% | 83% | 63％ |
| ④各年度における就労定着支援による支援開始1年後の職場定着率 | ― | 80% | ― | ― | 96％ |

就労移行支援事業者は、平成29年度末の5事業所（定員90人）から、令和元年度末には8事業所（定員150人）に増加しています。

就労定着支援事業は、平成30年度に新たに創設された事業です。区内では、平成30年度に4か所の事業所が開設されました。

|  |
| --- |
| ３．障害福祉サービス |

## （１）訪問系サービス

訪問系サービスには、居宅において入浴・排せつ・家事などの介護や家事の援助を行う居宅介護や重度訪問介護、視覚障害の方の外出時に同行し介護など必要な援助を行う同行援護、行動上困難を伴う知的や精神障害の方が外出する際に必要な援護を行う行動援護、重度障害がある方に障害福祉サービスを包括的に提供する重度障害者等包括支援があります。

※実績・見込量は平成30年度までは3月末の数値です。令和元年度は年間実績平均値です。

### ①居宅介護

居宅において、入浴、排せつおよび食事等の介護、調理、洗濯および掃除等の家事ならびに生活等に関する相談および助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。

※実績・見込量は平成30年度までは3月末の数値です。令和元年度は年間実績平均値です。

### ②重度訪問介護

重度の肢体不自由者、知的障害者および精神障害者で常に介護を必要とする人に、居宅において、入浴、排せつおよび食事等の介護、調理、洗濯および掃除等の家事ならびに生活等に関する相談および助言、その他の生活全般にわたる援助ならびに外出時における移動中の介護を総合的に行います。

※実績・見込量は平成30年度までは3月末の数値です。令和元年度は年間実績平均値です。

### ③同行援護

### 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害のある人に、外出時において同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつおよび食事等の介護、その他必要な援助を行います。

※実績・見込量は平成30年度までは3月末の数値です。令和元年度は年間実績平均値です。

## 

### ④行動援護

### 障害のある人が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行います。

### ⑤重度障害者等包括支援

　　　重度の障害がある人に対し、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、共同生活援助、自立訓練、就労移行支援および就労継続支援を包括的に提供します。

## 

## （２）日中活動系サービス

### ① 生活介護

常時介護を必要とする人に、主に昼間において、障害者支援施設等で行われる入浴、排せつ、食事等の介護、創作活動または生産活動の機会の提供等のサービスを提供します。

※実績・見込量は平成30年度までは3月末の数値です。令和元年度は年間実績平均値です。

### ② 自立訓練（機能訓練・生活訓練）

【自立訓練（機能訓練）】

身体機能・生活能力の維持・向上等の支援の必要な身体障害者に対し、身体機能のリハビリテーション、歩行訓練、コミュニケーションや家事等の訓練、日常生活上の相談支援、就労移行支援事業所等の関係サービス機関との連絡調整等の支援を行います。

※実績・見込量は平成30年度までは3月末の数値です。令和元年度は年間実績平均値です。

【自立訓練（生活訓練）】

　　　　　生活能力の維持・向上等の支援が必要な知的障害者・精神障害者に対し、食事や家事等　　の日常生活能力を向上するための支援、日常生活上の相談支援、就労移行支援事業所等の関係サービス機関との連絡調整等の支援を行います。

※実績・見込量は平成30年度までは3月末の数値です。令和元年度は年間実績平均値です。

### ③ 就労移行支援

一般就労を希望する対象者に、定められた期間(２年)、生産活動その他活動の機会を通して、一般就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練等を提供します。

