総務課関係
1. 介護保険制度の改正案について

平成26年2月
厚生労働省老健局

1. 新たな基金の創設と医療・介護の連携強化（地域介護施設整備促進法等に関係）
   ①都道府県の事業計画に記載した医療・介護の事業（病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進等）のため、
       消費税増収分を活用した新たな基金を都道府県に設置
   ②医療と介護の連携を強化するため、厚生労働大臣が基本的な方針を策定

2. 地域における効果的かつ効果的な医療提供体制の確保（医療法関係）
   ①医療機関が都道府県知事に承認の医療機関（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）等を報告し、都道府県は、それをもとに
       地域医療構想（ビジョン）（地域の医療提供体制の将来のあるべき姿）を地域計画において策定
   ②医師確保支援を行う地域医療支援センターの機能を法律に位置付け

3. 地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化（介護保険法関係）
   ①在宅医療・介護連携の推進などの地域支援事業の充実とあわせ、全国一律の予防給付（訪問介護・通所介護）を地域支援事業に
       移行し、多様化
   ②特別養護老人ホームについて、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える機能に重点化
   ③低所得者の保険料負担を拡充
   ④一定以上の所得のある利用者の自己負担を2割へ引上げ（ただし、月額上限あり）
   ⑤低所得の無職利用者の食費・居住費を補助する「補足給付」の要件に資産などを追加

4. その他
   ①診療の補助のうちの特定行為を明確化し、それを手順書により行う看護師の研修制度を新設
   ②医療事故に係る調査の仕組みを位置づけ
   ③医療法人医療法人医療法人の合併、持分なし医療法人への移行促進策を推進
   ④介護人材確保対策の検討（介護福祉士の資格取得方法見直しの実施時期を27年度から28年度に延期）

施行期日（予定）

公布日。ただし、医療法関係は平成26年10月以降、介護保険法関係は平成27年3月以降など、順次施行。
改革の目的： 今回の医療・介護の改革は、プログラム法の規定に基づき、高度急毒性期から在宅医療・介護までの一連のサービスを地域において総合的に確保することで地域における適切な医療・介護サービスの提供体制を実現し、患者の早期の社会復帰及び、地域に住む者の在宅での絶対的な生活を可能とするため。

地域における医療・介護の総合的な確保を図るための改革

効率的かつ質の高い医療提供体制の構築

■医療及び介護サービスの契約計画の策定

・都道府県が計画する医療計画及び介護介護計画を、一連の在宅医療・介護サービスの提供体制を、地域的に必要な在宅医療・介護サービスの提供体制を図るための医療計画を策定。...

地域包括ケアシステムの構築

■地域での効率的・質の高い医療の確保

○病院の機能分化・連携

・病院機能分化・連携

■地域での効率的・質の高い医療の確保

○医療計画に基づきた病院の組織化

・地域医療計画に基づき、各病院の医療機能をより地域に適した医療計画に盛り込む

サービスの確保

■地域包括ケアシステムの構築

○地域支援事業の実施

■地域医療からの推進

○診療所の推進

・診療所の診療内容の変更

■地域医療からの推進

○診療所の診療内容の変更

・診療所の診療内容の変更

■地域医療からの推進

○診療所の診療内容の変更

・診療所の診療内容の変更

地域報告書の推進

・診療所の診療内容の変更

・地域医療からの推進

地域における医療・介護サービスの提供体制改革後の姿（サービス提供体制から）

入院医療

【高度急性期病院】

外来医療

在宅医療

退院・療養

介護

【在宅介護サービス】

・24時間対応の訪問介護・看護

生駒サポート

介護・サポート

【生活支援・介護予防】

・ボランティア・NPOなどの多様な主体による見守り・相談

・地域包括ケアシステムの整備

地域における医療・介護サービスの提供体制改革後の姿（サービス提供体制から）

地域における医療・介護サービスの提供体制改革後の姿（サービス提供体制から）

地域における医療・介護サービスの提供体制改革後の姿（サービス提供体制から）

地域における医療・介護サービスの提供体制改革後の姿（サービス提供体制から）

地域における医療・介護サービスの提供体制改革後の姿（サービス提供体制から）
医療・介護サービスの提供体制の改革の趣旨

2025年には団塊の世代が75歳以上となり、3人に1人が65歳以上、5人に1人が75歳以上となります。今後、高齢化が進むと医療や介護を必要とする方がますます増加しますが、現在の我が国の医療・介護サービスの提供体制のまでは十分対応できないと見込まれています。

例えば、医療については、入院患者が増えると、救急患者の受入れを断る事例が増えるのではないかと、退院して在宅に帰りたいが往診してくれる医師が見つからないことなど、不安があります。

また、介護については、介護度が重度になったり、一人暮らしや老夫婦だけになったり、安心して暮らすことができるか、在宅で暮らすことができなくなった時の施設が十分にあるか、認知症になっても地域で生活を続けていくことができるのはとった不安があります。

このため、高度な急性期医療が必要な患者は、質の高い医療や手厚い看護が受けられ、リハビリが必要な患者は身近な地域でリハビリが受けられるようになる必要があります。同時に、退院後の生活を支える在宅医療や介護サービスを充実し、早期に在宅復帰や社会復帰ができるようにするとともに、生活支援や介護予防を充実させ、住み慣れた地域で長く暮らすことができるようになる必要があります。

2025年を見据え、限られた医療・介護資源を有効に活用し、必要なサービスを確保していくため、こうした改革を早急に実施することが欠かせません。

今後の高齢化の見込み

<table>
<thead>
<tr>
<th>世帯主が65歳以上の単独世帯及び夫婦のみ世帯数の推計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2010年</td>
</tr>
</tbody>
</table>

認知症高齢者数の推計（日常生活自立度Ⅱ以上の高齢者数の推計）

主な施行期日について

<table>
<thead>
<tr>
<th>施行期日</th>
<th>改正事項</th>
</tr>
</thead>
</table>
| ①公布の日 | ○診療放射線技師法（業務実施体制の見直し）
○社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律（介護福祉士の資格取得方法の見直しの期日の施行） |
| ②平成26年4月1日又はこの法律の公布の日 | ○地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律（厚生労働大臣による確実な日額の策定、基金による財政支援）
○医療法（社会保険厚生農業協同組合連合会の作成）
○介護施設法（社会保険厚生農業協同組合連合会の作成）
○日時介護施設等の作成
③平成26年10月1日 | ○医療法（病床数報告制度の創設、在宅医療の推進、病床不足の整備、地域医療支援センターの機能の実現、国家保険医療法及び版面融合の合併）
○介護保険法（地域保険者税の税制）
○医師法及び看護師法等に関する法律（医師法及び看護師法等の創設）
○医師法及び看護師法等に関する法律（医師法及び看護師法等の一部を改正する法律）
④平成27年4月1日 | ○医療法（地域医療機能の確保等）
○介護保険法（地域施設事業の推進、介護サービスの質の向上）
○介護保険法（地域保険者税の税制）
○施設介護士法、診療放射線技師法、社会福祉士法等に関する法律（業務範囲の拡大・業務実施体制の見直し）
⑤平成27年8月1日 | ○介護保険法（一定以上の所得のある利用者の自己負担の引上げ、補足給付の支給に資する等の改正）
⑥平成27年10月1日 | ○施設介護士法（地域医療機能の確保等）
○介護保険法（地域医療機能の確保等）
○介護保険法（地域保険者税の税制）
○施設介護士法（地域医療機能の確保等）
⑦平成28年1月1日までに設置の市町村にあって法定の日程を定める日 | ○介護保険法（地域医療機能の確保等）
○介護保険法（地域保険者税の税制）
○施設介護士法（地域医療機能の確保等）
医療・介護サービス提供体制の一体的な確保について

