令和 3 年度 保土ケ谷区個性ある区づくり推進費【自主企画事業費】一覧

| $\begin{aligned} & \text { 事業計 } \\ & \text { 画書 } \\ & \text { 番 } \end{aligned}$ | 事業名 | 3 年度 |  | 2年度 |  | 増 $\triangle$ 減（3－2） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 総額 | 一財＋市債 | 総額 | 一財＋市債 | 総額 | 一財＋市債 |
| 1 | 区総合調整事業 | 2， 000 | 2， 000 | 2， 000 | 2，000 | 0 | 0 |
| 2 | 「利用しやすい区役所」推進事業 | 8，545 | 8，545 | 10， 022 | 10， 022 | $\triangle 1,477$ | $\triangle 1,477$ |
| 3 | 窓ロサービス向上事業 | 703 | 703 | 683 | 683 | 20 | 20 |
| 4 | 広聴の区民協働事業 | 841 | 841 | 832 | 832 | 9 | 9 |
| 5 | 広報推進事業 | 3，132 | 2， 618 | 726 | 342 | 2， 406 | 2， 276 |
| 6 | 歴史浪漫ほどがや事業 | 2，397 | 2， 397 | 2， 667 | 2，667 | $\triangle 270$ | $\triangle 270$ |
| 7 | 多文化共生まちづくり事業 | 3， 090 | 3， 090 | 665 | 665 | 2， 425 | 2， 425 |
| 8 | 星川駅周辺の魅力づくり事業 <br> 【前年度：鉄道高架下を生かしたまちづくり検討事業】 | 3，150 | 3，150 | 5，000 | 5， 000 | $\triangle 1,850$ | $\triangle 1,850$ |
| 9 | 保土ケ谷商工業支援事業 | 583 | 583 | 578 | 578 | 5 | 5 |
| 10 | エコ活動推進事業 | 318 | 318 | 770 | 770 | $\triangle 452$ | $\triangle 452$ |
| 11 | 地産地消推進事業 | 379 | 379 | 408 | 408 | $\triangle 29$ | $\triangle 29$ |
| 12 | ICT活用支援事業 | 1，305 | 1，305 | 0 | 0 | 1，305 | 1，305 |
| 13 | ほどがや区民まつり | 4，900 | 4，900 | 4，900 | 4，900 | 0 | 0 |
| 14 | 自治会町内会支援事業 | 3，548 | 3，548 | 3，735 | 3，735 | $\triangle 187$ | $\triangle 187$ |
| 15 | 国際文化理解事業 | 883 | 883 | 948 | 948 | $\triangle 65$ | $\triangle 65$ |
| 16 | 花薫るきれいな街ほどがや事業 | 4， 246 | 4， 246 | 4， 842 | 4， 842 | $\triangle 596$ | $\triangle 596$ |
| 17 | 災害対策推進事業 <br> 【20万区民の自助•共助による減災運動】 | 11，536 | 11，036 | 10，613 | 10，613 | 923 | 423 |
| 18 | 保土ケ谷区地域防犯力向上事業 | 5，697 | 5，688 | 5，964 | 5，916 | $\triangle 267$ | $\triangle 228$ |
| 19 | 交通安全対策事業 | 3，643 | 3，643 | 4，384 | 4，384 | $\triangle 741$ | $\triangle 741$ |
| 20 | 市民活動支援事業 | 4， 211 | 4， 211 | 4， 149 | 4，149 | 62 | 62 |
| 21 | はぐくみプロジェクト | 3，162 | 3，162 | 3，140 | 3，140 | 22 | 22 |
| 22 | 読書活動推進事業 | 660 | 660 | 750 | 750 | $\triangle 90$ | $\triangle 90$ |
| 23 | 保土ケ谷芸術の街 | 2， 727 | 2， 727 | 2， 747 | 2， 747 | $\triangle 20$ | $\triangle 20$ |
| 24 | スポーツの街ほどがや推進事業 | 3，612 | 3，612 | 4， 063 | 4， 063 | $\triangle 451$ | $\triangle 451$ |
| 25 | がやっこ育成事業 <br> 【前年度：青少年健全育成事業】 | 1，812 | 1，812 | 2，102 | 2，102 | $\triangle 290$ | $\triangle 290$ |
| 26 | がやっこキッズ学び育み事業 | 3， 064 | 3， 064 | 2， 950 | 2， 950 | 114 | 114 |


| 事業計 | 事業名 | 3 年度 |  | 2年度 |  | 増 $\triangle$ 減（3－2） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 番書 |  | 総額 | 一財＋市債 | 総額 | 一財＋市債 | 総額 | 一財＋市債 |
| 27 | ほどがやhappy子育て～妊娠期からの安心サポート～ | 6，204 | 6，204 | 6， 062 | 6， 062 | 142 | 142 |
| 28 | こどもを守ろう！地域子育てつながり事業 | 1，698 | 1，698 | 2， 037 | 2， 037 | $\triangle 339$ | $\triangle 339$ |
| 29 | ほどがや歯っぴいHealth事業 | 1，400 | 1，400 | 1，400 | 1，400 | 0 | 0 |
| 30 | ほどがや元気づくり事業 | 4， 853 | 4， 853 | 4，380 | 4，380 | 473 | 473 |
| 31 | 輝けシニア！ 2025 事業 | 899 | 899 | 1，429 | 1，429 | $\triangle 530$ | $\triangle 530$ |
| 32 | 保土ケ谷区学齢障害児フレンドサポート事業 | 615 | 615 | 689 | 689 | $\triangle 74$ | $\triangle 74$ |
| 33 | 障害者地域支えあい連携推進事業 | 1，301 | 1，301 | 987 | 987 | 314 | 314 |
| 34 | ほどがや花のおもてなし事業 | 1，030 | 1， 030 | 812 | 812 | 218 | 218 |
| 35 | 暮らしの衛生サポート事業 | 988 | 988 | 1，357 | 1，357 | $\triangle 369$ | $\triangle 369$ |
| 36 | 保土ケ谷ほっとなまちづくり推進事業 | 1，300 | 1，300 | 923 | 923 | 377 | 377 |
| 37 | 地域見守り推進事業 | 1，250 | 1，250 | 1，268 | 1，268 | $\triangle 18$ | $\triangle 18$ |


| 予算区分 | 区役所総務費 | 性質• <br> 頪区分 | その他 | 事業開始年度 | 平成 12 年度 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |


| 事 業 名 |
| :---: |
| 区総合調整事業 |



| 事業評価 書番号 | 該当なし |
| :---: | :---: |
| 事業評価書番号 |  |



|  | 歳出 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 予 | 事業費 | 2，000 | 2， 000 | 2，000 |
| 算 | メリット＋一般財源 | 2， 000 | 2， 000 | 2，000 |
| 決 | 事業䨘 | 1，610 | 2，590 | 63 |
| 算 | メリット＋一般財源 | 1，610 | 2，590 | 636 |


| 歳出 |  | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { 預 } \\ \hline \text { 符 } \\ \hline \end{array}$ | 事業費 | 2，000 | 2，000 |
|  | 一般財源 | 2，000 | 2，000 |
|  |  | 方銈に関する | 裁 種別（ |
|  |  | 雵：件名（），日付（年 月） |  |


| 事業の概要 <br> （目的） | 保土ケ谷区の基本目標である「いつまでも住み続けたいまち ほどがや」の実現に向け，予算編成時 <br> に想していなかった緊急的•突発的な課題に対して，柔軟に対応します。 |
| :---: | :---: | :---: |



【根拠とするデータ等】
過年度決算額

［保土ケ谷区総務 課工
事 業 計 画 書 【自主企画事業費】 $\square$ 2
区庁舎•区民利用施設環境改善事業開始年度平成21年度



| 事業評価 |
| :---: | :---: |
| 書番号 | | 該当なL |
| :---: |
| 事業評価 |
| 書番号 |



| 歳出 |  |  | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |  | 歳出 | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 事業㗊 |  |  | 14，355 | 13， 128 | 9， 603 | 予 | 事業費 | 10， 000 | 10，000 |
| 算 | メリット＋一般㞹 |  | 14，355 | 13， 128 | 9，603 | 算 | 一般財源 | 10， 000 | 10， 000 |
| 算 | 事業費 |  | 16，564 | 16， 208 | 13，328 |  |  | 方針に関する | 裁 種別（ |
| 算メリット＋一般时源 |  |  | 16，564 | 16， 208 | 13，328 |  |  | 原: 件名 () , | 付（ 年 月） |
|  | 事業の概要 <br> （目的） | 区民の皆様が安心して快適に利用できるよう区庁舎•区民利用施設の環境を整備•改善し，区民サー ビスを向上します。 |  |  |  |  |  |  |  |


| （説 明） |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 地域の課題等 |  |  |  |  |
| 区庁舎をはじめ区内の区民利用施設には，日々多くのお客様が来庁されます。建物の老朽化や狭あい化が進んでいる中，安心して快適に利用できる施設環境の整備•改善が求められています。 |  |  |  |  |
| 地域の課題等の収集手段 |  |  |  |  |
| 2 運営方針等との関係 | 令和 2 年度保土ケ谷区運営方針 目標達成に向けた組織運営信頼される区役所づくり |  |  |  |
| 3 根拠法令•要綱等 |  |  |  |  |
| 1．区庁舎等環境改善事業 <br> 老朽化に対する改修，待合や事務スペースの改善など，区庁舎や区民利用施設等の環境改善を実施します。 <br> 2．行政のデジタル化推進事業 <br> 区庁舎をはじめ区内の区民利用施設のデジタル化を推進するため，情報機器の整備及び維持管理を行います。 <br> 3．施設案内揭示維持管理 <br> 区庁舎•区民利用施設などの案内掲示の破損や老朽化に対応し，わかりやすい案内表示の維持管理を進めます。 <br> 【事業費の内訳】 |  |  |  |  |
|  | 本年度 | 前年度 | 差引 | 説明 |
|  | 7，505 | 8，339 | $\triangle 834$ | 実績に基づく減 |
|  | ， | 273 | $\triangle 273$ |  |
|  | 940 | 1，210 | $\triangle 270$ | 実績に基づく減 |
|  | 100 | 200 | $\triangle 100$ | 実績に基づく減 |
|  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |
| 事業費合計 | 8，545 | 10， 022 | $\triangle 1,477$ |  |

【根拠とするデータ等】
過年度決算額

| 本資料は，公正•適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | 予算調整 係 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 中山陽子 | 多賀谷 亜希 | 小森 健士朗 |



| 事業評価 <br> 書番号 | 該当なL |
| :---: | :---: |
| 事業評価 <br> 書番号 |  |


| 区 分 | 金 額 | 財 源 内 訳 |  |  |  | 一 般 財 源 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 国•県 | 諸収入 |  |  |  |
| 本 年 度 | 703 |  |  |  |  | 703 |
| 前 年 度 | 683 |  |  |  |  | 683 |
| 増 $\triangle$ 減 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |


| 歳出 |  |  | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |  | 歳出 | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 予 | 事業費 |  | 624 | 724 | 683 | 予 | 事業費 | 703 | 703 |
|  | メリット＋一般財源 |  | 624 | 724 | 683 | 算 | 一般財源 | 703 | 703 |
| 決 | 事業費 |  | 416 | 528 | 767 |  |  | 方針に関する | 種別（ ） |
|  | メリット＋一般財源 |  | 416 | 528 | 767 |  |  | $\begin{aligned} & \text { 有:件名 () , 日付 (年 月) } \\ & \text { (無) } \end{aligned}$ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業の概要 （目的） |  | 職員一人ひとりが区民の皆さまに寄り添い，丁寧で迅速なサービスの提供を行うことができるよう，応対マナーや人権感覚の向上を図ります。また，庁内連携を進め，環境整備や業務改善に取り組みま す。 |  |  |  |  |  |  |  |


| （説 明） |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 地域の課題等 |  |  |  |  |  |
| －令和元年度窓口サービス満足度調査においては，「満足＋やや満足」の割合が $97.7 \%$ といら結果となりました。常に マナー研修などを通じて職員自身の応対スキルの見直し・改善を行い，ホスピタリティの向上に一層取り組む必要が あります。 <br> －信頼される区役所となるためには，まず自身の業務に係る知識・スキルを身に付け適切に職務を遂行することや，他課の事業を知り課を越えた連携等により業務改善に取り組み，事業効果を最大限に発揮することが必要です。また，全ての職員が人権感覚を身に付けていくことも必要です。 |  |  |  |  |  |
| 地域の課題等の収集手段 |  |  |  |  |  |
| 2 運営方針等との関係 |  | 令和2年度保土ケ谷区運営方針 目標達成に向けた施策 信頼される区役所づくり「来庁者へのサービスの完実」，「チーム保土ケ谷」で区所全体のチームカアップ |  |  |  |
| 3 根拠法令•要綱等 |  | 横浜市区役所窓口サービス標準，横浜市職員人権啓発推進要綱，保土ケ谷区改革推進委員会設置要綱 |  |  |  |
| $\begin{aligned} & \text { 【実績の推移•今後見込み } \\ & \text { 窓口ービス満足度調査 (保土ケ谷区) } \end{aligned}$ |  |  |  |  |  |
|  | 27年度実績 | 28年度実績 | 29年度実績 | 30年度実績 | 令和元年度実績 |
| 保土ケ谷区 | 98．3\％ | 96．3\％ | 99．3\％ | 99．0\％ | 97．7\％ |
| 18区平均 | 96．7\％ | 97．2\％ | 97．2\％ | 97．6\％ | 99．0\％ |

【実施内容】
（1）職員研修
職員一人ひとりが行政のプロとして，区民の皆さまの要望や意見にしっかりと耳を傾け，迅速•丁寧•的確に対応できるよう汶対マナースキルの向上を図ります。
応対マナー研修： $6 \sim 7$ 月，クレーム対応研修：9～10月，職員III向け研修：11～12月
（2）人権啓発研修
職員の人権感覚の向上を図るため，人権啓発研修を実施します。また，市民向けに人権啓発講演会を開催します。
ア 人権啓発講演会（11月～12月）
个 責任職•職員合同人権啓発研修（ $10 \sim 12$ 月）
（3）チーム保土ケ谷（改革推進委員会等）
ア 信頼され，親しまれる区役所づくりに向け，課を超えて編成されたプロジェクトを中心に，業務改善に取り組みます。取組を通じて，区全体のチーム力と職員満足度，お客さま満足度の向上を目指します。（通年）
イ 職員が職位•役割に応じた力を発揮できるよう，業務知識・スキルアップのための研修を実施します。（通年）
【事業費の内訳】

| 細目事業名 | 本年度 | 前年度 | 差引 | 説明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 人材育成強化事業 | 588 | 568 | 20 | 令和元年度実績に基づく増 |
| チーム保土ケ谷 | 115 | 115 | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |
| 事業費合計 | 703 | 683 | 20 |  |

【根拠とするデータ等】

| 本資料は，公正•適正に作成しました。 | 課長 |  |  | 係長 |  |  | 杉本 ${ }_{\text {直直紀 }}^{\text {庶務 }}$ |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


| 予算区分 | 広聴広報相談費 | 性質• <br> 課題区分 | 広報•広聴 | 事業開始年度 | 平成 6 年度 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |


| 事 業 名 |
| :---: |
| 広聴の区民協働事業 |



| 事業評価 <br> 書番号 | 該当なL <br> 事業評価 <br> 書番号 |
| :---: | :---: |



|  | 歳出 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 予 | 事業䠝 | 873 | 1，056 | 599 |
| 算 | メリット＋一般財源 | 105 | 1，056 | 480 |
| 号 | 事業費 | 987 | 1，034 | 583 |
| 算 | メリット＋ー般財源 | 728 | 1，034 | 583 |


| 歳出 |  | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 予 | 事業貿 | 910 | 910 |
| 算 | 一般財源 | 910 | 910 |
|  |  | 㤫 |  |
|  |  |  |  |

事業の概要 「「地域のつどい」「区民のつどい」の開催等の区民会議活動を行うほか，区民会議活動を広く区民に （目的）お知らせするニュース「やまびこ」を発行します。

| （説 明） |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 地域の課題等 |  |  |  |  |  |  |
| 区民会議は，区民相互が話し合いにより合意形成をし，「住みよい保土ケ谷」を実現させていく任意団体です。区民 の意見要望を市•区政に反映させる有効な手段の一つであり，区民の区民会議活動に対する期待は大きなものがあり ます。区民が集まって地域課題を検討する「地域のつどい」は例年6会場で行い，令和元年度には延べ 756 人が参加し ました。区民会議との協働契約締結を受けて，住みよいまちづくりをより一層推進するために区民会議と区役所がさ らに連携•協力していく必要があります。 |  |  |  |  |  |  |
| 地域の課題等の収集手段 7 関係団体からの要望 |  |  |  |  |  |  |
| 2 運営方針等との関係 |  |  |  |  |  |  |
| 3 根拠法令•要綱等 | 保土ケ谷区の「住み良いまちづくり活動」に関する協働契約，保土ケ谷区運営方針 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 地域のつどい（行政職員除く） | 610 名 | 654名 | 703名 | （書面開䍜） | 700名 | 700 名 |
| 区氏のつどい | 150名（\％） | 500 名 | 500 名 | （動画配信） | 500 名 | 500 名 |

## 【実施内容】

ゝ地域のつどい：連合町内会との共催で，区内を 6 地域に分け，地域の課題などについて区民相互で話し合う。 6 月頃実施。 ゝ区民のつどい：区民会議の活動報告等を実施。全区民対象 500 名程度が参加。 11 ～ 12 月頃実施。
$\diamond 「 や ま ひ ゙ こ 」$ 発行：区民会議の活動報告や今後の活動予定等を掲載。区内全自治会•町内会に回覧を依頼。
区民会議 1 期 2 年間で 3 回発行。A3判二つ折り 4 ページ 約 7,000 部印刷。
区民からの認知度をさらに高めるため，29年度版よりカラー印刷とし，PRを実施。

| 細目事業名 | 本年度 | 前年度 | 差引 | 説明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 区民のつどい | 86 | 86 | 0 |  |
| 地域のつどい | 11 | 14 | $\triangle 3$ | 消耗品費の減 |
| ニュースやまびこ作成 | 211 | 106 | 105 | 発行回数が2回のため増 |
| やまびこ通信作成 | 300 | 300 | 0 |  |
| 分科会活動 | 233 | 326 | $\triangle 93$ | 通信運缎費，印刷製本費の滅 |
|  |  |  | 0 |  |
| 事業費合計 | 841 | 832 | 9 |  |

【根拠とするデータ等】
「地域のつどい」「区民のつどい」過去参加者数，業者から徴収した参考見積書



| 予算区分 | 広聴広報相談費 | 性質•分 <br> 課題区 広報•広聴 | 事業開始年度 | 平成 6 年度 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |


| 事 業 名 |
| :---: |
| 広報推進事業 |


| 特記事項 |  |
| :---: | :---: |
| 中期計画－38の政策 |  |
| 中期計画－行政運営 |  |
| 中期計画－財政運営 |  |
| 重点事業 |  |
| 新規•拡充 |  |
| 温暖化対策関連事業 |  |



| 区 分 | 金 額 | 財 源 内 訳 |  |  |  | －般 財 源 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 国•県 | 諸収入 |  |  |  |
| 本 年 度 | 3，132 | 0 | 514 |  |  | 2，618 |
| 前 年 度 | 726 | 0 | 384 |  |  | 342 |
| 増 $\triangle$ 減 | 2， 406 | 0 | 130 | 0 | 0 | 2，276 |


| 歳出 |  | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
| :---: | :---: | ---: | ---: | ---: |
| 予 | 事業費 | 0 | 1,722 | 1,597 |
| 算 | メリット＋一般財源 | 0 | 1,574 | 1,449 |
| 決 | 事業費 | 0 | 0 | 1,824 |
| 算 | メリット | 0 | 0 | 1,694 |





【事業費の内訳】

| 細目事業名 | 本年度 | 前年度 | 差引 | 説明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 転入者セットの作成 |  |  |  | 委託単価，封入件数の増 |
| ウェブ・ソーシャルメディア活用 |  |  |  | HP画像掲載回数減少による減 |
| デジタルサイネージ活用 |  |  |  | 新規事業による増 |
| ガイドマップの作成 |  |  |  | 隔年事業のため増 |
| 広報マインド研修の実施 |  |  |  | 講師見直しによる増 |
| 統計便覧作成事業 |  |  |  | 印刷用紙見直しによる |
| 事業費合計 | 3，132 | 726 | 2， 406 |  |

