盛岡市立手代森保育園移管申込書

盛岡市長　谷　藤　裕　明　様

令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地

　　　　　　　　　　　　　　　　　法人名

　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名

　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話

　本法人は、盛岡市立手代森保育園の設置、運営の移管を受けたいので、関係書類を添付し、申し込みます。

　なお、本法人への移管が決定された場合は、移管の条件等をすべて遵守するとともに、申込みの撤回を行わないことを確約します。

（様式１　1/6）

法人概要説明書

|  |  |
| --- | --- |
| 法人名 |  |
| 代表者名 |  |
| 所在地 |  |
| 認可年月日及び番号 | 　　　　年　　月　　日　　　　第　　　　　号 |
| 法人の沿革（事業開始に至る経緯及び開始後から現在に至る経緯） |  |
|  |
| 法人の基本理念、考え方 |  |
|  |

（様式１　2/6）

法人の事業

|  |
| --- |
| 第１種社会福祉事業 |
| 　施設種別 |  |
| 　施設名 |  |
| 　事業開始年月日 |  |
| 　定員等 |  |
| 　施設種別 |  |
| 　施設名 |  |
| 　事業開始年月日 |  |
| 　定員等 |  |
| 第２種社会福祉事業 |
| 　事業名 |  |
| 　事業内容 |  |
| 　事業開始年月日 |  |
| 　事業名 |  |
| 　事業内容 |  |
| 　事業開始年月日 |  |
| 公益事業 |
| 　事業名 |  |
| 　事業内容 |  |
| 　事業開始年月日 |  |
| 収益事業 |
| 　事業名 |  |
| 　事業内容 |  |
| 　事業開始年月日 |  |

（公益財団法人及び学校法人にあっては、事業区分を適宜修正の上、法人が実施している事業の内容を記載すること）

（様式１　3/6）

法人の役員等（令和４年４月１日現在）

|  |
| --- |
| 定款又は寄付行為に定める役員の定数と現況 |
| 　理　事 | 定数　　　人　・現員数　　　人 |
| 　監　事 | 定数　　　人　・現員数　　　人 |
| 　評議員 | 定数　　　人　・現員数　　　人 |
| 役員名簿 |
| 役　職 | 氏　　名 | 年齢 | 職　業 | 当初の役員就任年月日 | 社会福祉事業の経験年数 | 親族等特殊な関係の有無（関係・氏名） | 他の法人役員就任状況（法人名） |
| 理事長 |  |  |  |  |  |  |  |
| 理　事 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監　事 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 役員に欠員が生じている場合の補充計画等 |  |
|  |

(注)役員の履歴書を添付してください。

（様式１　4/6）

法人の資産状況（令和４年４月１日現在）

|  |  |
| --- | --- |
| 資産の保有状況 | 基本財産（土地） |
| 所在地 |  |
| 地　目 |  | 地　　積 | 　　　　　　　　　　　　　　　　㎡ |
| 用　途 |  | 権利設定 |  |
| 所在地 |  |
| 地　目 |  | 地　　積 | 　　　　　　　　　　　　　　　　㎡ |
| 用　途 |  | 権利設定 |  |
| 所在地 |  |
| 地　目 |  | 地　　積 | 　　　　　　　　　　　　　　　　㎡ |
| 用　途 |  | 権利設定 |  |
| 所在地 |  |
| 地　目 |  | 地　　積 | 　　　　　　　　　　　　　　　　㎡ |
| 用　途 |  | 権利設定 |  |
| 所在地 |  |
| 地　目 |  | 地　　積 | 　　　　　　　　　　　　　　　　㎡ |
| 用　途 |  | 権利設定 |  |
|  | 基本財産（建物） |
| 所在地 |  | 竣工年月 | 　　　　　　　　　　年　　月 |
| 構　造 |  | 延べ面積 | 　　　　　　　　　　　　　㎡ |
| 用　途 |  | 権利設定 |  |
| 所在地 |  | 竣工年月 | 　　　　　　　　　　年　　月 |
| 構　造 |  | 延べ面積 | 　　　　　　　　　　　　　㎡ |
| 用　途 |  | 権利設定 |  |
| 所在地 |  | 竣工年月 | 　　　　　　　　　　年　　月 |
| 構　造 |  | 延べ面積 | 　　　　　　　　　　　　　㎡ |
| 用　途 |  | 権利設定 |  |
| 所在地 |  | 竣工年月 | 　　　　　　　　　　年　　月 |
| 構　造 |  | 延べ面積 | 　　　　　　　　　　　　　㎡ |
| 用　途 |  | 権利設定 |  |
| 所在地 |  | 竣工年月 | 　　　　　　　　　　年　　月 |
| 構　造 |  | 延べ面積 | 　　　　　　　　　　　　　㎡ |
| 用　途 |  | 権利設定 |  |
| 所在地 |  | 竣工年月 | 　　　　　　　　　　年　　月 |
| 構　造 |  | 延べ面積 | 　　　　　　　　　　　　　㎡ |
| 用　途 |  | 権利設定 |  |

