【素案】

資料６

熊本県障がい福祉計画

第７期熊本県障がい福祉計画

第３期熊本県障がい児福祉計画

【令和６年度（２０２４年度）～令和８年度（２０２６年度）】

※挿絵調整中

「成果目標・活動指標」や「各サービス量の見込み」等については、

現在市町村と調整中のため、今後変更が生じることがあります。

令和６年（２０２４年）３月

熊 本 県

**表紙の絵**

※調整中

※知事写真調整中

**はじめに**

※知事コメント調整中

令和６年（２０２４年）３月

熊本県知事　蒲島　郁夫

**目　次**

第１章　計画の概要

１　計画策定の趣旨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･･･２

２　計画の位置付け　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･･･２

３　計画の期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･･･３

４　計画の推進体制　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･･･４

第２章　計画の基本方針

１　計画の基本理念　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･･･６

２　計画の基本的な考え方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･･･９

３　区域の設定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･･･１６

第３章　障がい者等を取り巻く状況

１　統計データ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･･･２０

２　障がい当事者・家族団体からの意見聴取　　　　　　　　　　　　　･･･２４

３　障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の体系　　　　　　　　　･･･２５

第４章　障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る

成果目標及び活動指標

１　相談支援体制の充実・強化等　　　　　　　　　　　　　　　　　　･･･３０

２　福祉施設の入所者の地域生活への移行　　　　　　　　　　　　　　･･･３２

３　精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築　　　　　　　･･･３３

４　地域生活支援の充実　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･･･３５

５　福祉施設から一般就労への移行等　　　　　　　　　　　　　　　　･･･３６

６　障がい児支援の提供体制の整備等　　　　　　　　　　　　　　　　･･･３８

７　障害福祉サービス等の質を向上させるための取組　　　　　　　　　･･･３９

第５章　障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の必要な量の見込み並び

に確保方策

１　障害福祉サービス等の必要な量の見込み及び見込量の確保のための

方策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･･･４２

２　障害児通所支援等の必要な量の見込み及び見込量の確保のための方策･･･６６

第６章　障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の従事者の確保及び資質

の向上並びにサービスの質の向上

１　基本的な考え方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･･･７８

２　実施する内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･･･７８

第７章　地域生活支援事業及び地域生活支援促進事業の実施

１　事業の実施に関する考え方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･･･８６

２　実施する県地域生活支援事業の内容　　　　　　　　　　　　　　　･･･８６

３　実施する県地域生活支援促進事業の内容　　　　　　　　　　　　　･･･９０

４　各事業の見込量の確保のための方策　　　　　　　　　　　　　　　･･･９１

５　熊本県地域生活支援事業の見込量　　　　　　　　　　　　　　　　･･･９２

６　熊本県地域生活支援促進事業の見込量　　　　　　　　　　　　　　･･･９４

第８章　その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等

の円滑な実施を確保するために必要な事項等

　１　障がい者等に対する虐待の防止　　　　　　　　　　　　　　　　　･･･９６

　２　意思決定支援の促進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･･･９８

　３　障がい者等の芸術文化活動支援による社会参加等の促進　　　　　　･･･９８

４　障がい者等の情報の取得利用・意思疎通の推進　　　　　　　　　　･･･９８

　５　障がいを理由とする差別の解消の推進　　　　　　　　　　　　　　･･･９８

　６　障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業所における

利用者の安全確保に向けた取組や事業所における研修等の充実 　 　･･･９９

　７　障がい者の就労支援に向けた取組　　　　　　　　　　　　　　　･･･１０１

第９章　熊本県障がい福祉計画（第５期～第６期）・障がい児福祉計画

（第１期～第２期）の実績

　１　障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る

成果目標及び活動指標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･･･１０４

　２　障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の必要な量の見込み並び

に確保方策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ･･･１１４

　３　障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の従事者の確保及び資質

の向上並びにサービスの質の向上　　　　　　　　　　　　　　 ･･･１２７

　４　地域生活支援事業及び地域生活支援促進事業の実施　　　　　　 ･･･１２９

　５　その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等

の円滑な実施を確保するために必要な事項　　　　　　　　　　 ･･･１３３

附属資料

１　作成経過　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ･･･１３６

２　県政パブリック・コメントの結果　　　　　　　　　　　　　　 ･･･１３７

３　熊本県障害者施策推進審議会委員名簿　　　　　　　　　　　　 ･･･１３８

４　熊本県障がい者自立支援協議会委員名簿　　　　　　　　　　　 ･･･１３９

５　関係法令　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ･･･１４０

**「障がい」の表記について**

県では、「障害」の表記について、平成２０年（２００８年）１月から、法令、条例、規則や固有名称等を除き、「障がい」と一部ひらがな表記を行っています。本計画においても、法令等で用いられる場合を除き、「障がい」と表記します。

**第　１　章**

**計画の概要**

１　計画策定の趣旨

２　計画の位置付け

３　計画の期間

４　計画の推進体制

**１　計画策定の趣旨**

本県では、平成１８年度（２００６年度）からの「第１期熊本県障害福祉計画」の策定以降、これまで６期にわたって障害福祉計画を策定するとともに、平成３０年度（２０１８年度）からは、新たに障害児福祉計画と一体的に策定することで、障害福祉サービス等（※[[1]](#footnote-1))及び障害児通所支援等（※[[2]](#footnote-2)）の提供体制の計画的な確保を進めてきました。

今回、現在の計画が令和５年度（２０２３年度）末をもって終了することから、市町村との密接な連携のもと、サービス等の利用実績、ニーズの把握、県内の障がい者及び障がい児（以下「障がい者等」）の状況等を踏まえ、「第７期熊本県障がい福祉計画」及び「第３期熊本県障がい児福祉計画」を一体的に定める、「熊本県障がい福祉計画」を策定します。

**２　計画の位置付け**

本計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「障害者総合支援法」）第８９条第１項及び児童福祉法第３３条の２２第１項に基づき定める計画であり、国の基本指針（※[[3]](#footnote-3)）に即して策定するものです。

本県においては、障がいのある人のための施策に関する基本的な計画として、令和３年（２０２１年度）３月に「第６期熊本県障がい者計画」（通称：くまもと障がい者プラン〔令和３年度（２０２１年度）～令和８年度（２０２６年度）〕）を策定しており、「障がいのある人もない人も、一人一人の人格と個性が尊重され、社会を構成する対等な一員として、安心して暮らすことのできる共生社会の実現」を目指しています。

本計画は、「くまもと障がい者プラン」に定める事項のうち、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保を図るための実施計画として位置付けています。

また、市町村においても、障害福祉計画及び障害児福祉計画を策定しており、県は、市町村計画の達成に資するため、広域的な見地からの助言や情報提供を行うほか、市町村計画における各種サービスの見込量等をもとに、県計画の見込量等を定めるなど、市町村計画との整合性を図っています。

**３　計画の期間**

本計画の期間は、令和６年度（２０２４年度）から令和８年度（２０２６年度）までの３年間とします。







**４　計画の推進体制**

障がい者等の施設や病院からの地域生活への移行（※[[4]](#footnote-4)）や地域生活の継続を支援し、実効性のある形で本計画を推進していくためには、市町村や関係機関との連携・協力が不可欠であることから、自立支援協議会（※[[5]](#footnote-5)）等の場を活用しながら意見交換を密に行い、一体となって計画を進めていくこととしています。

また、成果目標及び活動指標について定期的に実績を把握して達成状況を公表するなど、ＰＤＣＡサイクル（※[[6]](#footnote-6)）を構築して計画の着実な実施を図るとともに、必要であると認めるときは、自立支援協議会や熊本県障害者施策推進審議会（※[[7]](#footnote-7)）等において意見を聴き、計画の変更等の必要な措置を講じることとします。

**第　２　章**

**計画の基本方針**

１　計画の基本理念

２　計画の基本的な考え方

３　区域の設定

**１　計画の基本理念**

全ての障がい者及び障がい児（以下「障がい者等」という。）が可能な限りその身近な地域において、必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けることができるよう、障害者総合支援法及び児童福祉法の基本理念を踏まえ、障がい者施策の推進を図ります。

**（１）障がい者等の自己決定の尊重と意思決定の支援**

全ての県民が障がいの有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障がいのある人の自己決定権を尊重し、意思決定支援の取組みをさらに推進し、障がい者等が必要とする障害福祉サービスやその他の支援を受けつつ、その自立と社会参加の実現を図っていくことを基本として、障害福祉サービスやその他の支援の提供体制の整備を進めます。

**（２）障がい種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施等**

障がい者等が身近な地域で障害福祉サービスやその他の支援を受けられるよう、市町村を実施主体の基本とし、地域間の格差が生じることのないようサービスの充実を図ります。

また、発達障がい者及び高次脳機能障がい者については、従来から精神障がい者に含まれるものとして障害者総合支援法に基づく給付の対象となっている旨の周知を図ります。難病患者等（※[[8]](#footnote-8)）についても、熊本市と共同で運用する難病相談・支援センター等を通じた情報提供等の取組により、引き続き同法に基づく給付の対象となっている旨の周知に一層努め、障害福祉サービスやその他の支援の更なる活用を促進します。

加えて、熊本県障がい福祉計画等の策定においても、難病患者団体等の意見を踏まえ、難病患者等への支援を明確にした体制の構築に取り組みます。

**（３）障がい者等の生活を地域全体で支えるシステムの実現**

障がい者等の自立支援の観点から、施設や病院からの地域生活への移行、地域生活の継続支援、就労支援といった課題に対応したサービス提供体制を整え、障がい者等の生活を地域全体で支えるシステムを実現するため、地域生活支援の拠点づくり、ＮＰＯ等によるインフォーマルサービス（※[[9]](#footnote-9)）の提供等、地域の社会資源を最大限に活用した提供体制の整備を進めます。特に、施設への入所や病院への入院から地域生活への移行については、適切に意思決定支援を行いつつ、地域生活を希望する者が地域での暮らしを実現できるよう、必要な障害福祉サービス等の提供体制の整備を進めます。

また、市町村を中心に、地域で生活をする上での安心感を担保し、自立した生活を希望する方に対する支援等を進めるため、地域生活支援拠点等を整備するとともに、障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えて、その機能の充実を図るとともに、学校からの卒業、就職、親元からの自立等といった生活環境が変化する節目を見据えて、中長期的視点に立った継続した支援を推進します。なお、地域生活支援拠点等の整備・運営に当たっては、基幹相談支援センター等を含め関係機関と連携を図ります。

さらに、精神障がい者とその家族が身近な地域で安心して自分らしく暮らせるよう、研修等による人材の育成や、市町村を基盤とした地域包括ケアを進め、精神保健センターや保健所において、市町村の相談支援体制や地域包括ケアシステム構築の取組みを支援していきます。

**（４）地域共生社会の実現に向けた取組**

　地域のあらゆる住民が、「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮らし、生きがいをともに創り、高め合うことができる地域共生社会の実現に向け、地域住民が主体的に地域づくりに取り組むための仕組みづくりや制度の縦割りを超えた柔軟なサービスの確保に取り組むとともに、地域ごとの地理的条件や地域資源の実態等を踏まえながら、包括的な支援体制の構築の推進に取り組みます。

**（５）障がい児の健やかな育成のための発達支援**

障がい児本人の最善の利益を考慮しながら、障がい児の健やかな育成を支援するため、障がい児及びその家族が、障がいの疑いが判明した段階から身近な地域で支援が受けられるように、障害児通所支援及び障害児相談支援については市町村を、障害児入所支援については県又は政令市を実施主体とし、障がい種別にかかわらず、質の高い専門的な発達支援を行う障害児通所支援等の充実と地域支援体制の構築を図ります。

また、ライフステージに沿って、地域の保健、医療、福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関との連携を図り、切れ目の無い一貫した支援を提供する体制を構築します。

　さらに、障がい児が様々な支援を利用しながら、地域の保育、教育等の支援を受けることができるようにすることで、障がいの有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、社会参加や社会的包容（インクルージョン）を進めます。

加えて、医療的ケア児（※[[10]](#footnote-10)）や小児慢性特定疾病児童（※[[11]](#footnote-11)）のうち障がいのある児童が保健、医療、福祉、保育、教育等の支援を円滑に受けられるようにする等、専門的な支援を要する者に対して、各関連分野が共通の理解に基づき協働する包括的な支援体制を構築します。

**（６）障がい福祉人材の確保・定着**

障がい者等の重度化・高齢化が進む中においても、将来にわたって安定的に障害福祉サービスやその他の支援を提供し、様々な障がい福祉に関する事業を実施していくため、障害福祉サービスやその他の支援を担う人材の確保・定着を図ります。

そのため、障がい福祉の現場が働きがいのある魅力的な職場であることの積極的な周知・広報等を行うとともに、職員の処遇改善等による職場環境の整備やハラスメント対策、ＩＣＴ（※[[12]](#footnote-12)）・ロボットの導入による事務負担の軽減等、業務の効率化に取り組んでいく体制を支援します。

**（７）障がい者の社会参加を支える取組定着**

障がい者等の多様なニーズを踏まえた支援を行うことで、文化・芸術活動や健康づくり、スポーツ等の分野を含め、地域でいきいきと安心して健康的に暮らすことができる社会を目指します。

さらに、障がい者等による情報の取得利用・意思疎通を推進するため、障がい特性に配慮した意思疎通支援や支援者の養成、当事者によるＩＣＴ活用等の促進を図ります。

**（８）災害対策や感染症対策の充実による安心・安全の確保**

本県では、平成２８年（２０１６年）の熊本地震や令和２年（２０２０年）７月の豪雨災害など、県内に甚大な被害をもたらした自然災害が発生しました。また、新型コロナウイルス感染症が世界的に流行し、本県においても多数の感染者が確認されています。

このような近年の大規模な自然災害の頻発や感染症の流行を踏まえ、平時から災害や感染症に対応する体制整備を進め、誰もが安全に、安心して暮らせる社会を目指します。

**２　計画の基本的な考え方**

**（１）相談支援の提供体制の確保に関する基本的な考え方**

**①　相談支援体制の充実・強化**

福祉に関する各般の問題について、障がい者等及びその家族からの相談に応じる体

制の整備に加えて、サービス等利用計画の作成を含めた相談支援を行う人材の育成支援、個別事例における専門的な指導や助言等を担う相談支援体制の充実を図ります。

また、地域における相談支援体制の強化を図るため、市町村又は各圏域に総合的・

専門的な相談支援を行う基幹相談支援センターの設置を促進します。

さらに、基幹相談支援センター等が中心となり、地域における相談支援専門員の指

導や質の向上等の取組みを進めるとともに、地域の自立支援協議会の運営に関与して、関係機関との連携の緊密化を図り、地域の実情に応じた重層的な相談支援体制を構築します。

　精神障がい者及びその家族等に対しては、子育て、介護、生活困窮等の包括的な支

援が確保されるよう、市町村と連携し、相談支援を含む必要な支援を実施できる体制

を整備します。

**②　地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保**

相談支援体制の構築が進むことに伴い、障害者支援施設、児童福祉施設若しくは療

養介護を行う病院に入所又は精神科病院に入院している障がい者等の地域生活への移行支援のニーズが顕在化していることから、こうした地域移行者数を勘案した上で、地域移行支援の提供体制を確保します。

さらに、障害者支援施設等又は精神科病院から地域生活へ移行した後の地域での定

着はもとより、現に地域で生活している障がい者等がそのまま住み慣れた地域で生活できるようにするため、地域移行支援と併せて、自立生活援助や地域定着支援に係るサービス提供体制の充実を図り、地域の関係機関等との連携を図りながら、重層的な支援体制の整備を進めます。

　また、精神障がい者の地域への移行、定着が進むよう、圏域ごとに設置する協議の場を通じて、精神科医療機関その他の医療機関、地域援助事業者、市町村等の連携による支援体制を整備するなど、精神障がいにも対応した地域包括ケアの構築を進めるとともに、精神障がい者及び精神保健に課題を抱える者とその家族に対して、子育て、介護、生活困窮等の包括的な支援を行います。