※実績・見込量は平成30年度までは3月末の数値です。令和元年度は年間実績平均値です。

### ④ 就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）

【就労継続支援Ａ型】

一般就労が困難な人に対して、雇用契約に基づく就労の機会を提供します。また、一般就労に必要な知識および能力の向上を図る支援を行います。

※実績・見込量は平成30年度までは3月末の数値です。令和元年度は年間実績平均値です。

【就労継続支援Ｂ型】

一般就労が困難な人や一定年齢に達している人に対して、就労や生産活動等の機会を提　供し、知識・能力の向上・維持を図る支援を行います。

※実績・見込量は平成30年度までは3月末の数値です。令和元年度は年間実績平均値です。

### ⑤ 就労定着支援

　　　　　就労移行支援等を利用して一般就労に移行し、就労に伴う環境変化により生活面の課題は生じている障害者を対象として、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要な支援を行います。

### 

### ※実績・見込量は平成30年度までは3月末の数値です。令和元年度は年間実績平均値です。

### ⑥療養介護

病院等への長期入院による医療的ケアを要する障害児者で常時介護を要する人に対し、主に病院等で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護や日常生活上のサービスを提供します。

※実績・見込量は平成30年度までは3月末の数値です。令和元年度は年間実績平均値です。

### ⑦ 短期入所（福祉型・医療型）

【短期入所（福祉型）】

介護を行う人の疾病、事故、出産等の理由により、障害児者等を一時的に居宅において介護できなくなったときに、施設等への短期間の入所により、入浴、排せつおよび食事の介護その他の必要な援助を行います。

※実績・見込量は平成30年度までは3月末の数値です。令和元年度は年間実績平均値です。

【短期入所（医療型）】

※実績・見込量は平成30年度までは3月末の数値です。令和元年度は年間実績平均値です。

**（３）居住系サービス**

① 自立生活援助（平成30年度より新設）

障害者支援施設や共同生活援助（グループホーム）等から一人暮らしへの移行を希望する知的障害者や精神障害者等を対象として、本人の意思を尊重した地域生活を支援するために、一定の期間わたり定期的な巡回訪問や随時の対応により、障害者の理解力、生活力等を補う観点から適時のタイミングで適切な支援を行います。

　　　※実績・見込量は各年度3月の数値です。

### ② 共同生活援助

障害のある人に対して、共同生活を営む住居において、入浴、排せつまたは食事等の介護、その他の日常生活上の援助や相談・助言を行います。

※実績・見込量は各年度の3月末の数値です。

### ③ 施設入所支援

障害者支援施設において、生活介護又は自立訓練、就労移行支援、就労継続支援の対象者に対し、入浴、排せつ、食事の介護等を提供します。

※実績・見込量は各年度の3月末の数値です。

## （４）相談支援

### ① 計画相談支援

障害のある人が障害福祉サービスや地域相支援を利用するために、サービス等利用計画を作成します。この計画案を勘案して支給決定を受けることもできます。その後一定期間ごとに支給決定されたサービスの利用状況を検証（モニタリング）し、サービス等利用計画の見直し等を行います。

※実績・見込量は各年度の年間累計値です。

※計画相談支援等の質の向上のため、平成30年度障害福祉サービス等の報酬改定により、モニタリング実施標準期間を短縮する見直しが下記のとおり行われました。

①療養介護、施設入所支援等の利用者「1年→6ヶ月」。

②居宅介護等訪問系サービス、短期入所、就労移行支援、自立訓練、就労定着支援、自立生活援助および共同生活援助の利用者「6ヶ月→3ヶ月」。

### ② 地域移行支援

障害者支援施設に入所している人、または精神科病院に入院している精神障害のあるひとの、住居の確保その他の地域生活に移行するための活動に関する相談・障害福祉サービス事業所等への同行支援等を行います。

※実績・見込量は平成30年度までは3月末の数値です。令和元年度は年間実績平均値です。

### ③ 地域定着支援

入所施設や精神科病院から退所・退院した人や、家族との同居から一人暮らしに移行した人、地域生活が不安定な人等の安定した地域生活を図るため、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急事態等に相談、緊急訪問、緊急対応等を行います。

※実績・見込量は各年度3月の数値です。

## （５）児童福祉系サービス

### ① 児童発達支援

療育の観点から集団療育および個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児を対象として、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。