【根拠とするデータ等】

| 本資料は，公正•適正に作成しまし | 課長 |  |  | 係長 | 河校 | 幸織 |  | 広報相談 | 係 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  | 新宮 貴宏 |  |  |



| 予算区分 | 街づくり推進費 | 性質• <br> 課題区 <br> 分 | 地域まちづくり | 事業開始年度 | 平成18年度 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |



| 区 分 | 金 額 | 財 源 内 訳 |  |  |  | 一 般 財 源 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 国•県 | 諸収入 |  |  |  |
| 本 年 度 | 2，397 | 0 | 0 |  |  | 2，397 |
| 前 年 度 | 2，667 |  |  |  |  | 2，667 |
| 増 $\triangle$ 減 | $\triangle 270$ | 0 | 0 | 0 | 0 | $\triangle 270$ |


| 歳出 |  |  | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |  | 歳出 | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 算 | 事業費 |  | 1，710 | 2， 035 | 2，719 | 予 | 事業費 | 2，500 | 2， 500 |
|  | メリット＋一般財源 |  | 1，710 | 2， 035 | 2，719 | 算 | 一般財源 | 2，500 | 2，500 |
| 決 | 事業費 |  | 1，432 | 1，788 | 2，541 |  |  | $\begin{aligned} & \text { 方針に関する決裁 種別 ( ) } \\ & \text { 南: } \\ & \text { 無) } \end{aligned}$ |  |
|  | メリット＋一般 | 財源 | 1，432 | 1，788 | 2，541 |  |  |  |  |
| 事業の概要 （目的） |  | 旧東海道の宿場町に代表される保土ケ谷区ならではの歴史的魅力を生かしたまちづくりを，区民や他 の関係区局と協働で進めます。 |  |  |  |  |  |  |  |



【根拠とするデータ等】

| 本資料は，公正•適正に作成しました。 | 課長 | 宮本 薫 | 係長 |  | 企画調整 係 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 廣澤 | 美津江 | 遊亀 佳孝 |



| 予算区分 | 街づくり推進費 | 性質•課題区分 | 地域まちづくり | 事業開始年度 | 令和 3 年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |



| 区 分 | 金 額 | 財 源 内 訳 |  |  |  | 一 般 財 源 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 国•県 | 諸収入 |  |  |  |
| 本 年 度 | 3， 090 |  |  |  |  | 3， 090 |
| 前 年 度 | 665 |  |  |  |  | 665 |
| 増 $\triangle$ 減 | 2， 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2， 425 |


| 歳出 |  | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 予 | 事業費 | 0 | 0 | 571 |
|  | メリット + 一般財源 | 0 | 0 | 571 |
| 決 | 事業費 | 0 | 0 | 222 |
|  | メリット＋一般財源 | 0 | 0 | 222 |


| 歳出 |  | 令和 4 年度 | 令和5年度 |
| :---: | :---: | ---: | ---: |
| 予 | 事業費 | 3,090 | 3,090 |
| 算 | 一般財源 | 3,090 | 3,090 |

方針に関する決裁 種別（ $) ~$
有：件名（），日付（ 年 月）
（無）



【根拠とするデータ等】
市統計情報（人口，外国人人口）

| 本資料は，公正•適正に作成しました。 | 課長 | 宮本 薫椎葉 秀幸 | 係長 |  |  | 韭調整•区民施設担当 係 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { 足立 } \\ & \text { 中野 } \end{aligned}$ |  | 鈴木田村 | $\begin{aligned} & \text { 達也 } \\ & \text { 優子 } \end{aligned}$ |  |


［保土ケ谷 区 $\qquad$

| 予算区分 | 街づくり推進費 | 性質• <br> 課題区 <br> 分 | 地域まちづくり | 事業開始年度 | 令和 2 年度 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |


| 事 業 名 |
| :---: |
| 星川駅周辺の魅力づくり事業 <br> 【前年度 $: ~$ 鉄道高架下を生が <br> まちちづくり検討事業】 |



| 事業評価書番号 | 該当なし |
| :---: | :---: |
| 事業評価 |  |



| 歳出 |  |  | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |  | 歳出 | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 事業費 |  |  |  |  |  | 予 | 事業費 | 3， 000 | 3， 000 |
| 算メリット＋一般时源 |  |  |  |  |  | 算 | 一般財源 | 3， 000 | 3， 000 |
| 決 | 事業費 |  |  |  |  |  |  | 方針に関する決裁 件名（種別（ |  |
|  | 算メリット＋一般財源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業の概要 （目的） |  | －令和 4 年度から利用可能となる星川駅高架下空間やその周辺において，駅周辺の歴史を取り入れた検討を行う。 <br> －地区の歴史を生かし，魅力向上を図るため，星川駅周辺の総合的なまちづくりガイドラインにおける利便性が高く魅力あふれるまちの推進のための取組を実施。 <br> －多文化共生や地域交流のための拠点づくりを進め，区心部にふさわしい機能強化を図る。 |  |  |  |  |  |  |  |



| 地域の課題等の収集手段 | 2 陳情 | 3 地区担当制度 | 4 地区髧談会 | 6 区民要望 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2 運営方針等との関係 |  | - 令和 2 年度保土ケ谷区運営方針目標達成に向けた施策「魅力あるまちづくり」 <br> - 保土ケ谷区まちづくり計画（都市計画マスタープラン区プラン）Iİまちづくりの方針 <br> －保土ケ谷区バリアフリー基本構想 |  |  |  |
| 3 根拠法令－要綱等 |  | なし |  |  |  |

【実績の推移•今後見込み】
平成31年度 星川駅周辺地区総合的なまちづくりガイドラインの検討，ガイドライン懇談会の開催
令和 2 年度 星川駅周辺地区総合的なまちづくりガイドラインの策定，
星川駅周辺高架下の活用検討，星川駅周辺の魅力づくり推進協定の締結

## 【実施内容】

1 星川駅高架下等における活用検討
星川駅周辺の魅力づくり推進協定に基づき，高架下事業者と取組を推進する。地域や周辺公共施設，活動団体，大学など多様な地域資源を活用した魅力発信，多世代交流•多文化共生のための高架下活用検討，高架下空間でのイベン ト実施の検討などを実施。
2 地域のワークショップ等
令和 2 年度に策定した星川駅周辺地区総合的なまちづくりガイドラインの取組状況の確認やまちづくりの実現に向 け，地元を交えたワークショップ等にて検討を行う。
3 基準の改定
星川駅周辺の駐車場マネージメントの一環として，駐車場条例取り扱い基準等の改定を行う。

## 【事業費の内訳】

| 細目事業名 | 本年度 | 前年度 | 差引 | 説明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 星川駅高架下の活用検討 |  |  |  | 昨年度から継続の高架下の検討 |
| まちづくりガイドラインの策定 |  |  |  | ガイドライン策定完了による減 |
| 地域のワークショップ等 |  |  |  | ワークショップ等で使用する資料印刷等 |
|  |  |  | 0 |  |
| 事業費合計 | 3， 150 | 5，000 | $\triangle 1,850$ |  |

【根拠とするデータ等】



| 予算区分 | 街づくり推進費 | 性質• <br> 諟区分 | 商店街振興 | 事業開始年度 | 平成 25 年度 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |


（単位：千円）



| 事業の概要 （目的） | 地域コミュニティの担い手である商店街の活性化を図るため，区商店街連合会に加盟する商店が一堂に会して商店街をPRする場を提供，また様々な広報媒体を活用しながら，商店街の活性化を支援します。さらに，商店街だけでなく製造業を含む企業の支援も行っていきます。 |
| :---: | :---: |


| （說 明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 地域の課題等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地域の課題等の収集手段 8 その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 運営方針等との関係 |  |  | 令和 2 年度保土ケ谷区運営方針「魅力あるまちづくり」 |  |  |  |  |  |  |
| 3 根拠法令•要綱等 |  |  | 横浜市商店街の活性化に関する条例，横浜市中小企業振興基本条例 |  |  |  |  |  |  |
| 【実績の推移•今後見込み】【実施内容】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ○ほどがや商店街元気市 <br> 区商連加盟の個店が，区主催イベントや商店街主催イベントの際，一堂に会し，商店街を P R する場を提供しています。 <br> また，区主催イベントの際に，工業会のPRブースを元気市に併設しています。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| $\begin{aligned} & \text { 平成 } \\ & \text { 29年 } \\ & \text { 度 } \end{aligned}$ | 開嚾 | 開雔場所 | 商店数 | 商店街 | $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { 令和 } \\ \text { 元年 } \\ \text { 度 } \end{array}$ | 開権 | 開䍜場所 | 商店数 | 商店街 |
|  | $\frac{5 月 20 日}{10} 10$ | 华フェスタ | 3／5拨 | $\frac{3}{3}$ |  | 5月18日 |  | 5店舗 | 4 |
|  | 10月28日 | 㭡世商店街 | 3佔舗 | 3 |  | 10月19日 |  | $\frac{\text { 2䍄舗 }}{\text { 中 }}$ |  |
|  | 11月11日 | 和田町商店街 | 3店舗 | 3 |  | 11月9日 | 和田町商店街 | 3店舗 | 3 |
| $\begin{aligned} & \text { 平成 } \\ & 30 \text { 年 } \\ & \text { 度 } \end{aligned}$ | 5月19日 | 花フェスタ | 4店舗 | 3 | ${ }^{\text {令和 }}$ | 5月 | 花フェスタ | 中止 |  |
|  | 8月26日 | 西谷7ェステイバル | 2店舗 | 1 |  | 10月 | 区民まつり |  |  |
|  | 10月20日 | 区民まつり | 8店舗 |  | $\underline{4} \begin{array}{r}\text { 今和 } \\ 3 \text { 年度 } \\ \hline\end{array}$ | 5月 | 花フェスタ | 5店舗 | 末定 |
|  | 11月10日 | 和田町商店街 | 3店舗 |  |  | 10月 | 区民まつり | 8店舗 | 末定 |

## 【事業費の内訳】

| 細目事業名 | 本年度 | 前年度 | 差引 | 説明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 保土ケ谷商工業支援事業 | 583 | 578 | 5 | 新型コロナウイルス感 |
|  |  |  | 0 | 染症対策による増 |
|  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |
| 事業費合計 | 583 | 578 | 5 |  |

【根拠とするデータ等】


［保土ケ谷区 区政推進 課］


| 事 業 名 |
| :---: |
| エコ活動推進事業 |
|  |



| 区 分 | 金 額 |  |  |  | （単位：千円） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 財 源 内 訳 |  |  |  | —般財 源 |
|  |  | 国•県 | 諸収入 |  |  |  |
| 本 年 度 | 318 |  |  |  |  | 318 |
| 前 年 度 | 770 |  |  |  |  | 770 |
| 増 $\triangle$ 減 | $\triangle 452$ | 0 | 0 | 0 | 0 | $\triangle 452$ |


| 歳出 |  | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
| :---: | :---: | ---: | ---: | ---: |
| 予 | 事業費 | メリット般財源 | 2,492 | 1,030 |
|  | 事業費 | 2,492 | 1,030 | 2,671 |
| 算 | メリット般財源 | 2,375 | 724 | 2,671 |


| 歳出 |  | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 予 | 事業費 | 318 | 318 |
| 算 | 一般財源 | 318 | 318 |

舞

| 事業の概要 （目的） | 横浜市地球温暖化対策実行計画に掲げた「温室効果がス排出量を 2020 年度までに $22 \%$ ， 2030 年度まで に $30 \%$ 2050年度までに $80 \%$ 上削減（2013年度比）」の目標を達成するため，区民人ひとりが球温暖化防止行動に取り組むための支援を行います。 |
| :---: | :---: |



## 【実施内容】

1 保土ケ谷区ヨコハマ 3 R 夢•地球温暖化対策推進本部
区の地球温暖化対策推進組織である「保土ケ谷区ヨコハマ3R夢•地球温暖化対策推進本部」において積極的 な情報共有を実施するなど，「ヨコハマ3R夢」と連携し，ごみの減量と温暖化対策の取組を一体的に進めます。

2 啓発講座の実施
継続的な温暖化対策に向けて，啓発講座を開催します。（イベントの開催可否については新型コロナウイルス感染症の状況を考慮し決定します。）なお，事業実施にあたつては，横浜市地球温暖化対策推進協議会と事業実施協定を締結する等，関係団体等と協働で取り組みます。

3 SNSを活用した普及啓発
家庭でできる省エネ行動や温暖化対策に関する区役所の取組等を記載した「ほどがやエコ通信」を発行すると ともに，区Twitterや横浜市地球温暖化対策推進協議会が運営するFacebook「ゼロカーボン横浜チームゼロ」への積極的な投稿を通し，区民一人ひとりが温暖化対策について考える機会を増やせるようSNSを活用した啓発を進めま す。

| 細目事業名 | 本年度 | 前年度 | 差引 | 説明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ほどがや地球温暖化対策推進ネットワーク | 0 | 20 | $\triangle 20$ | ネットワーク廃止による減 |
| 講座実施•SNSを活用した啓発 | 318 | 750 | $\triangle 432$ | 啓発手法の見直しにかかる減 |
|  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |
| 事業費合計 | 318 | 770 | $\triangle 452$ |  |

【根拠とするデータ等】
横浜市温室効果ガス排出量 平成 30 年度（速報値）



| 予算区分 | 街づくり推進費 | 性質• <br> 題区分 | 水•緑環境保全 | 事業開始年度 | 平成 22 年度 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |


| 事 業 名 |
| :---: |
| 地産地消推進事業 |



| 事業評価 <br> 書番号 | 該当なと <br> 事業評価 <br> 書番号 |
| :---: | :---: |



| 歳出 |  | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
| :---: | :---: | ---: | ---: | ---: |
| 予 | 事業費 | 270 | 320 | 450 |
| 算 | メリット＋般財源 | 270 | 320 | 450 |
| 決 | 事業費 | 324 | 335 | 385 |
| 算 | メリット | 324 | 335 | 385 |



事業の概要 $\quad$ 農家•地域活動団体•区役所が協力し，区民が「農」を身近に感じられる取組を通じて，区内の農業 （目的）振興を図るとともに，地産地消の取組を進めます。

| 明） |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 地域の課題等 | が種々の作物を生産し，また，J A支店をはじめ直売所も多く存在しているが，区北西部全体に周知されてはおりません。そのため，区内直売所の周知や区役所前，ごらどいち，保 れている朝市での野菜販売などを通じて，ほどがや産野菜の存在を引き続き周知する必要が まつりや区役所前の朝市で地産地消の取組の P R をさらに強化することが課題となっていま |  |  |  |
| －区内各所で多くの農家が種々の作物を生産し，また，J A 支店をはじめ直売所も多く存在しているが，区北西部 に集中し，必ずしも区民全体に周知されてはおりません。そのため，区内直売所の周知や区役所前，ごらどいち，保土ケ谷公園などで開催されている朝市での野菜販売などを通じて，ほどがや産野菜の存在を引き続き周知する必要が あり，花フェスタ，区民まつりや区役所前の朝市で地産地消の取組のPRをさらに強化することが課題となっていま す。 |  |  |  |  |
| 地域の課題等の収集手段 | 1 日常の窓口応対等 | 7 関係団体からの要望 |  |  |
| 2 運営方針等との関係 |  | 令和 2 年度保土ケ谷区運営方針 魅力あるまちづくり |  |  |
| 3 根拠法令•要綱等 |  | 横浜市の都市農業における地産地消の推進等に関する条例 |  |  |
| 【実績の推移•今後見込み】 <br> 農家•地域活動団体•区役所が協力し，保土ケ谷区民が「農」を身近に感じられる取組を通して，ほどがや産野菜の購入の機会を図り，地産地消の取組を進め，地域の活性化を図ります。 <br> 【実施内容】 <br> －農家•地域活動団体•区が協力して区役所前で朝市（18回）を開催し，野菜の販売によりほどがや野菜の存在を周知するとともに，来場者と農家の皆さんとの交流，相互のふれあいを通して地域の活性化を図ります。 <br> - 花フェスタ，区民まつりに出展し，パネル展示や野菜種の配布を通じて地産地消の啓発に努めます。 <br> - 区が主催するイベント等で朝市の日程を添付した野菜の種を配布し，地産地消のPRを行います。 <br> - 区内農産物直売所やほどがや産野菜を使っている飲食店を掲載した「農産物直売所マップ」を配布します。 <br> - 区内小学校，区役所前広場での野菜の育成を通じて地産地消の啓発を行います。 <br> - 区内農産物直売所を巡るスタンプラリーを行います。 |  |  |  |  |

【事業費の内訳】

| 細目事業名 | 本年度 | 前年度 | 差引 | 説明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ほどがや朝市事業 | 180 | 180 | 0 |  |
| 地産地消 P R | 199 | 228 | $\triangle 29$ | 野菜種の在庫活用による減 |
|  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |
| 事業費合計 | 379 | 408 | $\triangle 29$ |  |

【根拠とするデータ等】

| 本資料は，公正•適正に作成しました。 | 課長 | 宮本 | 薫 | 係長 | 大石 | 幸二 | 企画調整 係 <br> 相川 久己 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（様式 3－1）令 和 3 年 度 事 業 計 画 書【自主企画事業費】


| 予算区分 | 街づくり推進費 | 性質•課題区分 | 地域まちづくり | 事業開始年度 | 令和 3 年度 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |





> 事業の概要 新たな生活様式を踏まえ, ICTを活用した新たな地域の活動や交流が展開できるよう, 地域活動におけ(目的) るICTの活用を支援します。

| （説 $\quad$ 明） |  |
| :--- | :--- |
| $1 \quad$ 地域の課題等 |  |

新型コロナウイルス感染症の影響により，イベントや集まっての会議，対面での見守り，地域防災拠点の訓練など，地域や各団体においてこれまでどおりの地域活動が困難な状況が生じました。そのような状況においても，ICTを活用 した地域での活動や交流が展開できるよう，自治会町内会や市民活動団体等の各種団体等に対して，Web会議の開催方法等を学ぶ研修会の開催や，ICT活用に関するアドバイザーの派遣など，地域活動におけるICTの活用を支援していく必要があります。

| 地域の課題等の収集手段 |  | 区民要望 |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

－令和 2 年度より区内NP0法人と協力し，モデル的に実施しています。

## 【実施内容】

（1）ICTの活用に関する研修会の開催
地域活動にWeb会議を導入したいと考える団体等向けに，Web会議への参加方法や開催方法などに関する知識•技術を身につけるための研修会を開催します。
（2）ICTの活用を支援するアドバイザーの派遣
Web会議の導入に向けた体験やWeb会議の実施段階での助言などの支援を行うアドバイザーを団体等の活動場所等に派遣します。
（3）区民利用施設でのWeb会議用機器の貸出
自宅にパソコン等の機器がない人でもWeb会議等に参加できるよう，区民利用施設に館内貸出用のタブレット端末やモ バイルWi－Fiルーター等を配備します。

【事業費の内訳】

| 細目事業名 | 本年度 | 前年度 | 差引 | 説明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 《人材の発掘•育成》 |  |  | 0 |  |
| 研修会の実施 | 195 | 0 | 195 | 新規実施による増 |
| アドバイザー派遣 | 300 | 0 | 300 | 新規実施による増 |
| 《環境整備》 |  |  | 0 |  |
| 区民利用施設への環境整備 | 810 | 0 | 810 | 新規実施による増 |
|  |  |  | 0 |  |
| 事業費合計 | 1，305 | 0 | 1，305 |  |

【根拠とするデータ等】

| 本資料は，公正•適正に作成しました。 | 課長 |  |  | 係長 |  | 裕樹 | 楳田 ${ }^{\text {企画調整 係那子 }}$ |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