**③　発達障がい者等に対する支援**

**ア　発達障がい者等への相談支援体制等の充実**

発達障がい者又は発達障がい児（以下「発達障がい者等」）が可能な限り身近な

場所において必要な支援を受けられるよう、地域の実情を踏まえつつ、県内３か所

の発達障がい者支援センターに発達障がい者地域支援マネジャーを配置し、市町村

や事業所等への支援、連携体制の構築等を進めます。

**イ　発達障がい者等及び家族等への支援体制の確保**

発達障がい者等の早期発見・早期支援には、発達障がい者等及びその家族等への

支援が重要であることから、保護者等が子どもの発達障がいの特性を理解し、必要

な知識や方法を身につけ、適切な対応ができるよう、市町村等の地域においてペアレントプログラムやペアレントトレーニング等が実施できる体制を整備し、発達障がい者等の家族等に対する支援の充実を図ります。

また、発達障がい者等に対して適切な支援を行うためには、発達障がいを早期か

つ正確に診断し、適切な発達支援を行う必要があることから、発達障がいの診断等

を専門的に行うことができる医療機関等の確保に努めます。

**④　協議会の活性化**

障がい者やその家族、地域住民等にとってアクセスしやすい相談支援体制を構築す

るとともに、相談支援専門員の専門性や質の向上を図り、地域の特性に応じて多様な相談支援が行えるよう、以下の取組みを通して、相談支援体制の充実を図ります。

協議会の運営においては、県自立支援協議会と地域自立支援協議会との連携のもと、

相談支援事業者間の情報交換を支援します。さらに、地域自立支援協議会と地域の相談機関との連携及び情報の共有を促進します。

　また、地域の実情に応じた発達障がい者等の支援体制整備を進めるため、発達障が

い者支援地域協議会の活用を図ります。

**（２）障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的な考え方**

障害福祉サービスの提供体制の確保に当たっては、１の基本理念を踏まえて目標を設定し、計画的な整備を行います。

**①　県内どこでも必要な訪問系サービス**(※[[13]](#footnote-13))**を保障**

訪問系サービスは、住み慣れた家や地域で安心して自立した生活を継続していくう

えで重要なサービスであり、県内どこでも必要な訪問系サービスの利用が可能となるようサービスの充実を図ります。

**②　希望する障がい者等に日中活動系サービス**（※[[14]](#footnote-14)）**を保障**

日中活動系サービスは、障がい者等が地域で安心して生きがいのある生活を送るこ

とができるよう、介護や訓練等のサービスの提供、さらに生産活動や社会参加、交流、相互理解の場としての役割を果たしています。日中活動系サービスの利用を希望する障がい者等にとってサービスの利用が十分可能となるよう、地域における日中活動系サービスの充実を図ります。

**③　グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備と機能の充実**

地域における居住の場として、グループホーム（共同生活援助を行う住居）の充実を図るとともに、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、自立訓練事業等の併用により、入所等から地域生活への移行を進めます。

特に、入所等から地域生活への移行については、地域生活を希望する障がい者が地域での暮らしを継続することができるよう、例えば、障がい者の重度化・高齢化に対応した、日中サービス支援型指定共同生活援助による常時の支援体制の確保や、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を一層推進すること等により、地域生活への移行が可能となるようサービス提供体制を確保します。

また、希望する障がい者が一人暮らし等を実現するため、グループホームにおいて、一人暮らし等に向けた支援等の充実を図ります。

さらに、地域で生活する障がい者の支援の拠点となる地域生活支援拠点等の整備について、障がいのある人が地域で安心して暮らしていけるよう、いつでも相談できたり、緊急時にかけつけたりするなどのサービス提供体制の確保や機能の拡充等をさらに進めます。

なお、機能の拡充に当たっては、基幹相談支援センター等を活用してコーディネーターを地域生活支援拠点等に配置するなど、地域の様々なニーズに対応したサービスの提供体制を確保します。

**④　福祉施設から一般就労への移行等の推進**

就労移行支援事業及び就労定着支援事業等の推進により、福祉施設から一般就労

への移行及び定着を進めます。

**⑤ 強度行動障がいや高次脳機能障がいを有する障がい者等に対する支援体制の充実**

強度行動障がいや高次脳機能障がい のある人への支援が適切になされるよう、管内

の関係機関等と連携して支援ニーズを把握するとともに、地域課題の整理や専門人材の育成等支援体制の整備を図ります。

　また、障害福祉サービス等を適切に提供するため、市町村等を通して障害福祉サービスや地域生活支援事業に関する制度の周知を行います。

**⑥　依存症対策の推進**

アルコール、薬物及びギャンブル等（※[[15]](#footnote-15)）をはじめとする依存症対策については、依

存症の治療に関する医療機関と行政による連携会議や研修会を通じて、医療関係者の専門性向上に繋げます。また、依存症に適切に対応するため、専門医療機関・治療拠点機関の更なる選定や医療機関、相談拠点機関、民間団体等の関係機関の連携強化などにより、各圏域の診療体制や支援体制の整備を進めます。

**（３）障がい児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方**

障がい児については、子ども・子育て支援法に基づく教育、保育等の利用状況を踏まえ、居宅介護や短期入所等の障害福祉サービス及び障害児通所支援等の専門的な支援の確保及び共生社会の形成促進の観点から、保健、医療、保育、教育、就労支援等の関係機関とも連携を図った上で、障がい児及びその家族に対して、乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供する体制の構築を図ります。

**①　地域療育体制の構築**

障害児通所支援等における障がい児及びその家族に対する支援について、障がい種別や年齢別等のニーズに応じて、身近な場所で支援を受けられるよう、地域における支援体制を整備します。特に、児童発達支援センターを地域の障がい児の健全な発達を支援する中核的な役割を果たす機関として位置づけ、地域の障害児通所支援事業所との一層の連携を進めながら、重層的な障害児通所支援体制の整備に努めます。

また、障害児入所施設についても、専門的機能の強化を図った上で、虐待を受けた障がい児等への対応を含め、様々なニーズに対応する機関としての役割を担うとともに、ケア単位の小規模化を推進し、地域との交流機会の確保や地域の障がい児に対する支援を行うこと等により、地域に開かれた施設となるよう働きかけます。加えて、短期入所や親子入所等の実施体制の整備に努めます。

さらに、障害児通所支援や障害児入所支援から障害福祉サービスへ円滑に支援の移行が図られるよう、市町村と緊密な連携を図ります。とりわけ、障害児入所支援については、入所している児童が１８歳以降、障害者支援施設への入所など障がい者のサービスへ円滑に移行できるよう、市町村、児童相談所、障害児入所施設、相談支援事業所等の関係機関と連携し、移行調整を進めます。

加えて、障害児通所支援事業所及び障害児入所施設（以下「障害児通所支援事業所等」）は、障がい児に対し、質の高い専門的な発達支援を行う機関であることから、常に支援の質の向上と支援内容の適正化、安全の確保を図るための取組を進めます。

**②　保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援**

障害児通所支援の体制整備に当たっては、保育所や認定こども園、幼稚園、放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）等の子育て支援施策との緊密な連携を図ります。

また、母子保健施策や小児慢性特定疾病施策との整合性を図りながら、障がい児の早期支援に結び付け、健全な育成を支援します。併せて、令和６年度（２０２４年度）以降、本格的に市町村に設置されるこども家庭センターと連携した支援体制を構築します。

さらに、障がい児支援が適切に行われるために、就学時及び卒業時において、支援が円滑に引き継がれることも含め、学校、障害児通所支援事業所等、障害児相談支援事業所、就労移行支援等の障害福祉サービスを提供する事業所等が緊密な連携を図る体制の整備に努めます。

聴覚障がい児を含む難聴児（以下、「難聴児等」）が、適切な支援を円滑に受けられるよう、児童発達支援センターや特別支援学校（聴覚障がい）等関係機関の連携により、難聴児支援のための中核的機能を有する体制の充実を図ります。

特に、難聴児支援のための中核的機能を有する体制の充実や、新生児聴覚検査から療育につなげる連携体制の構築を推進することにより、難聴児等及びその家族を切れ目なく支援するため、以下を県の「難聴児の早期発見・早期療育を総合的に推進するための計画」と位置づけ、その取組を推進します。

○　熊本県新生児聴覚検査協議会において、検査の実施体制や関係機関の連携体制構築等を検討することにより、検査精度の維持向上を図り、要精密者の早期発見及び確定診断の充実につなげます。

○　難聴と診断された子を持つ家族等への相談支援や支援者向け研修会の実施及び普及啓発等に取り組むとともに、難聴児支援を担う関係機関が、新生児聴覚検査から診断、治療、療育、教育に至るまでの流れや、連携・支援に関する課題等を共有することにより、切れ目ない支援体制の充実につなげます。

○　特別支援学校のセンター的機能及び地域での相談機能を強化させるため、熊本聾学校の教員の専門性向上に向けた取組を充実するとともに、地域における保健、医療、福祉の関係機関と連携した乳幼児教育相談等に取り組みます。

**③　障害児の社会参加・社会的包容（インクルージョン）の推進**

地域共生社会の実現・推進の観点から、年少期からの社会参加・社会的包容（インクルージョン）を推進し、障がいの有無に関わらず、様々な遊び等を通じて共に過ごし、子ども達が互いに学び合う経験を持てる環境を整備します。

児童発達支援センターにおいては、地域におけるインクルージョン推進の中核機関として、保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）、幼稚園、小学校及び特別支援学校等（以下「保育所等」）に対し、障がい児及びその家族の支援に関する専門的支援や助言を行います。

障がい児のインクルージョンを推進する観点から、児童発達支援センターをはじめ、障害児通所支援事業所等が、保育所等訪問支援等を活用し、保育所等の育ちの場において連携・協力しながら支援を行う体制を構築していきます。

**④　特別な支援が必要な障がい児に対する支援体制の整備**

ア　重症心身障がい児及び医療的ケア児に対する支援体制の充実

　重症心身障がい児が、身近な地域にある児童発達支援や放課後等デイサービス等を受けられるよう、支援体制の充実を図ります。医療的ケア児についても、身近な地域で必要な支援が受けられるよう、障がい児支援等の充実を図ります。

また、重症心身障がい児及び医療的ケア児とその家族が安心して豊かな生活を送ることができるよう、レスパイトケアを行う短期入所事業所等の設置促進のための支援を行います。

さらに、心身の状況に応じた保健、医療、福祉、保育、教育等の各関連分野の支

援を受けることができるよう、関係者が連携を図るための協議の場の設置や、関連

分野の支援を調整するコーディネーターの養成等により、関係者が共通の理解に基

づき協働する総合的な支援体制を構築します。

　　県医療的ケア児支援センターにおいて、医療的ケア児（者）及び重症心身障がい

児（者）に対する相談支援や情報提供、並びに医療的ケア児等に対する支援を総合

調整するコーディネーター、保育所、学校、事業所等の支援者の養成を行うととも

に、市町村における保健、医療、福祉、保育、教育等の関係機関と連携を図るため

の協議の場の設置を推進し、地域の支援体制の充実に取り組みます。

イ　強度行動障がいや高次脳機能障がいを有する障がい児に対する支援体制の充

実

強度行動障がいや高次脳機能障がいのある障がい児に対して、障害児通所支援等において適切な支援ができるよう、支援ニーズを把握するとともに、地域における課題の整理や専門的人材の育成等を行い、地域の関係機関との連携を図りつつ支援体制の整備を図ります。

強度行動障がいのある障がい児については、特別支援学校や障害福祉サービス事業者等と連携して特に支援を必要とする者を把握することに加え、家族等へのアンケート調査等を通して課題の把握を行います。また、障害児入所施設において特に支援が必要な者の把握を行い、障がい者のサービスへの移行支援を行います。

高次脳機能障がいのある障がい児については、支援拠点機関や医療機関等とも連携して支援ニーズを把握し、必要な支援につなげます。

ウ　虐待を受けた障がい児等に対する支援体制の整備

虐待を受けた障がい児等に対しては、障害児入所施設において小規模なグループ

による支援や心理的ケア等を提供することにより、障がい児のそれぞれの状況等に応じたきめ細かい支援を行うよう努めます。

**⑤　障害児相談支援の提供体制の確保**

障害児相談支援は、障がいの疑いが判明した段階から障がい児本人や家族に対する継続的な相談支援を行うとともに、各関係機関をつなぐ中心となる重要な役割を担っていることから、サービスの質の確保及びその向上を図りながら、支援体制の充実を図ります。なお、児童発達支援センターには、「気付き」の段階を含めた地域の多様な障がい児及びその家族に対し、発達支援に関する入口としての相談機能を果たすことが求められているため、その役割を踏まえた相談支援の提供体制の構築を図ります。

**３　区域の設定**

本計画において、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の種類ごとの量の見込みを定める単位となる区域は、次のとおりとします。

**（１）施設入所支援、療養介護及び障害児入所支援**

　サービスを提供する施設及び事業所の所在市町村と利用者の援護の実施市町村が離れている場合が多い施設入所支援、療養介護及び障害児入所支援については、基盤整備に全県的な広域性をもたせる必要があるため、区域は県全域とします。

**（２）上記以外の障害福祉サービス等及び障害児通所支援等**

　サービスを提供する事業所の所在市町村と利用者の援護の実施市町村が同一又は近い場合が多いことから、区域は、熊本県保健医療計画に定める二次保健医療圏と同一とし、当圏域を障がい保健福祉圏域とします。

【障がい保健福祉圏域】

|  |  |
| --- | --- |
| 圏域名 | 構成市町村 |
| **①　熊本・上益城** | 熊本市、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町 |
| **②　宇　城** | 宇土市、宇城市、美里町 |
| **③　有　明** | 荒尾市、玉名市、玉東町、和水町、南関町、長洲町 |
| **④　鹿　本** | 山鹿市 |
| **⑤　菊　池** | 菊池市、合志市、大津町、菊陽町 |
| **⑥　阿　蘇** | 阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、  西原村 |
| **⑦　八　代** | 八代市、氷川町 |
| **⑧　芦　北** | 水俣市、芦北町、津奈木町 |
| **⑨　球　磨** | 人吉市、錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町、水上村、  相良村、五木村、山江村、球磨村 |
| **⑩　天　草** | 天草市、上天草市、苓北町 |
| **１０圏域** | ４５市町村 |



**第　３　章**

**障がい者等を取り巻く状況**

１　統計データ

２　障がい当事者・家族団体からの意見聴取

３　障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の体系

**１　統計データ**


**（１）障がい者等の状況**

県内の障害者手帳所持者数は、令和４年度（２０２２年度）末現在１２４,５９９人で、身体障がい者（８１,２８０人）が約６５％を占め、知的障がい者（２２，０１１人）が約１８％、精神障がい者（２１，３０８人）が約１７％となっています。

近年では、身体障害者手帳所持者数は減少（前年度比約▲２．８％）しているものの、療育手帳所持者数（前年度比約＋３．３％）や精神障害者保健福祉手帳所持者数（前年度比約＋４．４％）は増加しており、障害者手帳所持者全体の数はわずかな減少傾向（前年度比約▲０．６％）にあります。

（全国データは、令和３年度福祉行政報告例、令和３年度衛生行政報告例から。）

【障害者手帳所持者数】




【手帳所持者の県人口に占める割合】




【身体障がい（認定区分別）】






【知的障がい（認定区分別）】





【精神障がい（認定区分別）】






**（２）障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の利用状況**

県内の障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の平均利用者は年々増加（前年度比約＋４．９％）しています。障がい児の平均利用者は、前年より９．８％増加しており、この４年間で５１％増加しています。障がい者の平均利用者は、前年より

１．８％増加しており、この４年間で６．２％増加しています。





**２　障がい当事者・家族団体からの意見聴取**

**（１）意見聴取の概要**

計画の策定に当たって、熊本県内に住む障がい者等やその家族が日常生活や社会生活を送る上で、実際に困っていることや必要な支援等について把握し施策に反映させるため、障がい当事者・家族団体との意見交換を行いました。

**（２）主な意見**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項　目 | | 主　な　意　見 |
| **①** | **障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る成果目標及び活動指標** | ○障がい者の希望する地域での生活支援及び福祉サービスを充実させてほしい。  ○新生児の聴覚に異常があることがわかった場合、親のケアやサポートを行う場所を確保してほしい。  ○基幹相談支援センターの設置を進めてほしい。 |
| **②** | **障害福祉サービス等及び**  **障害児通所支援等の必要な量の見込み並びに確保方策** | ○サービスの地域の格差をなくしてほしい。  ○在宅で利用できるサービスを充実してほしい。  ○多様な就労支援をお願いしたい。 |
| **③** | **障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の従事者の確保及び資質の向上並びにサービスの質の向上** | ○相談支援専門員の質の向上を図るための研修を充実させてほしい。  ○医療的ケア児や強度行動障害に対応できる人材の育成をお願いしたい。  ○障がい特性に応じたＩＣＴ等の利活用支援（ＩＣＴサポートセンターの設置、研修会の実施等）を充実させてほしい。 |
| **④** | **その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項等** | ○障がい特性に応じた災害時の支援をお願いしたい。  ○差別が助長されない社会づくりを進めてほしい。  ○障がい者虐待防止に向けた啓発を行ってほしい。 |