※実績・見込量は平成30年度までは3月末の数値です。令和元年度は年間実績平均値です。

### 

### ② 居宅訪問型児童発達支援（平成30年度より新設）

　　　　　重度の障害等の状態にあって、外出することが著しく困難な障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、その他必要な支援を行います。

### ③ 放課後等デイサービス

　　　　　就学している障害児を対象として、放課後や学校の長期休暇中に日中活動の場として、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。

　　※実績・見込量は平成30年度までは3月末の数値です。令和元年度は年間実績平均値です。

### ④ 保育所等訪問支援

### 専門スタッフが 保育所、幼稚園、小学校等を訪問し、障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、障害児の身体・精神・環境に応じて、本人および訪問先のスタッフに適切かつ効果的な支援を行います。

※実績・見込量は平成30年度までは3月末の数値です。令和元年度は年間実績平均値です。

### ⑤ 医療型児童発達支援

肢体不自由児等重度で、理学療法等の機能訓練や医療管理下での支援が必要な未就学の障害児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援を行います。併せて、身体状況により治療も行います。

※実績・見込量は平成30年度までは3月末の数値です。令和元年度は年間実績平均値です。

### ⑥ 障害児相談支援

　　 障害児が障害児通所支援（児童発達支援・放課後等デイサービス等）を利用するために、障害児支援利用計画を作成します。その後、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。

※実績・見込量は各年度の年間累計値です。

|  |
| --- |
| ４．地域生活支援事業 |

## （１）必須事業

### ① 理解促進研修・啓発事業

障害のある人が日常生活および社会生活を営む上で生じる社会的障壁をなくすため、障害者への理解を深めることを目的とした、啓発事業等（イベントの開催や啓発活動）を通じて地域住民への働きかけを行い共生社会への実現を目指すものです

|  |  |
| --- | --- |
| 事業名 | 内　容 |
|
| 障害者週間  記念のつどい | 区民が障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため、毎年障害者週間中（12月3日から12月9日）に開催しています。 |
| ふくしまつり  ・  障害児者と家族のレクリエーション大会 | 障害者とその家族が区内の施設、ボランティア団体と共に区民との交流や親睦を図り、障害者への理解を深めるとともに、インクルージョン（地域社会への参加・包容）を基本としたまちづくりを推進するため、毎年、実行委員会を結成し実施しています。  令和元年度は障害者スポーツへの理解・関心を高めるため、障害者スポーツチャレンジデーと合同で開催しました。  障害のある人とない人が共に楽しみふれあう場として、レクリエーション大会を行っています。※ふくしまつりとの合同開催です。 |

### 

### ②相談支援事業

### ②相談支援事業

障害のある人の福祉に関する様々な問題について、障害のある人等からの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援助を行います。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
| 年間相談件数 | 32,705 | 37,080 | 37,151 |

### ③ 成年後見制度利用支援事業

### 障害のある人の権利擁護の視点から、成年後見等開始審判を受けた障害者で、成年後見人等および監督人への報酬の支払いが困難な人に当該費用の一部または全部を助成します。

※実績・見込量は各年度の年間累計値です。

### ④ 意思疎通支援事業

聴覚、言語・音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人のために、手話通訳者や要約筆記者の派遣、点訳、代筆、代読、音声訳による支援などを行います。

