## 3．アンケート調査の実施

## 3－1．アンケート調査概要

## （1）調査の目的

平成 30 年度の制度改正において，利用者に対する複数商品の提示やケアマネジャーとの連携等が義務付けられたところである。こうした中で，福祉用具貸与事業所においては，限られた人員等の中でも，専門性の高いサービスを効果的かつ効率的に提供していく体制 の構築が一層求められていることから，福祉用具貸与事業所におけるサービスの提供体制 の現状を調査し，業務効率化に向けた課題や，業務効率化に向けたサービス提供体制の取組事例を把握することを目的としてアンケート調査を実施した。

## （2）調査の方法

## 1）実態調査の設計

福祉用具貸与事業所を対象とするアンケート調査を実施し，福祉用具サービスの提供体制に係る実態を調査した。
＞調査対象 ：福祉用具貸与事業所 600 事業所
＞抽出方法 ：単純無作為抽出
$>$ 調査実施時期：令和元年12月3日～12月27日
$>$ 調査方法 ：郵送配布•郵送回収
＞調査内容 ：下表のとおり

| 属 性 | －事業所属性 <br> （所在地，事業登録年，介護保険レンタルの利用者数，職員体制，法人が運営する福祉用具貸与事業所数，福祉用具の調達方法，法人の従業員数等） <br> －回答者の属性 <br> （役職，専門相談員の経験年数） |
| :---: | :---: |
| 業務遂行にお ける業務負担 の課題と業務改善の取組に ついて | －業務プロセスごとの課題•対応について（アセスメント，計画の作成•交付，搬入•適合調整•環境整備，使用方法の説明•指導，モニタリング，搬出・メンテナンス，その他管理業務関連） <br> - 課題への対応の振り返りについて <br> - 質の高いサービスを提供する上での課題について） |
| 他職種との情報共有につい て | －ケアマネジャーや他のサービス事業者，医療機関等との情報共有 （手段，情報共有や会議への参加に関する課題，改善のために行 っている取組） |


| I C T 機器等 の利用につい て | －I C T 機器について（導入状況，導入時•導入後の課題，導入を予定していない場合の導入しない理由，活用している機能，業務改善に役立つ機能，効果） <br> - I C T 利用に関する取組の振り返りについて <br> - I C T以外の機器•設備を用いた取組について |
| :---: | :---: |
| 人員配置と人材育成につい て | - 事務職員の配置について <br> - 専任職員の配置•分業について <br> - 人材育成について（取組，業務を通じた指導（OJT）の取組 |
| 『生産性向上 ガイドライン』 に示されてい る取組等につ いて | －業務改善のために既に取り組んでいる取組 |

2）回収状況
回収状況については，下表のとおりであった。

## 図表 3－1 回収状況

|  | 発送数 | 有効回答数 | 有効回収率 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 福祉用具貸与事業所 | 600 | 244 | $40.7 \%$ |

## 3－2．調査の結果

（1）福祉用具貸与事業所（福祉用具専門相談員）の属性
福祉用具貸与事業所および回答者の属性は以下のとおりであった。
図表 3－2 事業所の所在地


図表 3－3 介護保険の事業所登録年（平成）

|  |  | 件 <br> 数 | $\begin{aligned} & \text { 平 } \\ & \text { 成 } \\ & 1 \\ & 1 \\ & 5 \\ & 5 \\ & \text { 年 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline \text { 平 } \\ & \text { 成 } \\ & 6 \\ & 3 \\ & 1 \\ & 0 \\ & 0 \\ & \text { 年 } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \hline \text { 平 } \\ \text { 成 } \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 5 \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \hline \text { 平 } \\ \text { 成 } \\ 1 \\ 6 \\ 3 \\ 2 \\ 2 \\ 0 \\ \text { 年 } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \hline \text { 平 } \\ & \text { 成 } \\ & 2 \\ & 1 \\ & 1 \\ & 2 \\ & 2 \\ & 5 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \hline \text { 平 } \\ \text { 盛 } \\ 2 \\ 6 \\ 3 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \\ \text { 年 } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 平 } \\ & \text { 均 } \\ & \text { 准 } \\ & \text { 分 } \\ & \text { - } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 塞 } \\ & \text { 数 } \\ & \text { 計 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 平 } \\ & \text { 均 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 合 | 計 | 244 | $\begin{array}{r} 7 \\ 2.9 \% \end{array}$ | 3 $1.2 \%$ | $\begin{array}{r} 133 \\ 54.5 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 31 \\ 12.7 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 30 \\ 12.3 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 27 \\ 11.1 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 13 \\ 5.3 \% \end{array}$ | 231 | 3，685 | 16 |