○ 医療・介護サービスについては、2025年（平成37年）に向か、高度先進化の在宅医療・介護までの一連のサービス提供体制の一体的な確保を行い、医療・介護の総合的な確保を図るため、以下の見直しを行う。

① 都道府県が策定する医療計画と介護保険事業支援計画を、一体的・強力な形で策定

①－１ 医療計画と介護保険事業支援計画を包括する基本的な方針を策定

①－２ 医療計画の策定サイクル（現在5年）の見直し
→ 平成30年度以降、介護を10年間（3年）で必要な（見直し）。

①－３ 医療計画での在宅医療、介護との連携に関する記載の充実
→ 医療計画に在宅医療の目標等を記載。市町村の介護保険事業計画に記載された在宅医療・介護の連携の推進に係る目標を達成できるよう、医療計画・地域医療ビジョンにおいても、在宅医療の必要性の推計や、目標達成のための施策等の推進体制について記載。

※ 地域介護・福祉空間整備交付金の根拠法である「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律」（「地域介護施設整備促進法」）を発展的に改組

医療・介護サービスの提供体制改革のための新たな財政支援制度

平成28年度
公開費901億円

○ 国土の世代化が後期高齢化する2025年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医師・看護師等の医療従事者の確保・勤務環境の改善、地域包括ケアシステムの構築、といった医療・介護サービスの提供体制の改革が必要な課題。

○ このため、医療法等の改正による制度面での対応に伴い、消費税増税分を財源として活用し、医療・介護サービスの提供体制改革を推進するための新たな財政支援制度を創設する。

○ 各都道府県に消費税増税分を財源とする基金を設け、各都道府県が作成した計画に基づき事業実施。

○ 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律を改正し、法律上の根拠を設ける。

○ この制度はまず医療を対象として平成27年度より実施し、介護については平成28年度から実施。病床の機能分化・連携については平成26年が回復期の病床への転換等を想定した新たなものをみ対象とし、平成27年度からの地域医療構造（ビジョン）の策定時に更に充実を検討。

新たな財政支援制度の仕組み案（案）

国
消費税財源活用
都道府県計画提出
都道府県
消費税財源活用
基盤

申請
事業者等

新設財政支援制度の対象事業（案）

1. 基盤の機能分化・連携のために必要な事業
   (1) 地域医療構造（ビジョン）の作成に向けた医療機関の施設・設備の整備を推進するための事業等
   (2) 在宅医療の推進・介護サービスの充実を推進するための事業等

2. 在宅医療・介護サービスの充実のために必要な事業
   (1) 在宅医療（医師を含む）推進を行うための事業
   (2) 介護サービスの提供・設置・運営を推進するための事業等

3. 医師従事者の確保・養成のために必要な事業
   (1) 医師確保のための事業
   (2) 看護職員の確保のための事業
   (3) 医師従事者の確保のための事業
   (4) 医療・介護従事者の勤務環境改善のための事業等

※国と都道府県の負担割合は、2/3:1/3
介護保険制度の改正案の主な内容について

地域包括ケアシステムの構築
高齢者が住み慣れた地域で生活を維持できるようにするため、介護、医療、生活支援、介護予防を充実。

サービスの充実
○地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の充実
①在宅医療・介護連携の推進
②認知症施策の推進
③地域ケア会議の推進
④生活支援サービスの充実・強化
＊介護サービスの充実は、前回改正による24時間対応の定期巡回サービスを含めた介護サービスの普及を推進
＊介護職員の処遇改善は、27年度介護保険改正で検討

重点化・効率化
①全国一律の予防給付（訪問介護・通所介護）を市町村が取り組む地域支援事業に移行し、多様化
＊段階的に実行（～23年度）
＊介護保険制度内でサービスの提供であり、財源構成も変わらない。
＊見直しにより、既存の介護事業所における既存サービスに加え、NPO、地域企業、住民ボランティア、協同組合等による多様なサービスの提供が可能。これにより、効率的・効果的な事業も実現可能。
②特別養護老人ホームの新規入所者を、原則、要介護3以上に限定（既存者では除く）
＊要介護1・2でも一定の場合は入所可能
○このほか、「2025年を見据えた介護保険事業計画の策定」、「サービス付高齢者向け住宅への住所特例の適用」、「市町村介護支援事業所の指定権限の市町村への転譲・小規模通所介護の地域密着型サービスへの移行」等を実施

在宅医療・介護の連携の推進
○在宅医療・介護の連携推進についてはこれまでモデル事業を実施して一定の成果、それを踏まえ、介護保険法の中で制度化し、全国的に取り組む。
○具体的には、介護保険法の地域支援事業に位置づけ、市町村が主体となり、地区医師会等と連携しつつ、取り組む。

市町村
（地域の現状把握・連絡調整等）
在宅医療連携拠点機能
（医療会議）
地域包括支援センター
都道府県
（後方支援・広域調整等）

（参考）想定される取組事例
①域内の医療及び介護での連携及び活用
②地域住民・介護連携に関する住民への意識を高める制度の確立
③地域住民・介護連携に関する住民の生活の相談
④地域住民・介護連携に関する住民の支援
⑤地域住民・介護連携に関する地域の相談
⑥地域住民・介護連携に関する地域の相談
⑦地域住民・介護連携に関する地域の相談
⑧地域住民・介護連携に関する地域の相談
⑨地域住民・介護連携に関する地域の相談
⑩地域住民・介護連携に関する地域の相談

医療計画の見直しについて（医療法）
○地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針に即して、国が定める医療計画の基本方針と介護保険事業支援計画の基本方針を整合的なものとして策定。
○医療計画と介護保険事業支援計画の計画期間が揃うよう、平成30年度以降、医療計画の計画期間を6年に改め、在宅医療など介護保険と関係する部分については、中間年（3年）で必要な見直しを行う。
○地域医療ビジョンの中で市町村がの将来の在宅医療の必要を示すとともに、在宅医療を担う医療機関や訪問看護等の提供体制に係る目標や役割分担、在宅療養者の病状の変化に応じた病床の確保のあり方等を医療計画に盛り込む。
認知症施策の推進