（注）「権利設定」欄には、不動産に抵当権等の権利を設定されている場合にその内容

と極度額を記載してください。

（様式１　5/6）

法人の資産状況

|  |  |
| --- | --- |
| 資産の保有状況 | その他の財産（土地） |
| 所在地 |  |
| 地　目 |  | 地　　積 | 　　　　　　　　　　　　　　　　㎡ |
| 用　途 |  | 権利設定 |  |
| 所在地 |  |
| 地　目 |  | 地　　積 | 　　　　　　　　　　　　　　　　㎡ |
| 用　途 |  | 権利設定 |  |
|  | その他の財産（建物） |
| 所在地 |  | 竣工年月 | 　　　　　　　　　　年　　月 |
| 構　造 |  | 延べ面積 | 　　　　　　　　　　　　　㎡ |
| 用　途 |  | 権利設定 |  |
| 所在地 |  | 竣工年月 | 　　　　　　　　　　年　　月 |
| 構　造 |  | 延べ面積 | 　　　　　　　　　　　　　㎡ |
| 用　途 |  | 権利設定 |  |
| 所在地 |  | 竣工年月 | 　　　　　　　　　　年　　月 |
| 構　造 |  | 延べ面積 | 　　　　　　　　　　　　　㎡ |
| 用　途 |  | 権利設定 |  |

（注）「権利設定」欄には、不動産に抵当権等の権利を設定されている場合にその内容と極度額を記載してください。

|  |  |
| --- | --- |
| 借地借家の状況 | （土地） |
| 所在地 |  |
| 所有者 |  | 法人との関係 |  |
| 地　目 |  | 地　　　積 | 　　　　　　　　　　　　　　　　㎡ |
| 用　途 |  | 権利設定 |  |
| 所在地 |  |
| 所有者 |  | 法人との関係 |  |
| 地　目 |  | 地　　　積 | 　　　　　　　　　　　　　　　　㎡ |
| 用　途 |  | 権利設定 |  |
|  | （建物） |
| 所在地 |  |
| 所有者 |  | 法人との関係 |  |
| 構　造 |  | 延べ面積 | 　　　　　　　　　　　　　　　　㎡ |
| 用　途 |  | 権利設定 |  |
| 所在地 |  |
| 所有者 |  | 法人との関係 |  |
| 構　造 |  | 延べ面積 | 　　　　　　　　　　　　　　　　㎡ |
| 用　途 |  | 権利設定 |  |

（注）「権利設定」欄には、不動産に地上権、貸借権等の権利を設定されている場合に

その内容を記載してください。

（様式１　6/6）

教育・保育施設（認可保育所又は幼保連携型認定こども園）運営の状況

　　（令和４年４月１日現在）

|  |  |
| --- | --- |
| 施設区分 | □認可保育所　□幼保連携型認定こども園 |
| 教育・保育施設名及び所在地 |  |
| 開業年月日 | 　　　　年　　月　　日　（認可年月日　　年　　月　　日） |
| 施設長名 |  |
| 認可定員 | 名 |
| 利用定員 | １号 | 名 | ２号 | 名 | ３号 | 名 |
| 保育開始年齢 | 生後　週から～　歳まで |
| 開所時間 | 時から　時まで |
| 保育標準時間 | 時から　時まて |
| 最低基準職員数 | 施設長 |  |  |  |  |  |
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 実職員数 | 施設長 |  |  |  |  |  |
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 保育士資格者の認可保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業所又は企業主導型保育施設における経験年数 | 10年以上 | ７年以上10年未満 | ５年以上７年未満 | ３年以上５年未満 | １年以上３年未満 | １年未満 |
| ※施設職員に保育士資格者がいる場合 |
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 施設運営方針 |  |
| 入所児への処遇上の配慮 |  |
| 職員処遇の充実・士気高揚策 |  |
| 研修の実施状況 |  |
| 地域交流・地域貢献 |  |
| 認可保育所・幼保連携型認定こども園の特徴 |  |
| 特別保育の実施状況 |  |