【手話通訳者派遣事業】

※実績・見込量は各年度の年間累計値です。

【要約筆記者派遣事業】

※実績・見込量は各年度の年間累計値です。

### ⑤ 日常生活用具給付等事業

重度障害のある人等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具の給付または貸与を行います。

　 【日常生活用具給付件数合計】

※実績・見込量は各年度の年間累計値です。

【介護・訓練支援用具（入浴担架、体位変換器等）】

※実績・見込量は各年度の年間累計値です。

【自立生活支援用具（入浴補助用具、頭部保護帽等）】

※実績・見込量は各年度の年間累計値です。

【在宅療養等支援用具（吸引器、盲人用体重計等）】

※実績・見込量は各年度の年間累計値です。

【情報・意思疎通支援用具（拡大読書器、音声化ソフト等）】

※実績・見込量は各年度の年間累計値です。

【排泄管理支援用具（ストーマ、紙おむつ等）】

※実績・見込量は各年度の年間累計値です。

【居宅生活動作補助用具（小規模住宅改修）】

※実績・見込量は各年度の年間累計値です。

### ⑥ 手話奉仕員養成研修事業

聴覚障害のある人との交流活動の促進、区の広報活動等の支援者として期待される手話奉仕員（日常会話程度の手話表現技術を取得した者）の養成研修を行います。

※実績・見込量は各年度の年間累計値です。

### ⑦ 移動支援事業

屋外での活動が困難な人に対して、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域における自立生活および社会参加を促すことを目的とした事業です。

※実績・見込量は各年度の年間累計値です。

月間延利用者数と月間延利用時間数は各年度3月の数値です。令和元年度は年間平均値です。

### ⑧ 地域活動支援センター

創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を図るとともに、日常生活に必要な支援を行います。令和元年10月開設した「品川区立障害児者総合支援施設」を含め、区内には現在3カ所の地域活動支援センターがあります。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名 称 | 所在地 | 備 考 |
| 区立精神障害者地域生活支援センター  「たいむ」 | 品川区西五反田2丁目24番2号 | 平成17年10月開設 |
| 区立地域活動支援センター  「逢（あえる）」 | 品川区旗の台5丁目2番2号  （心身障害者福祉会館内） | 平成24年4月開設 |
| 地域活動支援センター | 品川区南品川3丁目7番7号  (障害児者総合支援施設内) | 令和2年1月開設 |

※実績・見込量は各年度の年間累計値です。

　月間延利用者数は平成30年度までは3月の数値です。令和元年度は年間平均値です。

## （２）任意事業

**■ 日常生活支援**

### ① 巡回入浴サービス事業

障害者の健康保持と家庭の負担軽減を図るため、入浴が困難な在宅の重度心身障害児者に巡回入浴車を派遣しています。

※実績・見込量は各年度の年間累計値です。月間利用件数は各年度の年間平均値です。

### ② 日中一時支援事業

　　　　 特別支援学校等に通学する障害児を介護している家族の就労を支える預かりや一時的休息のため、放課後や夏休み等長期休暇中の日中における活動の場を提供します。

※実績・見込量は各年度の年間累計値です。月間利用件数は各年度の年間平均値です。

③ 障害者世帯ハウスクリーニング事業

障害のある人の世帯の衛生と健康保持を図るため、本人または家族によるハウスクリーニング（大掃除）が困難な世帯に、日常の清掃では手の及ばない箇所の清掃を実施しています。

※実績・見込量は各年度の年間累計値です。

### ④ 住宅設備改善費給付事業

　　　 身体に障害のある人が住宅を改造する場合に費用の一部補助を行い、本人や介護者の負担の軽減を図ります。

※実績・見込量は各年度の年間累計値です。

### 

### ⑤ 障害者救急代理通報システム事業（旧：障害者緊急通報システム）

　　　 障害のある人の世帯に、救急代理通報システムを設置し、緊急時（救急・火災等）の安全確保を図ります。

※実績・見込量は各年度の年間累計値です。

**■ 社会参加支援**

### ⑥ 自動車運転免許取得助成

　　　 障害のある人が自動車運転免許を取得する際、運転教習料の一部を補助することで、日常生活の利便性の向上および生活圏の拡大を図ります。

※実績・見込量は各年度の年間累計値です。

### ⑦ 自動車改造経費助成

　　　 上肢、下肢または体幹機能障害のある身体障害者手帳１・２級の人が、就労等に伴い自動車を取得し、自ら運転するために改造を必要とする場合、改造経費の一部を助成します。

※実績・見込量は各年度の年間累計値です。

|  |
| --- |
| ５．その他の事業 |

## （１）障害者差別解消法に関する取組み

平成28年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障害者差別解消法）が施行されました。品川区では、事前に各課へ対応状況等に関する庁内調査を実施し、それを基に、品川区職員が障害者に適切に対応するために必要な事項を定めた「品川区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」および「職員対応要領に係る留意事項」を策定しました。