図表 3－4 事業所の介護保険レンタルの利用者数（令和元年 10 月分）

|  |  | 件 <br> 数 | $\begin{aligned} & \text { s } \\ & 1 \\ & 0 \\ & 0 \\ & 0 \\ & \text { 人 } \\ & \text { 满 } \\ & \text { n } \end{aligned}$ |  |  | $\begin{array}{r} \text { 草 } 3 \\ \text { 满 } 0 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} \hline \text { 茼 } 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 5 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} \hline \text { 筒 } 0 \\ 0 \\ 0 \\ 5 \\ 6 \\ 0 \\ 0 \\ \text { 人 } \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} \text { 末6 } \\ \text { 满 } 0 \\ 0 \\ 0 \\ \hline \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} \hline \text { 茼 } \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 5 \\ 8 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} \text { 橍 } 0 \\ 0 \\ 0 \\ 9 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} \hline \text { 人 } 9 \\ \text { 满 } 0 \\ \text { 信 } \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \hline \end{array}$ | $\begin{aligned} & 1 \\ & 0 \\ & 0 \\ & 0 \\ & 0 \\ & 0 \\ & \text { 以 } \\ & \text { 上 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 舞 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ | 平均 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 合 | 計 | 244 | （ ${ }_{17.6 \%}$ | $\begin{array}{r} 28 \\ 11.5 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 15 \\ 6.1 \% \end{array}$ | 11 $4.5 \%$ | 11 $4.5 \%$ | ＋ $\begin{array}{r}8 \\ 3.3 \%\end{array}$ | 18 7.48 | $3.3 \%$ | \％${ }_{\text {8 }}$ | 2．9\％ | ${ }^{76}$ | 11 <br> $4.5 \%$ | 1，016 |

図表 3－5 事業所の職員体制（常勤換算数）

|  |  | ${ }^{\circ}$ | S 2 寺 满 |  | $\begin{aligned} & \hline{ }_{3}^{4} \\ & \text { 6 } \\ & \text { 告 } \\ & \text { 满 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline 6 \\ & \hline \\ & 8 \\ & \text { 多 } \\ & \text { 满 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline 8 \\ & \hline \\ & 1 \\ & 1 \\ & 0 \\ & \text { 人 } \\ & \text { 未 } \\ & \text { 满 } \end{aligned}$ | 1 0 0 足 上 | $\begin{aligned} & \text { 舞 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline \text { 平 } \\ & \text { 均 } \\ & \text { 分 } \\ & \text { 苗 } \end{aligned}$ | 僂 ${ }_{\text {婁 }}^{\text {合 }}$ 計 | 平 | 標 | $\begin{aligned} & \text { 最 } \\ & \text { 希 } \end{aligned}$ | 最 值 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 福祉用具專門相談員（ 人） | 24 | 0．0\％ | 0．0\％ | ${ }^{92}$ | ＋39 | －${ }^{25}$ | ${ }^{15}$ | ［66 ${ }^{67.08}$ | 2．9\％ | 237 | 2，296 | 10 | ${ }^{15}$ | 150 |  |
|  |  | ${ }^{134}$ | ${ }^{45}$ | ${ }^{30}$ | ${ }^{14}$ |  |  |  |  | 237 | ${ }^{35}$ |  |  | 25 | 0 |
| 事務職員（ （入） | 244 | 54．98 | 18．4\％ | 12．3\％ | 5．7\％ | 1．6\％ | 1.68 | 2．5\％ | 2．9\％ |  |  |  |  |  |  |
| その他（ 1 ） | 244 | 198 81.18 | 14 | 10 4.15 | 2．0\％ | 0．8\％ | 0．8\％ | ${ }^{2.5 \%}$ | 2．9\％ | 237 | 218 |  |  | ${ }^{46}$ |  |