(注１)　施設長（園長）及び主任保育士（主幹保育教諭）については、履歴書を添付してください。

(注２)　複数の教育・保育施設（認可保育所又は幼保連携型認定こども園）を運営

している場合は、施設ごとに作成してください。

（様式２）

　　　　　　　　　　　履　　歴　　書（理事等役職名　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

　　下記のとおり相違ありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話

|  |  |
| --- | --- |
| １　学　　歴 |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| ２　職　　歴 |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| ３　公 職 歴 |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| ４　賞　　罰 |  |
|  |  |
|  |
| ５　そ の 他 |  |
|  |  |
|  |

（注１）　該当する年月日又は期間も記入すること。

（注２）　社会福祉法人の役員の条件に該当するものは、その内容を記入すること。

（注３）　法人役員においては、親族等の特殊関係者がある場合、その役員名、関係等を記入すること。

（様式３）

応募理由及びアピールしたいこと

（自由記述）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 　 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

（様式４）　　　　　　　　　　　事業計画書

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 現在の保育所名 | 盛岡市立手代森保育園 | 移管前の定員 | 90人　 |
| 移管後の保育所運営の基本事項についての考え方 |
| 移管後の保育所名 | 手代森保育園 |
| 移管後の定員・年齢別受入数（定員は90人を基本とします。） | 合計 | ０歳児 | １歳児 | ２歳児 | ３歳児 | ４歳児 | ５歳児 |
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
|  |
|  |
|  |
| 基本開所時間 | 午前　７時　から　午後　６時　まで |
| 休園日 | ・　休園日は、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、１月２日、１月３日及び12月29日、30日、31日とすること。・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 移管後の職員配置計画及び円滑な引継についての考え方就業規則、給与規程（退職手当を含みます。）、給料表を添付してください。 |
| 配置職員数 | 　　　　　　　　　　　　　　　人 |
| 保育士・調理員の配置基準等 | ０歳児 | １歳児 | ２歳児 | ３歳児 | ４歳児 | ５歳児 | 調理員 |
| ：１ | ：１ | ：１ | ：１ | ：１ | ：１ | 人 |
| 職種別配置数**※①+②+③(注)非常勤・臨時職員数を(　)書きで再掲してください。** | 施設長 | 副施設長 | 主任保育士 | 保育士 | 保健師 | 看護師 | 准看護師 |
| 人(　　人) | 人(　　人) | 人(　　人) | 人(　　人) | 人(　　人) | 人(　　人) | 人(　　人) |
| 栄養士 | 調理員 | 事務員 | 用務員 |  |  | 合計 |
| 人(　　人) | 人(　　人) | 人(　　人) | 人(　　人) | 人(　　人) | 人(　　人) | 人(　　人) |
| 施設長※履歴書を添付すること。 | 氏　　名 |  |
| 経験年数 | 社会福祉事業経験　　　　　年　　　　月 |
| 内認可保育所又は幼保連携型認定こども園経験　　　　年　　　　月 |
| 保育士資格者の認可保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業所又は企業主導型保育施設における経験年数※既存施設からの異動予定者は履歴書を添付してください。また、未定の場合は、氏名の欄に新規採用予定と記入してください。（経験年数は令和４年４月１日時点） | 区分 | 氏名 | 経験年数 |
| 経験年数10年以上 |  | 年　　月 |
|  |  | 年　　月 |
|  |  | 年　　月 |
| 経験年数５年以上 |  | 年　　月 |
|  |  | 年　　月 |
|  |  | 年　　月 |
|  |  | 年　　月 |
|  |  | 年　　月 |
|  |  | 年　　月 |
|  |  | 年　　月 |
| ①既存施設からの配置転換**(注)非常勤・臨時職員数を(** **)書きで再掲してください。** | 施設長 | 副施設長 | 主任保育士 | 保育士 | 保健師 | 看護師 | 准看護師 |
| 人(　　人) | 人(　　人) | 人(　　人) | 人(　　人) | 人(　　人) | 人(　　人) | 人(　　人) |
| 栄養士 | 調理員 | 事務員 | 用務員 |  |  | 合計 |
| 人(　　人) | 人(　　人) | 人(　　人) | 人(　　人) | 人(　　人) | 人(　　人) | 人(　　人) |
| ②移管前年度に採用する職員**(注)非常勤・臨時職員数を( )書きで再掲してください。** | 施設長 | 副施設長 | 主任保育士 | 保育士 | 保健師 | 看護師 | 准看護師 |