「認知症施策推進5年計画」（平成24年9月厚生労働省公表）の概要

【基本的な考え方】

これまでのケア
認知症の人が行動・心理症状等により「危機」が発生してからの「事後的な対応」が主眼。

【今後目指すべきケア】
「危機」の発生を防ぐ「早期・事前の対応」に基本を置く。

<table>
<thead>
<tr>
<th>事項</th>
<th>5年計画での目標</th>
<th>備考</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>○標準的な認知症ケアパッケージの作成・普及 ※「認知症ケアマニュアル」状態に応じた適切なサービス提供の流れ</td>
<td>平成27年度以降の介護支援事業計画に反映</td>
<td>平成26年度ケアパッケージ作成</td>
</tr>
<tr>
<td>○「認知症初期集中支援チーム」の設置 ※認知症の早期から家庭訪問を行い、認知症の人のアセスメントや、家族の支援等を行うチーム</td>
<td>平成26年度まで全国でモデル事業を実施 平成27年度以降の制度化を検討</td>
<td>・平成25年度モデル事業10カ所 ・平成26年度予定（案）では、地域支援事業（任意事業）で100所を目指す</td>
</tr>
<tr>
<td>○早期診断等を担う医療機関の数</td>
<td>平成24年度〜29年度で約5000カ所整備</td>
<td>・平成25年度約2500所 ・平成26年度予算（案）では3000所計上</td>
</tr>
<tr>
<td>○かかりつけ認知症対応力向上研修の受講者数</td>
<td>平成29年度末 60,000人</td>
<td>平成24年度末 累計35,131人</td>
</tr>
<tr>
<td>○認知症サポート医療研修の受講者数</td>
<td>平成29年度末 4,000人</td>
<td>平成24年度末 累計2,680人</td>
</tr>
<tr>
<td>○地域ケア会議の普及・定着</td>
<td>平成27年度以降、すべての市町村で実施</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>○認知症地域支援推進員の人数</td>
<td>平成29年度末 700人</td>
<td>・平成25年度約2000名 ・平成26年度予算（案）では地域支援事業（任意事業）で4,470名計上</td>
</tr>
<tr>
<td>○認知症サポートの数</td>
<td>平成29年度末 600万人</td>
<td>平成25年9月末 累計447万人</td>
</tr>
</tbody>
</table>

認知症初期集中支援チームと認知症地域支援推進員について

認知症専門医による指導の下（司令機能）に早期診断、早期対応に向けて以下の体制を地域包括支援センター等に整備

認知症初期集中支援チーム（個別の訪問支援）

認知症地域支援推進員（専任の連携支援・相談員）

地域包括支援センター・認知症疾患医療センター等に設置

●認知症初期集中支援チーム

複数の専門機関による個別対応支援（受診勧奨や本人・家族へのサポート等）

専門医

○ 専門的な鑑別診断

○ 定期的なアセスメント

○ 行動・心理症状対応外来対応

○ 地域連携

●かかりつけ医・歯科医

●認知症地域支援推進員

地域の実情に応じた認知症施策の推進（医療・介護・地域資源と専門相談等）

○認知症初期集中支援チームの主な業務の流れ

①訪問対象者の把握、②情報収集（本人の生活状況や家族の状況など）、③観察・評価（認知症、生活機能、行動・心理症状、家族の介護負担、体調の様子のチェック）、④取得情報等の分析（認知症の認知、介護支援サービス利活用の理由、本人・家族への心理的サポート）、⑤専門医を含めたチーム会議の開催（観察・評価内容の確認、支援の方針・内容・順序等の確認）、⑥初期集中支援の実施（専門医の診療指導等への受診勧奨、本人への指導、体調を観察ケア、生活機能の改善など）、⑦引き続き後のモノタミング

-8-
地域ケア会議の推進

○ 「地域ケア会議」（地域包括支援センター及び市町村レベルの会議）については、地域包括ケアシステムの実現のための有効なツールであり、更に取組を進めることが必要。

○ 具体的には、個別事例の検討を通じて、多職種連携によるケアマネジメント支援を行うとともに、地域のネットワーク構築につなげること、実効性あるものとして定着・普及させる。

○ このため、これまで通知に位置づけられていた地域ケア会議について、介護保険法で制度的に位置づける。

地域包括支援センター（※）レベルでの会議
（地域ケア個別会議）

地域課題の把握
地域づくり・資源開発
政策形成
介護保険事業計画等への位置づけなど

生活支援サービスの充実と高齢者の社会参加

○ 単身世帯等が増加し、支援を必要とする程度の高齢者が増加する中、生活支援の必要性が増加。ボランティア、NPO、民間企業、協同組合等の多様な主体が生活支援サービスを提供することが必要。

○ 高齢者の介護予防が求められているが、社会参加・社会的役割を持つ人が生き抜ける介護予防につながる。

○ 多様な生活支援サービスが利用できるような地域づくりを市町村が支援することについて、制度的な位置づけの強化を図る。具体的には、生活支援サービスの充実に向けて、ボランティア等の生活支援の担い手の養成・発掘等の地域資源の開発やそのネットワーク化などを行う「生活支援サービスコーディネーター」の配置などについて、介護保険法の地域支援事業に位置づける。

地域住民の参加

○ ビーズに合った多様なサービス種別
○ 住民主体、NPO、民間企業等多様な主体によるサービス提供

生活支援の担い手としての社会参加

○ 現役時代の能力を活かした活動
○ 兴味関心がある活動
○ 新たにチャレンジする活動

- 一般就労、起業
- 趣味活動
- 健康づくり活動、地域活動
- 介護、福祉以外のボランティア活動等

バックアップ

市町村を核とした支援体制の実現・強化

バックアップ
新しい介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）

○介護保険制度の地域支援事業の枠組みの中で、平成24年度に導入した介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）を発展的に見直し、現在、事業実施が市町村の任意となっているが、総合事業については必要に見直しを行った上で、平成29年4月までに全ての市町村で実施（平成24年度より27保険者及び、25年度より44保険者が実施予定）。
○サービスの種類・内容・人員基準・運営基準・東日本大震災等の全国一括となっている予防給付のうち、訪問介護・通所介護について、市町村の地域の実情に応じ、住民主体の取得を含めた多様な主体による柔軟な取組により、効果的かつ効率的にサービスを提供できるよう、地域支援事業の力点に着目するため、平成29年度末には全て事業に移行。
○総合事業の事業費の上限は、事業費の移行分を含むように見直し。
○事業者は、通所介護以外のサービス（訪問看護、福祉用具等）は、引き続き予防給付によるサービス提供を継続。
○地域包括支援センターによるケアマネジメントに基づき、総合事業のサービスと予防給付のサービスを組み合わせる。
○総合事業の拡充に向け基盤整備を推進。
○市町村は、指針（ガイドライン）を策定し、市町村による事業の円滑な実施を支援。
総合事業への指定事業者制の導入等による円滑な移行

○ 給付から事業への移行により、多様な主体による多様なサービスが可能となり、市町村の事業の実施方法も多様となる。
国が介護保険法に基づきガイドライン（指針）を定め、円滑な移行を支援。

○ 市町村の総合事業の実施方法として、事業者への委託等のほか、予防給付と類似した指定事業者制を導入

・指定事業者制により、事業者と市町村の間で毎年度委託契約を締結することが不要となり、事務負担を軽減
・施行時には、原則、都道府県が指定している予防給付の事業者（訪問介護・通所介護）を、市町村の総合事業の指定事業者とみなす経過措置を講じ、事務負担を軽減するとともに、円滑な移行を図る
・審査・支払にても、現在の予防給付と同様に、国民健康保険団体連合会の活用を推進

＜介護予防給付の仕組み＞

・指定介護予防事業者
（都道府県が指定）

・介護報酬（全国一律）

・国保連に審査・支払いを委託
※被保険者に対する介護予防サービス費の支給を、指定事業者が被保険者に代わって支払う仕組み

円滑な移行
（訪問介護・通所介護）

改正法の施行時には、原則、都道府県が指定している予防給付の事業者（訪問介護・通所介護）を、市町村の総合事業の指定事業者とみなす経過措置

その他の方法

・事業者への委託、事業者への補助、市町村による直接実施

・委託費は市町村が独自に設定
（利用者1回当たりの定額による方法や、利用者数等に対する年間、月間等の委託費総額を設定する方法など、様々な方法が可能）

・単価による方法の場合は、国保連に審査・支払いの委託が可能

総合事業へのサービス移行の推進等による費用の効率化（イメージ）

○ 総合事業への移行により住民主体の地域づくりを推進。住民主体のサービス利用拡充、効率的で事業実施。
○ 機会が強化された新しい総合事業を利用して、支援を必要とする高齢者が要支援認定を受けなくても地域で暮らせる社会を実現。
○ リハ等が積極的に関与しケアマネジメントを機能強化。重度化予防をこれまで以上に推進。