［保土ケ谷区 地域振興 課］

| 予算区分 | 地域コミュニティ費 | 性質• <br> 題区分 | 地域コミュニティ | 事業開始年度 | 平成 6 年度 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |


| 事業 名 |
| :---: |
| ほどがや区民まつり |



| 事業評価書番号 | 該当なし |
| :---: | :---: |
| 事業評価 |  |



| 歳出 |  | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |  | 歳出 | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 予 | 事業費 | 4， 200 | 4， 500 | 4，800 | 予 | 事業费 | 4，900 | 4，900 |
| 算 | メリット＋一般財源 | 4，200 | 4， 500 | 4，800 | 算 | 一般財源 | 4，900 | 4，900 |
| 決 | 事業費 | 4， 165 | 4， 782 | 4，330 |  |  | 方釬に関する洔 | 戴 種別（ ） |
| 算 | メリット＋一般財源 | 4，165 | 4，782 | 4，330 |  |  | 原：件名（）， | 付（ 年 月） |

> 事業の概要 1 区民や区内各種団体の交流促進及びコミュニティの再生のため, 区民が主体となって企画•運営を(目的) 行い, 区民が参加する「区民まつり」を開催します。


【根拠とするデータ等】

| 本資料は，公正•適正に作成しました。 | 課長 |  | 秀幸 | 係長 |  | 弥生子 | 小㟋 | 地域活動 係 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 亮典 |  |

（保士ケ谷 区－13）



| 区 分 | 金 額 | 財 源 内 訳 |  |  |  | 一 般 財 源 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 国•県 | 諸収入 |  |  |  |
| 本 年 度 | 3，548 |  |  |  |  | 3，548 |
| 前 年 度 | 3， 735 |  |  |  |  | 3，735 |
| 増 $\triangle$ 減 | $\triangle 187$ | 0 | 0 | 0 | 0 | $\triangle 187$ |


| 歳出 |  |  | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |  | 歳出 | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 予 | 事業費 |  | 2，520 | 2， 871 | 3， 391 | 予 | 事業費 | 3， 548 | 3，548 |
|  | メリット＋一般財源 |  | 2， 520 | 2， 871 | 3， 391 | 算 | 一般財源 | 3，548 | 3，548 |
| 決 | 事業費 |  | 2， 475 | 3， 394 | 2，271 |  |  | 方針に関する決裁 種別（ ）） |  |
|  | メリット＋一般則源 |  | 2，475 | 3，394 | 2，271 |  |  | 有：件名（），日付（年 月） |  |
|  | 事業の概要 （目的） | 地域活動の根幹となる自治会町内会活動を支え，市政•区政推進の基盤となることを目的とします。 |  |  |  |  |  |  |  |



【根拠とするデータ等】
自治会町内会現況届，住民組織台帳

| 本資料は，公正•適正に作成しました。 | 課長 |  | 秀幸 | 係長 | 弥生子 | 地域活動 係 <br> 溝口 雅已 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |



| 事 業 名 | 特記事項 |
| :---: | :---: |
|  | 中期計画－38の政策 |
|  | 市期計画－行政運営 |
| 国際文化理解事業 | －期計画－財政運劏 |
|  | 重点事業 |
|  | 新規．抾交 |
|  | 温暖化対策関運事業 |



| 区 分 | 金 額 | 財 源 内 訳 |  |  |  | 一 般 財 源 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 国•県 | 諸収入 |  |  |  |
| 本 年 度 | 883 |  |  |  |  | 883 |
| 前 年 度 | 948 |  |  |  |  | 948 |
| 増 $\triangle$ 減 | $\triangle 65$ | 0 | 0 | 0 | 0 | $\triangle 65$ |


| 歳出 |  |  | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |  | 歳出 | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 予 | 事業費 |  | 860 | 1，100 | 948 | 予 | 事業費 | 883 | 883 |
|  | メリット＋一般財源 |  | 860 | 1，100 | 948 | 算 | 一般財源 | 883 | 883 |
| 決 | 事業費 |  | 719 | 1，844 | 730 |  |  | 方鉎に関する決裁 種別（ ） |  |
| 算メリット＋一般則源 |  |  | 719 | 1，844 | 730 |  |  | 有：件名（パートナー都市協 <br> 定），日付（平成19年3月） |  |
|  | 事業の概要 （目的） |  | 文化の理解を深指します。 | るため文化紹 | 介事業を実施し |  | リア | しめとする多 | 共生の実現 |


| （説 明） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 地域の課題等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会•経斎•文化の急速なグローバル化の進展に伴い，区内にも多くの外国人が在住•在浜市として外資系企業や外国人観光客の誘致を積極的に展開していることから，従前にも増人々と共に生きる社会を目指すことが必要です。 <br> 保土ケ谷区はブルガリアとの間でパートナー都市協定を締結していることから，より一層 め，引き続きブルガリアとの交流を深めるとともに，多文化共生のまちづくりを推進してい |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地域の課題等の収集手段 |  | 日常の窓 | 口応文 |  | 6 区 | 民要望 | 7 関係団体 | 体からの要望 |
| 2 運営方針等との関係 |  |  | 令和 2 年度保土ケ谷区運営方針 目標達成に向けた施策「魅力 |  |  |  |  |  |
| 3 根拠法令•要綱等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【実績の推移•今後見込み】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国際理解特別授業実施柗 |  | 29年度実績 |  | 30年度実績 |  | 元年度実績 | 2年度見込 | 3年度見込 |
|  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 区氏向けイベント実施数 |  | 5 |  |  | 5 | 5 | 3 | 5 |

## 【実施内容】

平成19年にパートナー都市協定を締結したブルガリア共和国（ソフィア市）と友好関係にあることから，ブルガ リア文化の紹介や交流を通して，ブルガリアに対する区民の理解を深めるとともに，ブルガリア紹介•交流事業及 び多文化紹介をきっかけにして他国への関心を高め，区民の国際文化理解や多文化共生を推進します。

1 区内小学校における国際理解特別授業の実施
日本とブルガリア共和国との文化に対する共通点や違いに触れ，早期からの多文化共生への理解を目指し，区内小学校で国際理解特別授業を実施します。（毎年 3～4校程度，6年間で段階的に区内全小学校において実施）

2 ブルガリア他多文化に関する区民向けイベントの開催
パートナー都市協定に対する区民の認知度向上と，多文化共生についての興味•関心•意識を高めることを目的とし，区民向けの多文化関連イベントを実施します。区内主要イベント（花フェスタ，区民まつり，区民芸能
祭）のステージ出演等を活用したブルガリア文化紹介の他，多文化紹介イベントを行います。
3 東京オリンピック・パラリンピックを契機とした各国区民向けイベントの開催
各国に関連した区民イベントを実施し，ブルガリアだけでない他国への関心を高め，区民の国際文化理解や多文化共生を推進し，更なる相互理解の促進につなげていきます。

## 【事業費の内訳】

| 細目事業名 | 本年度 | 前年度 | 差引 | 説明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 国際理解特別授業 | 395 | 395 | 0 |  |
| ブルガリア他多文化区民向けイバント | 388 | 453 | $\triangle 65$ | 令和元年度実績による減 |
| 各国区民向けイベント | 100 | 100 | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |
| 事業費合計 | 883 | 948 | $\triangle 65$ |  |

【根拠とするデータ等】
元年度イベント実施数 等

| 本資料は，公正•適正に作成しまし | 課長 | 係長 | 生涯学習支援 係 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 椎葉 敏幸 | 中野 正信 | 田村 優子 |



| 予算区分 | 地域コミュニティ費 | 性質•分 <br> 課題区 | 環境美化 | 事業開始年度 | 平成 8 年度 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |


| 事 業 名 |
| :---: |
| 花薫るきれいな街ほどがや事業 |




|  | 歳出 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 予 | 事業費 | 2， 806 | 3， 506 | 4， 492 |
| 算 | メリット＋一般財源 | 2， 806 | 3， 506 | 4， 492 |
| 決 | 事業費 | 2， 504 | 3， 418 | 4， 420 |
| 算 | メリット＋一般財源 | 2，504 | 3， 418 | 4， 420 |



事業の概要 次世代につなげる魅力あるほどがやのまちづくりをめざし，「ヨコハマ 3 R 夢（スリム）プラン」事 （目的）業の推進と街の美化事業に取り組みます。

| 明） |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 地域の課題等 |  |  |  |
| －平成10年に制定された「ほどがや花憲章」とその理念 な花の街ほどがやづくりを引き続き目指していく必要があ －「ヨコハマ 3 R 夢（スリム）プラン」の更なる推進の ます。また，区内への転入者や，特に区の特徴である横洨 |  |  |  |
| 地域の課題等の収集手段 | 1 日常の窓口応対等 |  | 7 |
| 2 運営方針等との関係 |  | 令和 2 年度保目標達成に向け |  |
| 3 根拠法令•要綱等 |  | $\begin{array}{\|l} \hline \text { ほどがや花の得 } \\ \text { 量化•資源化 } \\ \text { び吸殻等の散 } \end{array}$ |  |
| $\begin{array}{r} \text { 【実績の推移•今後見込み】 } \\ \text { 花フェスタ参加者 } \\ \hline \end{array}$ |  |  |  |
| 元年度 | 2年度 | 3年度（見込 | み） |
| 24，000人 | 中止 | 24，000 |  |

【実施内容】
1 花の街事業
（1）星川中央公園花壇の植栽管理（年に2回の植え替えの実施）
2 ほどがや花の街推進連絡会運営事業
（1）花フェスタ2021の開催（5月第3土曜日予定 星川中央公園）
（2）ボランティアグループによる植栽管理（毎月第 2 •第 4 木曜日実施 区庁舎•星川中央公園花壇を管理）
（3）「清潔できれいな花の街」ポスター展の開催（区内在住•在学の小中学生対象 11月～12月頃に作品展示）
（4）季節の花の寄せ植え教室（区民対象 10 月下旬～12月上旬）
（5）ほどがや花憲章に基づく花の街づくり（公共施設等への花苗の配布）
3 3R広報•PR活動
（1）自治会町内会や小学校•保育園での出前教室，花フェスタ，区民まつり等のイベントや商業施設での分別啓発•3R行動の普

及
（2）保育園と連携した食品廃棄物削減の取組として，保育園で排出される食品廃重物を土壌混合法により分解し，食品廃重物の排出量を削減します。
（3）外国人居住者への分別啓発として，国際交流ラウンジと協働による分別啓発イベントの開催
（1）横浜国大との者大協働による学生向け分別啓発説明会の開催（新入生オリエンテーション，入寮説明会（4月），保護者説明会 （2月））
（2）横浜国大との協働による不動産•大家さんへの分別啓発説明会の開催（11月）
（3）横浜国大キャンパス内における，学生向け分別啓発キャンペーンの開催（ $7 \cdot 10 \cdot 11$ 月の年 3 回以上）
【事業費の内訳】

| 細目事業名 | 本年度 | 前年度 | 差引 | 説明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 花の街事業 | 400 | 400 | 0 |  |
| ほどがや花の街推進連絡会運営事業 | 3， 556 | 3，556 | 0 |  |
| 3 R 広報•PR 活動 | 210 | 560 | $\triangle 350$ | リコース食器使用中止による減 |
| 転入•単身者向け分別啓発事業 | 80 | 326 | $\triangle 246$ | 在庫活用による減 |
| 事業費合計 | 4，246 | 4， 842 | $\triangle 596$ |  |

【根拠とするデータ等】

| 本資料は，公正•適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | 地域活動 係 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 米村 卓郎 | 青木 雅徳 | 亀井 隆 |


| 事 業 名 |
| :---: |
| 災害対策推進事業 |
| 【20万区民の自助•共助による減災運動】 |


| 特記事項 |  |
| :---: | :---: |
| 中期計画－38の政策 |  |
| 中期計画－行政運営 |  |
| 中期計画－財政運當 |  |
| 重点事業 |  |
| 新規•桩充 |  |
| 温暖化対策関連事業 |  |


| 中期計画－38の政策 |  |
| :---: | :---: |
| 政策番号 | 主な施策番号 |
| 35 | 2 |
| 35 | 3 |
| 35 | 4 |
| 35 | 6 |


| 事業評価書番号 | 該当なし |
| :---: | :---: |
| 事業評価書番号 |  |


| 区 分 | 金 額 | 財 源 内 訳 |  |  |  | 一 般 財 源 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 国•県 | 諸収入 |  |  |  |
| 本 年 度 | 11，536 |  | 500 |  |  | 11，036 |
| 前 年 度 | 10，613 |  |  |  |  | 10，613 |
| 増 $\triangle$ 減 | 923 | 0 | 500 | 0 | 0 | 423 |


| 歳出 |  | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 予 | 事業費 | 9， 980 | 12，228 | 12， 390 |
| 算 | メリット＋一般財源 | 9， 980 | 12，228 | 12，930 |
| 決 | 事業費 | 8，386 | 11，990 | 10， 423 |
| 算 | メリット＋一般財源 | 8，386 | 11，990 | 10， 423 |


| 歳出 |  | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 算 | 事業費 | 12，000 | 12，000 |
|  | 一般財源 | 12，000 | 12，000 |
|  |  |  |  |
| 有：件名（），日付（ 年 月） |  |  |  |

[^0]| 明） |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 地域の課題等 |  |  |  |  |
| ○帷子川•今井川の 2 つの河川に沿った低地部と川を取り囲むように急傾斜の丘陵地が形成されており，起伏に富 んだ地形で山坂が多いことから，地震や降雨によるがけ崩れや浸水等の被害を生じやすい。また，横浜市地震防災戦略に定める地震火災対策地域があり，震災時の出火防止に取り組む必要がある。 <br> 風水害時において，避難に関する緊急情報を適切に伝達するとともに，迅速な避難所の開設等が必要である。震災時の避難所である地域防災拠点の開設•運営が円滑に行われるよう地域への支援を継続する必要がある。震災時の火災被害を軽減するため感震ブレーカー設置に向けた広報を実施し，さらなる普及を図る必要がある。 ○20万区民の自助•共助による減災運動を推進し，自助•共助の重要性を区民に認識していただき，具体的な減災行動に繋げる必要がある。 |  |  |  |  |
| 地域の課題等の収集手段 | 1 日常の窓口応対等 | 3 地区担当制度 | 6 区民要望 | 7 関係団体からの要望 |
| 2 運営方針等との関係 |  | 令和 2 年度保土ケ谷区運営方針目標達成に向けた施策「暮らしの安全•安心の確保」 |  |  |
| 3 根拠法令•要綱等 |  | 策基本法 ○水防法構成及び運営に関災拠点管理運営委員谷区災害ボランティ置推進事業補助金交 | 黄浜市災害対策要綱 横浜市各協議会規約 ットワーク補助岡 | ○横浜市災害対策警戒本部画 ○保土ケ谷区防災計画区災害対策連絡協議会要綱 ○保土ケ谷区感震ブレー |

【実績の推移•今後見込み】

| 事業内容 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | 令和 2 年度見込み | 令和 3 年度見込み |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 区災害対策警戒本部等設置回数 | 12回 | 17回 | 12回 | 12回 | 14回 | 14回 |
| 災害情報通知システィム配信 | 21回 | 24回 | 22回 | 26回 | 23回 | 28回 |
| 河川水位警報シスデム吹鳴 | 1 回 | 4 回 | 0 回 | 5 回 | 2 回 | 2 回 |
|  | 18回 | 10可 | 17可 | 7 回 | 5 回 | 14可 |
| 者 | 861 人 | 251 人 | $591 人$ | 182 人 | $130 人$ | 600 人 |
| 避難所 HUG 研修回数 • 受講者 | 2 可 | 3 回 | 2 可 | 1 可 | 3回 | 3可 |
| 避難所 HUG 研修可数 • 受講者 | 31 人 | 37 l | 14 人 | 20 人 | 30 人 | 30 人 |
| 地 域防 災拠点訓練参加者 | 9，149人 | 7，653人 | 8，334人 | 6,852 人 | 1， 000 人 | 8，500人 |
| 感震ブレーカー設置補助（市） | 0自治会 | 10自治会 | 6自治会 | 5自治会 | 5自治会 | 8自治会 |
| 感震ブレーภー設直補助（市） | 0世蒂 | $653 世$ | 471世帯 | 110 世帝 | 110世帯 | $560 世$ |
| 感震ブレーカー設置補助（区） |  |  | 29見治会 | 13自治会 | 10自治会．．．．． | 20自治会．．．．． |
|  |  |  | 941世产 | 363世带 | 330世带 | 400世带 |
| 保土ケ谷区防災マップ作成 | 15，000部 | 15，000部 | 15，000部 | 10，000部 | 15，000部 | 27，000部 |
| 減災運動推進大会参加者 | 160人 | 300人 | 300 人 | 270人 | 150人 | 270 人 |
| がやっこ防災講習の実施 |  |  |  | $\begin{gathered} 3 \text { 校 } \\ 510 \text { ( } \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 4 \text { 校 } \\ 5000 人 \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{array}{r} 27 \text { 校 } \\ 3,00 . . . \\ \hline \end{array}$ |

【実施内容】 ※下線部については新規•拡充事業
1 危機管理関連事業
（1）区本部体制構築：区本部運営（通年），感染症対策（通年），参集用タクシー借上げ（通年），防災用優先携帯電話（通年），区本部運営訓練（9月，1月），
災害ボランティアネットワーク活動支援（通年），災害対策連絡協議会（5月），天王町駅周辺水害対策連絡協議会（5月）
（2）防災関連システム運用：河川水位警報システム（通年），災害情報通知システム（通年）
（3）災害医療体制構築：災害医療連絡会議（6月，2月），災害医療連絡訓練（9月）
（4）福祉避難所運営：福祉避難所開設訓練（10月），福祉避難所連絡会（2月）
（5）防災資機材置場整備：狩場町防災資機材置場の維持管理（通年）
2 防災•減災啓発事業
（1）減災運動推進強化月間 6月：駅頭広報（風水害対策），9月：イベント開催（震災対策）
（2）減災運動推進大会（1月）
（3）がやっこレスキュー隊研修会（通年）
（4）防災講習会講師派遣事業（通年）
（5）家具転倒防止対策事業（通年）
（6）小学生向け啓発リーフレット配布（4月）
（7）感震ブレーカー設置補助事業（4月～11月）
（8）防災マップ作成及び区民利用施設，区内商業施設への配架（通年）
（9）がやっこ防災育成事業（区内小中学校への防災出前授業の実施等）（通年）
3 地域防災拠点支援事業
（1）地域防災拠点管理運営委員会連絡協議会
（2）地域防災拠点運営委員HUG研修会（7月）
（3）地域防災拠点運営訓練支援（8月～12月）
（4）防災ライセンス資機材取扱指導員派遣事業（8月～12月）
（5）地域防災拠点運営委員研修会（2月）
（6）地域防災拠点資機材点検•修繕事業（通年）

【事業費の内訳】

| 細 目 事 業 名 | 本年度 | 前年度 | 差 引 | 説 明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 区 本 部 体 制 構 築 事 業 | 2，376 | 1，565 | 811 | 感染症対策物品の購入による増 |
| 防災関連システム運用事業 | 1，700 | 1，908 | $\triangle 208$ | 統合事務事業費への移管による減 |
| 防 災 用 優 先 携 帯 電話 | 50 | 50 | 0 |  |
| 災害 医 療 連 絡 会 議 | 31 | 31 | 0 |  |
| 災害医療体制構築事業 | 37 | 37 | 0 |  |
| 福祉避難所体制構築 事業 | 34 | 32 | 2 |  |
| 防災資機材置場整備事業 | 1，150 | 1，150 | 0 |  |
| 防 災－減 災 啓 発 事 業 | 5，469 | 4， 311 | 1，158 | 小中学生向け新規事業及び防災マップ印刷数の増 |
| 地域防災拠点支援事業 | 689 | 1，529 | $\triangle 840$ | 資機材の修繕実績による減 |
| 事 業 費 合 計 | 11，536 | 10， 613 | 923 |  |