| 人(　　人) | 人(　　人) | 人(　　人) | 人(　　人) | 人(　　人) | 人(　　人) | 人(　　人) |
| 栄養士 | 調理員 | 事務員 | 用務員 |  |  | 合計 |
| 人(　　人) | 人(　　人) | 人(　　人) | 人(　　人) | 人(　　人) | 人(　　人) | 人(　　人) |
| ③移管年度の４月採用職員**(注)非常勤・臨時職員数を( )書きで再掲してください。** | 施設長 | 副施設長 | 主任保育士 | 保育士 | 保健師 | 看護師 | 准看護師 |
| 人(　　人) | 人(　　人) | 人(　　人) | 人(　　人) | 人(　　人) | 人(　　人) | 人(　　人) |
| 栄養士 | 調理員 | 事務員 | 用務員 |  |  | 合計 |
| 人(　　人) | 人(　　人) | 人(　　人) | 人(　　人) | 人(　　人) | 人(　　人) | 人(　　人) |
| 既存施設との将来の人事交流（コメント） |  |
|  |
|  |
| 引継保育について（令和６年４月１日時点） |
| 引継保育派遣職員経験年数（１年未満切り捨て） | 令和６年４月１日から３人 | 令和６年10月１日から３人 |
| 保育士 | 保育士 | 保育士 | 保育士 | 保育士 | 保育士 |
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 職員採用計画（現に保育園に勤務している会計年度任用職員（保育士等）の採用計画について） |  |
|  |
|  |
|  |
| 特別保育事業について |
| 延長保育 | 令和　　年　　月　　日から実施 |
| 延長時間　　午後６時　から　午後　　時　　分　まで |
| 延長保育料金　市と同額・市と別に定める　月額　　　　円 |
| 　※市と別に定める場合、設定する料金体系を記載してください |
| 　　（１時間当たり〇〇円、月額〇〇円、など） |
|  |
|  |
|  |
| 一時預かり、休日保育、病児保育（体調不良児対応型）実施する事業について記述してください。延長保育を含む特別保育事業の中から、複数選択して実施いただきます。 |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| その他について |
| 苦情解決制度についてどのように苦情解決に取り組んでいるか記述してください。 |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 福祉サービスの第三者評価制度への取組について今後の取組予定について記述してください。 | 　令和　　年　　月から実施 |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 保護者負担金副食費、行事費、教材費、父母会費など保護者に負担を求める予定の経費がある場合はその内容を記述してください。 |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 給食栄養給与目標値をどのように設定し、それをどのように献立に反映するか。アレルギーを持つ児童への対応、食育に対する取組、土曜日の給食の提供について記述してください。 |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 個人情報の取扱いについて個人情報の取扱いの考え方や方法などについて記述してください。 |  |
|  |
|  |
|  |
|  |

ここからは、移管後の保育所運営について記入していただきます。

（様式５の１）

保育方針について

園の基本的な方針や理念（特に大切にしたいことなど）を記述してください。

（自由記述）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 　 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

保育目標について

厚生労働省の「保育所保育指針」や上記の保育方針に基づき、どのような保育目標を具体的に設定するかを記述してください。

（自由記述）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 　 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

（様式５の２）

保育内容について

原則として、保育内容を含め市立保育所の運営方法等を引き継ぐことを移管の条件としていますが、保育を実施するにあたり、一日の「あそび」や「活動」の中で、園として実施したい具体的な内容など、創意工夫による独創的かつ個性的な運営を目指すために配慮する点やその取組について記述してください。

（自由記述）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 　 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

（様式５の３）

年間行事の実施について

保育所における一年間の行事を行うにあたっての考え方について記述してください。また、将来保護者の方の同意を得たうえで、新たに実施したい行事などがありましたら併せて記述してください。

（自由記述）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 　 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

園の安全対策、衛生管理について

交通安全指導や避難訓練等の安全対策や食中毒防止、カゼや人に伝染する疾病などの予防対策など、児童の安全と健康に配慮した保育所の運営についての考え方を記述してください。