平成28年には区全職員向けに、障害者理解促進のための研修および講演会を実施し、社会的障壁除去の視点から、区役所窓口等の改善の検証により、「合理的配慮の庁内統一ルール」を作成しました。

令和元年度は、障害者差別の解消にかかる事例の共有、関係機関の連携、理解促進・普及啓発を行うことにより、障害を理由とする差別を解消する取り組みを推進するため、

「障害者差別解消支援地域協議会」を設置しました。

区民向けに障害者差別解消法ハンドブックを作成し、区主催のイベントや区内施設において配布し、啓発を行っています。

★令和元年度ハンドブック配布先

【区内施設】

区内各地域センター、区内各文化センター、図書館、品川歴史館、きゅりあん、

スクエア荏原、各保健センター等。

【その他】

品川医師会、荏原医師会、品川歯科医師会、荏原歯科医師会、品川薬剤師会

荏原薬剤師会等。

## 

## （２）福祉カレッジ

### ①事業内容

品川区基幹相談支援センター機能強化の一環として、品川介護福祉専門学校の福祉カレッジの中に、障害者支援に係る人材の育成研修を位置づけ、地域全体の支援力の向上を目指します。

### ②令和元年度の実績

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| コース・講座名 | | | 実施日 | 参加  人数 |
| 障害者ケアマネジメントコース | ボトム  アップ研修 | ①行動障害のある方の行動特性の理解 | 令和元年10月11日 | 17人 |
| ②行動障害のある方の効果的な支援方法　その１ | 令和元年11月1日 | 18人 |
| ③行動障害のある方の効果的な支援方法　その２ | 令和元年11月15日 | 24人 |
| フォロー  アップ研修 | 実践経過・成果・課題報告会 | 令和2年2月6日 | 23人 |
| 子ども支援研修 | | ①感覚・運動と遊び  感覚統合の考え方と発達支援 | 令和元年10月25日 | 31人 |
| ②子どもが分かりやすい環境づくり  応用行動分析(ABA)と構造化の考え方と発達支援 | 令和元年11月25日 | 27人 |
| ③現場で行った実践・工夫を持ち寄って語り合い、分かち合う | 令和元年12月20日 | 17人 |
| オプショナル  コース | | ①障害者権利条約批准後の支援のあり方について | 令和元年9月29日 | 36人 |
| ②障害者の高齢化とケアマネジメント | 令和元年10月7日 | 55人 |
| ③感情労働とストレスマネジメント | 令和元年11月20日 | 30人 |
| ④障害者が地域で生活するために | 令和元年12月9日 | 32人 |

|  |
| --- |
| ６．品川区地域自立支援協議会 |

## （１）協議会の構成

委員：28名

うち学識経験者2名、障害者団体代表2名、社会福祉法人代表3名、相談支援事業所代表5名、公募区民2名

## （２）令和元年度の実施内容

|  |  |
| --- | --- |
| 開催日時 | 議題 |
| 令和元年5月22日  （第1回） | ・障害者差別解消支援地域協議会の設置について  ・令和元年度のスケジュールについて  ・品川区障害者包括支援相談体制におけるヒアリング調査と課題について |
| 令和元年9月5日  　　　　　　（第2回） | ・障害児者の相談支援体制整備促進事業等に係る事業者の選定についての報告  ・各専門部会からの報告  ・平成30年度の品川区障害福祉計画の実績報告 |
| 令和2年2月7日  　　　　　　（第3回） | ・障害者福祉課に寄せられた障害者差別に関する相談事例の共有について  ・こども支援部会、就労支援部会からの報告など  ・令和元年度、全体を通しての総評 |