図表 3－6 事業所における福祉用具のレンタル卸利用比率（\％）（取扱金額の比率）

|  |  | 件 <br> 数 | $\begin{aligned} & \hline 0 \\ & \% \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline \\ & 1 \\ & 0 \\ & 0 \\ & \% \\ & \text { 末 } \\ & \text { 満 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline 1 \\ & 0 \\ & 0 \\ & 2 \\ & 2 \\ & 0 \\ & \% \\ & \% \\ & \text { 末 } \\ & \text { 满 } \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline 2 \\ & 0 \\ & 0 \\ & 3 \\ & 3 \\ & 0 \\ & \% \\ & \% \\ & \text { 末 } \\ & \text { 満 } \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline 3 \\ & 0 \\ & 0 \\ & 4 \\ & 4 \\ & 0 \\ & \% \\ & \text { 末 } \\ & \text { 満 } \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline 4 \\ & 0 \\ & 0 \\ & 5 \\ & 5 \\ & 0 \\ & \% \\ & \% \\ & \text { 末 } \\ & \text { 满 } \\ & \hline \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & \hline 6 \\ & 0 \\ & 0 \\ & \hline \\ & 7 \\ & 0 \\ & \% \\ & \% \\ & \text { 末 } \\ & \text { 满 } \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{gathered} 7 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 8 \\ 0 \\ \% \\ \% \\ \text { 末 } \\ \text { 満 } \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \hline 8 \\ & 0 \\ & 0 \\ & 0 \\ & 9 \\ & 0 \\ & \% \\ & \% \\ & \text { 末 } \\ & \text { 满 } \\ & \hline \end{aligned}$ | 満 9 <br> 0 <br> 0 <br> 1 <br> 1 <br> 0 <br> 0 <br> $\%$ <br> 末 | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 回 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 平 } \\ & \text { 均 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 合 | 計 | 244 | 5 $2.0 \%$ | $\begin{array}{r} 15 \\ 6.1 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 22 \\ 9.0 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 20 \\ 8.2 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 12 \\ 4.9 \% \end{array}$ | 9 3.7 | $\begin{array}{r} 12 \\ 4.9 \% \end{array}$ | 6 $2.5 \%$ | $\begin{array}{r} 15 \\ 6.1 \% \end{array}$ | 12 $4.9 \%$ | $\begin{array}{r} 34 \\ 13.9 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} \hline 82 \\ 33.6 \% \end{array}$ | 63 |

図表 3－7 事業所の立地地域

|  |  | 件 <br> 数 | $\begin{aligned} & \text { 都 } \\ & \text { 市 } \\ & \text { 圈 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 地 } \\ & \text { 方 } \\ & \text { 圈 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 過 } \\ & \text { 䄼 } \\ & \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 離 } \\ & \text { an⿹\zh4灬丶 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 合 | 計 | 244 | $\begin{array}{r} 71 \\ \hline 29.1 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 149 \\ 61.1 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 11 \\ 4.5 \% \\ \hline \end{array}$ | （ $\begin{array}{r}1 \\ 0.4 \%\end{array}$ | 12 $4.9 \%$ |

図表 3－8 福祉用具専門相談員1人1日あたりの移動距離（km）
（ 1 週間の平均，最大）

|  | 件 <br> 数 | 1 <br> 1 <br> 1 <br> 0 <br> 0 <br> k <br> m <br> 末 <br> 满 |  <br> 満 <br> 0 <br> 0 <br> $j$ <br> 2 <br> 0 <br> 0 <br> k <br> m <br> 末 | 満 2 0 0 3 3 0 k m 末 | 満 0 0 s 4 0 k m 末 | 満 4 <br> 0 <br> 0 <br> 5 <br> 5 <br> 0 <br> k <br> m <br> 未 | 満 5 <br> 0 <br> 0 <br> 6 <br> 6 <br> 0 <br> k <br> m <br> 末 |  | 満 0 0 $y_{1}$ 8 0 k m 末 | 満 8 <br> 0 <br> 0 <br> 9 <br> 0 <br> 0 <br> k <br> m <br> 末 | 未 9  <br> 満  <br> S  <br> 1  <br> 1  <br> 0  <br> 0  <br> k  <br> m  | $\begin{aligned} & 1 \\ & 0 \\ & 0 \\ & 0 \\ & \mathrm{k} \\ & \mathrm{~m} \\ & \mathrm{M} \\ & \text { 上 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline \text { 平 } \\ & \text { 均 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 平均（km） | 244 | $\begin{array}{r} 11 \\ 4.5 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 14 \\ 5.7 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 21 \\ 8.6 \% \\ \hline \end{array}$ |  | $\begin{array}{r} 17 \\ 7.0 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 19 \\ 7.8 \% \\ \hline \end{array}$ | 20 $8.2 \%$ | $\begin{array}{r} 15 \\ 6.1 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 13 \\ 5.3 \% \\ \hline \end{array}$ | 0 $0.0 \%$ | $\begin{array}{r} \hline 44 \\ 18.0 \% \\ \hline \end{array}$ | 44 $18.0 \%$ | 83 |
| 最大（km） | 244 | 3 $1.2 \%$ | 解 | $\begin{array}{r} 12 \\ 4.9 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 12 \\ 4.9 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 11 \\ 4.5 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r}18 \\ 7.4 \% \\ \hline\end{array}$ | 7 $2.9 \%$ | 9 3.7 | 10 $4.1 \%$ | \％${ }^{3}$ | $\begin{array}{r} 110 \\ 45.1 \% \end{array}$ | 42 $17.2 \%$ | 132 |