予防給付

予防給付
介護予防事業

制度改正

予防給付
+新しい総合事業

総合事業へのサービス移行の推進、介護予防の強化等

住民主体のサービス利用の拡充
認定に至らない高齢者の増加
重度化予防の推進

中長期的には費用の増加が、効率的なサービス提供を通じて、後期高齢者の伸び（3〜4%程度）を目標として努力
短期的には、生活支援・介護予防の基盤整備の支援充実に努め、より大きな費用の効率化
新しい地域支援事業の全体像

介護給付：要介護1～5

介護予防給付：要介護1～2

地域包括支援センターの運営

地域包括支援センターの運営（地域包括支援センターの運営）

介護予防・生活支援サービスの推進

介護予防・生活支援サービスの推進（地域包括支援センターの運営）

任意事業

介護給付（要介護1～5）

介護予防給付（要介護1～2）

包括的支援事業

地域包括支援センターの運営

地域包括支援センターの運営（地域包括支援センターの運営）

特別養護老人ホームの重点化

要介護度別の特養入所者数の割合

要介護1 19.0 (3.35)
要介護2 20.3 (3.89)
要介護3 26.1
要介護4 35.8
要介護5 25.6

要介護度別の特養入所者数

表：要介護1～5

全体制計

うち在宅の方

13.2 (31.2%)
11.0 (26.2%)
17.9 (42.1%)
42.1 (100%)
7.7 (18.2%)
5.4 (12.9%)
6.7 (16.0%)
19.9 (47.2%)

※各都道府県で把握している特別養護老人ホームの入所者数の実態をもとにしたもの。
平成21年12月累計。調査時点は都道府県によって異なる。

-12-
小規模型通所介護の移行と居宅介護支援事業者の指定権限の移譲について

○ 増加する小規模の通所介護の事業所について、①地域との連携や運営の透明性を確保するため市町村が必要指定・監督する地域密着型サービスへ移行、②経営の安定性の確保、サービスの質の向上のため、通所介護（大規模型・通常規模型）や小規模多機能型居宅介護のサテライト事業所へ移行。

現行

大規模型
【前年度1月当月平均利用者数：750人超】
通常規模型
【前年度1月当月平均利用者数：300人超】
小規模型
【前年度1月当月平均利用者数：100人以下】

認知症対応型

見直し案

大規模型
通常規模型

小規模多機能型居宅介護の

認知症対応型

※地域密着型サービス
○事業所の指定・監督
○事業所の選定、基準・報酬設定を行う際、住民、関係者からの意見聴取
○運営推進会議への参加等
※地域密着型サービスは、市町村の判断で公募により事業者を指定できる。

現状、居宅介護支援事業者の指定は、事業所からの申請により、都道府県が行うこととなっているが、指定都市・中核市以外の市町村にも指定権限を移譲する。（平成30年度施行）
※大都市等の特例により、指定都市及び中核市については、居宅介護支援事業者の指定権限が移譲されている。

サービス付き高齢者向け住宅への住所地特例の適用

○ 介護保険においては、住所地の市町村が保険者となるのが原則だが、介護保険施設等の所在する市町村の財政配慮のため、特例として、入所者は入所前の市町村の被保険者となる仕組み（住所地特例）を設けている。
○ 現在、サービス付き高齢者向け住宅は有料老人ホームに該当しても特例の対象外だが、所在市町村の負担を考慮し、他の有料老人ホームとの均衡を踏まえ、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅についても、住所地特例を適用する。
○ 従来の住所地特例では、対象者が住所地の市町村の指定した地域密着型サービス及び地域支援事業を使えないという課題があるが、住所地特例対象者に限り、住所地市町村の指定を受けて地域密着型サービスを使うようにし、住所地市町村の地域支援事業を利用することとする（地域支援事業の費用負担は調整）。

＜制度概要＞

住所
住民税
行政サービス
介護保険の保険者
介護保険料
保険給付

A町
B市

A町
B市

＜現在の対象施設等＞
(1) 介護保険3施設
(2) 特定施設（地域密着型特定施設を除く。）
・有料老人ホーム
※特定施設入居者生活介護の指定を受けいない有料老人ホーム（借方式のサービス付き高齢者向け住宅は対象外）
・純粋な老人ホーム
(3) 敬護老人ホーム

この除外規定を見直し、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅を住所地特例の対象とする

-13-
低所得者の一号保険料の軽減強化

【見直し案】
■ 給付費の5割の公費とは別枠で公費を投じ込む、
低所得の高齢者の保険料の軽減を強化。
(公費負担割合 国1/2、都道府県1/4、市町村1/4)
■ 平成27年度(第6期介護保険事業計画)から実施。

現行 27年度〜
第1・2段階 0.5 → 0.3
特例第3段階 0.75 → 0.5
第3段階 0.75 → 0.7

一定以上所得者の利用者負担の見直し

負担割合の引き上げ

〇 保険料の上昇を可能な限り抑えるため、制度の持続可能性を高めるため、これまで一律1割に抑えられている利用者負担に
ついて、相対的に負担能力のある一定以上の所得の方の自己負担割合を2割とする。ただし、月額上限があるため、見直し
対象の全額の負担が2倍になるわけではない。
〇 自己負担2割とする基準は、モデル年金や平均的な消費支出の水準を上回り、かつ負担可能な水準として、被保険者の
上位20%に該当する合計所得金額160万円以上の者(単身で年金収入のみの場合、280万円以上)を予定(政令、政令)
〇 要介護者の所得分布は、被保険者全体の所得分布と比較して低いため、被保険者の上位20%に相当する基準を設定し
たとしても、実際に影響を受けするのは、在宅サービスの利用者の中15%程度、特養入所者の5%程度と推計。

自己負担2割とする水準(単身で年金収入のみの場合)

自己負担限度額(高齢介護サービス費)のうち、医療保険の現役並び所得に
相当する者のみ引上げ

負担上限の引き上げ

自立負担限度額(高齢介護サービス費)のうち、医療保険の現役並び所得に
相当する者のみ引上げ

(現行)
自己負担限度額(月額)
一般37,200円(世帯)
市町村民税世帯非課税者
24,600円(世帯)
年金収入80万円以下等
15,000円(個人)

(見直し案)
現役併び所得相当44,400円
一般37,200円
市町村民税非課税者
24,600円
年金収入80万円以下等
15,000円

参考:医療保険の20歳以上の相続保険料の限度額

現役併び所得者
80,100円(多額2割4,400円)
一般44,600円
市町村民税非課税者
24,600円
年金収入80万円以下等
15,000円

-14-
補足給付の見直し（資産等の勘案）

〇 施設入所等にかかる費用のうち、食費及び住居費は本人の自己負担が原則となっているが、住民税非課税世帯である入居者については、その申請に基づき、補足給付を支給し負担を軽減。
〇 福祉的な性格や経済的な性格を有する制度であり、預貯金を保有するにもかかわらず、保険料を財源とした給付が行われることは不公平であることから、資産を勘案する等の見直しを行う。