**３　障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の体系**

**（１）障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の構成**

　障害者総合支援法による総合的なサービスは、「自立支援給付」と「地域生活支援事業」で構成されており、児童福祉法によるサービスは、「障害児通所給付・障害児相談支援給付」と「障害児入所給付・障害児入所医療」で構成されています。

障害者総合支援法及び児童福祉法により給付等の対象となる障がい者等

**身体障がい者**

**知的障がい者**

**精神障がい者**


**難病患者等**

**障がい児**

**障がい児**

　※難病患者等については、障害福祉サービス等の対象疾病（令和３年１１月１日時点では３６６疾病）による障がいがある方が対象となります。

【障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の体系】



　　　　　　　　：市町村が実施　　　　　　　　　　：都道府県が実施

**（２）障害福祉サービス等の種類と内容**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分　類 | サービスの種類 | サービスの内容 |
| **訪問系** | **①居宅介護**  **（ホームヘルプ）** | 自宅で入浴や排せつ、食事等の介助をします。 |
| **②重度訪問介護** | 重度の障がいがあり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事等の介助や外出時の移動を補助します。 |
| **③同行援護** | 視覚障がいにより移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援をします。 |
| **④行動援護** | 知的障がいや精神障がいにより行動が困難で介護が必要な人に、行動するとき必要な介助や外出時の移動支援等を行います。 |
| **⑤重度障害者等**  **包括支援** | 介護が必要な程度が非常に高いと認められた人に、居宅介護等の障害福祉サービスを包括的に提供します。 |
| **日中活動系** | **⑥生活介護** | 常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作活動等の機会を提供します。 |
| **⑦自立訓練（機能訓練）** | 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能向上のために必要な訓練を行います。 |
| **⑧自立訓練（生活訓練）** | 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における生活能力向上のために必要な訓練を行います。 |
| **⑨就労選択支援** | 就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援します。 |
| **⑩就労移行支援** | 就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力向上のための訓練を行います。 |
| **⑪就労継続支援Ａ型** | 一般企業等で働くことが困難な人に、働く場の提供（事業者と雇用契約を結び働く）や、知識や能力向上のための訓練を行います。 |
| **⑫就労継続支援Ｂ型** | 一般企業等で働くことが困難な人に、働く場の提供、知識や能力向上のための訓練を行います。 |
| **日中活動系** | **⑬就労定着支援** | 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するため、事業所等との連絡調整等の支援を行います。 |
| **⑭療養介護** | 医療の必要な障がい者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。 |
| **⑮短期入所**  **（ショートステイ）** | 家で介護を行う人が病気等の場合、短期間、夜間を含め施設で入浴、排せつ、食事等の介護を行います。 |
| **居**  **住**  **系** | **⑯自立生活援助** | 地域での生活を支援するため、定期的な巡回訪問や随時の対応により必要な支援を行います。 |
| **⑰共同生活援助**  **（グループホーム）** | 地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の援助をします。 |
| **⑱施設入所支援** | 施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護等の支援を行います。 |
| **相**  **談**  **支**  **援** | **⑲計画相談支援** | 地域における自立した生活を支え、障がい者の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かな支援を行います。 |
| **⑳地域移行支援** | 住居の確保やその他の地域における生活に移行するための活動に関する相談やその他の必要な支援を行います。 |
| **㉑地域定着支援** | 地域生活を営む利用者との常時の連絡体制を確保し、緊急の事態等が起こった場合に適切な相談やその他の必要な支援を行います。 |
| **㉒都道府県地域生活支援事業** | | 専門性の高い相談支援事業、市町村域を越えて広域的な支援が必要な事業、サービス提供者に対する研修事業等を実施します。 |
| **㉓都道府県地域生活支援促進事業** | | 地域生活支援事業に加えて、政策的な課題に対応し、実施を促進すべき事業として、発達障害者支援体制整備事業や障害者虐待防止対策支援事業等を実施します。 |

**（３）障害児通所支援等の種類と内容**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分　類 | サービスの種類 | サービスの内容 |
| **障　害　児　通　所　支　援** | **①児童発達支援** | 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。 |
| **②医療型児童発達支援** | 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及び治療を行います。 |
| **③放課後等**  **デイサービス** | 授業の終了後又は休校日に、生活能力向上のために必要な訓練や社会との交流促進等の支援を行います。 |
| **④保育所等訪問支援** | 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 |
| **⑤居宅訪問型**  **児童発達支援** | 障がい児の居宅を訪問して日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。 |
| **障害児**  **入所支援** | **⑥障害児入所支援**  **（福祉型、医療型）** | 施設に入所又は指定医療機関に入院している障がい児に対して、保護、日常生活の指導、知識技能の付与及び治療を行います。 |
| **障害児**  **相談支援** | **⑦障害児相談支援** | 障害児通所支援を利用する前に利用計画を作成し（障害児支援利用援助）、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う（継続障害児支援利用援助）等の支援を行います。 |

**第　４　章**

**障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る成果目標及び活動指標**

１　相談支援体制の充実・強化等

２　福祉施設の入所者の地域生活への移行

３　精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

４　地域生活支援の充実

５　福祉施設から一般就労への移行等

６　障がい児支援の提供体制の整備等

７　障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築

障がい者等の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援といった課題に対応するため、令和８年度（２０２６年度）を目標年度とする成果目標を設定します。

併せて、成果目標を達成するために必要となる数値である活動指標を設定します。

**１　相談支援体制の充実・強化等**

　障がい者等が地域において自立して生活するためには、相談支援事業所等において障がい者やその家族の複合的な課題を把握し、行政や関係機関と連携しながら適切な福祉、保健、医療サービスにつなげる相談支援体制の構築が重要です。

そのため、各市町村または圏域において、総合的な相談支援や相談支援事業従事者に対する助言・指導に加え、関係機関との連携による地域づくりの役割を担う基幹相談支援センターの設置を促進します。

また、発達障がい者等が身近な場所で必要な支援が受けられるよう県内３か所に設置した発達障がい者支援センターに、発達障がい者地域支援マネジャーを配置し、対応が困難な事例に対する市町村や事業所への助言等を行います。

**（１）成果目標**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項　目 | | 数　値 | 考え方 |
|  | **基幹相談支援センター**  **の設置市町村数** | **市町村又は圏域**  **ごとに１箇所** | 令和８年度（２０２６年度）末までに基幹相談支援センターを設置した市町村の数 |

**（２）活動指標**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　目 | | 数　値 | | | 考え方 |
| 令和６年度  （２０２４年度） | 令和７年度  （２０２５年度） | 令和８年度  （２０２６年度） |
|  | **発達障がい者**  **支援地域協議会の開催回数** | **２回** | **２回** | **２回** | 発達障がい者支援地域協議会の年間の開催回数 |
| **②** | **発達障がい者支援センター及び発達障がい者地域支援マネジャーによる支援** | | | | |
|  | **センターによる相談支援件数** | **６,０５５件** | **６,０５５件** | **６,０５５件** | センターによる相談支援を必要とする相談件数 |
| **センター及び**  **マネジャーの**  **関係機関への**  **助言件数** | **６４１件** | **６４１件** | **６４１件** | センター及びマネジャーの助言を必要とする数 |
| **センター及び**  **マネジャーの**  **外部機関や地域住民への研修、啓発件数** | **７１６件** | **７１６件** | **７１６件** | 個々の発達障がいの特性に関する理解が図られるために必要な研修、啓発件数 |
| **③** | **ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の開催回数** | | | | |
| **ペアレント**  **トレーニング** | **９５回** | **１１７回** | **１５７回** | ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の開催回数 |
| **ペアレント**  **プログラム** | **４３７回** | **４９４回** | **５３１回** |
| **④** | **ペアレントメンター等を活用したピアサポートの活動の実施回数** | **８０回** | **９５回** | **１０６回** | 各年度におけるピアサポートの活動の実施回数 |

※数値の算出方法：①、②は令和３年度（２０２１年度）から令和５年度（２０２３年度）までの

３年間の実績の平均値です。ただし、令和５年度（２０２３年度）は見込み

の数を用いています。③、④は各市町村が設定した数値の積み上げです。

**２　福祉施設の入所者の地域生活への移行**

障がい者への適切な意思決定支援を行いつつ、入所施設から地域生活への移行が円滑に進むよう、施設や市町村と連携し、自立生活援助（地域移行支援、地域定着支援、自立訓練）のサービスの提供体制を確保します。

また、地域での住まいとしてのグループホームの整備を支援するとともに、障がい者の一人暮らし等に向けた支援の充実を進めます。また、障がい者が地域で安心して生きがいをもって生活できるよう、介護や訓練、生産活動等のサービスの充実を図ります。

なお、施設入所者の生活の質の向上を図る観点から、重度化・高齢化に対応した専門的なケアを行う体制の充実や地域との交流の機会の確保に努めます。

**（１）成果目標**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項　目 | | 数　値 | 考え方 |
| **①** | **地域生活移行者数** | **１６６人以上** | 令和８年度（２０２６年度）末までに施設入所者数から地域移行した者の数（令和４年度末時点の施設入所者数の６％以上） |
| **②** | **施設入所者の減少数** | **１３８人以上** | 令和８年度（２０２６年度）における施設入所者の減少数（令和４年度末時点の施設入所者数の５％以上） |

**（２）活動指標**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　目 | | 数　値 | | | 考え方 |
| 令和６年度  （２０２４年度） | 令和７年度  （２０２５年度） | 令和８年度  （２０２６年度） |
| **①** | **各障害福祉サービス利用者数** | | | | |
|  | **地域移行支援** | **４０人** | **４８人** | **６３人** | 各年度における各障害福祉サービス事業のひと月あたりの利用者数 |
| **地域定着支援** | **４４人** | **５１人** | **６０人** |
| **共同生活援助** | **３，３７０人** | **３，５８４人** | **３，８０３人** |
| **自立生活援助** | **５４人** | **６３人** | **７３人** |
| **自立訓練**  **（生活訓練）** | **３２３人** | **３２８人** | **３３５人** |

**３　精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築**

精神疾患により長期入院している精神障がい者の地域移行を進めるため、圏域ごとの協議の場を通じて、精神科医療機関その他の医療機関、地域援助事業者、市町村等が連携し、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築を進めます。

また、精神障がい者が身近な地域で安心して生活できるよう、今後は市町村などの基礎自治体を基盤とした地域包括ケアを進めていく必要があるため、精神保健福祉センターや保健所は市町村の地域包括ケアシステム構築の取組を支援していきます。

**（１）成果目標**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項　目 | | 数　値 | 考え方 |
|  | **地域における平均生活日数** | **３２６日以上** | 令和８年度（２０２６年度）末における精神病床から退院後一年以内の地域における平均生活日数 |
|  | **慢性期入院患者数**  **（６５歳以上）** | **２,５２４人** | 国の基本指針に掲げる式により算定した令和８年度（２０２６年度）末時点の精神病床における１年以上長期入院患者数 |
| **慢性期入院患者数**  **（６５歳未満）** | **９３９人** |
| **③** | **入院後３か月時点の退院率** | **６８．９％以上** | 令和８年度（２０２６年度）における精神病床入院後の各時点の退院率 |
| **入院後６か月時点の退院率** | **８４．５％以上** |
| **入院後１年時点の退院率** | **９１％以上** |

**（２）活動指標**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　目 | | 数　値 | | | 考え方 |
| 令和６年度  （２０２４年度） | 令和７年度  （２０２５年度） | 令和８年度  （２０２６年度） |
| **①** | **精神障がい者の各障害福祉サービス利用者数** | | | | |
|  | **地域移行支援** | **３５人** | **３７人** | **４４人** | 各年度における精神障がい者の各障害福祉サービス事業のひと月あたりの利用者数 |
| **地域定着支援** | **３９人** | **４１人** | **４４人** |
| **共同生活援助** | **７２９人** | **７９４人** | **８６５人** |
| **自立生活援助** | **５０人** | **５２人** | **５６人** |
| **自立訓練**  **（生活訓練）** | **２０３人** | **２４４人** | **２９７人** |
| **②** | **精神病床から退院後の行き先別の退院患者数** | | | | |
|  | **在宅** | **６０９人** | **６８７人** | **７６５人** | 各年度における精神病床からの退院後の行き先別の退院患者数 |
| **施設**  **（障がい・介護）** | **１８６人** | **２０９人** | **２３２人** |
| **その他**  **（他院・自院の精神病床以外等）** | **２６６人** | **３１８人** | **３７０人** |

**４　地域生活支援の充実**

希望する障がい者がどこでも必要なサービスが受けられるよう、重度化・高齢化にも配慮しながら、居宅介護等の訪問系サービスや生活介護等の日中活動サービスの提供体制を確保します。

また、障がい者が安心して地域での生活を継続できるよう、５つの機能を備えた地域生活支援拠点の整備・充実を図り、コーディネーター等を配置して、基幹相談支援センターその他の関係機関と連携しながら、地域で生活する障害者への相談支援や緊急時対応等を行う体制の構築を図ります。

【地域生活支援拠点に求められる機能】

①　相談支援（地域生活への移行、親元からの自立等）

②　緊急時の受入れ・対応（ショートステイの利便性・対応力向上等）

③　体験の機会・場（一人暮らし、グループホーム等）

④　専門的人材の確保・養成（連携等）

⑤　地域の体制づくり（サービス拠点、コーディネーターの配置等）

**（１）成果目標**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項　目 | | 数　値 | 考え方 |
|  | **コーディネーターの配置**  **人数** | **２３人** | 令和８年度（２０２６年度）末までに地域生活支援拠点に配置されたコーディネーターの人数 |
|  | **検証及び検討の実施回数** | **市町村又は圏域で年１回以上** | 令和８年度（２０２６年度）末までに地域生活支援拠点の運用状況を検証及び検討した回数 |

**５　福祉施設から一般就労への移行等**

福祉施設利用者の一般就労への移行を進める観点から、就労支援事業等（※[[16]](#footnote-16)）のサービスの充実を図ります。また、障がい者の希望や能力に沿った就労を実現するため、就労移行支援や就労定着支援等の利用する意向のある人が、就労選択支援事業を利用できるよう、サービスの提供体制を確保します。

さらに、一般就労中の就労系サービスの一時的利用についても、支援の必要性に応じ適切にサービスを提供できるよう、雇用・労働分野の関係機関との連携を図りながら取り組みます。

**（１）成果目標**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項　目 | | 数　値 | 考え方 |
| **①** | **就労支援事業等から**  **一般就労へ移行する者の数** | **３１３人** | 福祉施設入所者のうち、就労支援事業等を通じて令和８年度（２０２６年度）中に一般就労へ移行する者の数（令和３年度実績の１．２８倍以上） |
| **うち、就労移行支援事業から**  **一般就労へ移行する者の数** | **１６４人** | 就労移行支援事業から一般就労への移行者数（令和３年度実績の１．３１倍以上） |
| **うち、就労継続支援Ａ型事業**  **から一般就労へ移行する者の数** | **１１５人** | 就労継続支援Ａ型事業から一般就労への移行者数（令和３年度実績の１．２９倍以上） |
| **うち、就労継続支援Ｂ型事か**  **ら一般就労へ移行する者の数** | **２７人** | 就労継続支援Ｂ型事業から一般就労への移行者数（令和３年度実績の１．２８倍以上） |
| **②** | **一般就労移行率が５０％以上**  **の就労移行支援事業所の割合** | **５０％以上** | 令和８年度（２０２６年度）における就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労移行者の割合が５０％以上の事業所の割合 |
| **③** | **就労定着支援事業の利用者数** | **５８人** | 令和８年度（２０２６年度）における就労定着支援事業の利用者数（令和３年度実績の１．４１倍以上） |
| **④** | **就労定着率が７０％以上の**  **就労定着支援事業所の割合** | **２５％以上** | 令和８年度（２０２６年度）における就労定着率が７０％以上の事業所の割合 |
| **⑤** | **協議会（就労支援部会）等の設置** | **県に設置** | 令和８年度（２０２６年度）までに、協議会（就労支  援部会）等を設置 |