【根拠とするデータ等】

| 本資料は，公正•適正に作成しまし | 課長 |  |  | 係長 |  |  | 庶務 係 <br> 長尾 泰尚 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 中山 | 陽子 |  |  | 貢 |  |  |  |



| 予算区分 | 防犯•防災•安全対策費 | 性質•課題区 <br> 分 | 防犯 | 事業開始年度 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | 平成14年度



| 事業評価 <br> 書番号 | 該当なし <br> 事業評価 <br> 書番号 |
| :---: | :---: |


| 区 分 | 金 額 | 財 源 内 訳 |  |  |  | 一 般 財 源 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 国•県 | 諸収入 |  |  |  |
| 本 年 度 | 5，697 |  | 9 |  |  | 5，688 |
| 前 年 度 | 5，964 |  | 48 |  |  | 5，916 |
| 増 $\triangle$ 減 | $\triangle 267$ | 0 | $\triangle 39$ | 0 | 0 | $\triangle 228$ |


| 歳出 |  | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
| :---: | :---: | ---: | ---: | ---: |
| 予 | 事業費 | 5,764 | 5,493 | 5,546 |
|  | 算 | メリト | 決般財源 | 事業費 |
| 算 | メリット | 5,764 | 5,493 | 5,546 |
|  |  | 4,878 | 4,909 | 7,325 |


| 歳出 |  | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 予 | 事業費 | 5，697 | 5，697 |
|  | 一般財源 | 5，688 | 5，688 |
|  |  | 方針に関する決裁 種別（ |  |
|  |  | $\begin{aligned} & \text { 布:件名 () , } \\ & \text { (無) } \end{aligned}$ | 付 (年 月) |

事業の概要 | 警察，地域，関係団体と連携して地域の防犯力を向上することで，街頭犯罪を防止し，安心•安全• |
| :--- |
| 目的 |



1 防犯商店街活動支援事業
商店街の空き店舗等を利用して設置した多目的防犯拠点を活用して，地域の防犯力向上を図り，安全•安心な まちづくりを進めるとともに商店街や地域の活性化促進を支援するため補助金を交付します。
防犯啓発事業
（1）防犯物品・のぼり旗の配布
自治会町内会に対し，見守りの際に使用する防犯物品や，のぼり旗等の啓発物品を配布することで地域の防犯
活動を支援します
また，警察•防犯協会との連携のもと作成した「防犯ステッカー」について，貼付と日常業務内での見守りへ
の協力企業•団体を広く募り，より一層の地域防犯力向上を図ります。
（2）街頭防犯キャンペー
警察等の関係団体と連携し，区内の犯罪動向に合わせて街頭防犯キャンペーンを展開します。 また，自治会町内会を対象にした防犯出前講座などを開催します。
（3）防犯に関するコンクールの開催
区民を対象としたコンクールを実施することを通じて，多くの区民の防犯意識の向上を図ります。
3 こども110番あんしんの家支援事業
子どもや女性などが通学時や外出時に身の危険を感じたときに犯罪から守るため，個人や商店などの協力を得て，
「こども 1 1 0 番あんしんの家」事業を実施しています。また，子ども防犯の強化のため，新入学児童に防犯ブザー を配布します。
4 防犯センター事業
防犯用品の展示•貸し出し，研修会の開催により防犯意識の向上，防犯情報の収集及び発信を行うとともに地域交流の場など防犯活動の核となる施設として活用します。建物はリース終了により無償譲渡を受け，施設管理 は管理運営委員会に委託します。

## 【事業費の内訳】

| 細目事業名 | 本年度 | 前年度 | 差引 | 説明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 防犯商店街活動支援事業 | 795 | 795 | 0 |  |
| 防犯啓発事業 | 1，554 | 1，873 | $\triangle 319$ | 啓発物発注数量精査に基づく洞 |
| こども110番あんしんの家支 | 613 | 1，861 | $\triangle 48$ | 契約実績に基づく減 |
| 防犯センター事業 | 2，735 | 2，635 | 100 | 管理運営費の見直しに伴う増 |
|  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |
| 事業費合計 | 5，697 | 5， 964 | $\triangle 267$ |  |

【根拠とするデータ等】
保土ケ谷区防犯商店街活動支援補助金交付要綱

| 本資料は，公正•適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | 地域活動 係 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 椎葉 秀幸 | 関 弥生子 | 岸本 一平 |


| 事 業 名 |
| :---: |
| 交通安全対策事業 |


| 特記事項 |  |
| :---: | :---: |
| 中期計画－38の政策 |  |
| 中期計画－行政運営 |  |
| 中期計画－財政運営 |  |
| 重点事業 |  |
| 新規•桩交 |  |
| 温暖化対策関連事業 |  |


$\left.\begin{array}{|c|c||}\hline \text { 事業評価 } \\ \text { 書番号 }\end{array}\right)$

| 区 分 | 金 額 | 財 源 内 訳 |  |  |  | 一 般 財 源 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 国•県 | 諸収入 |  |  |  |
| 本 年 度 | 3，643 |  |  |  |  | 3，643 |
| 前 年 度 | 4， 384 |  |  |  |  | 4， 384 |
| 増 $\triangle$ 減 | $\triangle 741$ | 0 | 0 | 0 | 0 | $\triangle 741$ |


| 歳出 |  | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 予 | 事業費 | 2， 802 | 3， 033 | 7， 254 |
| 算 | メリット + －般則源 | 2， 802 | 3， 033 | 7，254 |
| 決 | 事業費 | 2，321 | 2， 830 | 10，736 |
| 算 | メリット + 一般則源 | 2，321 | 2， 830 | 10， 736 |


| 歳出 |  | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 予 | 事業費 | 3， 643 | 3， 643 |
| 算 | 一般財源 | 3，643 | 3，643 |

有：件名（），日付（年 月）

| 事業の概要 （目的） | - 交通安全運動や交通安全教育を実施して交通事故の防止を推進します。 <br> - 駅周辺の自転車等放置防止のため，「自転車等放置防止監視員」を配置して利用者に啓発します。 |
| :---: | :---: |



## 【実績の推移•今後見込み】

メ内の交通事故件数は昨年に比して減少傾向にありますが，安全•安心な街くりを推進するため，さらなる道路環境の整備や交通安全思想の普及などの交通施策を実施して交通事故防止を図る必要があります。
また，放置自転車防止対策として，自転車等放置防止監視員の配置や区民の意識啓発などを総合的に推進していく必要があります。
【実施内容】
1 交通安全運動•教育•啓発
（1）各季の交通安全運動：春（4月）秋（9月）の全国交通安全運動，夏（7月）年末（12月）の交通事故防止運動
（2）強化月間：自転車マナーアップ強化月間（5月），暴走族追放•二輪車事故防止運動（6月），
違法駐車追放自転車等防止運動（10月），飲酒運転根絶強化月間（12月）
③交通安全教室等：はまつこ交通安全教室，3世代交通安全教室の実施，自治会•町内会へ交通安全出前講座。自動車や二輪車，歩行者等の間で実際に起こり得る交通事故を再現した体験型交通安全教室 （スケアードストレイト）を引き続き実施し，特に親世代の交通安全教室への参加を促して いきます。
（4）功労者表彰：関係団体と共催で，11月に功労者表彰式を開催します。
⑤広報•啓発活動：広報よこはま 4 月号で小学校の新 1 年生向けの交通安全の特集を組みます。
2 交通安全対策（交通安全施設の整備，団体活動補助）
スクールゾーン路面標示の整備，スクールゾーン対策協議会連絡会の開催
スクールゾーン対策協議会活動補助（19校），自転車等放置防止推進協議会活動補助（6 駅）

| 細目事業名 | 本年度 | 前年度 | 差引 | 説明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 交通安全運動•教育•啓発 | 702 | 1，290 | $\triangle 588$ | チラシ種類減による即刷製本費の減 |
| 交通安全対策 | 2， 291 | 2， 794 | $\triangle 503$ | 電柱券付替え逼所堿による委話料の堿 |
| 自転車等放置特別対策 | 650 | 300 | 350 | 区配予算宪止見込み分の補填による增 |
|  |  |  |  |  |
| 事業費合計 | 3， 643 | 4，384 | $\triangle 741$ |  |

【根拠とするデータ等】
交通事故発生状況（保土ケ谷警察署），市内駅周辺放置自転車等の実態について（市道路局）

［保土ケ谷区 地域振興 課］

| 予算区分 | 文化・スポーツ・学習振興費 | 性質• <br> 䟎区分 | 生涯学習 | 事業開始年度 | 平成 18 年度 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |


| 事 業 名 |
| :---: |
| 市民活動支援事業 |



| 事業評価 <br> 書番号 | 該当なと <br> 事業評価 <br> 書番号 |
| :---: | :---: |


| 区 分 | 金 額 | 財 源 内 訳 |  |  |  | 一 般 財 源 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 国•県 | 諸収入 |  |  |  |
| 本 年 度 | 4，211 |  |  |  |  | 4，211 |
| 前 年 度 | 4， 149 |  |  |  |  | 4， 149 |
| 増 $\triangle$ 減 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |


| 歳出 |  | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 予 | 事業費 | 2， 265 | 3， 313 | 4，616 |
| 算 | メリット＋一般財源 | 2， 265 | 3， 313 | 4，616 |
| 決 | 事業費 | 2，738 | 3， 385 | 4，215 |
| 算 | メリット＋一般財源 | 2，738 | 3，385 | 4，215 |


| 歳出 |  | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 |
| :--- | :---: | ---: | ---: |
| 予 | 事業费 | 4,211 | 4,211 |
|  | 算 | 一般財源 | 4,211 |


| 方針に関する決裁 種別（ $) ~$ |
| :--- | :--- |
| 有：件名（），日付（年 月） |
| 舞 |


| 事業の概要 （目的） | 市民活動•生涯学習活動の拠点として，地域で活動する区民や団体間の連携•協働の支援への意識 を持って，地域に密着したきめ細やかな支援を行います。 |
| :---: | :---: |


| （説 明） |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 地域の課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| ほどがや市民活動センターでは，地域に密着した市民活動や生涯学習活動拠点として，他施設間連携を中心に，市民活動•地域活動を進める団体をつないだり，交流の場の提供，新たな担い手の発掘，継続して活動を進めるための相談・アドバイスなど，地域課題やニーズの把握に努め，きめ細やかな対応•支援が求められています。 <br> また，区内の団体同士が連携し地域課題の解決へつながるための団体間の交流の場及び団体の活動発表の場が求め られています。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地域の課題等の収集手段 | 1 日常の窓口応対等 |  |  |  |  |  |  |
| 2 運営方針等との関係 |  | 令和 2 年度保土ケ谷区運営方針 目標達成に向けた施策「つながり・支え合いの推進」 |  |  |  |  |  |
| 3 根拠法令•要綱等 |  | - 横浜市市民協働条例 •横浜市生涯学習基本構想 <br> - ほどがや市民活動センター運営要綱 <br> - ほどがや市民活動センター協働運営会議会則 <br> - ほどがや市民活動センター評議会会則 <br> - ほどがや生涯学習フォーラム開催要領 <br> - ほどがや生涯学習フォーラム実行委員会規約 |  |  |  |  |  |
| 【実績の推移•今後見込み】1 ほどがや市民活動センター |  |  |  |  |  | （単位：人） |  |
| センター年間延べ利用者数 | 28年度実績 | 29年度実績 | 30年度実績 | R 元年度実績 | R 2 年度見込み | R 3 年度見込み |  |
|  | 22， 239 | 24， 099 | 22， 683 | 17， 968 | 20， 000 | 23，000 |  |
| 2 ほどがや生涯学習フォーラム（単位：団体） |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加団体数 | 28年度実績 | 29年度実績 | 30年度実績 | R 元年度実績 | R 2 年度見込み | R 3 年度見达み |  |
|  | 37 | 34 | 30 | 27 | 20 | 25 |  |

【実施内容】
1 市民活動センター運営費
（1）「ほどがや市民活動センター自主企画事業」の実施
地域の市民活動や生涯学習支援につながる事業（研修会•講座・イベント等）を企画•実施し，新たな地域の担い手 の発掘•育成を図ります。また，地域とつながるはじめの一歩として「地域デビュー講座」を実施し，地域活動のきっかけ づくりを創出します。
コロナ禍の中で，新たな事業の進め方を検討していきます。動画の作成やオンラインでの取組，活動団体向けの支援の方法の把握•実践を行います。

## （2）「街の学習応援隊事業」の実施

様々な分野の知識や経験，技能•技術をボランティア活動に生かしたいと希望している個人•団体（街の学習応援隊登録者）を，区内の団体や施設に紹介し，地域の活動の支援につなげ，応援隊登録者自身が自らの活動を地域に発信し，活発に活動していくための支援を行っていきます。

コロナ禍での活動制約を踏まえ，新たな取組方法を検討していきます。

ほどがや市民活動センターに登録している団体•個人や，各地区センター等で活動しているサークルについての情報を収集•把握•整理•提供することで市民活動•生涯学習を支援し，これから活動を始めようとする市民にとって，ほど がや市民活動センターが受け皿の役目を担うことを目指します。また，区民利用施設等との連携の強化を進め，ほどが や市民活動センターが中間支援施設の核となり，包括的な地域活動支援を目指します。
（4）ほどがや市民活動センターの情報発信•広報•周知
現在，市民活動•生涯学習活動に携わつている市民はもちろん，地域でこれからの活動を担っていく可能性を持った潜在的活動者に対してほどがや市民活動センターといら活動拠点を周知することによって，地域の活動の活性化を図 ります。
（5）協働運営会議に対する事務的補助を通した利用者との協働の推進
ほどがや市民活動センターの登録団体で組織される協働運営会議とセンターが，協働して施設づくりを進めていくこ とを目指して，協働運営会議の事務を補助します。
実施回数 総会：1回（予定），全体会：2回（上期，下期各1回）
（6）評議会の開催によるセンター運営の見直し
評議会を開催し，第三者的な立場から評価•助言を受けることによって，公平かつ効率的なセンターの運営，さらに
は，センターの運営における市民協働の在り方についての検討を進めていきます。
実施回数：2回
2 ほどがや生涯学習フォ一ラム
区内を中心に活動する生涯学習や市民活動実施団体の相互交流，区民への活動PRを目的としたイベント「ほどがや生涯学習フォーラム」を学習グループ・市民活動団体の代表で組織された実行委員会に委託して実施します。コロナ禍の情勢を鑑み，新たな実施方法を模索しながら，開催の意義を見直します。

【事業費の内訳】

| 細目事業名 | 本年度 | 前年度 | 差引 | 説明 |
| :---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 市民活動支援センター運営事業費 | 3,896 | 3,834 | 62 | ユロナ対策 |
| ほどがや生涯学習フォーラム | 315 | 315 | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |
| 事業費合計 |  |  |  | 02 |

【根拠とするデータ等】
ほどがや市民活動センター事業報告書，第17回ほどがや生涯学習フォーラム実施報告書

| 本資料は，公正•適正に作成しました。 | 課長 |  |  | 係長 | 飯島 | 拓 | 生涯学習支援 係 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


| 事業名 |
| :---: |
| はぐくみプロジェクト |


| 特記事項 |  |
| :---: | :---: |
| 中期計画－38の政策 | 0 |
| 审期評画－行政運営 |  |
| 期計画－財政運営 |  |
| 董点事嶪 |  |
| 規•掋交 |  |
| 温暖华㢢策简連事嶪 |  |


| 中期計画－38の政策 |  |
| :---: | :---: |
| 政策番号 | 主な施策番号 |
| 33 | 1 |
| 33 | 2 |
| 33 | 4 |


| 事業釷価 | 該当なし |
| :---: | :---: |
| 事業評価 |  |



| 蒇出 |  | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 <br> 2,139 | 歳出 |  | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 予 | 事業費 | 1，624 | 1，960 |  | 予 | 事業費 | 3，160 |  | 3，160 |
| 算 | メリット＋一般財源 | 1，624 | 1，960 | 2，139 | 算 | 般財源 | 3，160 |  | 3，160 |
| 決 | 事業費 | 1，661 | 1，186 | 1，034 |  |  | 方銈に関する | 戴 種別（ |  |
| 算 | メリット＋一般时源 | 1，661 | 1，186 | 1，034 |  |  | 有:件名 ( ) , | 付（ 年 | 月） |


| 事業の概要 （目的） | 区民が地域に関心を持つきっかけをつくり，地域活動に参加する機会を設けることで，協働の担い手 となる主体性のある人材の発掘•育成を行います。また，区民利用施設が連携して地域活動を活性化 する体制づくりを目指して，施設職員•区職員のスキルアップと情報共有を図る研修を実施します。 |
| :---: | :---: |


| 明） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 地域の課題等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| －人生で培ったノウハウやスキルを生かし，社会貢献をしたい意欲を持つ区民の活動は，地域の活力を生み出す原動力となります。地域課題の解決に向けて，自分にふさわしい形で地域活動•市民活動に参加できるよう支援し，「楽 しさ」の中で社会貢献する「喜び」や「達成感」を感じられる取組を行う必要があります。 <br> －男女共同参画の視点で，子育て世代が社会のあらゆる分野に参加する機会を確保するため，保育付きの区民参画講座を実施する必要があります。 <br> －地域活動•市民活動の担い手が不足しているため，主体性を持って継続的に活動できる区民を育む必要がありま す。 <br> －多様化•複雑化する区民ニーズや相談に的確に応えていくためには，分野横断的な施設間連携が求められていま す。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地域の課題等の収集手段 | 1 日常の窓口応対等 |  | 5 区民アンケート |  | 6 区民要望 |  | 8 その他 |  |
| 2 運営方針等との関係 |  | 令和 2 年度保土ケ谷区運営方針目標達成に向けた施策「つながり・支えあいの推進」 |  |  |  |  |  |  |
| 3 根拠法令•要綱等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【実績の推移•今後見込み】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| はぐくみ基 |  | ｜参加暑数 |  | 29年度实䌮 | 30年度実績 | 元年度実績 | $\frac{2 \text { 年度見込み }}{15}$ | 3年度見这み |
|  |  | 31 | 27 | 16 | 20 |  |
| 区民企画型講座 |  |  |  | 運営委者員数 |  | 32 | 20 | 17 | 15 | 20 |
|  |  | 525 | 233 |  |  | 243 | 200 | 250 |
| 地域碞題誁厘 |  | 鋑加数数 |  | ${ }_{106}^{9}$ | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | 参加者数 |  | 75 | 40 | 中止 | 80 | 80 |
|  |  |  <br> 【実施内容】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


｜ 1 はぐくみ塾（予定：全 6 回，定員 30 人）
グループ運営の手法（場づくり，合意形成，仲間づくり）や企画の立て方などを学び，講座を企画•実施する力を養成し主体性を持って継続的に活動できる区民を育みます。

## 2 区民企画型講座（予定：5 講座）

はぐくみ塾修了生で組織する運営委員が企画•運営する講座に補助金を交付し，活動を支援します。
3 はぐくみCafe
はぐくみプロジェクト全体の活動報告会を兼ねた交流の場を提供し，人と人の繋がりを創出します。
4 地区センター・コミュニティハウスの地域コーディネート機能強化研修•実践支援（予定：全6回）
保土ケ谷区が抱える課題を解決するために，地区センター・コミュニティハウスにおけるコーディネートの理解を深め，学習プログラムの企画の立て方を身につける研修を開催するとともに，研修内容を実践する施設を支援します。
5 ステップアップ補助金
活力ある地域社会を実現するために区民が自主的かつ主体的に行う，主に地区センター・コミュニティハウスを拠点にした活動において，地域とつながりを持つ取組，新たな仲間づくりを進める取組を補助金交付により支援します。
6 はぐくみ塾へつなげる講座
区民が興味関心のあるテーマで講座を開催し，地域参加のきっかけ作りを行い，はぐくみ塾参加へつなげます。
7 保土ケ谷区地域施設間連携促進事業「地域デザインセミナー」（予定：全5回）
区内の区民利用施設が連携して地域活動を活性化する体制づくりを目指して，施設職員•行政職員の人的ネットワークの形成，職員のスキルアップや力量向上を図る研修を実施します。

【事業費の内訳】

| 細目事業名 | 本年度 | 前年度 | 差引 | 説明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| はぐくみ塾 | 273 | 195 | 78 | 講師数増加による増 |
| 区民企画型講座 | 931 | 931 | 0 |  |
| 地区センター・コミュニ ティハウスの地域コーディ ネート機能強化研修•実践支援 | 1，036 | 0 | 1，036 | 区提案反映制度から事業移管による増 |
| 地域課題講座 | 0 | 1，261 | $\triangle 1,261$ | 事業移管による減 |
| ステップアップ補助金 | 200 | 0 | 200 | 補助制度新設による増 |
| はぐくみ塾へつなげる講座 | 216 | 0 | 216 | 新規実施による増 |
| 地域デザインセミナー | 336 | 753 | $\triangle 417$ | 細目事業整理による減 |
| その他 | 170 | 0 | 170 | 細目事業整理による増 |
| 事業費合計 | 3， 162 | 3，140 | 22 |  |