＜現在の補足給付と施設利用者負担＞ ※ ユニット型住宅の例

<table>
<thead>
<tr>
<th>負担段階</th>
<th>生活保護受給者</th>
<th>世帯月収金世帯非課税の老齢福祉年金受給者</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1段階</td>
<td>4.9万円</td>
<td>12万円</td>
</tr>
<tr>
<td>2段階</td>
<td>5.2万円</td>
<td>13万円</td>
</tr>
<tr>
<td>3段階</td>
<td>8.5万円</td>
<td>13万円</td>
</tr>
<tr>
<td>4段階</td>
<td>13万円</td>
<td>13万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（※）認定者数：103万人、給付費：2844億円（平成23年度）

＜見直し案＞

- 預貯金等
- 施設入所に際して世帯分離が行われることが多い。配偶者の所得、非課税年金収入等の勘案
- 配偶者の所得
- 非課税年金収入

参考資料
地域包括ケアシステムの構築について

○ この世紀が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らせた人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包括ケアシステムの構築が重要である。

○ 人口が減少して75歳以上人口が急増する大都市部、75歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、案内者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要。

市町村における地域包括ケアシステム構築のプロセス（概念図）

日常生活圏域ニーズ調査等

地域包括支援センター等で個別事例の調査を通じ地域のニーズや社会資源を把握

地域包括ケア計画の実施

介護保険事業計画の策定のため、日常生活圏域ニーズ調査を実施した後、地域の実態を把握

医療・介護予防

○地域資源の発掘
○地域リーダー発掘
○住民互助の発掘

PDCAサイクル

-16-
2025年を見据えた介護保険事業計画の策定

〇 第6期計画以降の計画は、2025年に向け、第5期で開始した地域包括ケア実現のための重点的支援、在宅医療介護連携等の取組を基本化していくもの。
〇 2025年までの中長期的なサービス・給付・保険料の水準も推計して計画することとし、中長期的な視野に立った施策の展開を図る。

＜2025年までの見通し＞

第6期計画
2015～2017

第7期計画
2018～2020

第8期計画
2021～2023

第9期計画
2024～2025

（参考）
団塊世代が65歳に

団塊世代が75歳に

第5期計画では、高齢者が地域で安心して暮らせる地域包括ケアシステムを構築するために必要となる、①認知症支援の充実、②医療との連携、③高齢者の居住に係る施策との連携、④生活支援サービスの充実といった重点的に取り組むべき事項を、実情に応じて選択して位置づけるなど、段階的に計画の実施を進めていく取組をしてきた。

今後の介護保険をとりくま状況

① 65歳以上の高齢者数は、2025年には3,657万人となり、2042年にはピークを迎え予測（3,878万人）。
また、75歳以上高齢者の全人口に占める割合は増加していくが、2055年には、25%を超える見込み。

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2012年8月</th>
<th>2015年</th>
<th>2025年</th>
<th>2055年</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>65歳以上高齢者人口（割合）</td>
<td>3,076万人（24.0%）</td>
<td>3,396万人（26.8%）</td>
<td>3,675万人（30.3%）</td>
<td>3,562万人（29.4%）</td>
</tr>
<tr>
<td>75歳以上高齢者人口（割合）</td>
<td>1,517万人（11.8%）</td>
<td>1,646万人（13.0%）</td>
<td>2,192万人（18.1%）</td>
<td>2,401万人（23.3%）</td>
</tr>
</tbody>
</table>

② 65歳以上高齢者のうち、「認知症高齢者の日常生活自立度」の高齢者が増加していく。

「認知症高齢者の日常生活自立度」の高齢者数の推計（図献は65歳以上人口を対象）

③ 世帯主が65歳以上の単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していく。

(1,000世帯) 世帯主が65歳以上の単独世帯及び夫婦のみ世帯の推計 (％)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2010年</th>
<th>2015年</th>
<th>2020年</th>
<th>2025年</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>世帯主が65歳以上の夫婦のみの世帯数</td>
<td>27.6%</td>
<td>28.5%</td>
<td>29.6%</td>
<td>30.5%</td>
</tr>
<tr>
<td>世帯主が65歳以上の単独世帯数</td>
<td>&lt;1.0%</td>
<td>&lt;1.1%</td>
<td>&lt;1.2%</td>
<td>&lt;1.3%</td>
</tr>
<tr>
<td>世帯主が65歳以上の夫婦世帯と夫婦のみ世帯の世帯数全体に占める割合</td>
<td>&lt;1.0%</td>
<td>&lt;1.1%</td>
<td>&lt;1.2%</td>
<td>&lt;1.3%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

④ 75歳以上人口は、都市部では急速に増加し、もともと高齢者人口の多い地方でも緩やかに増加する。各地域の高齢化の状況は異なるため、各地域の特性に応じた対応が重要。

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2010年</th>
<th>2025年</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>埼玉県</td>
<td>58.3万人</td>
<td>117.7万人</td>
</tr>
<tr>
<td>千葉県</td>
<td>56.3万人</td>
<td>106万人</td>
</tr>
<tr>
<td>神奈川県</td>
<td>79.4万人</td>
<td>148.5万人</td>
</tr>
<tr>
<td>大阪府</td>
<td>84.3万人</td>
<td>152.8万人</td>
</tr>
<tr>
<td>愛知県</td>
<td>66.0万人</td>
<td>116.6万人</td>
</tr>
<tr>
<td>東京都</td>
<td>123.4万人</td>
<td>197.7万人</td>
</tr>
<tr>
<td>～冲縄県</td>
<td>25.4万人</td>
<td>29.5万人</td>
</tr>
<tr>
<td>世帯主が65歳以上の夫婦のみの世帯数</td>
<td>11.6万人</td>
<td>19.7万人</td>
</tr>
<tr>
<td>世帯主が65歳以上の単独世帯数</td>
<td>11.6万人</td>
<td>19.7万人</td>
</tr>
<tr>
<td>世帯主が65歳以上の夫婦世帯と夫婦のみ世帯の世帯数全体に占める割合</td>
<td>11.6万人</td>
<td>19.7万人</td>
</tr>
<tr>
<td>全国</td>
<td>1,000万人</td>
<td>2178.7万人</td>
</tr>
</tbody>
</table>
75歳以上人口の伸びの市町村間の差

75歳以上人口の2015年から2025年までの伸びでは、全国計で1.32倍であるが、市町村間の差は大きく、1.5倍を超える市町村が11.3%ある一方、減少する市町村が16.9%ある。

75歳以上人口について、平成27（2015）年を100としたときの平成37（2025）年の指数

<table>
<thead>
<tr>
<th>指数</th>
<th>市町村数（割合）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>75歳以上〜100未満</td>
<td>280 （16.9%）</td>
</tr>
<tr>
<td>100以上〜110未満</td>
<td>311 （18.7%）</td>
</tr>
<tr>
<td>110以上〜120未満</td>
<td>300 （18.1%）</td>
</tr>
<tr>
<td>120以上〜130未満</td>
<td>266 （16.0%）</td>
</tr>
<tr>
<td>130以上〜140未満</td>
<td>178 （10.7%）</td>
</tr>
<tr>
<td>140以上〜150未満</td>
<td>138 （8.3%）</td>
</tr>
<tr>
<td>150以上〜160未満</td>
<td>102 （6.1%）</td>
</tr>
<tr>
<td>160以上〜170未満</td>
<td>22 （1.3%）</td>
</tr>
<tr>
<td>170以上</td>
<td>63 （3.8%）</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注）市町村数には福島県内の市町村は含まれていない。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成25(2013)年3月推計）」より作成
（参考）年齢階層別の要介護認定率（推計）