**（２）活動指標**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項　目 | | 数　値 | 考え方 |
|  | **職業訓練の受講者数** | **３２人** | 令和８年度（２０２６年度）における福祉施設から一般就労への移行者のうち、職業訓練の受講者数 |
|  | **福祉施設から公共職業安定所への誘導者数** | **３５１人** | 令和８年度（２０２６年度）に福祉施設から公共職業安定所へ誘導する福祉施設利用者の数 |
|  | **福祉施設から障害者就業・生活支援センターへの誘導者数** | **８２人** | 令和８年度（２０２６年度）に福祉施設から障害者就業・生活支援センターへ誘導する福祉施設利用者の数 |
|  | **公共職業安定所の支援を受けて就職する福祉施設利用者数** | **１２４人** | 令和８年度（２０２６年度）に公共職業安定所の支援を受けて就職する福祉施設利用者の数 |

※数値の算出方法：平成３０年度（２０１８年度）から令和４年度（２０２２年度）までの、過去５年間の平均を基に算出しています。

**６　障がい児支援の提供体制の整備等**

障がい児の支援については、４つの中核的な支援機能を備える児童発達支援センターが中核となって地域の通所支援事業所や関係機関等と連携し、障がい児やその家族のニーズに応じた適切な発達支援、家族支援を身近な場所で提供できる重層的な地域支援体制の構築を目指します。

また、地域の児童発達支援センターが中核となって保育所や幼稚園、学校等に対する専門的な支援・助言を行うとともに、保育所等訪問支援等を活用しながら保育所等における支援体制の充実を図ることにより、障がい児の社会参加・社会的包容（インクルージョン）を推進します。

　さらに、難聴児、重症心身障がい児、医療的ケア児等、特別な支援が必要な障がい児に対する支援体制を整備します。

【児童発達支援センターに求められる機能】

①　幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援

②　地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション

③　地域のインクルージョン推進の中核としての機能

④　地域の発達支援に関する入口としての相談支援

**（１）成果目標**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項　目 | | 数　値 | 考え方 |
|  | **主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所の設置市町村数** | **市町村又は圏域**  **ごとに１箇所** | 令和８年度（２０２６年度）末までに、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所を設置した市町村の数 |
|  | **主に重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所の設置市町村数** | **市町村又は圏域**  **ごとに１箇所** | 令和８年度（２０２６年度）末までに、主に重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所を設置した市町村の数 |
|  | **医療的ケア児等支援のための関係機関の協議の場の設置市町村数** | **市町村又は圏域**  **ごとに１箇所** | 令和８年度（２０２６年度）末までに、医療的ケア児等支援のための関係機関の協議の場を設置した市町村の数 |
| **④** | **医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置人数** | **５７人** | 令和８年度（２０２６年度）末までの、医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置人数 |

**７　障害福祉サービス等の質を向上させるための取組**

障害福祉サービスやその他の支援のニーズが多様化するとともに、多くの事業者が参入している中、改めて障害者総合支援法の基本理念を念頭にその目的を果たすためには、利用者が真に必要とする障害福祉サービス等の提供等を行うことが重要です。

そのため、障害福祉サービスの質を向上させるため、サービスを提供する人材の育成を計画的に進めるとともに、サービス事業所等の指導監査結果に関する情報等の市町村との共有を図ります。

**（１）活動指標**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項　目 | | 数　値 | 考え方 |
|  | **計画的な**  **人材養成の推進** | **１，２６５人** | 相談支援専門員研修（初任者・現任・主任）及びサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修（基礎・実践・更新）修了者数 |
| **年１回** | 相談支援専門員及びサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者への意思決定支援ガイドライン等を活用した研修の実施回数 |
| **１００人** | 相談支援専門員及びサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者への意思決定支援ガイドライン等を活用した研修の修了者数 |
|  | **指導監査結果の関係市町村との共有回数** | **随時** | 県実施の指定障害福祉サービス事業者等及び指定障害児通所支援事業者等に対する指導監査の実施結果を関係自治体と共有する回数 |

※①の算出方法：令和元年度（２０１９年度）から令和４年度（２０２２年度）までの、過去４年

間の実績を基に算出しています。

**第　５　章**

**障害福祉サービス等及び**

**障害児通所支援等の必要な量の**

**見込み並びに確保方策**

１　障害福祉サービス等の必要な量の見込み及び見込量の確保のための方策

２　障害児通所支援等の必要な量の見込み及び見込量の確保のための方策

**１　障害福祉サービス等の必要な量の見込み及び見込量の確保のための方策**

令和８年度（２０２６年度）までの各年度における障害福祉サービス等の種類ごとの必要なサービス量の見込みは、障がい者のニーズや現在の利用者数、今後の地域移行者数（精神病床における長期入院患者の地域移行者数を含む）、地域の情勢等を総合的に勘案して定める市町村障害福祉計画における数値を区域ごとに集計したものを基本とし、県全域の必要量を見込むとともに、併せて、障害福祉サービス等の見込量の確保のための方策についても定めます。

また、指定障害福祉サービス等の見通し及び整備については、圏域単位を標準として、それぞれのサービス種類ごとに計画に定める年次ごとのサービスの必要量を提供できるだけの事業所整備を目指します。

なお、本県においては、障害者総合支援法第３６条第５項に基づき、特定障害福祉サービス（令和６年（２０２４年）４月時点においては、生活介護、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型）については、当該サービスの量が、本計画に定める必要量を超えない範囲において事業所等の指定を行うこととしています。

**＜訪問系サービス＞**

1. **令和８年度（２０２６年度）までの各年度における必要な量の見込み**

**①　居宅介護**



近年の居宅介護の利用者数は少しずつ増加しています。今後の地域移行者の増加等を踏まえ、令和８年度（２０２６年度）は、令和４年度（２０２２年度）実績から約９％増加する見込みです。

**②　重度訪問介護**



近年の重度訪問介護の利用者数はほぼ横ばいで推移していましたが、在宅で生活する重度障害者の増加に伴い今後も増加が見込まれることから、令和８年度（２０２６年度）は、令和４年度（２０２２年度）実績から約９倍増加する見込みです。

**③　同行援護**



近年の同行援護の利用者数は少しずつ増加しています。視覚障がい者の地域生活が一層進むことが見込まれることから、令和８年度（２０２６年度）は、令和４年度（２０２２年度）実績から約３１％増加する見込みです。

**④　行動援護**



近年の行動援護の利用者数は増加傾向にあります。強度行動障害を伴う障がい者が増加していることもあり、令和８年度（２０２６年度）は、令和４年度（２０２２年度）実績から約２．２倍増加する見込みです。

**⑤　重度障害者等包括支援**



近年の重度障害者等包括支援の利用実績はありませんが、常時介護を要する障がい者等にとって不可欠なサービスであることから、令和８年度（２０２６年度）までに圏域ごとの利用者数を見込みます。

**（２）必要な見込量の確保のための方策**

事業所の開設を希望する事業者が、障害福祉サービス等に関する法制度や事業所指定の手続に関する情報を効率的かつ迅速に収集できるよう、熊本県ホームページに掲載する情報を一層充実することで、指定申請に資する取組を行います。

また、障がい者等が、自宅において介護等の日常生活上の支援や外出時の介助等の必要な支援を受けつつ、自立した生活を送ることができるよう、市町村と連携して、必要とする在宅サービスの提供体制の整備を推進します。

**＜日中活動系サービス＞**

**（１）令和８年度（２０２６年度）までの各年度における必要な量の見込み**

**⑥　生活介護**



生活介護の利用者数は令和４年度（２０２２年度）に前年度比で約４．６％減少しました。しかし、障害の重度化・高齢化の進行、特別支援学校卒業生の進路先確保のため、今後は増加が見込まれており、令和８年度（２０２６年度）には、令和４年度（２０２２年度）実績から約１０％増加する見込みです。

**⑦　自立訓練（機能訓練）**



自立訓練（機能訓練）の利用者数は、今後も増加が見込まれており、令和８年度（２０２６年度）には、令和４年度（２０２２年度）実績から２倍以上増加すると見込んでいます。

**⑧　自立訓練（生活訓練）**



自立訓練（生活訓練）の標準利用期間は原則２年間で、利用者の入れ替わりが多いため、年度によって利用者数に増減がみられますが、今後は利用者数の増加が見込まれており、令和８年度（２０２６年度）には、令和４年度（２０２２年度）実績から約４８％増加する見込みです。

**⑨　就労選択支援**



就労選択支援は、令和７年度（２０２５年度）から開始される新たなサービスで、障がい者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するものです。令和８年度（２０２６年度）までに、圏域ごとの就労系障害福祉サービスの利用希望者数を見込みます。

**⑩　就労移行支援**



就労移行支援の利用者数は、令和４年度（２０２２年度）に前年度比で約７．４％減少しましたが、一般就労に向けて欠かせないサービスであることから、令和８年度（２０２６年度）には、令和４年度（２０２２年度）実績から約２．９％増加する見込みです。

**⑪　就労継続支援Ａ型**



就労継続支援Ａ型の利用者数は、ほぼ横ばいで推移していますが、日中活動の重要なサービスであることから今後は増加が見込まれ、令和８年度（２０２６年度）には、令和４年度（２０２２年度）実績から約６０％増加する見込みです。

**⑫　就労継続支援Ｂ型**



就労継続支援Ｂ型の利用者数は年々増加しており、日中活動の重要なサービスであることから、令和４年度（２０２２年度）までの直近１年間で約４．５％増加しました。今後も利用者数の増加が見込まれており、令和８年度（２０２６年度）には、令和４年度（２０２２年度）実績から約５０％増加する見込みです。

**⑬　就労定着支援**



平成３０年度（２０１８年度）に始まった就労定着支援の利用者数は年々増加していました。

一般就労を目指す障がい者等にとって欠かせないサービスであるため、今後は利用者数の増加が見込まれており、令和８年度（２０２６年度）には、令和４年度（２０２２年度）実績から約７１％増加する見込みです。

**⑭　療養介護**



療養介護の利用者数は少しずつ増加しています。障がいの重度化と日常的支援が必要となる障がい者が増えることに伴い、今後も利用者数の増加が見込まれ、令和８年度（２０２６年度）には、令和４年度（２０２２年度）実績から約６．９％増加する見込みです。

**⑮⑯　短期入所（福祉型、医療型）**



短期入所（福祉型・医療型）のニーズは依然高く、利用者数は増加傾向にあります。今後も利用者数の増加が見込まれており、令和８年度（２０２６年度）には、令和４年度（２０２２年度）実績から約６５％増加する見込みです。

**（２）必要な見込量の確保のための方策**

事業所の開設を希望する事業者が、障害福祉サービス等に関する法制度や事業所指定の手続に関する情報を効率的かつ迅速に収集できるよう、熊本県ホームページに掲載している情報を一層充実することで、指定申請に資する取組を行います。

また、サービスの継続を支援するため、就労継続支援事業所に対する専門家の派遣を行うとともに、医療的ケアを提供する事業所の充実を図るため、必要な機材の購入や新規開設事業所へのヘルパー等雇用に係る費用の助成などを行います。

**＜居住系サービス＞**

**（１）令和８年度（２０２６年度）までの各年度における必要な量の見込み**

**⑰　自立生活援助**



平成３０年度（２０１８年度）に始まった自立生活援助の利用者数は、今後も増加が見込まれており、令和８年度（２０２６年度）には、令和４年度（２０２２年度）実績から約８．１倍増加する見込みです。

**⑱　共同生活援助**



共同生活援助の利用者数は、令和４年度（２０２２年度）までの直近１年間で約

５．２％増加しました。地域生活への移行に欠かせないサービスであることから、令和８年度（２０２６年度）には、令和４年度（２０２２年度）実績から約２８％増加する見込みです。

**⑲　共同生活援助利用者数のうち重度障害者**



　共同生活援助利用者数のうち、重度障害者数を新たに見込みます。障がい者等が地域で生活することが可能となるよう、グループホームの充実等をより一層進めていくためのサービス量を見込んでいます。

**⑳　施設入所支援**



施設入所支援の利用者数は、令和４年度（２０２２年度）までの直近１年間で４３人／月減少しました。令和８年度（２０２６年度）の見込みは、成果目標等を踏まえ、令和４年度（２０２２年度）実績より１３８人減を見込んでいます。

**（２）必要な見込量の確保のための方策**

事業所の開設を希望する事業者が、障害福祉サービス等に関する法制度や事業所指定の手続に関する情報を効率的かつ迅速に収集できるよう、熊本県ホームページに掲載している情報を一層充実することで、指定申請に資する取組を行います。

また、地域での生活が可能になった施設入所者が地域生活に移行できるよう、グループホーム等の整備を行う事業者等に対して、障がい者福祉施設整備費により助成を行います。

**（３）各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数**

地域における居住の場としてのグループホーム等の充実や自立生活援助の利用促進を図るなど、施設入所から地域生活への移行を進めることにより、県内の指定障害者支援施設の必要入所定員総数については、令和８年度（２０２６年度）までの各年度における必要なサービス量を確保しつつ、入所定員総数の削減を見込みます。



**＜地域生活支援拠点＞**

**（１）令和８年度（２０２６年度）までの各年度における必要な量の見込み**

**㉑　地域生活支援拠点**



**（２）必要な見込量の確保のための方策**

地域生活支援拠点等が有する機能の充実に向け、市町村や関係機関との連携を強化するとともに、自立支援協議会等を通じて、地域生活支援拠点等の機能の支援の実績等を踏まえた検証及び検討を行います。

**＜相談支援＞**

**（１）令和８年度（２０２６年度）までの各年度における必要な量の見込み**

**㉒　計画相談支援**



計画相談支援の利用者数は、令和４年度（２０２２年度）までの直近１年間で約

２．１％増加し、令和８年度（２０２６年度）には、令和４年度（２０２２年度）実績から約１８％増加する見込みです。

**㉓　地域移行支援**



近年の地域移行支援の利用者数はほぼ横ばいで推移していましたが、今後は、地域移行の推進に伴う利用者数の増加が見込まれており、令和８年度（２０２６年度）には、令和４年度（２０２２年度）実績から約１３倍増加する見込みです。

**㉔　地域定着支援**



地域定着支援の利用者数は、令和４年度（２０２２年度）までの直近１年間で３人／月増加しました。今後は地域生活への移行推進により利用者数の増加が見込まれており、令和８年度（２０２６年度）には、令和４年度（２０２２年度）実績の約

４．６倍増加する見込みです。

**（２）必要な見込量の確保のための方策**

事業所の開設を希望する事業者が、障害福祉サービス等に関する法制度や事業所指定の手続に関する情報を効率的かつ迅速に収集できるよう、熊本県ホームページに掲載している情報を一層充実することで、指定申請に資する取組を行います。

また、基幹相談支援センターの設置を推進するとともに、熊本県障がい者相談支援事業連絡協議会の活動への支援などを行うことで、相談支援事業所の専門性の強化や継続に向けた支援の充実を図ります。

**２　障害児通所支援等の必要な量の見込み及び見込量の確保のための方策**

令和８年度（２０２６年度）までの各年度における障害児通所支援等の種類ごとの必要なサービス量の見込みは、障がい児のニーズや現在の利用者数、医療的ケアを必要とする障がい児のニーズ、地域における児童数の推移等を総合的に勘案して定める市町村障害児福祉計画における数値を区域ごとに集計したものを基本として、県全域の必要量を見込むとともに、併せて、障害児通所支援等の見込量の確保のための方策についても定めます。

また、指定障害児通所支援等の見通し及び整備については、圏域単位を標準として、それぞれのサービス種類ごとに計画に定める年次ごとのサービスの必要量を提供できるだけの事業所整備を目指します。

なお、本県においては、児童福祉法第２１条の５の１５第２項に基づき、（令和６年（２０２４年）４月時点においては、児童発達支援及び放課後等デイサービス（※））のサービス量が、本計画に定めるサービスの必要な量を超えない範囲において事業所等の指定を行うこととしています。

（※）本計画で確保を推進している主として重症心身障がい児を支援する児童発達支援及び放課後等デイサービスについては、本計画に定める必要な量を超えた場合においても必要に応じて指定を行うこととしています。

**＜障害児通所支援＞**

**（１）令和８年度（２０２６年度）までの各年度における必要な量の見込み**

**①　児童発達支援**



児童発達支援の利用者数は、年々増加しています。令和８年度（２０２６年度）は、令和４年度（２０２２年度）実績から約４０％増加する見込みです。

**②　放課後等デイサービス**



放課後等デイサービスの利用者数は年々増加し、令和４年度（２０２２年度）までの直近１年間で約１０％増加しています。令和８年度（２０２６年度）は、令和４年度（２０２２年度）実績から約５９％増加する見込みです。