図表 3－9 福祉用具専門相談員 1 人 1 日あたりの移動時間（分）（ 1 週間の平均，最大）

|  |  | ${ }_{3}^{3}$ | 3 1 3 6 |  |  | $\begin{aligned} & 9 \\ & \frac{9}{2} \\ & \frac{1}{1} \\ & \frac{2}{2} \\ & 0 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 1 \\ & \hline \frac{1}{2} \\ & \frac{1}{1} \\ & 1 \\ & \frac{1}{5} \\ & 0 \\ & \hline 0 \end{aligned}$ | 1 <br> 1 <br>  <br> 1 <br> 1 <br> 1 <br> 1 <br> 8 <br> 0 <br> 0 | ［ $\begin{aligned} & 1 \\ & 8 \\ & 1 \\ & 1 \\ & 2 \\ & 1 \\ & 1 \\ & 0 \\ & 0\end{aligned}$ |  |  |  | 7 |  | 哏 |  | 需 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 平的（分） | 2 | 18.98 | ${ }_{9} 98$ |  | 4．554 | ${ }^{18.08}$ | ${ }^{3} 38$ | ${ }_{5.78}$ | 2.9 |  |  |  |  |  | ${ }^{6.19}$ | 23.45 |  |
| 颔大（分） |  | 8，${ }_{8}^{208}$ | ${ }_{12,75}$ |  | r．45 | ${ }_{6}^{16}$ | ${ }_{1}{ }^{3}$ | ${ }_{8.684}$ | ${ }_{5.37}^{13}$ |  |  |  |  |  | ${ }_{1}^{1.58}$ | ${ }^{21,58}$ |  |

図表 3－10 法人が運営する福祉用具貸与事業所の総数

|  | 件 <br> 数 | $\begin{gathered} 1 \\ \text { 品 } \\ \text { 所 } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \hline 2 \\ & 5 \\ & 5 \\ & \text { 加 } \\ & \text { 所 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline 6 \\ & 5 \\ & 1 \\ & 0 \\ & 0 \\ & \text { 所 } \\ & \text { 所 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline 1 \\ & 1 \\ & \text { 加 } \\ & \text { 所 } \\ & \text { 以 } \\ & \text { 上 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 回 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 平 } \\ & \text { 均 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 合 計 | 244 | $\begin{array}{r} 148 \\ 60.7 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 58 \\ 23.8 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 18 \\ 7.4 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 13 \\ 5.3 \% \\ \hline \end{array}$ | 7 $2.9 \%$ | 4 |

図表 3－11 資本金（円）

|  | 件 <br> 数 | $\begin{gathered} 5 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \text { 方 } \\ \text { 円 } \\ \text { 末 } \\ \text { 满 } \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{array}{r} \hline \text { 円 } 2 \\ \text { 未 } 0 \\ \text { 満 } 0 \\ \text { O } \\ 4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \hline \text { 万 } \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} \hline \text { 円 } 4 \\ \text { 未 } 0 \\ \text { 満 } 0 \\ 5 \\ 6 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \hline \text { 万 } \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} \hline \text { 円 } 6 \\ \text { 未 } 0 \\ \text { 满 } 0 \\ 5 \\ 8 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \hline \text { 万 } \\ \hline \end{array}$ | 万 8 <br> 円 0 <br> 未 0 <br> 満 5 <br> 1 <br> 1 <br> 0 <br> 0 <br> 0 | $\begin{array}{rl} \hline 0 & 1 \\ \text { 万 } & 0 \\ \text { 円 } 0 \\ \text { 未 } 0 \\ \text { 満 } & \\ 1 \\ 2 \\ 2 \\ 0 \\ \hline \end{array}$ | $\begin{aligned} & \hline 01 \\ & \text { 方 } 2 \\ & \text { 円 } 0 \\ & \text { 未 } 0 \\ & \text { 満 } \begin{array}{l} 1 \\ 1 \\ 4 \\ 0 \\ \hline \end{array} ⿳ 亠 口 子 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline 01 \\ & \text { 方 } 4 \\ & \text { 円 } 0 \\ & \text { 未 } 0 \\ & \text { 満 } 5 \\ & 1 \\ & 1 \\ & 6 \\ & 0 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline 01 \\ & \text { 万 } 6 \\ & \text { 円 } 0 \\ & \text { 未 } 0 \\ & \text { 満 } 5 \\ & 1 \\ & 1 \\ & 8 \\ & 0 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{array}{rl} \hline 0 & 1 \\ \text { 万 } 8 \\ \text { 円 } 0 \\ \text { 未 } 0 \\ \text { 満 } 5 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \hline \end{array}$ | $\begin{aligned} & \hline 2 \\ & 0 \\ & 0 \\ & 0 \\ & 0 \\ & \text { 万 } \\ & \text { 円 } \\ & \text { 以 } \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 回 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 平 } \\ & \text { 均 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 合 計 | 244 | $\begin{array}{r}11 \\ 4.5 \% \\ \hline\end{array}$ | $\begin{array}{r} 27 \\ 11.1 \% \\ \hline \end{array}$ | 29\％ | 1．2\％ | 2．0\％ | $\begin{array}{r} 68 \\ 27.9 \% \\ \hline \end{array}$ | 1．6\％ | \％${ }^{6}$ 2．5\％ | （ ${ }^{1}$ | （ ${ }^{1}$ | $\begin{array}{r} 57 \\ 23.4 \% \\ \hline \end{array}$ | 54 $22.1 \%$ | 7，258 |