○ 要介護（支援）認定率は、年齢とともに上昇し、85歳～89歳では約半数が認定を受けているが、一号被保険者全体で認定を受けている率は、約18%程度である。
○ 後期高齢者医療での受診率は96.9%であるのに対し、75歳以上の要介護（支援）認定率は31%となっている。

【参考】平成22年度1年間において、入院、入院外又は歯科のいずれか1医療機関以上で診療を受けた者（合計）の割合

| 協会（一般） | 84.8% |
| 組合健康保険 | 85.0% |
| 国民健康保険 | 84.0% |
| 後期高齢者医療 | 96.9% |

（資料）平成22年度 医療給付実態調査

要介護度別認定者数の推移

要介護（要支援）の認定者数は、平成25年4月現在564万人で、この13年間で約2.59倍に。このうち軽度の認定者数の増が大きい。また、近年、増加のペースが再び拡大。

（単位：万人）

H12.4末 H13.4末 H14.4末 H15.4末 H16.4末 H17.4末 H18.4末 H19.4末 H20.4末 H21.4末 H22.4末 H23.4末 H24.4末 H25.4末

要支援 要支援1 要支援2 軽度の 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

（出典：介護保険事業状況報告）

注1）陸前高田市、大槌町、女川町、桑折町、鶴岡町、雄物町、宮古町、白山町、大熊町、双葉町、浪江町は含まれていない。
注2）福浦町、富岡町、大船町は含まれていない。

-19-
介護給付と保険料の推移

事業運営期間 | 事業計画 | 給付（総費用額） | 保険料 | 介護報酬の改税率
--- | --- | --- | --- | ---
2000年度 | 第一期 | 2,911円 | H15年度改定 | +2.3%
2001年度 | 第二期 | 3,293円 | H17年度改定 | +1.9%
2002年度 | 第二期 | 4,090円 | H18年度改定 | +0.5%
2003年度 | 第三期 | 4,160円 | H24年度改定 | +3.0%
2004年度 | 第四期 | 4,972円 | H26年度改定 | +1.2%
2005年度 | 第五期 | 8,200円 | 程度 |
2006年度 | | | | |
2007年度 | | | | |
2008年度 | | | | |
2009年度 | | | | |
2010年度 | | | | |
2011年度 | | | | |
2012年度 | | | | |
2013年度 | | | | |
2014年度 | | | | |
2025年度 | | | | |

注: 2001年度までは実績、2012年度は計画実施、2014年度は実績実施(実)である。
2025年度は介護保険に係る費用の増進を計画している(平成24年3月)

介護福祉士の資格取得方法の見直しの施行延期等について

介護人材の確保が困難な状況を踏まえ、介護福祉士の資格取得にかかる実務者研修の義務付け（実務者ルート）及び国家試験の義務付け（養成施設ルート）の施行時期を延期するとともに、介護人材の確保のためのの方策についての検討を行うこととする。

現状と考え方

○ 平成19年の制度改正により、資格取得方法の見直しを実施。実務者研修の義務付け（実務者ルート）及び国家試験の義務付け（養成施設ルート）が平成27年度から施行予定。

○ しかし、依然、介護人材の確保が困難な状況が続き、今後の経済状況の好転による他業種への流出懸念が高まる中で、介護業界への入職意欲を削らないようにし、幅広い方面から人材を確保するための方策を講じる必要性が高まっている。

今回の対応

以下の2点について、改正法案に盛り込むこととする。

1. 介護人材の確保のための方策について、1年間をかけて、検討を行うこと（検討規定）

2. 介護福祉士の資格取得方法の見直しの施行時期を1年間延長すること
### 【平成19年度改正】

介護福祉士の資格取得方法に関するこれまでの動き

<table>
<thead>
<tr>
<th>年度</th>
<th>実務経験ルート</th>
<th>養成施設ルート</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>改正前</td>
<td>介護業務の実務3年を経て、国家試験を受験。</td>
<td>養成施設（2年以上）の卒業のみで介護福祉士の資格を取得。</td>
</tr>
<tr>
<td>改正後</td>
<td>実務3年に加え、600時間以上（6か月以上）の実務者研修の受講を義務づけ。</td>
<td>教育内容を1,650時間の課程から1,800時間の課程に充実することに、新たに国家試験を義務づけ。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 【平成23年度改正】

<table>
<thead>
<tr>
<th>年度</th>
<th>実務経験ルート</th>
<th>養成施設ルート</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>施行延長と環境整備を図るため、次のとおり改正。</td>
<td>施行を平成24年度から27年度に3年延長。 (法律)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>理由：①新たな教育内容（たん吸引等）の追加、②受講支援策の充実</td>
<td>新たな教育内容（たん吸引等50時間）の追加により、研修時間を1,800時間から1,850時間に見直し。 (省令)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>研修時間を600時間から450時間（たん吸引等50時間含む）に見直し（省令）</td>
<td>働きながらでも研修を受講しやすい環境の整備。 (省令等)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>①通信教育の活用、②過去に受講した科目を読み替える仕組みの導入、③受講費用の支援等</td>
<td>①通信教育の活用、②過去に受講した科目を読み替える仕組みの導入、③受講費用の支援等</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 【平成24年度予備費】福祉・介護人材確保緊急支援事業の創設

メニューとして、介護従事者が介護福祉士試験の受験資格の要件となる「実務者研修」を受講する際に必要な代替要員を雇いあげるための費用を補助（介護福祉士試験の実務者研修に係る代替要員の確保）
2. 平成26年度老人保健福祉関係予算（案）の概要

| 平成26年度予算（案）（A） | 2兆7,184億円 |
| うち、老健局計上分 | 2兆2,122億円 |

| 平成25年度当初予算額（B） | 2兆5,842億円 |
| うち、老健局計上分 | 2兆0,975億円 |

| 差 引 （A－B） | 1,343億円 |
| うち、老健局計上分 | 1,237億円 |
<対前年度伸率 5.2%> <対前年度伸率 5.9%> 

※ 「老健局計上分」は、他局計上分（2号保険料国庫負担金等）を除いた額である。
※ 数値は「東日本大震災復興特別会計」に係る予算額を含む。

Ⅰ 主要施策

○ 介護保険制度による介護サービスの確保【一部新規】 2兆6,899億円
○ 生活支援サービスの基盤整備【新規】 5億円
○ 認知症を有する人の暮らしを守るための施策の推進【一部新規】 32億円
○ 地域での介護基盤の整備 34億円
○ 介護・医療関連情報の「見える化」の推進【新規】 4億円
○ 低所得高齢者等の住まい・生活支援の推進【新規】 1.2億円
○ 訪問看護の供給体制の拡充【新規】 0.5億円
○ 高齢者のリハビリテーションの機能強化【新規】 0.5億円
○ 生涯現役社会の実現に向けた環境の整備 31億円
○ 福祉用具・介護ロボットの実用化の支援 0.8億円
○ 福祉用具の安全な利用・導入の推進【一部新規】 0.4億円
○ 介護保険制度改正に伴うシステム改修 40億円
○ その他主要事項 73億円