**③　保育所等訪問支援**



保育所等訪問支援の利用者数は、年々増加しています。今後も増加が見込まれており、令和８年度（２０２６年度）は、令和４年度（２０２２年度）実績から約３．５倍増加する見込みです。

**④　居宅訪問型児童発達支援**



居宅訪問型児童発達支援の利用者数は、今後、増加が見込まれており、令和８年度（２０２６年度）には、３０人／月に増加する見込みです。

**（２）必要な見込量の確保のための方策**

発達障がい等、支援が必要な子どもが増えていることもあり、障害児通所支援の見込量は、これまでの実績に比べて大幅に増加しています。

事業所の開設を希望する事業者が、障害児通所支援等に関する法制度や事業所指定の手続に関する情報を効率的かつ迅速に収集できるよう、熊本県ホームページに掲載している情報を一層充実することで、指定申請に資する取組を行います。

また、既設の事業所に対しては、運営指導や職員研修の実施を行うとともに、複数の事業所設置や複数のサービスを実施する多機能型事業所への転換等、事業継続や事業拡大に向けた取組を支援します。

**＜障害児入所支援＞**

**（１）令和８年度（２０２６年度）までの各年度における必要な量の見込み**

**⑤⑥　福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設**



福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設の利用者数については、ともに横ばいで推移しており、今後も同様に推移する見込みです。

**（２）必要な見込量の確保のための方策**

事業所の開設を希望する事業者が、障害児入所支援に関する法制度や事業所指定の手続に関する情報を効率的かつ効果的に収集できるよう、熊本県ホームページに掲載している情報を一層充実することで、事業者への支援を行います。

**（３）各年度の指定障害児支援施設の必要入所定員総数**

指定障害児入所施設の必要入所定員総数については、障害児入所支援から障害福祉サービス等へ円滑に支援の移行を図ることを考慮しながら、その入所定員総数を見込みます。



※医療型障害児入所施設については、一体的に運営する療養介護と合わせた定員で

す。

**＜障害児相談支援＞**

**（１）令和８年度（２０２６年度）までの各年度における必要な量の見込み**

**⑦　障害児相談支援**



障害児相談支援の利用者数は年々増加しており、令和４年度（２０２２年度）までの直近１年間で約８．６％増加しました。今後も利用者数の増加が見込まれており、令和８年度（２０２６年度）は、令和４年度（２０２２年度）実績から約３８％増加する見込みです。

**（２）必要な見込量の確保のための方策**

障害児通所支援等の利用希望者等が事業者の情報を収集できるよう、熊本県ホームページに掲載する情報を充実させます。

**＜医療的ケア児等の支援を総合調整するコーディネーターの配置人数＞**

**（１）令和８年度（２０２６年度）までの各年度における必要な量の見込み**

**⑧　医療的ケア児等コーディネーターの配置人数**



市町村等における医療的ケア児等のコーディネーターの配置人数は年々増加しています。今後も配置人数の増加が見込まれており、令和８年度（２０２６年度）には、５７人となる見込みです。

**（２）必要な見込量の確保のための方策**

医療的ケア児が地域で安心して暮らしていけるよう、医療的ケア児に対する支援を総合調整するコーディネーターを養成するとともに、保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関と連携を図るため、市町村や圏域の協議の場の設置を推進します。

**＜障がい児の子ども・子育て支援等の利用ニーズ及び提供体制の整備＞**

**（１）令和８年度（２０２６年度）までの各年度における必要な量の見込み**

**⑨　障がい児の子ども・子育て支援等の提供体制に係る定量的な目標**



障がい児の子ども・子育て支援等の利用ニーズは増加しており、令和４年度（２０２２年度）までの直近１年間で約７．４％増加しました。今後も利用ニーズの増加が見込まれており、令和８年度（２０２６年度）には、令和４年度（２０２２年度）実績から約１１％増加する見込みです。

**第　６　章**

**障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の従事者の確保及び資質の向上**

**並びにサービスの質の向上**

１　基本的な考え方

２　実施する内容

**１　基本的な考え方**

障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供に当たって基本となるのは人材であり、サービスの質の向上のためには、サービスの提供を担う人材の確保及び資質の向上が重要です。

サービス提供に係る専門職員であるサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者（以下「サービス管理責任者等」）並びに相談支援専門員の養成やサービス提供を直接担う職員等に対する研修を計画的に実施し、サービスに係る人材の確保及び資質の向上を図ります。

また、障害支援区分認定調査員や市町村審査会委員等への研修を実施することにより、障害福祉サービス等の適正な支給決定が確保されるよう努めます。

併せて、事業者に対する第三者評価制度や障害福祉サービス等情報公表制度の普及啓発を行うことにより、サービスの質の向上を図り、利用者がサービスを選択する際に役立つ情報を提供します。

**２　実施する内容**

**（１）サービスの提供に係る人材の育成**

**① 相談支援従事者研修**

ア　相談支援従事者研修

　 相談支援専門員は、障がい者等の相談に応じ、助言や連絡調整等の必要な支援を行うほか、総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、利用者の意思を反映した最も適切なサービスの組み合わせ等を検討し、サービス等利用計画を作成します。地域における相談支援事業の担い手となる相談支援専門員を確保できるよう、相談支援従事者研修を計画的に実施します。

**（a）相談支援従事者初任者研修**

　 一定の実務経験のある者を対象とし、基本相談支援を基盤とした計画相談支援を実施できる知識と技能の習得を図ります。

**（b）相談支援従事者現任研修**

　 相談支援専門員の現任者に対し、概ね５年ごとに、研修を実施することにより、的確な支援を行うための知識や技術の向上を図ります。

**（c）相談支援従事者主任研修**

一定の実務経験等を経た相談支援専門員を対象に、地域づくりや人材育成、困難事例への対応等、地域の中核的な役割を担う専門職の育成を図ります。

**（d）専門コース別研修**

相談支援専門員の現任者の資質向上のため、専門コース別研修（障がい児支援、権利擁護、地域移行等）を計画的に実施します。

イ　相談支援従事者指導者養成研修

　 　相談支援従事者研修の実施に当たり、必要な指導者を確保するため、県内の相談支援専門員の中から指導者にふさわしい知識と経験を有する者を、国が実施する指導者養成研修に計画的に派遣することにより、指導者養成に努めます。

**② サービス管理責任者等研修**

ア　サービス管理責任者等研修

サービス管理責任者等は、当該事業所が提供するサービスの適切な支援内容等について検討し、個別支援計画を作成するとともに、サービス内容及び質の確保等に関する責任を担っています。利用者の意思を尊重した質の高いサービスを提供できるよう、サービス管理責任者等研修を計画的に実施します。

**（a）サービス管理責任者等基礎研修**

一定の実務経験のある者を対象とし、制度等の基礎理解や個別支援計画作成に関する知識と技能の習得を図ります。

**（b）サービス管理責任者等実践研修**

基礎研修終了後、一定の実務経験を経た者を対象とし、職員への指導等を含めたサービス管理全体についての知識と技術の習得を図ります。

**（c）サービス管理責任者等更新研修**

実践研修後、概ね５年ごとに、現任者に対する研修を計画的に実施することにより、質の高いサービスを提供するための知識や技術の向上を図ります。

**（d）専門コース別研修**

サービス管理責任者等の資質向上のため、サービスの種別や障がいの特性に応じた支援についての研修を計画的に実施します。

イ　サービス管理責任者等指導者養成研修

　　　サービス管理責任者等研修の実施に当たり、必要な指導者を確保するため、県内の指定障害福祉サービス事業所等の職員等の中から指導者としてふさわしい知識と経験を有する者を、国が実施する指導者養成研修に計画的に派遣することにより、指導者の養成に努めます。

**③　サービスを直接担う職員等に対する研修**

ア　居宅介護従業者等養成研修

**（a）重度訪問介護従業者養成研修**

重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい若しくは精神障がいにより常 時介護を要する人に対して、入浴、排せつ及び食事等の介護、家事並びに外出時における移動中の介護及びたんの吸引等に関する知識及び技術を習得することを目的とした研修を実施します。

**（b）同行援護従業者養成研修**

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に対して、外出時に同行して移動に必要な情報の提供、移動の援護、排せつ等の介護その他必要な援助を行うため、知識及び技術を習得することを目的とした研修を実施します。

**（c）行動援護従業者養成研修**

知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する人であって 常時介護を要する人に、居宅内や外出時における危険を伴う行動を予防又は回避するために必要な援護等に関する知識及び技術を習得することを目的とした研修を実施します。

イ　強度行動障害支援者養成研修（基礎研修・実践研修）

自傷、他害行為等、危険を伴う行為を頻回に行い、対応が困難とされる強度行動障がいを有する人に対して、障がい特性の理解に基づく適切な支援を行う職員の人材育成を目的とした研修を実施します。

ウ　強度行動障害支援者養成研修指導者研修

強度行動障害支援者養成研修の実施に当たり、必要な指導者を確保するため、指導者にふさわしい知識と経験を有する者を、国が実施する指導者養成研修に計画的に派遣することにより、指導者の養成に努めます。

エ　介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修（特定の者対象）

　　　居宅及び障害者支援施設等において、利用者に必要なケアを安全に提供できるよう、適切にたんの吸引等を行うことができる介護職員等を養成するための研修を計画的に実施します。

オ　障害者虐待防止・権利擁護研修

　　　「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」の趣旨を理解するとともに、障がい者等に対する不適切な対応を防止するための支援方法等について理解を深め、障がい者等への虐待防止と権利擁護を図ることを目的とした研修を施設や事業所の職員を対象として実施します。

カ　障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修

障害者虐待防止・権利擁護研修の実施に当たり、必要な指導者を確保するため、指導者にふさわしい知識と経験を有する者を、国が実施する指導者養成研修に計画的に派遣することにより、指導者の養成に努めます。

　キ　発達障がい支援者養成研修

保育所、学校、障害児通所支援事業所などで発達障がい児の支援に携わる者に対して、発達障がいの特性の理解や対応の方法等についての知識及び技術を習得することを目的とした研修を実施します。

　ク　医療的ケア児等支援者養成研修

　　　保育所、学校、障害児通所支援事業所などで医療的ケア児の支援に携わる者

に対して、医療的ケア児の理解や対応の方法等についての知識及び技術を習得

することを目的とした研修を実施します。併せて、地域において在宅医療、福

祉サービス及び特別支援教育などの支援を調整するコーディネーターを養成

します。

　　ケ　障がい者ピアサポーター養成研修

　　　障害福祉サービス等におけるピアサポート活動の取組を支援するため、自ら障がいや疾病の経験を持ち、その経験を活かしながら、他の障がいや疾病のある障がい者の支援を行うピアサポーターを養成します。併せて、ピアサポーターの活用方法等を理解した障害福祉サービス事業所等の管理者等を養成する研修を実施します。

④ 障害支援区分認定調査員等研修

ア　障害支援区分認定調査員研修

　 　障害支援区分認定を適正に行うために極めて重要な役割を担っている認定　調査員に対し、多様な障がい特性を理解し、公平、公正かつ適切な調査を実施するために必要な知識、技能を習得できるよう、計画的に研修を実施します。

イ　市町村審査会委員研修

市町村審査会委員は、市町村等が設置する市町村審査会において二次判定を行う役割を担っています。公平、公正かつ適正な二次判定が行われるよう、審査技術等向上のための研修を計画的に実施します。

ウ　主治医研修

　　　主治医等は、市町村審査会において二次判定の重要な資料となる医師意見書を記載します。県医師会等の協力のもと、意見書の記載方法等の周知を図るための研修を計画的に実施します。

⑤ その他の研修

ア　市町村障害者虐待防止初任者研修

障がい者等への虐待の防止等に関する基礎知識や対応方法の基本等を習得し、障がい者等の権利擁護に関する意識の向上を図るため、市町村職員等を対象とした研修を実施します。

**（２）サービスを提供する人材の確保**

関係機関と連携し、以下の取組を通じて、介護職員をはじめ、看護職員、保育士の安定的な確保に努め、就職後の定着を図ります。

○　多様な人材の参入促進のため、学生に対する修学資金の貸付けや就職説明会

の開催、学生や離職者に対する職場体験、福祉職の魅力発信等を行います。

○　マッチング機能の強化のため、ハローワーク等の関係機関との連携強化によ

る求人求職情報の発信や、合同就職面接会の実施による就労へのマッチング

等を行います。

○　定着支援として、ロボットやＩＣＴ等の導入支援による現場の負担軽減、研修等の実施によるキャリアアップの支援や多様化する課題への対応、リーダー的職員養成等を行います。

○　再就職支援として、ハローワーク等の関係機関との連携による求人施設と求職者間の条件面の調整等を行います。

○　サービス事業者等に対し、職員の資質向上や労働環境・処遇の改善を要件とする「処遇改善加算」の取得奨励等による就労環境改善の促進を図るとともに、労働法規の順守徹底に向けた指導を行います。

**（３）サービスの質を高める取組の促進**

利用者の立場に立って質の高い福祉サービスを提供するためには、事業者自らが運営方法やサービスの提供体制における課題を把握し、改善を行うことが重要です。

その方法の一つとして、公正・中立な第三者評価機関が、専門的かつ客観的な立場からサービスを評価し、事業運営の透明性を確保するための「福祉サービス第三者評価制度」が設けられています。

事業者に対する第三者評価制度の普及啓発を行い、サービスの質の向上を図るとともに、評価結果を公表することにより、利用者がサービスを選択する際に役立つ情報を提供します。

また、障害福祉サービス等を利用する人が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるよう、障害福祉サービス等情報公表制度の活用を促進します。

**第　７　章**

**地域生活支援事業及び**

**地域生活支援促進事業の実施**

１　事業の実施に関する考え方

２　実施する県地域生活支援事業の内容

３　実施する県地域生活支援促進事業の内容

４　各事業の見込量の確保のための方策

　　　　　　　　　５　熊本県地域生活支援事業の見込量

　　　　　　　　　６　熊本県地域生活支援促進事業の見込量

**１　事業の実施に関する考え方**

　地域生活支援事業は、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な形態による事業を計画的に実施することで、障がいの有無にかかわらず、誰もが安心して自立した日常生活や社会生活を営むことのできる地域社会の実現を図ることを目的としています。

県においては、専門性の高い相談支援事業や市町村域を越える広域的な支援事業等を実施しています。

　また、地域生活支援事業に加えて、政策的な課題に対応するため、実施を促進すべき事業を地域生活支援促進事業として位置付け、県においては、発達障害者支援体制整備事業や障害者虐待防止対策支援事業等を実施し、障がい者等の福祉の増進を図ります。

**２　実施する県地域生活支援事業の内容**

**（１）専門性の高い相談支援事業**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事　業　名 | | 事　業　の　内　容 |
| **①** | **発達障害者支援センター**  **運営事業** | 県内３か所（うち１か所は熊本市設置）の発達障がい者支援センターにおいて、発達障がい児・者やその家族に対する相談支援、発達支援、就労支援や、関係機関等からの要請に応じた普及啓発、研修等を行います。 |
| **②** | **高次脳機能障害及び**  **その関連障害に対する**  **支援普及事業** | 高次脳機能障害支援センター（熊本託麻台リハビリテーション病院）を設置し、専門的な相談支援のほか、高次脳機能障がいに関する普及啓発や研修事業を行います。 |

**（２）専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事　業　名 | | 事　業　の　内　容 |
| **①** | **手話通訳者・要約筆記者**  **養成研修事業** | 身体障がい者福祉の概要等を理解し、手話通訳に必要な手話語彙、手話表現技術及び基本技術を習得した手話通訳者、要約筆記に必要な要約技術及び基本技術を習得した要約筆記者の養成研修を行います。 |
| **②** | **盲ろう者向け通訳・介助員**  **養成研修事業** | 盲ろう者通訳・介助員の養成研修を行います。 |
| **③** | **失語症者向け意思疎通**  **支援者養成研修事業** | 失語症者向け意思疎通支援者の養成研修を行います。 |

**（３）専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事　業　名 | | 事　業　の　内　容 |
| **①** | **手話通訳者・要約筆記者**  **派遣事業** | 市町村域を越える広域的な派遣、複数市町村の住民が参加する障がい者団体等の会議、研修、講演又は講義等並びに市町村での対応が困難な派遣等を可能とするため、手話通訳者又は要約筆記者を派遣します。 |
| **②** | **盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業** | コミュニケーション及び移動等の支援を行う盲ろう者向け通訳・介助員を派遣します。 |