【根拠とするデータ等】

（様式 $3-1$ ）令 和 3 年 度 事 業 計 画 書【自主企画事業費】

［保土ケ谷区 地域振興 課］


平成26年度


| 区 分 | 金 額 | 財 源 内 訳 |  |  |  | 一 般 財 源 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 国•県 | 諸収入 |  |  |  |
| 本 年 度 | 660 |  |  |  |  | 660 |
| 前 年 度 | 750 |  |  |  |  | 750 |
| 増 $\triangle$ 減 | $\triangle 90$ | 0 | 0 | 0 | 0 | $\triangle 90$ |


| 歳出 |  | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |  | 歳出 | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 予 | 事業費 | 198 | 200 | 650 | $\begin{array}{\|l} \hline \text { 予 } \\ \text { 算 } \end{array}$ | 事業費 | 660 | 660 |
|  | メリット＋一般財源 | 198 | 85 | 650 |  | 一般財源 | 660 | 660 |
| 決 事業費 <br>  算 メリット $^{2}$ 般財源 |  | 159 | 200 | 609 |  |  | 方針に関する決裁 種別（ ） |  |
|  |  | 159 | 85 | 609 |  |  |  | 日付（年 月） |

事業の概要 区役所•図書館•学校•区民利用施設等が連携し，読書活動の啓発や読書に親しむ講座などを実施す （目的）ることで，保土ケ谷区民の読書活動を推進します。

| （説 明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 地域の課題等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 幅広い世代に対応した読書機会の拡大が，求められています。 <br> - 保土ケ谷図書館を中核として，様々な個人•団体と連携することで，保土ケ谷区の地域特性を活かし，地域に根差した読書活動推進が求められています。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地域の課題等の収集手段 | 1 日常の窓口応対等 |  | 5 区民アンケート |  |  | 7 関係団体からの要望 |  |  |  |
| 2 運営方針等との関係 |  | 令和 2 年度保土ケ谷区運営方針「誰もが健やかに暮らせる環境づくり」 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 根拠法令•要綱等 |  | 横浜市民の読書活動の推進に関する条例，保土ケ谷区読書活動推進目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 【実績の推移•今後見込み】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27年度実績 | 28年度 | 績 | 29年度実績 |  | 度実績 | 元年度実績 | 2年度見込 | 3年度見込 |
| 保土ケ谷図書館年間貸出冊数 | 448， 739 | 452 | 121 | 371， 585 |  | 445， 019 | 422， 628 | 422， 628 | 422，628 |
| 読書活動推進講演会 | 180 |  | 107 | 68 |  | 59 | 432 | 300 | 400 |

【実施内容】
－読書活動推進講座
区民の読書活動の推進および，つながりの場づくりを行うため，本や読書に親しむ講座を実施します。
－読書推進講演会（年1回）
読書にちなんだ講演会を実施することで，区民の読書活動に対して啓発を行います。
－読書活動推進会（年2回）
区民代表，学校，区内図書貸出施設，図書館，区役所で連携し，情報共有，事例発表などを行い，地域に根差した読書活動の推進を図ります。
－他事業との連携
他事業のイベント等にて，読書活動に関するPRを行うなど，幅広い読書活動推進を行います。
【事業費の内訳】

| 細目事業名 | 本年度 | 前年度 | 差引 | 説明 |
| :---: | ---: | ---: | ---: | :---: |
| 読書活動推進事業 | 660 | 750 | $\triangle 90$ | 平成31年度実績に基づく減 |
| 事業費合計 |  | 660 | 750 | $\triangle 90$ |

【根拠とするデータ等】
「横浜市の図書館（横浜市立図書館年報）※統計資料」，各講座アンケート，講座•啓発イベントの参加者数



| 予算区分 | 文化・スポーツ・学習振興費 | 性質•分 | 文化・スポーツ | 事業開始年度 | 平成 6 年度 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |



|  |  |  |  |  | （単位：千円） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 区 分 | 金 額 | 財 源 内 訳 |  |  |  | 一 般 財 源 |
|  |  | 国•県 | 諸収入 |  |  |  |
| 本 年 度 | 2，727 |  |  |  |  | 2，727 |
| 前 年 度 | 2， 747 |  |  |  |  | 2，747 |
| 増 $\triangle$ 減 | $\triangle 20$ | 0 | 0 | 0 | 0 | $\triangle 20$ |


| 歳出 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 歳出 |  | 令和 4 年度 | 令和 5 年 | 度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 予 事業費 | 2，547 | 2， 847 | 3， 047 | $\begin{array}{\|l} \hline \text { 予 } \\ \text { 算 } \end{array}$ | 事業費 | 2，927 | $\begin{aligned} & 2,927 \\ & \hline 2,927 \end{aligned}$ |  |
| 算 メリット + 一般財源 | 2，547 | 2， 847 | 3， 047 |  | 一般財源 | 2，927 |  |  |
| 決 事業費 | 2， 428 | 2， 841 | 2， 413 |  |  | 方針に関する | 裁 種別（ | ） |
| 算 メリット＋一般財源 | 2，428 | 2，841 | 2，413 |  |  | $\begin{aligned} & \text { 有: 件名 () , } \\ & \text { (舞 } \\ & \hline \end{aligned}$ | 付 (年 | E 月) |


| $\begin{array}{c}\text { 事業の概要 } \\ (\text {（目的 }\end{array}$ | $\begin{array}{l}\text { 保土ケ谷区内の文化活動による地域振興を目指して，区民文化祭，区民ギャラリー，区民密着型コン } \\ \text { サー歌普及の各事業を実施します。 }\end{array}$ |
| :---: | :--- |



## 【実施内容】

1 保土ケ谷区民文化祭事業
公会堂，岩間市民プラザ等において，区民文化祭実行委員会に所属する団体が，9月から翌年3月にかけて文化イベントとし
て保土ケ谷文化祭「区民写真展」「区民芸能祭」「茶会」「いけばな展」「ふれあいコンサート」「子ども芸術劇場」「小学校児童音楽会」「高齢者作品展」「合唱祭」及び「ほどがやDancePerformance」を実施します。また，区政95周年に区内合唱団体
と区民オーケストラが中心となり，ベートーベンの第九をみなとみらいホールへ実施する取組を進めていきます。
2 区民ギャラリー事業
（1）区役所 1 階と保土ケ谷駅ビル内の 2 か所に設置した展示ケースに，区民の文化作品を展示します。
（2）区民の展示作品が，より良くディスプレイできるよう展示場所の改善を図ります。また，ホームページやインスタグラムな
どの媒体を利用し，多くの方々に作品が見られるよう紹介します。
3 区民密着型コンサート（区民オーケストラ）
事業区民に良質な音楽を提供し，気軽に楽しんでいただくことを目的として，地域に根差したオーケストラ等によるコンサー
トを実施し，区民を無料招待します。親子連れ等でも気軽に参加できる地域密着型の演奏会とします。
4 区の歌普及事業
保土ケ谷区制80周年を記念して平成19年に制定した区の歌「わがまち，保土ケ谷」を普及させるため，区民で組織される合唱団に委託して実施します。

## 【事業費の内訳】

| 細目事業名 | 本年度 | 前年度 | 差引 | 説明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 保土ケ谷区民文化祭事業 | 2，000 | 1， 820 | 180 | 横浜音祭り 2022に向けた增 |
| 区民ギャラリー事業 | 127 | 227 | $\triangle 100$ | 平成31年度契約に基づく減 |
| 区民密着型コンサート事業 | 300 | 300 | 0 |  |
| 区の歌普及事業 | 300 | 400 | $\triangle 100$ | 令和 2 年度執行状況に基づく減 |
| 事業費合計 | 2，727 | 2，747 | $\triangle 20$ |  |

【根拠とするデータ等】
事業の参加者数•展示数

| 本資料は，公正•適正に作成しました。 | 課長 |  | 秀幸 | 係長 | 中野 | 正信 | 生涯学習支援 係芦田 恵 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（様式 3－1）

［保土ケ谷区 地域振興 課］

| 予算区分 | 文化・スポーツ・学習振興費 | 性質• <br> 䅡区分 | 文化・スポーツ | 事業開始年度 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |平成 6 年度


| 事 業 名 |
| :---: |
| スポーツの街ほどがや推進事業 |


| 特記事項 |  |
| :---: | :---: |
| 中期計画－38の政策 | O |
| 中期訐画－行政運赏 |  |
| 吕期計画－財政運党 |  |
| 重点事業 |  |
| 新盶••拡充 |  |
| 温暖化対策関連事業 |  |



| $\begin{array}{\|c} \hline \text { 事業評価書 } \\ \text { 番号 } \end{array}$ | 該当なし |
| :---: | :---: |
| 事業評価書番号 |  |

（単位：千円）

| 区 分 | 金 額 | 財 源 内 訳 |  |  |  | 一 般 財 源 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 国•県 | 諸収入 |  |  |  |
| 本 年 度 | 3，612 |  |  |  |  | 3，612 |
| 前 年 度 | 4， 063 |  |  |  |  | 4， 063 |
| 増 $\triangle$ 減 | $\triangle 451$ | 0 | 0 | 0 | 0 | $\triangle 451$ |


|  | 歳出 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 予 | 事業費 | 2， 504 | 2， 715 | 2，951 |
| 算 | メリット＋一般則源 | 2， 504 | 2，715 | 2，951 |
| 決 | 事業費 | 2， 868 | 2，715 | 2， 926 |
| 算 | メリット＋一般財源 | 2， 868 | 2，715 | 2，926 |


|  | 歳出 | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 予 | 事業費 | 3，612 | 3，612 |
| 算 | 一般財源 | 3，612 | 3，612 |

百：件名（），日付（年 月）

| 事業の概要 （目的） | スポーツ推進委員や区体育協会と協力をし，誰もが身近な場所でスポーツに親しめる環境づくりを推進 するとともに，区内唯一のプロスポーツチームである横浜FCとの連携を通じて，区民が一流のプレーを観戦する機会などを創出することで，区民のスポーツへの関心を高め，スポーツを通じた区民の暮らし の充実やまちの活性化を図ります。 |
| :---: | :---: |


| （説 明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 地域の課題等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| －東京2020オリンピック・パラリンピックの開催が延期，コロナウイルスによる自肃等でスポーツへの関心がなくならな <br> いよう，振興をする必要があります。 <br> - 地域でスポーツ活動の主体的な役割を果たしているスポーツ推進委員や区体育協会の活動を支援する取組が必要です。 <br> - 区内唯一のプロスポーツチームである横浜FCへの区民の愛着を一層育み，区の魅力をさらに高めるため，横浜FCや地域 と連携した事業の実施が必要です。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地域の課題等の収集手段 |  | 日常の窓口応 | 応対等 | 等 7 | 関係団体か | らの要望 |  |  |  |  |
| 2 運営方針等との関係 |  |  | $\begin{aligned} & \text { 令和 } 2 \text { 年度保土ケ谷区運営方針 } \\ & \text { 誰もが健やかに暮らせる環境らくり } \\ & \hline \end{aligned}$ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 根拠法令•要綱等 |  |  | スポーツ基本法，横浜市スポーツ振興基本計画，横浜市スポーツ推進委員規則，保土ケ谷区スポーツ活動推進事業補助金交付要綱，保土ケ谷区体育協会事業補助金交付要綱，区内 スポーツ団体連携強化事業補助金交付要綱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 【実績の推移•今後見込み】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 少少行事名 |  |  |  | 年度実績 | 責28年度実績 | 29年度実績 | 30年度実纓 | 元年度実績 | 年度見込 | 年度見込 |
| 䒚年少女球抆大会 |  | 参加者数 |  | 481 230 | $\begin{array}{r} 447 \\ \hline 233 \end{array}$ | $\frac{529}{235}$ | $\frac{316(\% 1)}{224}$ | $\frac{413}{228}$ | $\frac{\text { 中止 }}{100}$ | 400 230 |
| かるがもファミリーマラ |  | 帯加者数 |  | 1，384 | 1，499 | 1，020 | 1，314 | 1，014 | 中止 | 1，500 |
| 横浜FC保土ケ谷区民DAY |  | 無料入場者数 |  | 2，269 | 2， 300 | 1，925 | 1，904 | 1，469 | 中止 | 1，400 |
| （※1）平成30年度 |  | 中症対策と | として | て，卜 | ベースオ | ル大会 | 19名参 | 定） | 止しま |  |
| 【実施内容】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 体育協会事業（区体育 <br> （1）区内スポーツ団体連 12競技団体の連絡 <br> （2）体育協会事業補助金各種スポーツ大会 | （区 | 会への補助） 強化事業補助を㖸を担う事務 | ）助金事務局 <br> の開催及 | 人件費 崔及びス | を補助し， रポーツの普 | 自立化• <br> 普及•発展 | 自主運営体 に関する経 | 制を強化費を補助 | します。 <br> します。 |  |

2 各種スポーツ大会事業
（1）少年少女球技大会
参加者の健全育成を促進するとともに，友情や連帯感，協調性等を学ぶことで，社会性や責任感を身に着けます。
（2）グラウンドゴルフ大会
参加者の健康保持や増進，世代や障害をこえた交流を図ります。
（3）かるがもファミリーマラソン大会
参加者の健康保持や増進，子どもから大人まで参加できることにより幅広い世代の交流を深めます。
（4）ほどがやスポーツまつり
区体育協会主催による区民大会総合開会式を実施するとともに，誰もが参加できるスポーツイベントを開催しま す。

3 プロスポーツ連携事業
（1）地域活性化
横浜FC，区連会，区商連と連携し，区内で行われるホームタウン活動及び地域活性化に資する活動をより推進しま す。
（2）保土ケ谷区民DAY
横浜FCと連携し，区民をホームゲームに無料招待することで，区民が横浜FCを身近に感じる機会を創出します。 また，区内企業及び団体の区民DAYの参加を促進し，会場でブース等の出店により区の魅力を発信します。
（3）認知度向上
多くの区民の横浜FCへの愛着を一層育むことを目的に，横浜FCのロゴを活用したランドセルカバー作成等のPR活動 を行います。
4 東京2020オリンピック・パラリンピック機運醸成事業
東京2020オリンピック・パラリンピックの機運醸成を目的に，オリンピック・パラリンピック種目の体験教室を開催 します。

## 【事業費の内訳】

| 細目事業名 | 本年度 | 前年度 | 差引 | 説明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 体育協会事業 | 1，300 | 1，299 | 1 |  |
| 各種スポーツ大会事業 | 1，472 | 1，424 | 48 | 感染症対策による増 |
| プロスポーツ連携事業 | 240 | 240 | 0 |  |
| オリンピック・パラリン <br> ピック機運醸成事業 | 600 | 1，100 | $\triangle 500$ | 事業見直しによる減 |
|  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |
| 事業費合計 | 3， 612 | 4， 063 | $\triangle 451$ |  |

【根拠とするデータ等】
区体協協会事業報告書，各種スポーツ大会報告書

［保土ケ谷区 $\qquad$
事 業 計 画 書【自主企画事業費】


| 予算区分 | 子育て・子ども・青少年育成費 | 性質• <br> 課題区分 | 青少年健全育成 | 事業開始年度 | 平成 6 年度 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |


| 事 業 名 | 特記事項 | ｜中期計画－38の政策 | 事業評価 | 該当なし |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 中期計画－38の政策 | 政策番号 ${ }^{\text {主な施策番别 }}$ | 書番号 | 該当なし |
| がやっこ育成事業 | －期計画－行政運堂 |  | 事業評轓 |  |
| 【前年度：青少年健全育成事業】 | 中期計画－財政運営 <br> 董点事業 |  |  |  |
|  | 新規－－桩交－－－－－－－－－－－－－－－－－－－10 |  |  |  |
|  | 温暖化树策関連事業 |  |  |  |

（単位：千円）


|  | 歳出 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 予 | 事業費 | 300 | 300 | 306 |
| 算 | メリット＋一般則源 | 300 | 300 | 306 |
| 決 | 事業費 | 300 | 450 | 306 |
| 算 | メリット＋一般則源 | 300 | 450 | 306 |


| 歳出 |  | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 予 | 事業費 | 1，812 | 1，812 |
| 算 | 一般財源 | 1，812 | 1，812 |
|  |  |  |  |

$\left.\begin{array}{c}\text { 事業の概要 } \\ \text {（目的）}\end{array}\right)$

青少年健全育成活動等に要する経費を補助するとともに，地域の資産（横浜国立大学や水田）と運携，活用 し，未来を担う青少年が健やかに成長できる地域環境の実現を図ります。また，児童をはじめ，区民の世代間交流の場をつくるとともに，事業を通じて地域の新たな担い手として活躍していただくきっかけを作ります。

| 明） |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 地域の課題等 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 青少年の自立に向けて，多様な人と関わり，様々な文化•知識等に触れられる機会が求められています。 <br> - 近隣や世代間など地域のつながりが希薄化している，子どもたちが地域交流できる場や世代間交流の場が求められ <br> ています。 <br> - 長期的に青少年の健全育成に取り組む人材の育成及び確保が求められています。 <br> - 地域の資産である横浜国立大学と連携した青少年健全育成事業や水田を活用した交流事業は大変好評であり，長期 <br> に渡り継続的に実施することで地域に根差した取組として区民に認知されるとともに，地域の担い手となるきっかけ <br> として寄与しています。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地域の課題等の収集手段 | 1 日常の窓口応対等 |  | 5 区民アンケート | 7 関係団体からの要望 |  | 8 その他 |  |
| 2 運営方針等との関係 |  | 令和 2 年度保土ケ谷区運営方針「誰もが健やかに暮らせる環境づくり」「つながり，支 えあいの推進」 |  |  |  |  |  |
| 3 根拠法令•要綱等 |  | 保土ケ谷区青少年健全育成事業補助金交付要綱，ほどがや望元気村事業実施要領，横浜市環境管理計画，国立大学法人横浜国立大学と横浜市保土ケ谷区との連携協力協定書 |  |  |  |  |  |
| 【実績の推移•今後見込み】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 子ども会育成者研修 体験学習参加者 |  | 28年度実績 29 年度実績｜ |  | 30年度実績 | 年度実績 | 2年度見込 | 3年度見込 |
|  |  | 141 | 136 | 102 | 71 | 100 | 100 |
| ほどがや家元気村 | 延べ参加者 | 約1，600 | 約1，400 | 約1，600 | 約1，700 | 約800 | 約1，700 |
|  | 実施回数（先生） | 358 | 358 | 236 | 224 |  | 300 |
| みんなで育むがやっこ |  | 90 | 100 | 138 | 165 | 150 | 150 |
|  | 延》参加者（探検隊） | 約900 | 約850 | 約900 | 約900 | 約900 | 約900 |

## 【実施内容】

1 子ども会育成者研修事業（区子ども会育成連絡協議会への補助）
地域において活動する子ども会育成者及びジュニアリーダーの資質向上のために実施する研修に係る経費を補助
します。
2 ほどがやふ元気村事業
（1）概要
青少年を地域で育むとともに，地域の新たな担い手が元気に活躍していただくきっかけとして，保土ケ谷区内 の水田という貴重な地域資源を活用し，児童•生徒をはじめ多くの区民と交流の場（元気村）をつくります。
（2）内容
ボランティアの区民が主体的に組織する実行委員会に下記の内容を委託して，ほどがやふ元気村の管理運営を実施します。
アボランティア養成講座
イ 自主企画事業の企画•運営（子ども向けの農に関するイベント・講座（どろんこ教室）の開催）
ウ 広報•啓発
工 環境整備及び設備•備品の管理
オ 実行委員につながる仕組み作りの検討
3 みんなで育む がやっこ事業
次の内容を，国立大学法人横浜国立大学に委託することにより実施します。
（1）がやっこ先生事業
教員志望の学生を区内市立小中学校へ派遣し，学業面での支援に限らず，幅広い活動において子どもたちを支
援することにより，子どもたちの学校生活の充実化を図る。
（2）がやっこ科学教室事業
教員•学生と協働して，自然科学•人文科学の不思議さや面白さを伝え，子どもたちの好奇心と探究心を育 む。
（3）がやっこ探検隊事業
参加した子供たちが地域•友人への愛情や生きる力を育んでもらうことを目的として，保土ケ谷区に在住•在学の小学 $3 \sim 6$ 年生を対象に，学生の企画•運営による，日頃経験できないような様々な体験学習（宿泊体験を含む）を実施する。
※横浜国大パートナーシップ事業
国立大学法人横浜国立大学と保土ケ谷区とは，地域における大学の教育•社会貢献活動の促進と，安全•安心，
活力あるまちづくりに向けた地域課題の解決を目的とし，平成25年2月19日に連携協力協定を締結しています。 みんなで育む がやっこ事業は，その連携事業の一つとして位置付けられています。