Ⅱ 東日本大震災からの復興への支援

○ 介護等のサポート拠点に対する支援 15億円
○ 避難指示区域等での介護保険制度の特別措置 45億円
○ 介護施設・事業所等の災害復旧に対する支援 24億円
Ⅰ 主要施策

1. 介護保険制度による介護サービスの確保 2兆6,899億円

○ 介護保険制度による介護サービスの確保 2兆6,899億円
地域包括ケアシステムの実現に向け、介護を必要とする高齢者の増加に伴い、在宅サービス、施設サービス等の増加に必要な経費を確保する。

（1）介護給付費負担金 1兆6,680億円
各市町村における介護給付及び予防給付に要する費用の20％を負担。
（施設等給付費（※）においては、15％を負担）
※ 施設等給付費とは、都道府県知事等が指定権限を有する介護保険施設及び特定施設に係る介護給付費。

（2）調整交付金 4,633億円
全市町村における介護給付及び予防給付に要する費用の5％を負担。
（各市町村間の75歳以上の高齢者割合等に応じて調整）

（3）2号保険料国庫負担金 4,943億円

（4）地域支援事業交付金 642億円
要介護状態等となることを予防する事業を実施するとともに、地域における総合相談機能や包括的・継続的なマネジメント等を推進する。
また、以下の事業について、平成26年度から介護保険制度の地域支援事業に位置づけて取組を進める（それぞれの予算額は642億円の内数）。

・認知症に係る地域支援事業の充実【一部新規】【社会保障の充実】 17億円
（公費ベース：33億円）
認知症施策の人やその家族に対して早期に支援を行うため、「認知症初期集中支援チーム」の新設（100か所）や「認知症地域支援推進員」の配置（275か所→470か所）、認知症の人の家族への支援や多職種の協働研修などの事業について、充実を図る。

・生活支援サービスの基盤整備【新規】【社会保障の充実】 5億円
（公費ベース：10億円）
生活サービスの充実に向けて、ボランティア等の生活支援の担い手の養成・発掘等の地域資源の開発やそのネットワーク化を行う「生活支援サービスコーディネーター」を新たに配置する（平成26年度は、1,580保険者のうち1/5程度の市町村が実施することを想定）。

（参考）消費税引上げに伴う負担増への対応【社会保障の充実】 170億円
（公費ベース：336億円）
消費税引上げに伴う介護事業者への対応として、消費税増収分の財源を活用し、必要な介護報酬上の手当を行う。（介護報酬改定率 ＋0.63％）
2. 認知症を有する人の暮らしを守るための施策の推進 32億円

今後、高齢者の増加に伴い認知症の人は更に増加することが見込まれていることから、「認知症施策推進5か年計画」の着実な実施を図り、全国の自治体で、認知症の人とその家族が安心して暮らしていく支援体制を計画的に整備するため、次の取組を推進する。

① 認知症に係る地域支援事業の充実【一部新規】【社会保障の充実】【再掲】17億円

以下の事業について、平成26年度から介護保険制度の地域支援事業に位置づけて安定的な財源を確保し、新規事業の創設と実施か所数の大幅増を図る。

ア 認知症初期集中支援チームの設置
保健師、介護福祉士等の専門家からなる「認知症初期集中支援チーム」が、認知症の人やその家族に対して、初期の支援を包括的・集中的に行い、自立生活のサポートを実施する（新規100か所）。

イ 認知症地域支援推進員の配置
認知症の人ができる限り住み慣れた良い環境で暮らし続けることができるよう、地域の実情に応じて医療機関、介護サービス事業や地域の支援機関をつなぐ連携支援や認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う「認知症地域支援推進員」を地域包括支援センター等に配置する（275か所→470か所）。

ウ 認知症ケア向上推進事業の実施
認知症ケアの向上を図るため、一般病院・介護保険施設などでの認知症対応能力の向上、認知症ケアに携わる多職種の協働研修、認知症高齢者グループホームなどでの在宅生活維持支援のための相談・支援を行うとともに、家族教室や認知症カフェ等による認知症の人とその家族への支援等の取組等を推進する（225か所→470か所）。

② 認知症施策の総合的な取組 15億円

ア 認知症疾患医療センター等の整備の促進
認知症の人とその家族に対する早期診断や早期対応を行うため、認知症の専門医療機関である認知症疾患医療センター等の整備を図る（175か所→300か所）。

イ 市民後見人の養成とその活用への支援の推進
市民後見人の養成やその活動支援等、地域での市民後見の取組を推進する。

ウ その他の支援の実施
若年性認知症施策や医療従事者向けの研修等を実施する。
3．地域での介護基盤の整備

〇 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金（ハード交付金） 26億円
〇 地域介護・福祉空間整備推進交付金（ソフト交付金） 8億円

地域包括ケアシステムの実現に向け、高齢者が住み慣れた地域での在宅生活を継続することができるよう、都市型軽費老人ホーム等の整備に必要な経費について財政支援を行うとともに、定期巡回・随時対応サービス、複合型サービス事業所等を開設する際の経費について財政支援を行う。

（参考１）基金の延長について

介護関係の２基金に係る以下の事業について、平成26年度まで実施期限を延長する。

〇「介護基盤緊急整備等臨時特例基金」について
  ・介護基盤の緊急整備特別対策事業
  ・既存施設のスプリンクラー等整備特別対策事業
  ・認知症高齢者グループホーム等防災改修等特別対策事業
  ・地域共創事業
  ・介護等のサポート拠点に対する支援
  ・介護基盤復興まちづくり整備事業

〇「介護職員処遇改善等臨時特例基金」について
  ・施設開設準備等特別対策事業

（参考２）平成25年度補正予算案

〇 地域包括ケアシステムの構築に向けた体制整備の推進 292億円
  小規模特別養護老人ホーム等の地域密着型の介護基盤整備を着実に進める。
  また、介護基盤整備を着実に進めため、施設開設のための費用を助成するとともに、定期巡回・随時対応サービスの円滑な実施に要する費用に対して補助を行う。

〇 介護施設等のスプリンクラー整備支援 60億円
  介護施設等の防火対策を推進するため、スプリンクラーの設置等に要する費用に対して補助を行う。

〇（独）福祉医療機構への政府出資（社会福祉施設・医療施設の防火対策の低利融資） 4．6億円
  社会福祉施設や医療施設の耐震化やスプリンクラーの設置等を推進するため、
  （独）福祉医療機構が低金利かつ長期の貸付を行うことにより設置者の自己負担を軽減できるよう、政府出資により同機構の財務基盤を強化する。
4. 介護・医療関連情報の「見える化」の推進 4億円

○「見える化」推進事業 【新規】 4億円
地域包括ケアシステムの構築に向けて、全国・都道府県・市町村・日常生活圏域別の特徴や課題、取組等を客観的かつ容易に把握できるよう、介護・医療関連情報の共有（「見える化」）のためのシステムの構築等を推進する。

5. 低所得高齢者等の住まい・生活支援の推進 1.2億円

○低所得高齢者等住まい・生活支援事業 【新規】 1.2億円
自立した生活を送ることが困難な低所得の高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、社会福祉法人等が実施する、家賃の低い空家等を活用した住まいの確保の支援や、見守り・日常的な生活相談等の取組等について支援を行う。