**（４）意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整事業**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事　業　名 | | 事　業　の　内　容 |
| **①** | **意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整事業** | 市町村域を越えた広域的な派遣を円滑に実施するため、市町村間では派遣調整ができない場合に、県が市町村間の派遣調整を行います。 |

**（５）広域的な支援事業**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事　業　名 | | 事　業　の　内　容 |
| **①** | **都道府県相談支援体制**  **整備事業** | 相談支援に関するアドバイザーを配置し、地域のネットワーク構築に向けた指導・調整等の広域的支援を行うことにより、地域における相談支援体制の整備を推進します。 |
| **②** | **発達障害者支援地域協議会による体制整備事業** | 医療・保健・福祉・教育・労働等の関係者で構成する発達障がい者支援地域協議会を設置し、発達障がい児・者への支援体制を整備します。 |

**（６）任意事業（サービス・相談支援者、指導者育成事業）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事　業　名 | | 事　業　の　内　容 |
| **①** | **障害支援区分認定調査員等研修事業** | 市町村が実施する障害支援区分認定が適切に行われるよう、認定に関わる職員等に対し、次の研修を実施します。  ア　障害支援区分認定調査員研修  イ　市町村審査会委員研修  ウ　主治医研修 |
| **②** | **相談支援従事者研修事業** | 相談支援専門員の養成及び資質向上を図るため、次の研修を実施します。  ア　相談支援従事者初任者研修  イ　相談支援従事者現任研修  ウ　相談支援従事者主任研修  エ　専門コース別研修  オ　相談支援従事者指導者養成研修 |
| **③** | **サービス管理責任者研修　事業** | 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供に当たって、利用者一人一人の個別支援計画の作成や、施設・事業所においてサービスの内容や質の管理を行うサービス管理責任者等の養成を行うため、次の研修を実施します。  ア　サービス管理責任者等基礎研修  イ　サービス管理責任者等実践研修  ウ　サービス管理責任者等更新研修  エ　専門コース別研修  オ　サービス管理責任者等指導者養成研修 |
| **④** | **居宅介護従業者等養成研修事業** | 適切な居宅介護を提供するための居宅介護従業者（ホームヘルパー）等の養成研修を行います。 |
| **⑤** | **障がい者ピアサポート研修事業** | 自ら障がいや疾病の経験を持ち、その経験を活かしながら、他の障がいや疾病のある障がい者の支援を行うピアサポーター及びピアサポーターの活用方法等を理解した障害福祉サービス事業所等の管理者等の養成を図ることにより、質の高い取組を支援します。 |
| **⑥** | **身体障害者・知的障害者**  **相談員活動強化事業** | 身体障がい者・知的障がい者相談員が、障がい者等の人権や財産に対する侵害事案等の防止・早期発見と関係機関への情報提供を行えるよう、また、日常的相談援助活動のためのネットワークを形成するなど、地域で生活している障がい者等を支援できるよう、相談対応能力の向上と相談員間の連携を図る研修を実施します。 |
| **⑦** | **音声機能障害者発声訓練指導者養成事業** | 疾病等により、喉頭を摘出し音声機能を喪失した音声機能障がい者等に対する発声訓練を行う指導者を養成します。 |
| **⑧** | **精神障害関係従事者養成研修事業** | 精神医療等に従事する者等の専門的な能力の向上及び人材育成を図る研修を実施します。 |
| **⑨** | **その他サービス・相談支援者、指導者育成事業** | 一定の実務経験を経た相談支援専門員やサービス管理責任者等を対象として、地域におけるサービスの向上に中心的役割を担うリーダーの養成を目的とした研修を実施します。 |

**（７）その他任意事業**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事　業　名 | | 事　業　の　内　容 |
| **①** | **オストメイト（人工肛門、人工膀胱造設者）社会適応 訓練** | ストマ用装具を装着している人に対して、装具の使用方法等について訓練します。  また、社会生活に必要な基本的な事項について、相談に応じます。 |
| **②** | **音声機能障害者発声訓練** | 疾病等により、喉頭を摘出し音声機能を喪失した音声機能障がい者等に対して、発声訓練を行います。 |
| **③** | **手話通訳者設置** | 聴覚障がい者が、県庁等において円滑にコミュニケーションを図ることができるよう、手話通訳者を設置します。 |
| **④** | **字幕入り映像ライブラリーの提供** | 字幕又は手話を挿入した映像ソフトを制作し、聴覚障がい者に貸出しを行います。 |
| **⑤** | **点字による即時情報ネットワーク** | 社会福祉法人日本視覚障害者団体連合会が提供する毎日の新しい情報について、県点字図書館が点字物や音声による情報提供を行います。 |
| **⑥** | **都道府県障害者社会参加推進センター運営** | 障害者社会参加推進センターを設置・運営し、障がい者等の人権及び権利の擁護に関する相談事業（障がい者１１０番）等を行います。 |
| **⑦** | **奉仕員養成研修** | 点訳又は朗読（音訳）に必要な技術等を習得した点訳奉仕員、朗読（音訳）奉仕員の養成研修を行います。 |
| **⑧** | **レクリエーション活動等支援** | スポーツ・レクリエーション活動を通じて、障がい者等の交流を深めるとともに、障がい者スポーツの普及促進のため、以下の大会等を開催します。  ア　障がい者スポーツ大会  イ　精神障がい者スポレク大会  ウ　身体障がい者スポーツ教室  エ　レクリエーション教室 |
| **⑨** | **芸術文化活動振興** | 障がいや障がい者等への理解促進を図るとともに、障がい者等の創作意欲の助長や、芸術文化活動を振興するため、精神障がい者作品展などを開催します。 |
| **⑩** | **障害者就業・生活支援センター体制強化等事業** | 障害者就業・生活支援センターの体制強化を図り、関係機関と連携した就労支援に取り組みます。 |
| **⑪** | **重度障害者に係る市町村特別支援事業** | 重度障がい者の割合が高く、訪問系サービスの支給額が国庫負担基準を超えた市町村のうち、利用者全体に占める重度障がい者の割合が一定以上の市町村に対し、県が一定の財源支援を行います。 |

**３　実施する県地域生活支援促進事業の内容**

**（１）県地域生活支援促進事業**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事　業　名 | | 事　業　の　内　容 |
| **①** | **かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業** | 発達障がいの早期発見・早期療育のため、地域の診療所の医師等に対して、発達障がいに関する研修を実施します。 |
| **②** | **発達障害者支援体制整備事業** | 発達障がい者支援センターに発達障がい者地域支援マネジャーを配置し、地域支援機能の強化等を図るとともに、家族支援体制の整備に必要な支援を行います。 |
| **③** | **障害者虐待防止対策支援事業** | 障がい者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、適切な支援を行うため、関係機関との連携強化や研修、普及啓発等を実施します。 |
| **④** | **障害者就業・生活支援**  **センター事業** | 就業及びそれに伴う生活上の支援を必要とする障がい者等に対し、地域の関係機関との連携の下、就業に関する相談・助言、職場準備訓練等のあっせん、職場定着支援等の就業支援及びこれに伴う日常生活、社会生活上の支援を一体的に行います。 |
| **⑤** | **工賃向上計画支援等**  **事業** | 障がい者が地域で自立した生活ができるように支援することを目的に、就労継続支援Ｂ型事業所等で働く障がい者の工賃水準の引上げのため、事業所職員等を対象に研修等を実施します。 |
| **⑥** | **強度行動障害支援者養成研修事業（基礎研修・実践研修）** | 強度行動障がいを有する人に対して、適切な支援を行う職員を育成するため、研修を実施します。 |
| **⑦** | **成年後見制度普及啓発事業** | 知的障がいや精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方々を保護し、支援する成年後見制度について、周知啓発のための研修を行います。 |
| **⑧** | **依存症に関する問題に取り組む民間団体支援事業** | 依存症の当事者が健康的な生活を営むことができるよう、依存症問題の改善に取り組む民間団体の活動を支援します。 |
| **⑨** | **身体障害者補助犬育成促進事業** | 身体障害者補助犬（盲導犬・介助犬・聴導犬）の育成費用の助成等を行います。 |
| **⑩** | **精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業** | 精神障がい者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、医療、障がい福祉、住まい、社会参加、地域の助け合い、教育が包括的に確保されたシステムの構築を目指します。 |

**４　各事業の見込量の確保のための方策**

事業の実施に当たっては、障がい者等のニーズを十分に踏まえた上で、事業の全部又は一部を社会福祉法人や専門性を有する団体に委託するなどして実施し、見込量の確保を図ります。

また、必須事業が未実施の市町村に対しては、それぞれの市町村の地理的特性や実情に配慮した上で、実施に向けた働きかけに努めます。

**５　熊本県地域生活支援事業の見込量**

**（１）専門性の高い相談支援事業**



**（２）専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業**



**（３）専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業**



**（４）意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整事業**



**（５）広域的な支援事業**



**（６）サービス・相談支援者、指導者育成事業**



**（７）任意事業**



**６　熊本県地域生活支援促進事業の見込量**



**第　８　章**

**その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項等**

１　障がい者等に対する虐待の防止

２　意思決定支援の促進

３　障がい者等の芸術文化活動支援による社会参加等の促進

４　障がい者等の情報の取得利用・意思疎通の推進

　　　　５　障がいを理由とする差別の解消の推進

　　　　６　障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業所における利用者の安全確保に向けた取組や事業所における研修等の充実

　　　７　障がい者の就労支援に向けた取組

**１　障がい者等に対する虐待の防止**

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」（平成２４年（２０１２年）１０月）及び障害者総合支援法に基づき、県では熊本県障がい者権利擁護センターを設置し、市町村の障害者虐待防止センターと連携を図りながら、障がい者等に対する虐待の未然防止、虐待発生時の迅速かつ適切な対応、再発防止等の取組を進めています。

また、障がい者虐待の防止や虐待を受けた障がい者等の支援を適切に行うため、医師会や弁護士会等の専門家や施設・当事者団体、高齢者や児童の虐待防止に対する取組を行う機関及び行政を構成機関とする熊本県障害者差別解消・虐待防止連絡会議を設置（平成２４年（２０１２年）７月設置、平成２８年（２０１６年）４月名称変更）し、体制や取組について定期的な検証を行うとともに、相互の連携強化に取り組んでいます。

　さらに、以下の項目について配慮し、障がい者等に対する虐待の防止を効果的に図ります。

**（１）相談支援専門員及びサービス管理責任者等による虐待事案の未然防止及び早期発見**

相談支援専門員、サービス管理責任者等に対し、常日頃から虐待防止に関する高い意識を持ち、障がい者等及びその養護者の支援に当たるとともに、虐待の早期発見及び虐待と疑われる事案を発見した場合の速やかな通報を求めます。

また、指定障害福祉サービス事業所等及び指定通所支援事業所等の設置者・管理者に対し、障害者等虐待防止研修受講や虐待防止委員会の設置、従業者への研修の実施、虐待防止担当者の配置を徹底する等、各種研修や指導監査等のあらゆる機会を通じて指導助言を継続的に行います。

特に、相談支援事業者に対しては、居宅や施設等への訪問を通じて障がい者等やその世帯の状況等を把握することが可能であることから、虐待の早期発見及び市町村との連携の重要性について周知を図ります。

**（２）一時保護に必要な居室の確保**

虐待を受けた障がい者等を保護するに当たって、市町村が行う一時保護に必要な居室の確保について支援するとともに、必要に応じて市町村域を越えた広域的な調整を行います。

こうした緊急時の受入体制を確保するためにも、地域の社会資源を最大限活用し、障がい者等の生活を地域全体で支えるシステムを構築する必要があることから、地域での暮らしの安心を担保する地域生活支援拠点等の整備が市町村において円滑に進むよう必要な情報提供や助言等の支援を行います。

**（３）指定障害児入所支援の従業者への研修**

　児童福祉法に基づき被措置児童等虐待対応を行う指定障害児入所支援についても、指定障害福祉サービス事業所等及び指定通所支援事業所等と同様に、入所児童に対する人権の擁護、虐待の防止等の対応が求められており、設置者・管理者に対し、障害者等虐待防止研修受講や虐待防止委員会の設置、従業者への研修の実施、虐待防止担当者の配置等を徹底します。

**（４）権利擁護の取組**

障がい者等が適切な障害福祉サービスやその他の支援を受けられるよう、市町村と連携して、成年後見制度の利用促進を図り、権利の擁護に取り組みます。

このため、高齢者支援部局と連携して、当該制度に係る市町村等職員の理解促進に向けた取組や県民への周知啓発に努めるとともに、後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行います。

さらに、精神科病院に入院している精神障がい者の人権擁護のため、市町村長同意による医療保護入院者等を中心に、本人の希望に応じて、傾聴や生活に関する相談、情報提供等を行う訪問支援員の派遣等に取り組みます。

**（５）精神障がい者に対する虐待の防止**

精神科病院における虐待防止に向けた取組を一層推進するため、精神保健福祉法の改正により、管理者に業務従事者等への研修や患者からの相談体制の整備等が義務付けられ、また、業務従事者による障がい者虐待を発見した者に都道府県への通報が義務付けられました。

これを踏まえ、精神科病院の実地指導を強化し、病院内の虐待防止の取組みや管理体制等を確認し、必要に応じて助言等を行うことにより病院内の虐待防止に対する体制の整備を図ります。

また、業務従事者等による虐待の通報を受けた場合は、必要に応じて、管理者に対し、報告の聴取や立ち入り調査等を行い、改善計画や必要な措置を求める等、指導監督を強化します。

**２　意思決定支援の促進**

意思決定支援の質の向上を図るため、相談支援専門員やサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者に対する研修等の機会を通じて、意思決定支援ガイドライン等を活用した研修を実施するとともに、事業者や成年後見の担い手を含めた関係者に対して普及を図るよう努めます。

**３　障がい者等の芸術文化活動支援による社会参加等の促進**

障がい者等の文化芸術活動の振興を図ることにより、障がい者等の社会参加や障がい者等に対する理解を促進します。

このため、障がい者等の文化芸術活動を支援する障がい者芸術文化活動支援センター等を通じて、主に次のような支援を行います。

【芸術文化活動支援の内容】

①　相談支援

②　文化芸術活動を支援する人材の育成

③　関係者のネットワークづくり

④　文化芸術活動に参加する機会の創出

⑤　障がい者等の文化芸術活動の情報収集及び発信

**４　障がい者等の情報の取得利用・意思疎通の推進**

　円滑なコミュニケーションを図るためのＩＣＴ機器（スマートフォン、タブレット端末等）などの操作方法の研修や情報提供等を通して活用を支援するとともに、障がい者のＩＣＴ活用等を促進するため、障がい特性に応じたきめ細かな支援体制を整備します。

**５　障がいを理由とする差別の解消の推進**

県では、障がいを理由とする差別をなくし、全ての県民が障がいの有無にかかわらず、安心して暮らすことができる共生社会の実現を目指し、「障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例」を制定しています（平成２４年（２０１２年）４月１日施行）。この条例により、障がいを理由とする不利益な取扱いや合理的配慮の問題について、専門の相談員と第三者機関が解決を図るほか、障がい者等に対する理解を深めるための取組を推進しています。

　共生社会の実現には、日常生活や社会生活における障がい者等の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的障壁を取り除くことが重要であることから、障がい者等に対する県民の理解は不可欠です。引き続き、障がいを理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るため、条例や「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の内容について、周知啓発に取り組みます。

**６ 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業所における利用者の安全確保に向けた取組や事業所における研修等の充実**

**（１）災害対策の充実による安全・安心の確保**

災害時の安全が確保されるよう、障がい特性や地域の実情を踏まえた避難支援体制の整備等を推進します。

**①　避難支援体制の整備**

障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業所（以下「事業所等」）

は、地域に開かれた施設として、平常時から地域住民や関係機関との緊密な関係性

を構築することが災害（非常）時における利用者の安全確保に大きく寄与すること

から、障がい者等に対する理解を深める啓発活動を通じて地域住民とのつながりを

深めるとともに、警察や医療関係者を含めた関係機関との情報共有を図るなど、事

業所等における利用者の安全確保に向けた取組を引き続き行います。

一方で、災害時には事業所等が福祉避難所として地域の安全提供の拠点となる

ことの重要性も高まっていることから、今後の防災対策については、福祉避難所と

しての役割を含めた取組を検討する必要があります。

本県では、平成２８年熊本地震及び令和２年７月豪雨の課題を踏まえ、災害発生時の避難等に特に支援を必要とする方（避難行動要支援者）の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、地域の自治会（自主防災組織）や社会福祉協議会、民生委員、福祉施設など、関係者が連携して要配慮者の避難を支援する体制の構築を支援します。