図表 3－12 貴法人の従業員数（福祉サービス部門）（人）

※臨時従業員を除く
図表 3－13 回答者の役職


図表 3－14 福祉用具専門相談員としての経験年数

（2）業務遂行における業務負担の課題と業務改善の取組について
1）福祉用具貸与サービスの業務プロセスごとの課題•対応について
（1）アセスメント（情報収集）
アセスメントにおける業務負担の課題は，「利用者宅から帰社した後に情報入力等の記録 を行うことが多いため，業務時間が長くなる」が $82.4 \%$ で最も多く，次いで「（急な退院 など，通常とは異なる対応が必要となった場合において）利用者に関する情報が事前に十分に入手できていない場合，アセスメントに時間を要する」が $65.6 \%$ ，「利用者や家族と面会する回数が少ない場合，生活状況等を把握することが難しい」が $57.8 \%$ で多かった。

特に重要な課題は，「利用者宅から帰社した後に情報入力等の記録を行うことが多いた め，業務時間が長くなる」が $71.3 \%$ で最も多かつた。

アセスメントの課題に対する対応は，「ケアマネジャーから利用者の基本情報を早い段階 で提供してもらつている」が $65.2 \%$ ，「ケアマネジャーからの情報をもとにアセスメント を行い，担当者会議等の機会に更新している」が $64.8 \%$ ，「初回訪問時は，極力ケアマネ ジャーに同行を依頼している」が $62.7 \%$ であった。

図表 3－15 アセスメントにおける課題（複数回答）


図表 3－16 アセスメントの課題に対する対応（複数回答）


法人の事業所数別にみると，2～10 か所の法人の事業所で「アセスメントが効率良くで きるようシステム（ソフトウェア）を活用している」は割合が $28.9 \%$ ，「携帯情報端末を使って，訪問時や隙間時間に事業所外から利用者情報等を入力している」の割合が $30.3 \%$ で大きい。11 か所以上の事業所で「アセスメントが効率良くできるようシステム（ソフト ウェア）を活用している」は割合が $7.7 \%$ と小さい。

図表 3－17 アセスメントの課題に対する対応（複数回答）＜法人の事業所数別＞

\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline \& 件

数 \& $$
\begin{aligned}
& \text { ジ初 } \\
& \text { 回 } \\
& \text { I 訪 } \\
& \text { に問 } \\
& \text { 時 } \\
& \text { 行は } \\
& \text { を極 } \\
& \text { 頼力 } \\
& \text { てア } \\
& \text { いマ } \\
& \text { るネ }
\end{aligned}
$$ \& \[

$$
\begin{gathered}
\text { て情ケ } \\
\text { い報ア } \\
\text { るをマ } \\
\text { 早ネ } \\
\text { いジ } \\
\text { 段や } \\
\text { 階 } 1 \\
\text { でか } \\
\text { 提ら } \\
\text { 供利 } \\
\text { し用 } \\
\text { て者 } \\
\text { もの } \\
\text { ら基 } \\
\text { つ本 }
\end{gathered}
$$

\] \& \[

$$
\begin{aligned}
& \hline \text { てしケ } \\
& \text { いてア } \\
& \text { るメマ } \\
& \text { I ネ } \\
& \text { ルジ } \\
& \text { やや } \\
& \text { L । } \\
& \text { I と } \\
& \text { Nの } \\
& \text { E 連 } \\
& \text { 等絡 } \\
& \text { をツ } \\
& \text { 活। } \\
& \text { 用ル } \\
& \text { Lと }
\end{aligned}
$$

\] \& る同関行係 しす ア他 セ職 ス種 メが ト問 をす行る て会 いに \&  \& \[

$$
\begin{array}{|c|}
\hline \text { 用うア } \\
\text { しシセ } \\
\text { てスス } \\
\text { いテメ } \\
\text { るムン } \\
\text { ソト } \\
\text { ソが } \\
\text { フ効 } \\
\text { ト率 } \\
\text { ウ良 } \\
\text { アで } \\
\text { こど } \\
\text { をる } \\
\text { 活よ }
\end{array}
$$