6. 訪問看護の供給体制の拡充 52百万円

○訪問看護供給体制拡充事業 【新規】 52百万円
在宅療養を望む要支援・要介護者に対する訪問看護サービスの安定的かつ効率的な供給体制を拡充するために、都道府県が、地域の実情を踏まえた訪問看護サービスの確保のための施策を策定し、その内容を介護保険事業支援計画に掲載するとともに、訪問看護師の定着支援や訪問看護ステーションの規模拡大に向けた初期支援等を実施する費用に対して補助を行う。

7. 高齢者のリハビリテーションの機能強化 47百万円

○高齢者リハビリテーションの機能強化モデル事業【新規】 47百万円
急性期・回復期から生活期リハビリテーションへの円滑な移行と、リハビリテーションの理念を踏まえた「心身機能」「活動」「参加」のそれぞれの要素にバランスよく働きかける観点から、二次医療圏単位の医療介護連携と、体操などを行う住民運営の通いの場を充実させるような地域づくりを推進するために、一部の都道府県及び市町村に対して実践を通じて技術的支援を行う。
8．生涯現役社会の実現に向けた環境の整備 31億円

○ 高齢者生きがい活動促進事業 10百万円
生涯現役社会を実現し、企業退職者などが地域社会の中で役割を持って生活できよう、一定の収入を得ながら自らの生きがいや健康づくりにも繋がり、介護予防や生活支援のモデルとなる有償ボランティア活動などの立ち上げを行う。

○ 高齢者地域福祉推進事業（老人クラブへの助成） 27億円
単位老人クラブが行う各種活動に対する助成や、都道府県・市町村老人クラブ連合会が行う老人クラブの活動促進に対する助成等を行う。

○ 全国健康福祉祭（ねんりんピック）事業 97億円
平成26年度に実施予定のねんりんピック（栃木大会）に対する助成を行う。

9．福祉用具・介護ロボットの実用化の支援 83百万円

○ 福祉用具・介護ロボット実用化支援事業 83百万円
福祉用具や介護ロボットの実用化を支援するため、介護現場における機器の有効性の評価手法の確立、介護現場と開発現場のマッチング支援によるモニター調査の円滑な実施等を推進する。

10．福祉用具の安全な利用・導入の推進 35百万円

○ 福祉用具臨床的評価事業【一部新規】 35百万円
福祉用具の安全な利用・導入を推進するために、製品に起因しない事故について、事故事例の収集分析を行い、安全な利用手法を提供する。
11. 介護保険制度改正に伴うシステム改修 40億円

○ 介護保険制度改正に伴うシステム改修事業 40億円

平成27年度介護保険制度改正に伴い、介護給付審査支払事務を引き続き円滑に行えるよう、保険者等のシステムのプログラム修正を実施する。

（参考）平成25年度補正予算案

○ 介護保険の審査支払システムの改修等 18億円

介護保険制度の安定的な運用を確保するため、介護給付審査支払システム等の緊急改修を行う。

12. その他主要事項 73億円

○ 介護支援専門員資質向上事業 85百万円

要介護者等の心身の状況、置かれている環境等を適切に把握し、自立した生活を支援する観点から、介護支援専門員が実務に就いた後も継続的に研修の機会を提供できるよう体系的に研修事業を行い、必要な知識・技能の習得を図る。

○ 介護サービス情報の公表制度支援事業 1億円

介護サービス情報の情報公表制度が着実に実施されるよう、都道府県が行う調査・公表業務、調査員の専門性を活用した相談体制の充実や調査員研修などについての事業を支援する。

○ 地域ケア会議活用推進等事業 1.6億円

地域包括ケアシステムの実現に向け、医療、介護等の多職種が協働し、高齢者の在宅生活を支援しながら、それを支える社会基盤の整備とを同時に進めていく「地域ケア会議」の普及・定着を促進する。

○ 老人保健健康増進等事業 15億円

高齢者の健康づくり、介護予防、生きがい活動など、各種高齢者保健福祉サービスの充実について積極的に支援していくために必要な先駆的、試行的な調査研究事業等に対する助成を実施する。
Ⅱ 東日本大震災からの復興への支援

<table>
<thead>
<tr>
<th>東日本大震災からの復興への支援（介護分野）</th>
<th>85億円</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>介護等のサポート拠点に対する支援</td>
<td>15億円</td>
</tr>
</tbody>
</table>

仮設住宅等に入居する高齢者等の日常生活を支えるため、総合相談支援や地域交流等の機能を有する「サポート拠点」の運営等に必要な経費について、引き続き財政支援を行う。

※ 被災県に対する介護基盤緊急整備等臨時特例基金（介護等のサポート拠点に対する支援分）の期間の延長についても併せて行う。

| 避難指示区域等での介護保険制度の特別措置 | 45億円 |

東京電力福島第一原発の事故により設定された避難指示区域等の住民及び一部上位所得層を除く旧緊急時避難準備区域等の住民について、介護保険の利用者負担や保険料の免除の措置を延長する場合には、引き続き保険者の負担を軽減するための財政支援を行う。

| 介護施設・事業所等の災害復旧に対する支援 | 24億円 |

東日本大震災で被災した介護施設等のうち、各自治体の復興計画で、平成26年度に復旧が予定されている施設等の復旧に必要な経費について、財政支援を行う。

(参考) 平成25年度補正予算案

| 介護施設等の災害復旧事業 | 29億円 |

東日本大震災からの復興の加速化を図るため、被災した介護施設等について、平成25年度中に着工可能な災害復旧事業について補助を行う。
3. その他

（1）介護事業所等における個人情報の適切な取扱いについて

個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第3条において、「個人情報が、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものである」とされていることを踏まえ、個人情報を取り扱うすべての者は、その目的や態様を問わず、個人情報の性格と重要性を十分認識し、その適正な取扱いを図らなければならない。

介護分野で取り扱われる個人情報は医療分野と同様に機密性が高く、このような情報を取り扱う介護関係事業者は、個人情報の取扱いに特に注意する必要がある。

昨年7月、インターネットにおける、電子メールを利用した従業者間の個人情報共有において、設定が不適切であったために、当該個人情報を第三者が閲覧可能となっていた事例が報告された。このような事態が生じないよう、各自治体においては、管内での介護関係事業者に対して、今後とも個人情報の取扱いについては厳正を期するよう、周知徹底を図っていただくようお願いする。

（参考）

○ 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン

（2）新型インフルエンザ等対策特別措置法等について

新型インフルエンザ等対策特別措置法等については、平成25年4月12日に「新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令」（平成25年政令第122号）が公布され、また同年12月10日には「新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」（平成25年厚生労働省告示第369号）が定められたところである。

本施行令は新型インフルエンザ等緊急事態の要件、使用の制限等の要請の対象となる施設等を定めたものであり、本告示は特定接種（※）の対象者等を定めているものである。

今後、本告示を踏まえ、各介護サービス等の従事者等に対する特定接種等についての詳細を決定する予定であるため、各介護サービス事業者等や各自治体においては、ご承知おき願いたい。

※特定接種とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条の規定に基づき「医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定を確保するため」に行われるものであり、政府対策本部長がその緊急の必要があることを認めるときに臨時に行われる予防接種をいう。

（参考）

○ 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令

○ 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令等の公布について

○ 新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekakaku-kansenshou01/dl/jichitai20131210-03.pdf

-30-