【事業費の内訳】

| 細目事業名 | 本年度 | 前年度 | 差引 | 説明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 子ども会育成者研修事業 | 306 | 456 | $\triangle 150$ | 交流会事業の終了に伴ら減 |
| ほどがやえ元気村事業 | 570 |  | 570 | 事業統合による増 |
| みんなで育むがやっこ事 | 936 |  | 936 | 事業統合による増 |
|  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |
| 事業費合計 | 1，812 | 456 | 1，356 |  |

【根拠とするデータ等】
事業報告書

［保土ケ谷区 こども家庭支援課］

| 性質• <br> 課題区分 子育て支援 | 事業開始年度 |
| :--- | :--- | :--- |平成29年度


| 事 業 名 |
| :---: |
| がやっこキッズ学び育み事業 |



| 事業評価 <br> 書番号 | 㚊当なL |
| :---: | :---: |
| 事業評価 <br> 書番号 |  |


| 区 分 | 金 額 | 財 源 内 訳 |  |  |  | 一 般 財 源 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 国•県 | 諸収入 |  |  |  |
| 本 年 度 | 3， 064 |  |  |  |  | 3， 064 |
| 前 年 度 | 2， 950 |  |  |  |  | 2， 950 |
| 増 $\triangle$ 減 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |


| 歳出 |  | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 予 | 事業費 | 652 | 1，448 | 2，329 |
| 算 | メリット＋一般財源 | 652 | 1，448 | 2，329 |
| 決 | 事業費 | 1，111 | 1，237 | 1，525 |
| 算 | メリット＋一般財源 | 1，111 | 1，237 | 1，525 |


| 歳出 |  | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 |
| :--- | :---: | ---: | ---: |
| 予 | 事業費 | 4,390 | 5,110 |
|  | 一般財源 | 4,390 | 5,110 |

勤：件名（），日闌（年 月）

$$
\begin{array}{l|l|l|l}
\text { 事業の概要 } & \text { 学校以外での学習機会に恵まれない子どもたちが基礎学力や学習習慣を身に着けられるよう, 放課後キッズクラ }
\end{array}
$$ （目的）ブの特別プログラムとして，参加を希望する児童に対する学習アドバイザー等による学習支援を行います。



【根拠とするデータ等】
H30の利用者アンケートでは，参加児童のらち $76 \%$ の児童が「楽しかった」， $66 \%$ の児童が「勉強が好きになった」と回答した。なお，新型コロナウイルス感染症のため，H31（R1）は利用者アンケートを実施していない。
【参考】（市）不登校児童数：4，978名（H30），（全国）不登校児童のうち学業の不振が要因：15． $2 \%$

| 本資料は，公正•適正に作成しました。 | 課長 | 大吉 |  | 係長 | 矢吹 貴 |  | こども家庭 係矢吹 貴 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

［保土ケ谷区 こども家庭支援課］

| 予算区分 | 子育て・子ども・青少年育成費 | 性題区分 | 子育て支援 | 事業開始年度 | 平成 17 年度 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |



| 事業評価 <br> 書番号 | 該当なし |
| :---: | :---: |
| 事業評価 <br> 書番号 |  |


（単位：千円）

| 区 分 | 金 額 | 財 源 内 訳 |  |  |  | 一 般 財 源 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 国•県 | 諸収入 |  |  |  |
| 本 年 度 | 6，204 |  |  |  |  | 6，204 |
| 前 年 度 | 6，062 |  |  |  |  | 6，062 |
| 増 $\triangle$ 減 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |


| 歳出 |  | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 予 | 事業費 | 5， 049 | 4， 935 | 5， 304 |
| 算 | メリット＋一般財源 | 5， 049 | 4，935 | 5， 304 |
| 決 | 事業費 | 4， 340 | 4， 081 | 4， 442 |
| 算 | メリット＋一般財源 | 4，340 | 4， 081 | 4，442 |


| 歳出 |  | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 |
| :--- | :--- | ---: | ---: |
| 予 | 事業費 | 5,998 | 5,998 |
|  | 算 | 一般財源 | 5，998 |

（有：件名（），日付（年 月）



## 【実施内容】

## 1 夫婦のより良いコミュニケーション

令和 2 年度は，妊娠から出産，子育ての基礎知識の習得や夫婦のより良いコミュニケーション・友達づくりを目的に両親教室を実施しましたが，区配事業への移行により自主企画事業としては終了とします。

## 2 仲間づくり・情報発信の工夫

（1）保育所による妊娠期•未就学児支援の充実
天王町駅を中心としたエリアにおいて，エリア内に立地する育児支援センター園（天王町保育園及び神戸保育園 の 2 園）が持つ機能を活用し，妊娠期の方及び未就学児親子を対象とした園庭開放，保育園文庫，ランチタイム （食育）等を実施します。また，公立保育園の役割として実施している地域の親子に向けた絵本の貸出を岩井保育園及び向台保育園についても継続して実施します。さらに，動画による園紹介や，未就学児等親子向けの災害時•救急時対応ハンドブックの作成などにより，支援の充実を図ります。
（2）ほがらか広場
区内公私保育園が合同で，親子向けの遊びの紹介などを開催します。また，地域の子育てサロンに出張し，利用者層の拡大を目指します。回数：大規模1回，小規模6回
（3）赤ちゃん教室
第1子の子育て不安解消と仲間作りを目的に，専門職による育児に関する講話，育児相談，親子の交流，父母間 のより良いコミュニケーションのとり方，情報交換を実施します。また，近隣保育所の保育士や福祉保健課健康づ くり係，自治会役員や多世代の参加など多様な関係者の協力を得ながら，各地区の特色を生かし実施します。
回数：14会場，各11回／年（延べ154回）
（4）外国人親子の居場所づくり
外国人親子を対象に，地域子育て支援拠点こっころや国際交流ラウンジと協力し，日本の子育てに必要な情報を伝え，また外国人保護者のニーズを拾う場として，講座や交流を開催します。加えて，コロナ対策を踏まえ外国人 への子育て情報の提供（動画等）について実施します。
場所：地域子育て支援拠点こっころ等
（5）健診受診者への支援
乳幼児健診の待ち時間を利用した遊びの紹介や，子育てに関する地域情報の提供を継続して実施します。また， 1 歳半健診で要支援となった世帯を対象に，郵送返信で連絡を行い，健診後の確実なフォローにつなげます。
（6）おお役立ち情報の充実（ホームページ，子育てマップ）
区役所ホームページに最新の子育て情報（保育所情報等）を掲載します。また，保育所の新規入所にあたり，全区一律で作成されている入所案内に加え，保土ケ谷区独自の補助資料を作成することで保土ケ谷区民の円滑な入所申請を促します。
また，子育てに関して身近な相談先や利用資源を知ることで，養育者が地域へと出向く機会を増やすことを目的 に，子育て支援マップを作成します。こんにちは赤ちゃん訪問時や転入手続きの際に手渡しで配布します。
3 より良い親子関係づくり

## （1）ほめ方・しかり方練習講座

親と子のつどいの広場実施の4法人に事業委託し，親子関係を良くするためのほめ方・しかり方講座を実施しま す。

回数：4法人 $\times 1$ 回／年 場所：各法人事務所等
また，ファシリテーターに対してフォローアップ講座を教室開始前に1回実施し，教室の運営支援を行います。
4 地域とのつながりづくり
（1）地域子育て支援連絡会
子育てにおける多世代交流をめざし，地域子育て支援拠点こっころ・区社協•育児支援センター保育園•区が事務局となり，子育てに関連する機関や関係者が集まり，地域での子育て支援に取り組みます。
内容：研修や情報交換のための全体会 2 回 7 か所の地域ケアプラザごとのエリア別連絡会の開催（ $3 \sim 5$ 回／会場）
（2）ほどがやこどもニコニコフェスタ
子育て世代をはじめ広く多世代の区民を対象に子育てに関する事業の周知を行うため，講演会やイベントを開催
します。開催にあたっては，感染症対策を考慮しながら，虐待防止推進月間である11月に，地域の子育て支援団体
に委託し，協働で行います。
内容：関係機関事業案内，保護者のサークル活動披露など
（3）保育園応援隊
公立保育園在園児に対して，地域の様々な人材に保育園応援隊として経験豊かな技術の披露等をしていただくと
ともに，世代間交流の一層の充実を図ります。また，web対応の導入により，感染症対策を図ります。
（4）学齢期のこどもと地域とのつながりづくりの推進（新）
学齢期の子どもたちの健全育成を図るために，コロナ禍でも子どもたちが地域につながり，学校や家庭と連携し た様々な活動を通じて地域と交流を図る取組を実施します。

## 【事業費の内訳】

| 細目事業名 | 本年度 | 前年度 | 差引 | 説明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1夫婦のより良いコミュニ ケーション | 0 | 96 | $\triangle 96$ | 区配事業への移行によ る減 |
| 2 仲間づくり・情報発信の工夫 | 4， 006 | 4， 069 | $\triangle 63$ | 実施方法見直しによる減 |
| 3 より良い親子関係づくり | 786 | 786 | 0 | 前年度同額 |
| 4 地域とのつながりづくり | 1，412 | 1，111 | 301 | 感染症予防対策による増 |
| 事業費合計 | 6，204 | 6，062 | 142 |  |

【根拠とするデータ等】
保土ケ谷区子育てアンケート（平成29年度実施）

| 本資料は，公正•適正に作成しまし | 課長 | 飯日 | 常彦 | 係長 | $\begin{aligned} & \text { 稲葉 } \\ & \text { 小杉 } \end{aligned}$ | 房子 <br> まり子 | こども家庭 係稲葉 房子小杉 まり子 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| 予算区分 | 子育て・子ども・青少年育成費 |
| :--- | :--- |


| 性質• |
| :---: | :---: | :---: |
| 課題区分 | 子育て支援 $\quad$ 事業開始年度



| 事業評価 <br> 書番号 | 袄当なL <br> 事業評価 <br> 書番号 |
| :---: | :---: |



| 歳出 |  | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 予 | 事業費 | 1，806 | 2， 342 | 2，103 |
| 算 | メリット＋一般財源 | 1，806 | 2，342 | 2，103 |
| 決 | 事業費 | 1，689 | 2， 261 | 1，759 |
| 算 | メリット＋一般財源 | 1，689 | 2，261 | 1，759 |


| 歳出 |  | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 予 | 事業費 | 1， 698 | 1， 698 |
| 算 | 一般財源 | 1，698 | 1，698 |


| 方針に関する決裁 種別（ $) ~$ |
| :--- | :--- |
| 有：件名（），日付（年 月） |
| 無） | （無）


|  | こども虐待防止について広く区民に関心を持つてもらうとともに，子育て支援に関わる関係機関や地域との運 携を強化し，地域の見守りの力を高めます。また，孤立しやすいひとり親の養育者について，貧困対策や女性の 自立のための支援を行い，安定した生活につなげます。 |
| :---: | :---: |


| 明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 地域の課題等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保土ケ谷区の元年度虐待相談件数は661件で，区内の児童人口の $2.39 \%$（市平均 $1.99 \%$ ）という状況にあります。年々増える相談や通報等に適切に対応するため，職員のスキルアップを図るとともに，早期対応による児童虐待の重篤化を防止します。また，要保護児童対策協議会を構成する関係機関との連携を密にし，地域の「見守り力」を更に向上させます。あわせて，児童虐待の世代間連鎖を断ち切るためには，市民への児童虐待防止啓発とともに，子ど も・家庭支援相談等の子育て相談先の周知が必要です。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地域の課題等の収集手段 | 1 日常の窓口応対等 |  |  | 3 地区担当制度 | 7 関係団体からの要望 5 区民アンケート |  |  |  |  |
| 2 運営方針等との関係 |  | 令和 2 年度保土ケ谷区運営方針 いつまでも住み続けたいまちほどがや |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 根拠法令•要綱等 |  | 母子保健法，児童虐待防止等に関する法律，児童福祉法，横浜市子ども・子育て支援事業計画，横浜市子どもの貧困対策に関する計画 |  |  |  |  |  |  |  |
| 【実績の推移•今後見込み】 <br> 進行管理台帳（被虐待児を登録している台帳）登録数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区分 | 25年度 |  | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 |  | 年度 |
| 保土ケ容区 | 343 |  | 420 | 485 | 449 | 437 | 376 |  | 315 |
| （参考）18慼末満人口 | 29，297 |  | 29， 066 | 29，066 | 28，631 | 28，266 | 27，706 |  | ，227 |

【実施内容】
1 児童虐待防止啓発事業（対象：区職員，一般区民）
児童虐待防止について，地域で開催される催し物などを通した普及啓発を継続して実施します。
内容：区職員転入者への啓発（6月），区民まつり（10月），児童虐待防止推進月間（11月）で区庁舎，地域ケア プラザ，地区センター，保育所，町内会等で広報啓発を実施

## 2 要保護児童対策地域協議会 実務者会議（対象：区関係機関）

保護や支援の必要な家庭を地域で支えていくために，関係機関が守秘義務を順守し，会議を開催します。内容：学校•病院•医師会•警察•児童相談所•民生委員児童委員など地域専門機関との連携強化を目的とした実務者全体会議を年1回，地域ケアプラザエリア別の関係機関等で構成する会議を 7 地区で各年 1 回ずつ開催しま す。各エリアごとに効果的な啓発方法を検討します。

また，子ども・家庭支援相談リーフレットを区内保育園•幼稚園•小学校•中学校等に配布し，乳幼児期から学童期•思春期までの相談窓口を周知します。

3 女性の離婚等のための相談事業：ライフサポートカウンセリング（対象 ：離婚等検討している女性）女性が自立した生活を送れるよう，生活相談や，DV•離婚等の弁護士相談を実施します。内容：ファイナンシャルプランナーによる家計相談 年 6 回 弁護士によるDV•離婚等相談 年 6 回

## 4 子どもの発達講座（区配事業へ変更）

発達障害の疑いのある子どもに対し，保護者へ対応方法について講座から集団の教室に変更し実施します。

| 細目事業名 | 本年度 | 前年度 | 差引 | 説明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 児童虐待防止啓発事業 | 986 | 1， 054 | $\triangle 68$ | 啓発物品の見直しによる減 |
| 要保護児童対策地域協議会 | 378 | 398 | $\triangle 20$ | 前年度購入による減 |
| 女性の離婚等のための相談 | 334 | 430 | $\triangle 96$ | 相談時間の精査による減 |
| 子どもの発達講座 | 0 | 155 | $\triangle 155$ | 事業転換による減 |
|  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |
| 事業費合計 | 1，698 | 2， 037 | $\triangle 339$ |  |

【根拠とするデータ等】
進行管理台帳（被虐待児を登録している台帳）登録数

| 本資料は，公正•適正に作成しました。 | 課長 | 常彦 | 係長 |  | こども家庭 係 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 飯田 |  | 田中 | 貴子 | 田中 | 貴子 |

（椂式3－1）令和 3 年 度 事 業 計 画 書【自主企画事業費】

| 事業 名 |
| :---: |
| ほどがや歯っぴいHealth事業 |


| 特記事項 |
| :---: |
| 嘶詰画－380政策 |
|  |
| 早期証－画－財政運蛍 |
| 重点事業 |
| 新規•抎完 |
| 㙏化效策閔連重業 |



| 事業評価 <br> 書番号 | 該当なし <br> 事業評価 <br> 書番号 |
| :---: | :---: |


| 区 分 | 金 額 | 財 源 内 訳 |  |  |  | 一 般 財 源 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 国•県 | 諸収入 |  |  |  |
| 本 年 度 | 1，400 |  |  |  |  | 1，400 |
| 前 年 度 | 1， 400 |  |  |  |  | 1，400 |
| 増 $\triangle$ 減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


| 歳出 |  | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
| :---: | :---: | ---: | ---: | ---: |
| 予 | 算 | 事業費 | 860 | 980 |
|  | メリッ般則源 | 事業費 | 860 | 980 |
| 算 | メリット | 832 | 1,183 |  |


| 歳出 |  | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 予 | 事業費 | 1， 400 | 1， 400 |
|  | 一般財源 | 1，400 | 1，400 |
|  方針に関する決裁 種別（ $) ~$ <br>  有：件名（），日付（年 月） <br> （無  |  |  |  |
|  |  |  |  |

事業の概要 （目的）

口腔の健康状態は全身に大きく影響します。歯の生え始めからのむし歯予防，成人期以降の歯周病予防やオーラルフレイル予防まで，生涯にわたり口腔内を健康に保つために必要な知識や口腔内のお手入れ方法について，実技指導等を取り入れながら啓発します。


2 成人期以降の歯周病予防啓発

|  | 28年度実績 | 29年度実績 | 30年度実績 | 令和元年度 | 令和 2 年度見込み | 令和 3 年度見込み |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| （1）産前産後ママ | 1452人 | 1413人 | 1354人 | 1，190 | 1，125 | 1350人 |
| 産前産後個別指導 | 477人 | 507人 | 535人 | 424 | 320 | 450人 |
| （3）区民末つり・むし歯りイス | － | － | 206人 | 荒天で中止 | 中止※ 1 | 300人 |
| （3）中小企業従業克に向 <br> けた口腔衛生の前講座事 <br> 業 | － | － | － | － | 3 回※2 | 5 回 |

3 口腔衛生の予防啓発（オーラルフレイル予防•歯周病予防）

|  | 28年度実績 | 29年度実績 | 30年度実績 | 令和元年度 | 令和 2 年度見込为 | 令和 3 年度見込み |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| （1）医療関保団体との協働によるイベント | 477人 | 507人 | 482人 | 100 | 150 | 450人 |
| （2）地域保保椚俰者への砢修 | － | － | 321人 | 278 | 100 | 400人 |

4 地域のつながりを通じた口腔衛生の向上【拡充】

|  | 28年度実績 | 29年度実績 | 30年度実績 | 令和元年度 | 令和 2 年度見込み | 令和 2 年度見込み |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| （1）歯っぴいサポート事業 | 23人 | 98人 | 384人 | 395 | 200 | 450人 |

※1 新型コロナウイルス感染症により開催自粛
※2 オンライン講座での実施
【実施内容】
1 歯の生え始めをとらえた口腔衛生の向上
（1）歯っぴいいきいき 1 歳児事業
〈内容〉 歯が生え始め，むし歯の心配も高まるものの，子どもに仕上げ磨きを嫌がられ，育児不安を抱える1歳前後の保護者を対象に，むし歯予防のための食習慣や，嫌がる子どもに対する仕上 げ磨きの方法や保護者の歯周病予防を，教室形式で実施します。
〈実施回数〉 区役所において月 1 回（計12回）
〈対象者〉 11～13か月児とその保護者
（2）親子健康まつり事業
〈内容〉保土ケ谷区歯科医師会，保健活動推進員，食生活等改善推進員と協働で，親子の健康を，む し歯や歯周病予防，食育や運動習慣の定着，健康チェックの重要性など，総合的に実施するこ とで，より効果的な啓発を行います。
〈実施回数〉 区役所において6月に1回
〈対象者〉 未就学児とその保護者