\] \&  \& \[

$$
\begin{aligned}
& \text { 業手 } \\
& \text { し書 } \\
& \text { てき } \\
& \text { 入し } \\
& \text { 力た } \\
& \text { し情 } \\
& \text { て報 } \\
& \text { いを } \\
& \text { る事 } \\
& \text { 務 } \\
& \text { 職 } \\
& \text { 等 } \\
& \text { が } \\
& \text { 分 }
\end{aligned}
$$
\] \& 報隙携

等間帯
を時情
入間報
力に端
乙事末
て業を
い所使
る外こ
かち
ら
利訪
用問
者時

情や \& $$
\begin{aligned}
& \text { 特 } \\
& \text { に } \\
& \text { な } \\
& \text { い }
\end{aligned}
$$ \& \[

$$
\begin{aligned}
& \text { そ } \\
& \text { の } \\
& \text { 他 }
\end{aligned}
$$

\] \& \[

$$
\begin{aligned}
& \text { 無 } \\
& \text { 吕 } \\
& \text { 答 }
\end{aligned}
$$
\] <br>

\hline 全体 \& 244 \& $$
\begin{array}{r}
153 \\
62.7 \% \\
\hline
\end{array}
$$ \& \[

$$
\begin{array}{r}
159 \\
65.2 \% \\
\hline
\end{array}
$$
\] \& \& 78

$32.0 \%$ \& \& \& \[
$$
\begin{array}{r}
120 \\
49.2 \% \\
\hline
\end{array}
$$

\] \& \& \[

$$
\begin{array}{r}
50 \\
20.5 \% \\
\hline
\end{array}
$$
\] \& 3

$1.2 \%$ \& 8
$3.3 \%$ \& 1
$0.4 \%$ <br>
\hline 1か所 \& 148 \& 95
$64.2 \%$ \& 92
$62.2 \%$ \& 39
$26.4 \%$ \& 44
$29.7 \%$ \& \& 26
$17.6 \%$ \& \& 35
$23.6 \%$ \& \& 3
$2.0 \%$ \& 4
$2.7 \%$ \& 0 <br>
\hline 2～10か所 \& 76 \& 47
$61.8 \%$ \& 56
$73.7 \%$ \& 22
$28.9 \%$ \& 27
$35.5 \%$ \& 48
$63.2 \%$ \& 22
$28.9 \%$ \& 41
$53.9 \%$ \& 21
$27.6 \%$ \& \& 0
$0.0 \%$ \& 2．6\％ \& 0
$0.0 \%$ <br>

\hline 11加所以上 \& 13 \& $$
\begin{array}{r}
9 \\
69.2 \% \\
\hline
\end{array}
$$ \& \[

$$
\begin{array}{r}
8 \\
61.5 \%
\end{array}
$$
\] \& 3

$23.1 \%$ \& 4
$30.8 \%$ \& 5
$38.5 \%$ \& 1
$7.7 \%$ \& 8
$61.5 \%$ \& 2 ${ }^{2}$ \& \& 0
$0.0 \%$ \& 7．7\％ \& 0
$0.0 \%$ <br>
\hline
\end{tabular}

事業所の利用者数別にみると，利用者が 300 人未満の事業所では「アセスメントが効率良くできるようシステム（ソフトウェア）を活用している（10．5\％）」「アセスメントシー トを現場に持参し，得た情報をその場で記入している（38．4\％）」「携帯情報端末を使つ て，訪問時や隙間時間に事業所外から利用者情報等を入力している（2．3\％）」の割合が小 さい。1000 人以上の事業所では「手書きした情報を事務職員等が分業して入力している （32．9\％）」の割合が大きい。

図表 3－18 アセスメントの課題に対する対応（複数回答）＜事業所の利用者数別＞

\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline \& 件

数 \& \[
$$
\begin{aligned}
& \text { ジ初 } \\
& \text { 回 } \\
& \text { 訪 } \\
& \text { に間 } \\
& \text { 同時 } \\
& \text { 行は } \\
& \text { を極 } \\
& \text { 頼力 } \\
& \text { てア } \\
& \text { いマ } \\
& \text { るネ }
\end{aligned}
$$

\] \& | て情ケ |
| :--- |
| るをマ |
| 早ネ |
| 段や |
| 階 |
| でか |
| 提ら |
| 供利 |
| し用 |
| て者 |
| もの |
| ら基 | \& \[

$$
\begin{array}{|cc|}
\hline \text { てしケ } \\
\text { いてア } \\
\text { るメマ } \\
\text { I ネ } \\
\text { ルジ } \\
\text { やや } \\
\text { L I } \\
\text { I と } \\
\text { Nの } \\
\text { E 連 } \\
\text { 等絡 } \\
\text { 活 } \\
\text { 用ル } \\
\text { Lと }
\end{array}
$$