（自由記述）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 　 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

（様式５の４）

発達支援児保育について

盛岡市では、全ての保育所で、集団保育になじむ中・軽度の発達支援児の保育を行っています。移管後の保育所においても引き続き発達支援児の保育を実施することとしておりますが、発達支援児保育の実施にあたっての考え方について記述してください。

（自由記述）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 　 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

保護者とのコミュニケーション及び保護者会との関係について

保育を実施するにあたり、保護者との日常のコミュニケーションや保護者会との話し合いに対する考え方について記述してください。

（自由記述）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 　 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

（様式５の５）

地域活動への取組について

未就園児、小中学校、町内会・自治会、老人クラブなどの地域住民や各種団体との交流についての考え方や方法があれば記述してください。

（自由記述）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 　 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

職員研修について

職員の資質の向上のために、研修が必要だと考えています。このことについて、どのように考え、どのように取り組む予定であるか、その方法や考え方があれば記述してください。

（自由記述）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 　 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

（様式６）

施設整備計画書

 (1) 施設整備計画内容（施設内容（構造、室名、延べ床面積等）、保育室等の整備に当たっての考え方など記述してください。）

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

(2) 資金計画

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 収入項目 | 金額（千円） | 支出項目 | 金額（千円） |
| 国庫補助金 |  | 修繕費 |  |
| 県補助金 |  | 建設本体工事費 |  |
| 市補助金 |  | 附帯設備工事費 |  |
| 借入金 |  | 外構工事費 |  |
| 自己資金 |  | 設計管理費 |  |
| その他 |  | その他 |  |
| 合　　計 |  | 合　　計 |  |

借入金を予定している場合

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 償還期間 |  | 金利支払い方法 |  |
| 予定金利 |  | 担保 |  |
| 償還方法 |  | 融資限度額 |  |

※国庫補助金算出根拠

（算出根拠は、別紙「施設整備計画作成のための基礎数値について」を参照してください。）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 整備区分 | 定員等 | 単価 | 計 |
| 本体工事 |  |  |  |
| 特殊附帯工事 |  |  |  |
| 設計料加算 |  |  |  |
| 開設準備加算 |  |  |  |
| 加算整備（　　　　） |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |

（様式７）

移管条件等の適合確認票　　　　（法人名　　　　　　　　　　　　）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 【法人の条件】 | 該当する方を**○**で囲んでください | 市☑欄 |
|  | (１) | 岩手県内に主たる事務所がある社会福祉法人・学校法人・公益財団法人であること。 | 該当する該当しない | □ |
|  | (２) | 岩手県内において認可保育所又は幼保連携型認定こども園を設置運営している実績があること。 | 該当する該当しない | □ |
|  | (３) | 移管を受けた場合、法人自らが保育所を運営すること。 | 適合できる適合できない | □ |
|  | (４) | 移管を受けた場合、各法人等において既に運営している保育所又は幼保連携型認定こども園を廃止又は休止する予定がないこと。 | 適合できる適合できない | □ |
|  | (５) | 移管を受けた保育所において、保育以外の目的に使用することはないこと。（注：保護者との懇談、施設職員の研修などは保育の目的と認められます。） | 適合できる適合できない | □ |
| 【運営等の条件】 |
| （関係法令の遵守） |
|  | (１) | 関係諸法令を遵守し、市の指導に従うこと。 | 適合できる適合できない | □ |
| （保育時間と休園日） |
|  | (２) | 通常の保育時間は午前７時から午後６時までとすること。午後６時から午後７時までの延長保育を実施すること。 | 適合できる適合できない | □ |
|  | (３) | 通常保育における休園日は、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、１月２日、１月３日及び12月29日、30日、31日とすること。 | 適合できる適合できない | □ |
| （定員及び受入年齢） |
|  | (４) | 移管後の定員は90人を基本とすること。 | 適合できる適合できない | □ |
|  | (５) | ０歳児（生後８週）から５歳児まで受け入れること。 | 適合できる適合できない | □ |
| （職員配置） |
|  | (６) | 園長は、社会福祉事業に従事した経験を５年以上有し、児童福祉に熱意のある者とすること。 | 適合できる適合できない | □ |
|  | (７) | 保育士のうち最低１名は、10年以上の保育経験を有する者とすること。 | 適合できる適合できない | □ |
|  | (８) | 保育士の３分の１以上（園長、上記の10年以上の保育経験を有する者を含む。）は、５年以上の保育経験を有すること。 | 適合できる適合できない | □ |
|  | (９) | 乳児保育を行うにあたっては、看護師等を配置し、乳幼児の健康管理に努めること。 | 適合できる適合できない | □ |
|  | (10) | 栄養士を配置することとし、乳幼児の栄養管理や食育を進めること。 | 適合できる適合できない | □ |
|  | (11) | 食数に応じて必要な調理員を配置すること。 | 適合できる適合できない | □ |
| （保育内容の継承・特別保育事業等） |
|  | (12) | 保護者の意見要望等を取り入れながら、対象保育所の保育の内容を継承すること。 | 適合できる適合できない | □ |
|  | (13) | 延長保育、一時預かり、休日保育、病児保育（体調不良児対応型）から複数選択して実施すること。 | 適合できる適合できない | □ |
|  | (14) | 集団保育が可能な障がいのある子ども（発達支援児）を原則として受け入れること。 | 適合できる適合できない | □ |
| （行事） |
|  | (15) | 原則として、移管前の年間行事を継承すること。また、行事の変更、その他の行事の実施については、保護者の同意を得て行うこと。 | 適合できる適合できない | □ |
|  | (16) | 地域活動事業として月１回以上の保育所の開放を行うこと。 | 適合できる適合できない | □ |
| （給食・保健衛生） |
|  | (17) | 給食は、自園調理方式を採用すること。 | 適合できる適合できない | □ |
|  | (18) | 給食の提供にあたっては、児童福祉施設における「食事摂取基準」を活用した食事計画に基づき、児童の体調や食物アレルギーに対する除去食等の実施など個別事情に十分配慮すること。 | 適合できる適合できない | □ |
|  | (19) | 「食育基本法」や「保育所における食育に関する指針」に基づいて各年齢の発育・発達段階に応じた食育に取り組むこと。また、献立の提示や展示食を実施するなど児童・保護者に対する栄養指導に努めること。 | 適合できる適合できない | □ |
|  | (20) | 給食施設・設備をはじめ、施設の衛生管理、児童・職員の健康管理を徹底すること。 | 適合できる適合できない | □ |
|  | (21) | 園児に対しては、年２回の健康診断や年１回の眼科・耳鼻科・歯科健診など、当市の定める健診等を必ず実施するとともに、嘱託医等との連携を十分図ること。 | 適合できる適合できない | □ |
| （費用の徴収） |
|  | (22) | 幼児の給食費、園児に配布する絵本等の教材費、園外活動にかかる実費、延長保育料、特別保育の利用料その他市が認める実費徴収金以外の負担を保護者に求めないこと。ただし、保育サービスの対価として必要と判断する場合は、保護者とよく協議し、理解を得てから実施すること。 | 適合できる適合できない | □ |
| （職員研修） |
|  | (23) | 職員の資質向上のため、職員研修計画を作成し、積極的に研修等に参加させること。 | 適合できる適合できない | □ |
| （保護者等との懇談等） |
|  | (24) | 保護者との懇談を適宜開催し保護者の意向を把握するとともに、保護者の要望に対しては誠意を持って対応すること。また、苦情解決の仕組み（苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員の設置）を整備すること。 | 適合できる適合できない | □ |
| （その他） |
|  | (25) | 既設の保育所又は幼保連携型認定こども園を廃止しないこと。 | 適合できる適合できない | □ |
|  | (26) | 移管後５年以内に第三者評価事業に取り組むように努め、評価の結果を公表すること。 | 適合できる適合できない | □ |
|  | (27) | 運営に当たり、地元自治会、周辺住民等と十分な意見調整を行うこと。 | 適合できる適合できない | □ |
|  | (28) | 盛岡市保育所協議会、盛岡市私立保育所協会への加入について配慮すること。 | 適合できる適合できない | □ |
| 【引継保育について】 |
|  | (１) | 令和６年４月から、移管後引続き保育を行う保育士３人（うち１人は主任保育士）を派遣することができる。 | 適合できる適合できない | □ |
|  | (２) | 令和６年10月から、移管後引続き保育を行う保育士３人を追加して派遣することができる。 | 適合できる適合できない | □ |

移管条件等への適合については、以上のとおり相違ありません。

　　　　　　　　　　　　　　法 人 名

　　　　　　　　　　　　　　代表者名