また、障がい等の特性に応じてあらかじめ一般避難所及び福祉避難所等の避難先を検討・記載しておくよう個別計画の作成・見直しを推進するとともに、各市町村の「避難所運営マニュアル」や「福祉避難所運営マニュアル」の策定・見直しを支援します。

さらに、障がい者等や地域住民に対する福祉避難所制度の周知や、市町村における事業所等との福祉避難所に関する協定締結の推進並びに一般避難所における要配慮者スペースの確保に取り組み、福祉避難所において必要な福祉サービスを継続的に提供できるよう、災害派遣福祉チームの派遣体制の強化を図ります。

**②　サービスの利用再開に向けた支援**

被災後の被災者の生活状況を把握し、実情に即したサービスの利用が再開できるよう、相談支援事業所等と連携した迅速な支援を行います。

**③　入所施設等における災害対策の促進**

障害者支援施設やグループホーム等に対する耐震化整備やスプリンクラー設備整備等のための助成を優先的に行い、施設等の耐震化・防火対策等を促進します。また、入所施設等における災害時の避難確保計画の策定や避難マニュアルの整備、マニュアル等に基づく避難訓練の実施など、災害時の避難体制整備を促進します。

また、施設や通所事業所等における非常災害計画や業務継続計画の策定及び定期的な避難訓練の実施について、実地指導等の機会等を捉えて周知・徹底を図ります。

**④　災害により被害を受けた障がい者福祉施設等の復旧**

災害等により被害を受けた障がい者福祉施設等について、復旧のための取組を支援します。

**（２）感染症対策の充実による安全・安心の確保**

障害福祉サービス等及び障害児通所支援等が、感染症の流行時においても継続して提供できるよう、業務継続計画の策定を促進し、施設等の職員に対する研修や訓練等の充実を図ります。また、施設等における平時からの衛生用品等の備蓄や個室化等の環境整備、ＩＣＴやロボット等の新たな技術の導入など、感染症対策に取り組む事業所を支援します。

また、感染者が発生した施設等におけるサービス提供の継続のため、職員や物資等に不足が生じた場合の緊急的な支援体制を整備します。

**（３）事業所における研修等の充実**

サービスを利用する障がい者等が安心して生活できるよう、障がい者等の権利擁護の視点を含めた職員研修を充実するとともに、本人の意思に反した異性介助が行われることがないよう、サービス管理責任者や相談支援専門員等が本人の意向を把握し、本人の意思や人格を尊重したサービス提供体制を整備します。

また、サービスの提供者である職員が、過重な労働負担等により精神的に孤立することなく、いきいきと障がい者等への支援に従事できるよう、職員の処遇や職場環境等の改善に向けた支援を行います。

**７　障がい者の就労支援に向けた取組**

**（１）工賃向上計画の策定・推進**

県では、熊本県工賃向上３か年計画（令和３年度（２０２１年度）～令和５年度（２０２３年度））等に基づき、商品力向上等による販路拡大、共同受発注体制の推進等に取り組んできました。

令和６年度（２０２４年度）以降も引き続き、工賃向上に関する計画を策定し、障がい者等がその能力や適性に応じ、いきいきと働くことによって、地域で自立した生活を送ることができるよう、工賃水準の引上げに取り組みます。



**（２）障がい者優先調達推進方針の策定・推進**

県では、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を策定し、発注の拡大に取り組んでいます。

また、県や市町村が行う公契約における優先調達の促進に向け、庁内及び市町村に対し周知、情報提供を積極的に行うとともに、企業や事業所において、障害者就労施設等からの物品・役務の調達が広がるよう周知を図ります。

**（３）農福連携の推進**

障がい者支援課と熊本県農協中央会にそれぞれ配置した「農福連携コーディネーター」が連携して、障害者就労施設と農業者のマッチングを図っていきます。さらに、「熊本県農福連携協議会」や「南九州農福連携コンソーシアム」といった民間団体との連携も図りながら農福連携による障がい者の就労支援を着実に進めていきます。

**（４）総合的な就労支援体制の構築**

県内６カ所に設置している障害者就業・生活支援センターにおいて、地域の関係機関と密接に連携し、職場実習の推進や雇用前の雇入れ支援から雇用後の職場定着支援までの一貫した支援を実施します。

また、障害者就労施設においては、本人の希望、就労能力や適正等にあった就労先・働き方の選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用した就労選択支援や、アセスメント結果を踏まえた職業指導を進め、支援が途切れることがないよう、教育機関等との連携を強化し、当該センターへの登録を推進するなど、切れ目のない支援体制の強化を図ります。

　　さらに、企業等に雇用されている障がい者の職場定着を図るため、障害者就業・

生活支援センターによる定期的な職場訪問や本人への面談など、地域の関係機関と

の連携を強化し、障がいの特性に応じた計画的な支援や事業主、障がい者双方が持

つ課題の早期発見と解決を図ります。

また、長時間の勤務が困難な障がい者の雇用機会の拡大等多様な就労ニーズを踏

まえた働き方の推進を図ります。

**第　９　章**

**熊本県障がい福祉計画（第５期～第６期）**

**・障がい児福祉計画（第１期～第２期）の実績**

１　障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る

成果目標及び活動指標

２　障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の必要な量の見込み並びに

確保方策

３　障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の従事者の確保及び

資質の向上並びにサービスの質の向上

４　地域生活支援事業及び地域生活支援促進事業の実施

５　その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の

円滑な実施を確保するために必要な事項

**１　障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る成果目標及び活動指標**

1. **福祉施設の入所者の地域生活への移行**

**＜成果目標＞**

**①　地域生活移行者数の増加**



（※１）平成２９年度（２０１７年度）からの累積値　　（※２）令和２年度（２０２０年度）からの累積値

**②　施設入所者数の削減**



（※１）平成２９年度（２０１７年度）からの累積値　　（※２）令和２年度（２０２０年度）からの累積値

1. **精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築**

**＜成果目標＞**

**①　精神病床から退院後１年以内の地域における平均生活日数**



**②　精神病床における１年以上長期入院患者数の減少**



**③　精神病床における早期退院率の上昇**



1. **地域生活支援拠点等が有する機能の充実**

**＜成果目標＞**



1. **福祉施設から一般就労への移行等**

**＜成果目標＞**

**①　福祉施設利用者の一般就労への移行者数の増加**



**②　一般就労移行者に占める就労定着支援事業の利用者の増加**



**③　就労定着支援事業所の就労定着率の増加**



**＜活動指標＞**

**①　就労移行支援事業、就労継続支援事業利用者の一般就労移行者数**



**②　職業訓練の受講者数**



**③　福祉施設から公共職業安定所への誘導者数**



**④　福祉施設から障害者就業・生活支援センターへの誘導者数**



**⑤　公共職業安定所の支援を受けて就職する福祉施設利用数**



1. **障がい児支援の提供体制の整備等**

**＜成果目標＞**

1. **重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置**

**及び保育所等訪問支援の充実**



**②　難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築**



**③　主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保**



**④　医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置**



**（６）相談支援体制の充実・強化等**

**＜成果目標＞**



**（７）障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築**

**＜活動指標＞**

**①　指導監査結果の関係市町村との共有回数**



**（８）発達障がい者等に対する支援**

**＜活動指標＞**

**①　発達障がい者支援地域協議会の開催数**



**②　発達障がい者支援センターによる相談支援件数**



**③　発達障がい者支援センター及び発達障がい者地域支援マネジャーの関係機関への助言件数**



**④　発達障がい者支援センター及び発達障がい者地域支援マネジャーの外部機関や地域住民への研修、啓発件数**



**⑤　ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の**

**受講者数**



**⑥　ペアレントメンターの人数**



**⑦　ピアサポートの活動への参加人数**



**２　障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の必要な量の見込み並びに確保方策**

（１）訪問系サービス

**①　居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援**



**（２）日中活動系サービス**

**②　生活介護**



**③　自立訓練（機能訓練）**



**④　自立訓練（生活訓練）**



**⑤　就労移行支援**



**⑥　就労継続支援Ａ型**



**⑦　就労継続支援Ｂ型**



**⑧　就労定着支援**



**⑨　療養介護**



**⑩　短期入所（福祉型）**



**⑪　短期入所（医療型）**



**（３）居住系サービス**

**⑫　自立生活援助**



**⑬　共同生活援助**



**⑭　施設入所支援**



**（４）相談支援**

**⑮　計画相談支援**



**⑯　地域移行支援**



**⑰　地域定着支援**



**（５）障害児通所支援**

**⑱　児童発達支援**



**⑲　医療型児童発達支援**



**⑳　放課後等デイサービス**



**㉑　保育所等訪問支援**



**㉒　居宅訪問型児童発達支援**



**（６）障害児入所支援**

**㉓　福祉型障害児入所施設**



**㉔　医療型障害児入所施設**




**（７）障害児相談支援**

**㉕　障害児相談支援**



**（８）医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数**

**㉖　医療的ケア児コーディネーターの配置人数**



**（９）障がい児の子ども・子育て支援等の利用ニーズ及び提供体制の整備**

**㉗　障がい児の子ども・子育て支援等の提供体制に係る定量的な目標**



**３　障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の従事者の確保及び資質の向上**

**並びにサービスの質の向上**

**（１）サービスの提供に係る人材の育成**

**①　相談支援従事者研修**

　　「４　地域生活支援事業及び地域生活支援促進事業の実施」に記載

**② サービス管理責任者等研修**

　「４　地域生活支援事業及び地域生活支援促進事業の実施」に記載

**③　サービスを直接担う職員等に対する研修**

ア　居宅介護従業者等養成研修

「４　地域生活支援事業及び地域生活支援促進事業の実施」に記載

イ　強度行動障害支援者養成研修（基礎研修・実践研修）

「４　地域生活支援事業及び地域生活支援促進事業の実施」に記載

ウ　強度行動障害支援者養成研修指導者研修

「４　地域生活支援事業及び地域生活支援促進事業の実施」に記載

エ　介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修（特定の者対象）



　オ　障害者虐待防止・権利擁護研修



　カ　障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修



　キ　発達障がい支援者養成研修



　ク　医療的ケア児等支援者養成研修



**④ 障害支援区分認定調査員等研修**

ア　障害支援区分認定調査員研修

「４　地域生活支援事業及び地域生活支援促進事業の実施」に記載

イ　市町村審査会委員研修

「４　地域生活支援事業及び地域生活支援促進事業の実施」に記載

ウ　主治医研修

「４　地域生活支援事業及び地域生活支援促進事業の実施」に記載

**⑤　その他の研修**

ア　市町村障害者虐待防止初任者研修



**４　地域生活支援事業及び地域生活支援促進事業の実施**

1. **専門性の高い相談支援事業**



**（２）専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業**



**（３）専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業**



**（４）意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整事業**



**（５）広域的な支援事業**



**（６）任意事業（サービス・相談支援者、指導者育成事業）**



**（７）その他任意事業**



**（８）熊本県地域生活支援促進事業**



**５　その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項**

**（１）障がい者の就労支援に向けた取組**

**①　工賃向上計画の策定・推進**



**附属資料**

１　作成経過

２　県政パブリック・コメントの結果

３　熊本県障害者施策推進審議会委員名簿

４　熊本県障がい者自立支援協議会委員名簿

５　関係法令

**１　作成経過**

|  |  |
| --- | --- |
| 年　月　日 | 事　項 |
| **令和５年（２０２３年）**  **５月１９日** | 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針の一部を改正する告示（令和５年厚生労働省・こども家庭庁告示第１号） |
| **令和５年（２０２３年）**  **７月２７日** | 第７期障害福祉計画及び第３期障害児福祉計画に係る市町村策定担当者会議（オンライン） |
| **令和５年（２０２３年）**  **７月３１日～８月３日** | 障がい当事者・家族団体との意見交換会 |
| **令和５年（２０２３年）**  **９月５日** | 令和５年度（２０２３年度）第１回熊本県障害者施策推進審議会 |
| **令和５年（２０２３年）**  **９月～１０月** | 市町村障害福祉計画における見込量等中間報告 |
| **令和５年（２０２３年）**  **１１月２８日** | 令和５年度（２０２３年度）第２回熊本県障害者施策推進審議会 |
| **令和５年（２０２３年）**  **１２月～１月** | 県政パブリック・コメント |
| **令和６年（２０２４年）**  **１月～２月** | 市町村障害福祉計画における見込量等最終報告 |
| **令和６年（２０２４年）**  **２月６日** | 令和５年度（２０２３年度）熊本県障がい者自立支援協議会 |
| **令和６年（２０２４年）**  **２月１３日** | 令和５年度（２０２３年度）第３回熊本県障害者施策推進審議会 |

**２　県政パブリック・コメントの結果**

**（１）概要**

　【募集の期間】

令和５年（２０２３年）１２月２２日から令和６年（２０２４年）１月２０日

【寄せられた意見の件数（提出者数）】

０件（０人）

**３　令和５年度（２０２３年度）熊本県障害者施策推進審議会委員名簿**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 氏　名 | 所　属 | 備考 |
| 相澤　明憲 | 公益社団法人熊本県精神科協会　会長 |  |
| 今吉　光弘 | 熊本学園大学社会福祉学部　非常勤講師 | 会長 |
| 植木　洋之 | 熊本労働局職業安定部　部長 |  |
| 甲斐　憲彦 | 社会福祉法人熊本県手をつなぐ育成会　常務理事 |  |
| 楠本　千秋 | 熊本県議会厚生常任委員会　委員長 |  |
| 酒井　清美 | 熊本県障害児・者親の会連合会 副会長 |  |
| 重岡　忠希 | 熊本県教育委員会事務局県立学校教育局　局長 |  |
| 篠原　憲一 | 熊本県中小企業家同友会ダイバーシティ委員会　副委員長 |  |
| 陶山　えつ子 | 熊本難病・疾病団体協議会　代表 |  |
| 竹田　勉 | 社会福祉法人熊本県身体障害者福祉団体連合会　会長 |  |
| 中村　敬子 | 九州ルーテル学院大学人文学部　元教授 |  |
| 西森　利樹 | 熊本県立大学総合管理学部 准教授 |  |
| 林　伸俊 | 熊本市健康福祉局障がい者支援部障がい福祉課　課長 |  |
| 本田　充郎 | 社会福祉法人熊本県社会福祉協議会　常務理事 |  |
| 松本　和美 | 熊本県町村会（嘉島町福祉課 課長） |  |
| 三浦　貴子 | 熊本県身体障害児者施設協議会　会長 |  |
| 村上　泰幸 | 一般社団法人熊本県精神保健福祉会連合会　理事 |  |
| 村上　祐治 | 熊本県自閉スペクトラム症協会　副会長 |  |
| 山口　さゆり | 熊本県知的障がい者施設協会　副会長 |  |
| 吉本　尚子 | 熊本県精神障害者団体連合会　正会員 |  |

**４　令和５年度（２０２３年度）熊本県障がい者自立支援協議会委員名簿**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 氏　名 | 所　属 | 備考 |
| 相澤　明憲 | 公益社団法人熊本県精神科協会　会長 |  |
| 石橋　敏郎 | 熊本県立大学　名誉教授 |  |
| 伊藤　順子 | 熊本県市町村保健師協議会　副会長 |  |
| 植田　洋平 | 特定非営利活動法人　自立生活センター　ヒューマンネットワーク熊本　事務局長 |  |
| 大島　真樹 | 熊本市障がい者相談支援センター青空　センター長 |  |
| 大関　宏冶 | 熊本市障がい者相談支援センターウィズ　センター長 |  |
| 後藤　政己 | 相談支援事業所コミュニティはうす明日　管理者 |  |
| 篠原　憲一 | 熊本県中小企業家同友会ダイバーシティ委員会　副委員長 |  |
| 陶山　えつ子 | 熊本難病・疾病団体協議会　代表 |  |
| 芹川　幹弘 | 一般社団法人熊本県精神保健福祉会連合会　理事 |  |
| 竹田　勉 | 社会福祉法人熊本県身体障害者福祉団体連合会　会長 |  |
| 徳山　大英 | 熊本県精神障害者団体連合会　会長 |  |
| 中野　誠也 | 熊本県医療ソーシャルワーカー協会　会員 |  |
| 中村　敏 | 熊本労働局職業安定部職業対策課　地方障害者雇用担当官 |  |
| 西　惠美 | 熊本県手をつなぐ育成会　副会長 |  |
| 西坂　紀彦 | 教育庁特別支援教育課　審議員 |  |
| 干川　隆 | 熊本大学教育学部　教授 |  |
| 松山　明子 | 熊本県障害児・者親の会連合会　理事 |  |
| 三浦　貴子 | 熊本県身体障害児者施設協議会　会長 |  |
| 古田　浩二 | 熊本県知的障がい者施設協会　副会長 |  |