\] \& | る同関行係 しす |
| :--- |
| ア他 セ職 ス種 メが ン訪 ト問 をす行る つ機 て会 | \&  \& \[

$$
\begin{aligned}
& \hline \text { 用うア } \\
& \text { しシセ } \\
& \text { てスス } \\
& \text { いテメ } \\
& \text { るムン } \\
& \text { ソト } \\
& \text { ソが } \\
& \text { フ効 } \\
& \text { ト率 } \\
& \text { ウ良 } \\
& \text { エで } \\
& \text { こと } \\
& \text { をる } \\
& \text { 活よ }
\end{aligned}
$$

\] \&  \& \[

$$
\begin{aligned}
& \text { 業手 } \\
& \text { し書 } \\
& \text { てき } \\
& \text { 入し } \\
& \text { 力た } \\
& \text { し情 } \\
& \text { て報 } \\
& \text { いを } \\
& \text { る事 } \\
& \text { 矠 } \\
& \text { 職 } \\
& \text { 等 } \\
& \text { が } \\
& \text { 分 }
\end{aligned}
$$
\] \& 報隙携

等間帯
を時情
入間報
力に端
乙事末
て業を
い所使
る外ら
かて
ら
利訪
用問
者時

情や \& $$
\begin{aligned}
& \text { 特 } \\
& \text { に } \\
& \text { な } \\
& \text { い }
\end{aligned}
$$ \& \[

$$
\begin{aligned}
& \text { そ } \\
& \text { の } \\
& \text { 他 }
\end{aligned}
$$

\] \& \[

$$
\begin{aligned}
& \text { 無 } \\
& \text { 回 } \\
& \text { 答 }
\end{aligned}
$$
\] <br>

\hline \& \& 153 \& 159 \& 64 \& 78 \& 158 \& 52 \& 120 \& 58 \& 50 \& 3 \& 8 \& 1 <br>
\hline 全体 \& 244 \& 62．7\％ \& 65．2\％ \& 26．2\％ \& 32．0\％ \& 64．8\％ \& 21．3\％ \& 49．2\％ \& 23．8\％ \& 20．5\％ \& 1．2\％ \& 3．3\％ \& 0．4\％ <br>
\hline \& \& 54 \& 52 \& 18 \& 23 \& 52 \& 9 \& 33 \& 17 \& 2 \& 1 \& 1 \& 0 <br>
\hline $\sim 300$ 人未満 \& 86 \& 62．8\％ \& 60．5\％ \& 20．9\％ \& 26．7\％ \& 60．5\％ \& 10．5\％ \& 38．4\％ \& 19．8\％ \& 2．3\％ \& 1．2\％ \& 1．2\％ \& 0．0\％ <br>
\hline \& \& 50 \& 49 \& 20 \& 22 \& 51 \& 20 \& 37 \& 13 \& 20 \& ${ }^{2}$ \& 3 \& 0 <br>
\hline $300 \sim 1000$ 人未満 \& 71 \& 70．4\％ \& 69．0\％ \& 28．2\％ \& 31．0\％ \& 71．8\％ \& 28．2\％ \& 52．1\％ \& 18．3\％ \& 28．2\％ \& 2．8\％ \& 4．2\％ \& 0．0\％ <br>
\hline \& \& 45 \& 53 \& 26 \& 29 \& 50 \& 23 \& 46 \& 25 \& 26 \& 0 \& \& 0 <br>
\hline 1000人以上 \& 76 \& 59．2\％ \& 69．7\％ \& 34．2\％ \& 38．2\％ \& 65．8\％ \& 30．3\％ \& 60．5\％ \& 32．9\％ \& 34．2\％ \& 0．0\％ \& 3．9\％ \& 0．0\％ <br>
\hline
\end{tabular}

## （2）計画の作成•交付

計画の作成•交付における業務負担の課題は，「複数提案に対応するため選定提案の書式 が増えたことにより，以前よりも計画の作成に時間を要する」が $86.1 \%$ で最も多く，次い で「納期が急である場合，選定提案書の作成が難しく，間に合わないことがある」が $77.9 \%$ ，「ケアプランが変更された場合，福祉用具貸与サービスに関する変更の大小•有無 にかかわらず，サービス担当者会議が開催されることがあり，負担に感じられる」が 74．6\％で多かった。

特に重要な課題は，「複数提案に対応するため選定提案の書式が増えたことにより，以前 よりも計画の作成に時間を要する」が $57.8 \%$ で最も多かつた。

計画の作成•交付の課題に対する対応は，「当日中に同意取得ができない場合は，後日，書類をとりに伺うまたは郵送いただいている」が $61.9 \%$ ，「担当者以外の福祉用具専門相談員がサービス担当者会議に参加できるように調整している」が $52.9 \%$ ，「署名•捺印箇所を最小限にした書類を作成している」が $50.4 \%$ であった。