2 成人期以降の歯周病予防啓発
（1）産前産後ママのお口のヘルスアップ事業
〈内容〉 保護者の口腔の健康状態が，子どもの口腔の健康に大きな影響があることや，20歳代からの歯周病予防の大切さを説明し，歯周病セルフチェック表等を利用して個別相談を行います。本事業は，子育てに忙しく，自分のことが後回しになりがちな保護者のため，保護者の出席率 が高い 4 か月児健診事業（受診率 $95.9 \%$ ）等と同時に実施します。
〈実施回数〉 母親教室において月 1 回（年12回）， 4 か月健診において月 2 回（年24回）
〈対象者〉 母親教室参加者，4 か月児健診に来所した保護者
（2）区民まつり むし歯クイズ
〈内容〉 歯科衛生士が幼児•小学生連れを対象に，むし歯クイズを通じてむし歯予防を啓発します。
〈実施回数〉 1 回（区民まつり）
〈対象者〉 区民まつりに来場する小学生•幼児とその保護者
（3）中小企業従業員に向けた口腔衛生の出前講座事業【新規】
〈内容〉 産業保健による支援が限られる区内中小企業の従業員に向け，ほどがや元気づくり事業と併 せて，歯周病予防など口腔内のお手入れの方法や口腔の健康づくりについて啓発を行う。
〈対象者〉 区内中小企業従業員
※予算はほどがや元気づくり事業にて計上

3 口腔衛生の予防啓発（オーラルフレイル予防•歯周病予防）
（1）医療関係団体との協働によるイベント事業
〈内容〉•横浜市歯科口腔保健の推進に関する条例に基づき，保土ケ谷区歯科医師会と共催のイベント会場 で，来場者を対象に口腔保健の機能チェック，食生活（適正な塩分量など）の啓発を行います。 －保土ケ谷区歯科医師会と協働により，オーラルフレイル予防や歯周病予防の啓発を行います。
〈実施回数〉 1 回（お口の健康フェスティバル）4回（歯周病予防教室）
〈対象者〉 イベント参加者を中心とした区民全般
（2）地域保健関係者への研修事業
〈内容〉 地域人材の歯科口腔保健に関する理解促進を図ることで，地域へ効果的な普及啓発を促進します。
〈実施回数〉 4 回
〈対象者〉 保健活動推進員，食生活等改善推進員 等

4 地域のつながりを通じた口腔衛生の向上
（1）歯っぴいサポート事業【拡充】
〈内容〉区役所での直接的な支援や啓発では参加が限られるため，口腔衛生の実技指導を交えた出張出前講座を開催します。こども家庭支援課と連携して，地域の親子が集う子育てサロンなどの場での子どもの虫歯予防と，保護者の歯周病予防の啓発に加え，ケアプラや学校など出張の場を拡大し， オーラルフレイル予防の啓発も実施します。
〈実施回数〉•保育園合同育児講座 中規模 2 回

- こどもニコニコフェスタ 1回
- 地域の活動の場（ケアプラ・学校等）12回［参考：R1年度8回予定］

〈対象者〉 子育て支援拠点関係者，主任児童委員，乳幼児とその保護者

【事業費の内訳】

| 細目事業名 | 本年度 | 前年度 | 差引 | 説明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 歯の生え始めから育ち学びの時機をとらえた口腔衛生の向上 |  |  |  |  |
| （1）歯っぴいいきいき1歳児 | 614 | 604 | 10 | 感染症対策による増 |
| （2）親子健康まつり | 80 | 80 | 0 |  |
| 2 成人期以降の歯周病予防啓発 |  |  |  |  |
| （1）産前産後ママのお口のヘルスアップ | 249 | 229 | 20 | 感染症対策による増 |
| （2）区民まつり むし歯クイズ | 56 | 56 | 0 |  |
| 3 口腔衛生の予防啓発（オーラルフレイル予防•歯周病予防）【新規】 |  |  |  |  |
| （1）医療関係団体との協働によるイベント | 68 | 58 | 10 | 感染症対策による増 |
| （2）地域保健関係者への研修 | 134 | 144 | $\triangle 10$ | タクシー利用回数減による減 |
| 4 地域のつながりを通じた口腔衛生の向上 |  |  |  |  |
| （1）歯っぴいサポート | 199 | 229 | $\triangle 30$ | タクシー利用回数減による減 |
| 事業費合計 | 1， 400 | 1，400 | 0 |  |

【根拠とするデータ等】
－保土ケ谷区 3 歳児健診 むし歯罹患率（ ）内は18区中の順位単位（\％）

|  | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 保土ケ谷区 | $15.18(15)$ | $14.10(16)$ | $12.74(14)$ | $10.75(13)$ | $9.75(11)$ |
| 市平均 | 12.49 | 10.95 | 10.50 | 9.30 | 9.02 |

－妊婦歯科検診受診率（H30）
市平均 $36.3 \%$ 保土ケ谷区 $36.9 \%$（ 18 区中 6 位）
－歯周病健診（令和元年度）
受診率 市平均 $0.59 \%$ 保土ケ谷区 $1.54 \% ~(1$ 位）受診結果が「歯周病要治療」者 $87.57 \%$（16位）


保土ケ谷 区－29）


| 事 業 名 |
| :---: |
| ほどがや元気づくり事業 |


| 特記事項 |  |
| :---: | :---: |
| 中期計画－38の政策 |  |
| 中期計画－行政連党 |  |
| 年期計画－財政運営 |  |
| 重点事業 |  |
| 新槻•桩交 |  |
| 温暖化文策関連事業 |  |



| 区 分 | 金 額 | 財 源 内 訳 |  |  |  | 一 般 財 源 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 国•県 | 諸収入 |  |  |  |
| 本 年 度 | 4， 853 |  |  |  |  | 4， 853 |
| 前 年 度 | 4， 380 |  |  |  |  | 4， 380 |
| 増 $\triangle$ 減 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 |


| 歳出 |  | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 歳出 |  | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 予 | 事業費 |  | 2， 068 | 4， 168 | 予 | 事業費 | 4，710 | 4，710 |
| 算 | メリット＋一般財源 |  | 2， 068 | 4， 168 | 算 | 一般財源 | 4，710 | 4， 710 |
| 決 | 事業費 |  | 2，014 | 3，745 |  |  | 方鈕に関する | 裁 種別（ ） |
| 算 | メリット＋一般財源 |  | 2，014 | 3，745 |  |  | 甭:件名 () , | 付（年 月） |


| 事業の概要 <br> （目的） | 「働き・子育て世代」（ $30 ~ 50$ 代）を中心とした区民への健康に関する情報提供やきっかけづくりをす <br> ることで，自分自身で健康の維持•増進をする機運を高めます。 |
| :---: | :--- |


| 明） |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 地域の課題等 |  |  |  |  |  |
| - 働き・子育て世代は多忙な生活の中で，運動習慣や健診受診が，他の年代に比べて少ない。 <br> - 栄養，食生活の面では，朝食の欠食•野菜不足等の栄養の偏りといった食生活の乱れが多い。 <br> - 本人が体調変化を直接感じない間は，自身の健康に関心を持ちにくく，生活習慣病のリスクが高まっている。 <br> - 多様なライフ・スタイルの中で区役所からの健康情報が届きにくいという特徴がある。 <br> - 健康寿命を延伸するためには，高歯期前の働き・子青て世代の時期から健康に資する取組が重要となる。 <br> - 働き・子育て世代が生活習慣病予防のために健康に対する意識を高めることで，自身の子や親など多世代への波及効果が期待できる。 <br> －ほどがや歯っぴいHealth事業と連携して実施することで，働き・子育て世代に向けた歯周病予防の取り組みを充実させることが期待できる。 <br> - 従業員50人未満の中小企業は産業保健による支援が限定されるため，従業員は健康に関する情報が得にくい。 <br> - 60代においで糖尿病の指暞数值が市全体に比べ有意に高い状況（衛研 H27．3．9資料） <br> - 中小企業に従事する職員の健康支援については業態の特性に合わせた媒体を使って，健康経営で経営者と協働 し進めていく必要がある。 <br> －新型コロナウイルスに対する新たなる生活様式を取り入れ，感染リスクが少ない普及啓発方法や体験型健康講座の手法を検討する必要がある。 |  |  |  |  |  |
| 地域の課題等の収集手段 | 5 区民アンケート | 8 その他 |  |  |  |
| 2 運営方針等との関係 |  | 令和 2 年度保土ケ谷区運営方針 誰もが健やかに暮らせる環境づくり |  |  |  |
| 3 根拠法令•要綱等 |  | 健康増進法，地域保健法，母子保健法，食育基本法，歯科口腔保健の推進に関する法律，横浜市中期 4 か年計画，健康横浜 2 1，横浜市食育推進計画第 2 期 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和 2 年度見込み | 令和 3 年度見込み |
|  |  | 4，000部 | 10，500部 | 35,000 部 | 35,000 部 |
| 健康啓発動画の活用と PR（累訃再生回数） |  |  | 12，500回 | 25，000回 | 60，000回 |
| 啓発協力企業•店舗数 |  |  |  | 100 社 | 300 社 |
| デジタルサイネージによる情報発信 |  |  |  | 3回 | 6回 |
| SNS広告による情報発信 |  |  |  |  | 1回 |
| 2 健康チェックを通じた健康啓発 |  |  |  |  |  |
| 子育て文援扻点等での講坐（回） |  | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和 2 年度見込み | 令和 3 年度見込み |
|  |  | 1 回 | 31可 | 0回予足（ $\% 5$ ） | 1回予定 |
| PTA向け健康講座（回）$\ldots 2$ |  | 1回 | 1回 | 0 回予定（※5） | 1 回予定 |
| プレ更年期健康講座（回） |  | 1 回 | 1 回 |  |  |
|  |  | 4回 | 1 回 | 3回予定（ $\% 5$ ） | 10回予定 |
| 花フエスタ |  | 656人 | 624 人 | 0人（ $\% 5$ ） | 600 人 |
| 藽子健康まつり（保護者数） |  | 75人 | 72人 | 0人（ $\% 5$ ） | 100人 |
| 横浜国大文化祭（学美開逼） |  | 1234 人 | 1，870人 | 0人（※5） | 2，000人 |
|  |  | 695人 | 荒天で中止 | 0人（ $\%$ ） | 150人 |
| 区民まつ（がえ検診棨発•禁㢄棨発） |  | 518人 | 荒天で中止 | 0人（ $\% 5$ ） | 400 人 |
| 区民まつり（ほどがや元気っ゙くりプース） |  | 275人 | 荒天で中止 | 0人（ $\% 5$ ） | 400人 |
|  |  | 897人 | 836人 | 0人（ $\% 5$ ） | 1，000人 |

【実施内容】
$※$ 新型コロナウイルス感染症により開催自粛
働き・子育て世代の健康意識を高めていくために，あらゆる機会を利用し，健康に関する情報提供や，健康チェック（体の機能や食生活チェック）を通じた健康づくりのPRを行う。事業開始 4 年目となるため，提供する情報の追加や拡充を図るととも に，事業開始 2 年目に作成した啓発媒体を対象者や企業の特性を踏まえ 4 年目は更に改良し普及していくことを軸とする。 さらに，対象世代に対し，新型コロナウイルス感染症に対する新しい生活様式の中でも，ニーズに合わせた健康情報の提供や体験型の健康啓発を推進する。

1 ほどがや元気健康情報の発信
働き・子育て世代の $57.2 \%$ が健康に対する関心が低く，約 $80 \%$ が健康に資する取り組みができていないため，健康への興味•関心を高める情報提供を実施していく。事業開始 4 年目となるため，提供する情報の追加や拡充を図るとともに，作成した啓発媒体の更なる活用を行う。働き子育て世代の生活に身近な場所として，区内中小企業と協働し，社内外に配架することで，従業員及び企業を利用するお客様へ拡大を図る。

また，支援教材として啓発媒体を活用できるように，H P のコンテンツと併せて充実を図る。
（1）啓発媒体の作成と活用
ア 情報誌「Hodogaya Healthcare Information」の作成•配布【拡充】
季節性のある健康管理の方法や，健康づくりに興味が湧くような情報を掲載し，H P の閲覧を促すような季刊誌を作成配布する。
①生活習慣病予防に関するチラシの作成•印刷（HbAlcの周知，運動の仕方 など）
（2）「健康に地産地消する」レシピに関するチラシ作成•印刷【新規】
イ 健康啓発動画の活用と P R
健康づくりのホームページを通じた，見やすく親しみやすい健康情報の発信をするにあたり P R を行う。また，健康 づくりの活動を体験する教材としても活用していく。
ウ 企業の特性を活かした健康普及啓発媒体の配布【拡充】
企業経営者と連携することで，健康に対する意識が低い従業員へ定期的な情報提供を行い，行動変容を促す。また，
従業員や利用者の特性と傾向を分析し，効果的な啓発につなげる。
（2）広告による情報発信
日々の生活で健康情報に触れる機会を増やすため，身近に利用するS N S や公共交通機関の広告を活用することで情報提供を行う。また，働き子育て世代自身がインターネットやロコミによる拡散がしやすいように情報を発信し，情報周知の波及効果を図る。

2 体験型の健康講座と支援
（1）未就学児の保護者向け健康啓発
子育て支援拠点などの既存の場を活用し，保護者が自分自身の健康状態に気付くことができるよう，簡単な健康チェッ クを実施する。1日に必要な運動負荷などを紹介，子どもも含めた食事の大切さや歯周病予防などの健康啓発を実施する。
（2）就学児の保護者向けプレ更年期講座
就学児の保護者はPTAを通じ，子どもの健康と共に自身の更年期を見据えて身体の変化に対して意識を向けてもら う。そのために，必要な健康上の留意事項や生活習慣改善に向けた健康啓発を実施する。
（3）業界団体•区内企業向け支援【新規】
職場が健康づくりに対する意識•関心が高くなることで，働き世代にも波及的効果をもたらす。横浜健康経営の視点 から，区内中小企業の従業員の生活習慣改善（運動•食生活，口腔衛生）に向けて，企業と協働しながら健康啓発を行う。具体的には，新型コロナウイルス感染症に対する新たなる生活様式を取り入れ，（1）啓発媒体を教材として提供し，（2）抱える健康課題に対して地域で支援を行う体制を整えることで，各業界団体•区内企業が健康づくりへの取り組みを支援する。特に，口腔衛生の対面指導は飛沫が飛びやすく，新型コロナウイルス感染症のリスクが高いため，歯周病予防など口腔内の お手入れの方法や口腔の健康づくり指導啓発は，オンラインを積極的に取り入れる。
（4）各種イベントでの啓発
楽しみながら生活習慣の改善の必要性を理解を促し，健康づくりに関心を持ってもらうための啓発を行う。日常生活に簡単に取り入れることができ，継続しやすい運動習慣や食生活について直接的な支援を行う。また，地域での保健啓発協力者の人材育成によって，波及効果を図る。
ア 花フェスタ
イ 横浜国大文化祭（年2回）
ウ 親子健康まつり
エ 区民まつり
オ 地域保健活動イベント

## 【事業費の内訳】

| 細目事業名 | 本年度 | 前年度 | 差引 | 説明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 ほどがや元気情報の発信 |  |  |  |  |
| （1）啓発媒体の作成と活用 | 2， 050 | 1，293 | 757 |  |
| （2）SNS等を活用した広告による情報発信 | 750 | 640 | 110 |  |
| 2 体験型講座と支援 |  |  |  |  |
| （1）未就学児保護者向け | 108 | 127 | $\triangle 19$ |  |
| （2）就学児保護者向け | 341 | 509 | $\triangle 168$ |  |
| （3）業界団体•区内企業向け | 486 | 205 | 281 |  |
| （4）各種イベントでの啓発 | 1，118 | 1，606 | $\triangle 488$ |  |
| 事業費合計 | 4， 853 | 4， 380 | 473 |  |

【根拠とするデータ等】
健康に関する市民意識調査（H25，H28），区民満足度調査（H24），特定健診結果（KDB；協会けんぽ），各種イベントア ンケート，食育に関する市民意識調査（H21，H24，H26）


| 予算区分 | 地域福祉保健推進費 |
| :--- | :--- |


| 性質• |
| :--- | :--- |
| 課題区分 |


| 事 業 名 |
| :---: |
| 輝けシニア！2025事業 |


| 特記事項 |  |
| :---: | :---: |
| 中期計画－38の政策 |  |
| 中期計画－行政運営 |  |
| 中期計画－財政運営 |  |
| 重点事業 |  |
| 新規•拡充 |  |
| 温暖化対策関連事業 |  |


| 中期計画－38の政策 |  |
| :---: | :---: |
| 政策番号 | 主な施策番号 |
| 16 | $1 \cdot 4$ |
| 17 | 2 |
|  |  |


| 事業評価書 |  |
| :---: | :---: |
| 番号 | 該当なし |
| 事業評価書 |  |
| 番号 |  |



|  | 歳出 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 予 | 事業費 | 945 | 1，158 | 643 |
| 算 | メリット＋一般財源 | 945 | 1，158 | 643 |
| 決 | 事業費 | 886 | 661 | 643 |
| 算 | メリット＋一般財源 | 886 | 661 | 643 |



事業の概要 高齢者が可能な限り地域で自立した生活が送れるよう，その人の状態に応じて健康づくり・介護予防及び社会参加等 （目的）を支援するとともに，本人•家族及び地域の支え合いや介護，医療，関係機関の連携を進めます。


2 地域包括ケアの実現
（1）認知症高齢者等支援事業
認知症になっても，住み慣れたまちで暮らし続けることができる保土ケ谷区を目指し，区民へ認知症の理解，対応，見守りについての普及啓発を行います。
－キャラバンメイトと協力した認知症サポーター養成講座を，感染症対策を講じつつ継続的に実施します。 （サポーター養成数目標：700人／年：通常年度の半数程度）
－医療機関（区内 5 病院）やサポート医と連携した認知症講座については，医療機関の感染症対応状況から今年度は変更し，ホームページやSNS等を充実することにより一層活用した広報活動を強化します。
（2）見守り支援推進事業
地域における見守り支援の意識の醸成を図るとともに，具体的な見守り支援策を地域が自主的に取り組むこと ができるよう支援します。（見守り支援に繋がる地域の通いの場の支援を含む）
－取組案を検討しつつも，イニシャルコストの負担に悩む地域の声があることから，事業開始時に必要となる物品購入を補助します。
－生活支援コーディネーターとともに，審査や決定に関するスキームを構築し実施します。
（3）地域包括ケア推進事業
区行動指針の推進のための普及啓発と次期改定（R2年度）に向けて区内 7 か所の地域ケアプラザで実施されて
いる地域ケア会議等で挙げられた地域課題の解決に向けた取組を進めます。
－区民，関係者向けに区行動指針を活用した地域包括ケアシステムに関する普及啓発及び地域ケア会議等で挙げ
られた課題を抽出します。
－地域包括支援センター職員のスキルアップを目的に，地域ケア会議の振り返りを目的とした研修を実施します。

## ［事業費の内訳】

| 細目事業名 | 本年度 | 前年度 | 差引 | 説明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| きらりぶシニア事業 | 300 | 520 | $\triangle 220$ | 備品購入斎，アンケート調查延期等 |
| 老人クラブ支援 | 228 | 138 | 90 | 記念品の質向上，参加者増 |
| 認知症高齢者等支援事業 | 150 | 200 | $\triangle 50$ |  |
| 見守りツール支援事業 | 100 | 450 | $\triangle 350$ | 実施方法の変更による減 |
| 地域包括ケア推進事業 | 121 | 121 | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |
| 事業費合計 | 899 | 1，429 | $\triangle 530$ |  |

【根拠とするデータ等】

| 本資料は，公正•適正に作成しました。 | 課長 |  |  | 係長 | 関根 | 智宏 | 高齢者支援担当 係関根 智宏 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