**５　関係法令**

**（１）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（抄）**

**（平成１７年１１月７日法律第１２３号）**

**第五章　障害福祉計画**

**（基本指針）**

**第八十七条**　厚生労働大臣は、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制を整備し、自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。

**２**　基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

**一**　障害福祉サービス及び相談支援の提供体制の確保に関する基本的事項

**二**　障害福祉サービス、相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項

**三**　次条第一項に規定する市町村障害福祉計画及び第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画の作成に関する事項

**四**　その他自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するために必要な事項

**３**　基本指針は、[児童福祉法](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=322AC0000000164_20200401_501AC0000000046)[第三十三条の十九第一項](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=322AC0000000164_20200401_501AC0000000046#Mp-At_33_19-Pr_1)に規定する基本指針と一体のものとして作成することができる。

**４**　厚生労働大臣は、基本指針の案を作成し、又は基本指針を変更しようとするときは、あらかじめ、障害者等及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

**５**　厚生労働大臣は、障害者等の生活の実態、障害者等を取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、速やかに基本指針を変更するものとする。

**６**　厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

**（市町村障害福祉計画）**

**第八十八条**　市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害福祉計画」という。）を定めるものとする。

**２**　市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

**一**　障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項

**二**　各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み

**三**　地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項

**３**　市町村障害福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

**一**　前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策

**二**　前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援及び同項第三号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項

**４**　市町村障害福祉計画は、当該市町村の区域における障害者等の数及びその障害の状況を勘案して作成されなければならない。

**５**　市町村は、当該市町村の区域における障害者等の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村障害福祉計画を作成するよう努めるものとする。

**６**　市町村障害福祉計画は、[児童福祉法](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=322AC0000000164_20200401_501AC0000000046)[第三十三条の二十第一項](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=322AC0000000164_20200401_501AC0000000046#Mp-At_33_20-Pr_1)に規定する市町村障害児福祉計画と一体のものとして作成することができる。

**７**　市町村障害福祉計画は、[障害者基本法](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=345AC1000000084_20160401_425AC0000000065)[第十一条第三項](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=345AC1000000084_20160401_425AC0000000065#Mp-At_11-Pr_3)に規定する市町村障害者計画、[社会福祉法](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=326AC0000000045_20200401_430AC0000000044)[第百七条第一項](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=326AC0000000045_20200401_430AC0000000044#Mp-At_107-Pr_1)に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

**８**　市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

**９**　市町村は、第八十九条の三第一項に規定する協議会（以下この項及び第八十九条第七項において「協議会」という。）を設置したときは、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなければならない。

**１０**　[障害者基本法](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=345AC1000000084_20160401_425AC0000000065)[第三十六条第四項](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=345AC1000000084_20160401_425AC0000000065#Mp-At_36-Pr_4)の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴かなければならない。

**１１**　市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、第二項に規定する事項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。

**１２**　市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。

**第八十八条の二**　市町村は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項（市町村障害福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあっては、当該各号に掲げる事項を含む。）について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該市町村障害福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。

**（都道府県障害福祉計画）**

**第八十九条**　都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「都道府県障害福祉計画」という。）を定めるものとする。

**２**　都道府県障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

**一**　障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項

**二**　当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み

**三**　各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数

**四**　地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項

**３**　都道府県障害福祉計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

**一**　前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策

**二**　前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置に関する事項

**三**　指定障害者支援施設の施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措置に関する事項

**四**　前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援及び同項第四号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項

**４**　都道府県障害福祉計画は、[児童福祉法](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=322AC0000000164_20200401_501AC0000000046)[第三十三条の二十二第一項](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=322AC0000000164_20200401_501AC0000000046#Mp-At_33_22-Pr_1)に規定する都道府県障害児福祉計画と一体のものとして作成することができる。

**５**　都道府県障害福祉計画は、[障害者基本法](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=345AC1000000084_20160401_425AC0000000065)[第十一条第二項](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=345AC1000000084_20160401_425AC0000000065#Mp-At_11-Pr_2)に規定する都道府県障害者計画、[社会福祉法](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=326AC0000000045_20200401_430AC0000000044)[第百八条第一項](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=326AC0000000045_20200401_430AC0000000044#Mp-At_108-Pr_1)に規定する都道府県地域福祉支援計画その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

**６**　都道府県障害福祉計画は、[医療法](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=323AC0000000205_20200401_430AC0000000079)（昭和二十三年法律第二百五号）[第三十条の四第一項](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=323AC0000000205_20200401_430AC0000000079#Mp-At_30_4-Pr_1)に規定する医療計画と相まって、精神科病院に入院している精神障害者の退院の促進に資するものでなければならない。

**７**　都道府県は、協議会を設置したときは、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなければならない。

**８**　都道府県は、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あら

かじめ、[障害者基本法](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=345AC1000000084_20160401_425AC0000000065)[第三十六条第一項](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=345AC1000000084_20160401_425AC0000000065#Mp-At_36-Pr_1)の合議制の機関の意見を聴かなければならない。

**９**　都道府県は、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

**第八十九条の二**　都道府県は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項（都道府県障害福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあっては、当該各号に掲げる事項を含む。）について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県障害福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。

**（協議会の設置）**

**第八十九条の三**　地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者（次項において「関係機関等」という。）により構成される協議会を置くように努めなければならない。

**２**　前項の協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。

**（都道府県知事の助言等）**

**第九十条**　都道府県知事は、市町村に対し、市町村障害福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。

**２**　厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県障害福祉計画の作成の手法その他都道府県障害福祉計画の作成上の重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。

**（国の援助）**

**第九十一条**　国は、市町村又は都道府県が、市町村障害福祉計画又は都道府県障害福祉計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。

**（２）児童福祉法（抄）（昭和２２年１２月１２日法律第１６４号）**

**第九節　障害児福祉計画**

**第三十三条の十九**　厚生労働大臣は、障害児通所支援、障害児入所支援及び障害児相談支援（以下この項、次項並びに第三十三条の二十二第一項及び第二項において「障害児通所支援等」という。）の提供体制を整備し、障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針（以下この条、次条第一項及び第三十三条の二十二第一項において「基本指針」という。）を定めるものとする。

**２**　基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

**一**　障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項

**二**　障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項

**三**　次条第一項に規定する市町村障害児福祉計画及び第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画の作成に関する事項

**四**　その他障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項

**３**　基本指針は、[障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=417AC0000000123_20200401_430AC0000000044)[第八十七条第一項](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=417AC0000000123_20200401_430AC0000000044#Mp-At_87-Pr_1)に規定する基本指針と一体のものとして作成することができる。

**４**　厚生労働大臣は、基本指針の案を作成し、又は基本指針を変更しようとするときは、あらかじめ、障害児及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

**５**　厚生労働大臣は、障害児の生活の実態、障害児を取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、速やかに基本指針を変更するものとする。

**６**　厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

**第三十三条の二十**　市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害児福祉計画」という。）を定めるものとする。

**２**　市町村障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一　障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事　項

**二**　各年度における指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量

**３**　市町村障害児福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

**一**　前項第二号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策

**二**　前項第二号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項

**４**　市町村障害児福祉計画は、当該市町村の区域における障害児の数及びその障害の状況を勘案して作成されなければならない。

**５**　市町村は、当該市町村の区域における障害児の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村障害児福祉計画を作成するよう努めるものとする。

**６**　市町村障害児福祉計画は、[障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=417AC0000000123_20200401_430AC0000000044)[第八十八条第一項](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=417AC0000000123_20200401_430AC0000000044#Mp-At_88-Pr_1)に規定する市町村障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。

**７**　市町村障害児福祉計画は、[障害者基本法](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=345AC1000000084_20160401_425AC0000000065)（昭和四十五年法律第八十四号）[第十一条第三項](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=345AC1000000084_20160401_425AC0000000065#Mp-At_11-Pr_3)に規定する市町村障害者計画、[社会福祉法](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=326AC0000000045_20200401_430AC0000000044)[第百七条第一項](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=326AC0000000045_20200401_430AC0000000044#Mp-At_107-Pr_1)に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であつて障害児の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

**８**　市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

**９**　市町村は、[障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=417AC0000000123_20200401_430AC0000000044)[第八十九条の三第一項](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=417AC0000000123_20200401_430AC0000000044#Mp-At_89_3-Pr_1)に規定する協議会を設置したときは、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めなければならない。

**１０**　[障害者基本法](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=345AC1000000084_20160401_425AC0000000065)[第三十六条第四項](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=345AC1000000084_20160401_425AC0000000065#Mp-At_36-Pr_4)の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴かなければならない。

**１１**　市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、第二項に規定する事項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。

**１２**　市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。

**第三十三条の二十一**　市町村は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項（市町村障害児福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項を含む。）について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該市町村障害児福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。

**第三十三条の二十二**　都道府県は、基本指針に即して、市町村障害児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画（以下「都道府県障害児福祉計画」という。）を定めるものとする。

**２**　都道府県障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

**一**　障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項

**二**　当該都道府県が定める区域ごとの各年度の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量

**三**　各年度の指定障害児入所施設等の必要入所定員総数

**３**　都道府県障害児福祉計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる

事項について定めるよう努めるものとする。

**一**　前項第二号の区域ごとの指定通所支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策

**二**　前項第二号の区域ごとの指定通所支援又は指定障害児相談支援の質の向上のために講ずる措置に関する事項

**三**　指定障害児入所施設等の障害児入所支援の質の向上のために講ずる措置に関する事項

**四**　前項第二号の区域ごとの指定通所支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項

**４**　都道府県障害児福祉計画は、[障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=417AC0000000123_20200401_430AC0000000044)[第八十九条第一項](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=417AC0000000123_20200401_430AC0000000044#Mp-At_89-Pr_1)に規定する都道府県障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。

**５**　都道府県障害児福祉計画は、[障害者基本法](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=345AC1000000084_20160401_425AC0000000065)[第十一条第二項](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=345AC1000000084_20160401_425AC0000000065#Mp-At_11-Pr_2)に規定する都道府県障害者計画、[社会福祉法](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=326AC0000000045_20200401_430AC0000000044)[第百八条第一項](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=326AC0000000045_20200401_430AC0000000044#Mp-At_108-Pr_1)に規定する都道府県地域福祉支援計画その他の法律の規定による計画であつて障害児の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

**６**　都道府県は、[障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=417AC0000000123_20200401_430AC0000000044)[第八十九条の三第一項](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=417AC0000000123_20200401_430AC0000000044#Mp-At_89_3-Pr_1)に規定する協議会を設置したときは、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めなければならない。

**７**　都道府県は、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、[障害者基本法](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=345AC1000000084_20160401_425AC0000000065)[第三十六条第一項](https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=345AC1000000084_20160401_425AC0000000065#Mp-At_36-Pr_1)の合議制の機関の意見を聴かなければならない。

**８**　都道府県は、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

**第三十三条の二十三**都道府県は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項（都道府県障害児福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項を含む。）について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県障害児福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。

**第三十三条の二十四**　都道府県知事は、市町村に対し、市町村障害児福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。

**２**厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県障害児福祉計画の作成の手法その他都道府県障害児福祉計画の作成上の重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。

**第三十三条の二十五**国は、市町村又は都道府県が、市町村障害児福祉計画又は都道　府県障害児福祉計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。

**（３）障害者基本法（抄）（昭和４５年５月２１日法律第８４号）**

**第四章　 障害者政策委員会等**

**（都道府県等における合議制の機関）**

**第三十六条** 　都道府県（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）を含む。以下同じ。）に、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置く。

**一**都道府県障害者計画に関し、第十一条第五項（同条第九項において準用する場合を含む。）に規定する事項を処理すること。

**二**　当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。

**三**　当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。

**２**　前項の合議制の機関の委員の構成については、当該機関が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。

**３**　前項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

**４**市町村（指定都市を除く。）は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くことができる。

**一**市町村障害者計画に関し、第十一条第六項（同条第九項において準用する場合を含む。）に規定する事項を処理すること。

**二**　当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。

**三**　当該市町村における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。

**５** 第二項及び第三項の規定は、前項の規定により合議制の機関が置かれた場合に準用する。

熊本県障がい福祉計画

第７期熊本県障がい福祉計画

第３期熊本県障がい児福祉計画

（令和６年度（２０２４年度）～令和８年度（２０２６年度））

**―――――――――――――――――――――――――――――――――――――**

計画決定／令和６年（２０２４年）３月

発　　行／熊本県健康福祉部子ども・障がい福祉局障がい者支援課

〒８６２－８５７０　熊本県熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号

ＴＥＬ：０９６－３３３－２２３３　ＦＡＸ：０９６－３８３－１７３９

Ｅ－ＭＡＩＬ：shogaishien@pref.kumamoto.lg.jp

1. ※ 障害福祉サービス等：障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業をいいます。 [↑](#footnote-ref-1)
2. ※ 障害児通所支援等：障害児通所支援、障害児入所支援及び障害児相談支援をいいます。 [↑](#footnote-ref-2)
3. ※ 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針（令和５年厚生労働省・こども家庭庁告示第１号）をいいます。 [↑](#footnote-ref-3)
4. ※ 地域生活への移行：施設を退所又は病院を退院し、生活の拠点をグループホーム、福祉ホーム、家庭復帰、単身生活等（公営住宅、アパート等）へ移したものをいいます。 [↑](#footnote-ref-4)
5. ※ 自立支援協議会：地域における障がい福祉の関係者等により構成され、障がいのある人への支援体制に関する課題について情報を共有し、地域の実情に応じた支援体制の整備について協議を行う機関をいいます。 [↑](#footnote-ref-5)
6. ※ ＰＤＣＡサイクル：「計画（Ｐｌａｎ）」「実行（Ｄｏ）」「評価（Ｃｈｅｃｋ）」「改善

   （Ａｃｔ）」のプロセスを順に実施していくマネジメント手法です。 [↑](#footnote-ref-6)
7. ※ 熊本県障害者施策推進審議会：障害者基本法第３６条の規定に基づき設置された県の機関で、障がい者施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議する機関をいいます。本審議会は、障がい者団体の代表、学識経験者等で構成されています。 [↑](#footnote-ref-7)
8. ※ 難病患者等：障害者総合支援法施行令第一条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病（平成２７年厚生労働省告示第２９２号）に掲げる疾病による障がいの程度が、当該障がいにより継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者をいいます。 [↑](#footnote-ref-8)
9. ※ インフォーマルサービス：法律や制度に基づかないかたちで提供されるサービスをいいま

   す。 [↑](#footnote-ref-9)
10. ※ 医療的ケア児：日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア（人工呼吸器による呼吸管理、かくたん吸引その他の医療行為をいう。）を受けることが不可欠である児童をいいます。 [↑](#footnote-ref-10)
11. ※ 小児慢性特定疾病児童：小児の慢性疾患で、長期にわたって生命を脅かしたり、症状や治療が生活の質を低下させたりする疾患のうち、国が定めた疾病の程度を有する児童をいいます。医療費の自己負担分の一部が助成されます。 [↑](#footnote-ref-11)
12. ※ ＩＣＴ：インターネット等のネットワークを介して電子的な情報を通信し、タブレット等の

    端末により情報を活用する技術（情報通信技術）のことをいいます。 [↑](#footnote-ref-12)
13. ※ 訪問系サービス：居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度障害者等包括支援をいいます。 [↑](#footnote-ref-13)
14. ※ 日中活動系サービス：療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援及び地域活動支援センターで提供されるサービスをいいます。 [↑](#footnote-ref-14)
15. ※ ギャンブル等：法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他　の射幸行為をいいます。 [↑](#footnote-ref-15)
16. ※ 就労支援事業等：生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援Ａ型・Ｂ型事業をいい

    ます。 [↑](#footnote-ref-16)