［保土ケ谷区ことも家遮根㞅］

| 性質•分 <br> 課題区分 | 障害児•者 | 事業開始年度 |
| :--- | :--- | :--- |平成 14 年度


| 事 業 名 |
| :---: |
| 保土ケ谷区学齢障害児 |
| フレンドサポート事業 |



| 事業評価書番号 | 該当なし |
| :---: | :---: |
| 事業評価書番号 |  |


| 区 分 | 金 額 | 財 源 内 訳 |  |  |  | 一 般 財 源 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 国•県 | 諸収入 |  |  |  |
| 本 年 度 | 615 |  |  |  |  | 615 |
| 前 年 度 | 689 |  |  |  |  | 689 |
| 増 $\triangle$ 減 | $\triangle 74$ | 0 | 0 | 0 | 0 | $\triangle 74$ |


| 歳出 |  | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 予 | 事業費 | 789 | 789 | 689 |
| 算 | メリット＋一般財源 | 789 | 789 | 689 |
| 決 | 事業費 | 747 | 544 | 435 |
| 算 | メリット＋一般財源 | 747 | 544 | 435 |


| 歳出 |  | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 予 | 事業費 | 615 | 615 |
|  | 一般財源 | 615 | 615 |
|  |  | 方針に関する | 種別 |
|  |  | (㤫:件名 () | 付（年 月） |


| 事業の概要 （目的） | 障害児と家族が身近な地域で安心した生活が送れるよう，学齢障害児に外出の機会を設け，地域での余暇活動を支援します。 |
| :---: | :---: |



【実績の推移•今後見込み】
18歳未満の障害者手帳（精神を除く）所持者数は年々増加し，今後も増加が見込まれます。
－手帳所持者数（身障／知的）
元年度末：805人（142／663）30年度末：806人（148／658）29年度末：791人（150／641）

## 【実施内容】

1フレンド余暇事業 教室やレクリエーションを通じて障害児の交流の場を確保します。
内容：音楽プログラム 年 4 回（通年休日）実施者：地域活動ホーム
2 長期休み期間事業 障害児とボランティアが余暇活動をともに楽しみ，障害の理解につなげます。
内容：模擬店，教室，イベント等の実施 2回 実施者：地域ケアプラザ及び地域活動ホーム
3 休日事業 障害児と家族が，地域で交流の機会をもちます。
内容：外出及び模擬店，教室，イベント等の実施 回数：1回 実施者：地域ケアプラザ又は地域活動ホーム
対象者への事業の周知について，学校，障害サービス事業所，個別対応を通し周知に努めます。障害状態像によら ず，希望者が参加できる受け入れ態勢を整え，幅広く参加者を募ります。余暇支援を通じ，地域との顔の見える関係 を構築します。
【事業費の内訳】

| 細目事業名 | 本年度 | 前年度 | 差引 | 説明 |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| フレンド余暇事業 | 260 | 340 | $\triangle 80$ | 事業内容変更による減 |
| 長期休み期間事業 | 190 | 184 | 6 | コロナ対策費用による増 |
| 休日事業 | 150 | 150 | 0 |  |
| 事務経費 | 15 | 15 | 0 |  |
| 事業費合計 | 615 | 689 | 74 |  |

【根拠とするデータ等】
横浜市統計書（身体障害者手帳交付状況，知的障害者「愛の手帳」（療育手帳）交付状況）

| 本資料は，公正•適正に作成しました。 | 課長 |  | 係長 |  | こども家庭 係田中 貴子 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 飯田 | 常彦 | 田中 | 貴子 |  |  |



| 予算区分 | 地域福社保健推進費 |
| :--- | :--- |

牲質•趩区分
$\qquad$事業開始年度平成16年度



| 事業評価 |
| :---: | :---: |
| 書番号 | | 該当なL |
| :---: |
| 事業評価 |
| 書番号 |


| 区 分 | 金 額 | 財 源 内 訳 |  |  |  | 一 般 財 源 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 国•県 | 諸収入 |  |  |  |
| 本 年 度 | 1，301 |  |  |  |  | 1，301 |
| 前 年 度 | 987 |  |  |  |  | 987 |
| 増 $\triangle$ 減 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 |


| 歳出 |  |  | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |  | 歳出 | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 事業賈 |  |  | 817 | 817 | 1，017 | 予 | 事業費 | 1，724 | 1，724 |
| 予 | メリット＋一般財源 |  | 817 | 817 | 1，017 | 算 | 一般財源 | 1，724 | 1，724 |
|  | 事業費 |  | 670 | 649 | 782 |  |  | 方釓に関する | 戴 ${ }^{\text {種別（ }}$ |
|  | 算メリット＋一般时源 |  | 670 | 649 | 782 |  |  | 㤫：件名（），日付（年 月） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業の概要 （目的） |  | 障害者支援関係機関が課題解決に向けて話し合ら保土ケ容区地域自立支援拹蕫会の円滑な運営及び活動を支援 しま。また，務議会の部会活動として実施している自主製品販売の販路確保を支援するとともに，精神部会に おいては「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」推進に向け，地域定着支援を充実していきます。 |  |  |  |  |  |  |  |



【根拠とするデータ等】
自立支援協議会全体会資料（各部会実績報告等）

| 本資料は，公正•適正に作成しました。 | 課長 |  | 有香 | 係長 | 岩垂 | 英明 | 障害者支援担当 係岩垂 英明 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

［保土ケ谷 区 高齢•障害支援 課］

| 予算区分 | 地域福祉保健推進費 | 性質•課題区分 | 障害児•者 | 事業開始年度 | 令和 2 年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |


| 事 業 名 |
| :---: |
| ほどがや花のおもてなし事業 |



| 事業評価 <br> 書番号 | 㚊当なL <br> 事業評価 <br> 書番号 |
| :---: | :---: |


| 区 分 | 金 額 | 財 源 内 訳 |  |  |  | 一 般 財 源 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 国•県 | 諸収入 |  |  |  |
| 本 年 度 | 1， 030 | 0 | 0 |  |  | 1， 030 |
| 前 年 度 | 812 | 0 | 0 |  |  | 812 |
| 増 $\triangle$ 減 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |


| 歳出 |  | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 予 | 事業費 |  |  |  |
|  | メリット＋一般財源 |  |  |  |
| 決 | 事業費 |  |  |  |
|  | メリット＋一般財源 |  |  |  |


| 歳出 |  | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 予算 | 事業費 | 1， 000 | 1，000 |
|  | 一般財源 | 1， 000 | 1，000 |
|  |  | 方針に関する決裁 種別（ ） |  |
|  |  | $\begin{aligned} & \text { 有: 件名 () , } \\ & \text { 舞 } \end{aligned}$ | 付 ( 年 月) |


| 事業の概要 （目的） | 障害のある方の社会参加の機会を増やすとともに，区庁舎の窓口環境の向上を目的に，障害福祉事業所と連携してフラワーアレンジメントを作製し，区役所内の窓口に展示します。 |
| :---: | :---: |



【根拠とするデータ等】

| 本資料は，公正•適正に作成しました。 | 課長 |  |  | 係具 | 岩垂 | 英明 | 障害者支援担当 係 <br> 姉崎 礼美 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

［保土ケ谷 区
生活衛生 課］

| 予算区分 | 地域福祉保健推進費地域福祉保健推進費 | 性質•課題区分 | 動物愛護•適正飼育 その他福祉•保健•衛生 | 事業開始年度 | 平成 17 年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |


| 事 業 名 |
| :---: |
| 暮らしの衛生サポート事業 |



| 区 分 | 金 額 | 財 源 内 訳 |  |  |  | 一 般 財 源 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 国•県 | 諸収入 |  |  |  |
| 本 年 度 | 988 |  |  |  |  | 988 |
| 前 年 度 | 1， 357 |  |  |  |  | 1， 357 |
| 増 $\triangle$ 減 | $\triangle 369$ | 0 | 0 | 0 | 0 | $\triangle 369$ |


| 歳出 |  | 平成29年度 | $\begin{array}{\|r\|} \hline \text { 平成30年度 } \\ \hline 1,170 \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} \text { 令和元年度 } \\ \hline 1,066 \end{array}$ | 歳出 |  | $\begin{array}{r\|} \hline \text { 令和 } 4 \text { 年度 } \\ \hline 1,330 \end{array}$ | 令和 5 年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 予 | 事業費 | 670 |  |  | 予 | 事業費 |  | 1，330 |
| 算 | メリット＋一般財源 | 670 | 1，170 | 1，066 | 算 | 一般財源 | 1，330 | 1，330 |
| 決 | 事業費 | 703 | 1，170 | 1，604 |  |  | 方針に関する洔 | 裁 種別（ ） |
| 算 | メリット＋一般財源 | 703 | 1，170 | 1，604 |  |  | 有:件名 () , | 日付（ 年 月 |

事業の概要 生活衛生に関する最新情報や正しい知識についてわかりやすく啓発し，区民の安全•安心な食と生 $^{\text {信 }}$ （目的）活環境づくりを支援します。

## （說 明） <br> 1 地域の課題等

## 【食の安全支援事業】

－持ち帰りや宅配を行う飲食店が増えており，営業者と消費者の双方へ食中毒予防啓発を実施することが重要である。ま た，地域においてボランティアで調理する従事者や施設，保育所や高齢者施設への継続した衛生管理支援が必要である。 －食品関係施設へのHACCPによる自主衛生管理の導入推進は，中期4か年計画の政策15「健康づくりと健康危機管理などによ る市民の安心確保」の主な施策であり，加えて令和 3 年 6 月からは，原則全ての食品関連事業者にHACCPが義務化されるた め，継続した導入支援や確認が必要である。

【生活衛生情報発信事業】
－区民（消費者）及び調理従事者それぞれに，必要な食中毒予防のための情報や知識を効果的に広報していく必要がある。 －地域で飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施して飼育をする「地域猫」の取り組みが広まり，猫に関する苦情•相談が減少している。一方，未取組みの地域では，苦情が継続している。猫の繁殖期では捕獲カゴの貸し出しが集中し，カゴが不足 している。

## 【災害時の衛生対策事業】

－地域防災拠点へ配備した「健康•衛生管理掲示物」は，よりわかりやすい内容へと刷新するとともに，新型コロナウイル ス感染症にも配慮した拠点運営に係る掲示物を追加することが必要である。
－地域防災拠点でのペット同行避難の体制づくりは，中期4か年計画の政策35「災害に強い人づくり・地域づくり（自助•共助の推進）」の主な施策でもあり，加えて災害が激甚化してることから，地域での取組み強化が急務である。飼い主の啓発とともに，ペットを飼っていない住民への周知も継続していく必要がある。


| 区民同け講習会 | H30年度実績 | R1年度実績 | ， |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 回数（人数） | $\begin{gathered} 21 \text { 回 } \\ \text { (471人) } \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 26 \text { 回 } \\ \text { (1411人) } \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 5回 } \\ (200 \text { 人) } \\ \hline \end{gathered}$ |


| 食品衛生責任者講習会 | H30年度実績 | R1年度実績 | R2年度見込み |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 回数（人数） | 9回 | 8 回 | 8 回 |
| （931人） | （544人） | $(800$ 人） |  |


|  | H30年度実績 | R1年度実績 | R2年度見込み |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 広報よこはま <br> 掲載 | 8 8回 | 8回 | 8 8回 |


|  | H30年度実績 | R1年度実績 | R2年度見込み |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 猫対策に関する <br> 自治会等への説明 | 27 回 | 90 回 | 80 回 |

## 【実施内容】

1 食の安全支援事業
（1）食事提供における衛生管理支援
対象：飲食店，給食施設，その他食事提供を行う団体等
実施内容：飲食店への監視指導や小学校，社会福祉施設等への食中毒予防•手洗い方法の効果的な啓発を行い，食中毒や
アレルギー事故発生を防止する。また，ボランティアで食事を提供する団体に対し，継続して自主衛生管理を支援する。
2 生活衛生情報発信事業
（1）食中毒予防の普及啓発
対象：区民
実施内容：食中毒予防啓発物品（ウェットティッシュ）を作成し，食中毒予防キャンペーンや講習会等の機会を活用して配布する。また，食中毒予防マグネットシートを作成，車両へ掲示することで，季節に応じた食中毒予防啓発を実施する。
（2）犬•猫の適正飼育推進事業
対象：飼い主のいない猫を捕獲する自治会•町内会•区民
実施内容：子猫の産まれる時期に効果的な猫の捕獲ができるよう，捕獲カゴを待たせずに複数台貸し出せる体制を確保す る。
3 災害時の衛生対策事業
（1）避難所「健康•衛生管理掲示物」の活用方法の検討
対象：地域防災拠点管理運営員会
実施内容：作成•配布済みの掲示物活用シートや 23 種類の掲示物について，より視覚的に内容を伝えられるように，有識者の意見を取り入れ，より使いやすいものに改良する。また，新型コロナウイルス対策として，ソーシャルディスタンスの確保や定期的な換気，消毒に関する啓発パネル等を追加する。
（2）災害時のペット同行避難
対象：地域防災拠点管理運営委員・ペットの飼い主・その他区民
実施内容：災害時の一時飼育場所を開設するための開設キットを備えた拠点を拡充する。（ 7 拠点 $\rightarrow 17$ 拠点）対象：ペットの飼い主
実施内容：獣医師会と協働で作成した迷子札を地域防災拠点の訓練や動物病院，ペットショップ等で配布し，災害時ペッ ト対策の重要性をPRする。また，幅広く効果的なPRをするため，コーナンとも提携し周知方法を調整する。

【事業費の内訳】

| 細目事業名 | 本年度 | 前年度 | 差引 | 説明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 食の安全支援事業 | 149 | 153 | $\triangle 4$ | 器具洗浄度硫認用キット購入減のため |
| 生活衛生情報発信事業 | 393 | 435 | $\triangle 42$ | 捕獲力ゴ購入の減等のため |
| 災害時の衛生対策事業 | 446 | 769 | $\triangle 323$ | 啓発物品の見直しによる減 |
|  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |
| 事業費合計 | 988 | 1，357 | $\triangle 369$ |  |

【根拠とするデータ等】
食中毒統計，犬の登録頭数，地域防災拠点数

| 本資料は，公正•適正に作成しました。 | 課長 |  | 係長 |  | 食品衛生•環境衛生 係 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|  | 村上 哲治 | 高橋直矢•山田剛久 | 高橋直矢•山田剛久 |  |  |

［保土ケ谷区福祉保健 課］

| 予算区分 | 地域福祉保健推進費 |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | | 性質• |
| :--- |
| 課題区分 |$\quad$ その他福祉•保健•衛生 $\quad$ 事業開始年度


| 事 業 名 |
| :---: |
| 保土ケ谷ほっとなまちづくり推進 |
| 事業 |


| 特記事項 |  |
| :---: | :---: |
| 中期計画－38の政策 | O |
| 中期計画－行政虽党 |  |
| 中期計画－財政運棠 |  |
| 董点事嶪 |  |
| 新規•拡主 |  |
| 温暖化対策闔連事業 |  |



| 事業評価書番号 | 該当なし |
| :---: | :---: |
| 事業評価書番号 |  |


| 区 分 | 金 額 | 財 源 内 訳 |  |  |  | 一 般 財 源 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 国•県 | 諸収入 |  |  |  |
| 本 年 度 | 1，300 |  |  |  |  | 1，300 |
| 前 年 度 | 923 |  |  |  |  | 923 |
| 増 $\triangle$ 減 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 |


| 歳出 |  | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 予 | 事業費 | 600 | 1，303 | 2， 089 |
| 算 | メリット＋一般財源 | 600 | 1，303 | 2， 089 |
| 決 | 事業費 | 356 | 760 | 1，824 |
| 算 | メリット＋一般財源 | 356 | 760 | 1，824 |


| 歳出 |  | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { 矛 } \\ \text { 算 } \\ \hline \end{array}$ | 事業費 | 1，300 | 1，300 |
|  | 一般財源 | 1，300 | 1，300 |
| 方針に関する決裁 種別（ |  |  |  |
|  |  | $\begin{aligned} & \text { 有: 件名 () , } \\ & \text { 無 } \end{aligned}$ | 付（年 月 |

事業の概要
（目的）

第4期保土ケ谷ほっとなまちづくり（地域福祉保健計画）（計画期間：令和 3 年度から令和 7 年度ま
で）を推進します。また，庁内で連携するとともに，各地域が抱える様々な課題に対し主体的に取組 を進められるよう，地区支援チームが支援します。


（保土ケ谷 区－36）


| 予算区分 | 地域福祉保健推進費 |
| :--- | :--- |


| 性質• <br> 棵題区分 | その他福祉•保健•衛生 | 事業開始年度 |
| :--- | :--- | :--- |平成15年度


| 事 業 名 |
| :---: |
| 地域見守り推進事業 |



| 事業評価書番号 | 該当なし |
| :---: | :---: |
| 事業評価書番号 |  |


| 区 分 | 金 額 | 財 源 内 訳 |  |  |  | 一 般 財 源 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 国•県 | 諸収入 |  |  |  |
| 本 年 度 | 1，250 |  |  |  |  | 1，250 |
| 前 年 度 | 1，268 |  |  |  |  | 1，268 |
| 増 $\triangle$ 減 | $\triangle 18$ | 0 | 0 | 0 | 0 | $\triangle 18$ |


| 歳出 |  | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
| :---: | :---: | ---: | ---: | ---: |
| 予 | 事業費 | 1,107 | 1,277 | 1,274 |
| 算 | メリット | 1, 般財源 | 1,107 | 1,277 |
| 決 | 事業尞 | 1,195 | 1,195 | 1,076 |
| 算 | メリット＋一般財源 | 1,195 | 1,195 | 1,076 |


| 歳出 |  | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { 予 } \\ \text { 算 } \end{array}$ | 事業費 | 1，300 | 1，300 |
|  | 一般財源 | 1，300 | 1，300 |
|  |  | 方針に関する決裁 種別（ ） |  |
|  |  |  | 付（年 月） |

ひとり暮らし高齢者等が地域でつながりを持ち，孤立せずに安心して暮らすことができるよう，民生委員•児童委員だけでなく，地域にお住いのあんしん訪問員（ボランティア）が民生委員•児童委
員を通じて，区役所や地域包括支援センター等と連携しながら継続的に見守ります。

また，あんしん訪問員とともに地域の見守り等を行っている，民生委員•児童委員の活動を補佐す る協力員を配置し，物理的•精神的負担軽減を図るとともに，その活動を地域住民に正しく理解して いただくための広報•啓発を行います。


## 【実施内容】

1 あんしん訪問
（1）地区推進委員会
－あんしん訪問員（民生委員，老人クラブの友愛活動員など）の選出，地区研修会の実施等
（2）あんしん訪問事業
－訪問員によるひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯等に対する継続的な見守り（訪問，電話，配食サービス， まちでの声掛け等）の実施
－ひとり暮らし高齢者等：本人同意を得た上での民生委員を通じ区及び地域包括支援センターへの情報提供 ※区の役割
－各地区推進委員会への事業費補助及び必要物品作成
（PRカードや高齢者等連絡票，あんしんカード等，事業推進に役立つツールの作成）
－訪問員のスキルアップ・情報共有を目的とした研修会，連絡会（地区推進委員会会長•副会長等が構成員） の開催
－各地区推進委員会主催の研修会等への支援
2 民生委員•児童委員協力員
（1）民生委員が協力員を希望する場合，民生委員 1 人に対し原則 1 人の協力員を配置
（2）候補者は，希望する民生委員が自ら又は自治会•町内会長等からの紹介により選出し，地区民児協会長や自治会•町内会長を通じて，区へ推薦。推薦に基づき，協力員を依頼（身分：ボランティア，無報酬，活動費（民生委員の約 $1 / 3$ ）を支給，依頼期間：民生委員任期以内の 1 年（再任可））
（3）当初。平成30年7月から2か年度のモデル実施だったが，令和 2 年度までのモデル試行の延長が市民児協で決定された。
3 民生委員•児童委員活動の広報•啓発
－民生委員•児童委員の活動を広報•啓発するためのチラシ・ポスター・展示用パネルの作成

## 【事業費の内訳】

| 細目事業名 | 本年度 | 前年度 | 差引 | 説明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| あんしん訪問事業 | 1，130 | 1，138 | $\triangle 8$ | 在庫活用に伴ら減等 |
| 民生委員•児童委員協力員 | 21 | 31 | $\triangle 10$ | 局配付予算への変更に伴ら減 |
| 民生委員•児童委員活動の広報•啓発 | 99 | 99 | 0 |  |
| 事業費合計 | 1， 250 | 1，268 | $\triangle 18$ |  |

【根拠とするデータ等】



[^0]:    事業の概要
    （目的）
    安全•安心に暮らすことができる保土ケ谷区の実現のため，危機管理•地域防災力の向上を図る。