図表 3－19 計画の作成－交付における課題（複数回答）

|  | 件 |  |  | $\begin{aligned} & \text { 貸関 } \\ & \text { 係 } \\ & \text { 計者 } \\ & \text { 垔ら } \\ & \text { 作十 } \\ & \text { 成分 } \\ & \text { にな } \\ & \text { 通惜 } \\ & \text { 常 } \\ & \text { よか } \\ & \text { り提 } \\ & \text { も供 } \\ & \text { 時さ } \\ & \text { 問れ } \\ & \text { をて } \\ & \text { 要い } \\ & \text { すない } \\ & \text { るい } \\ & \text { 場 } \\ & \text { 合 } \\ & \text { 祉 } \\ & \text { 用 } \end{aligned}$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { 倠 } \\ & \text { 突 } \\ & \vdots \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \overline{\text { z}} \\ & \text { ( } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | 無 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| a．瀴䫀 | 24 | 210 | 70．5\％ | ${ }_{\text {c }}^{148}$ | 190 77.98 | 167 68.48 | （131 | ${ }^{170} 69$ | 36．98 | 36.18 | 57．88 | 18.98 | 48.08 | 74.68 | ．0\％ | 2．9 |  |
|  | 24 | ${ }^{141}$ | 95．95 | ${ }_{16.48}^{40}$ |  | $\frac{42}{42}$ | $\begin{array}{r} 29 \\ 11.920 \end{array}$ | 15．6\％ | 5．38／ | ${ }^{13} 5$ | 14．8\％ | 1．6\％ | ${ }_{10.74}^{26}$ | ${ }^{105}$ | 0．0\％ | 0.47 |  |

図表 3－20 計画の作成 •交付の課題に対する対応（複数回答）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整 <br> 究 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 合 |  | 38 | 40.28 | 48．89 |  |  | ${ }^{20.19}$ | 18.96 | $\xrightarrow{123}$ | 61．98 | 40.28 | ${ }^{106} 4$ |  |  |  |  |

法人の事業所数別にみると，11 か所以上の法人の事業所では，「携帯情報端末上での電子カタログを活用している（53．8\％）」「署名•捺印箇所を最小限にした書類を作成してい る（69．2\％）」「担当者以外の福祉用具専門相談員がサービス担当者会議に参加できるよう に調整している $(84.6 \%)$ 」の割合が他と比較して大きいが，「ケアプランと連動するため に，現場で手書きまたはI C T 機器を用いて福祉用具貸与計画書の追記を行っている （7．7\％）」の割合が小さい。

図表 3－21 計画の作成•交付の課題に対する対応（複数回答）＜法人の事業所数別＞

|  | 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { z } \\ & \text { 右 } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 理体 | 2 |  | 16．38 | 40.28 |  | 29．58 | 3.38 | 20.18 | 8.98 | 50.48 | ${ }_{\substack{151.95 \\ 610}}$ | 40.28 | ${ }_{13,4}^{10,}$ | 52.95 | 0.48 | 6 | ．88 |
| 1ヵか所 |  |  | 13.28 | 33.88 | 4.68 | 29.78 | 2.78 | 6.28 | 0.19 | 19．38 | 57.48 | 13.28 | ${ }_{44.68}^{46}$ | 6．64 | 0.73 | 2.08 |  |
| 2～10力所 |  |  | 50．08 | 50.08 | 57.98 | 28.98 | 3.9 | 28.98 | 27．64 | 18.74 | 69．74 | 39．54 | ${ }_{43,4}$ | 0．55 | 0.06 |  | 0.08 |
| 11ヵから以上 |  |  | 53．88 | 53.88 | 53.88 | 23.18 | 7.78 | 7.78 | 53．88 | 69.28 | 53.88 | 15.45 | 46．22 | 84.65 | 0.008 | ． 08 | 0.00 |

事業所の利用者数別でみると，利用者数が 300 人未満の事業所では「複数商品の提案が効率良くできるよう情報システムを活用している（ $20.9 \%)$ 」「全国平均貸与価格が効率よ く確認できる情報システムを活用している（ $29.1 \%$ ）」「ケアプランと連動するために，現場で手書きまたはI C T 機器を用いて福祉用具貸与計画書の追記を行っている（9．3\％）」「携帯情報端末上での電子カタログを活用している（4．7\％）」の割合が小さい。1000 人以上の事業所では「担当者以外の福祉用具専門相談員がサービス担当者会議に参加できるよ うに調整している（72．4\％）」の割合が大きい。

図表 3－2 2 計画の作成•交付の課題に対する対応（複数回答）
＜事業所の利用者数別〉

|  | 件 数 | $\begin{aligned} & \text { 書 } \\ & \text { 類 } \\ & \text { 電 } \\ & 子 \\ & \text { 化 } \\ & \text { て } \\ & \text { い } \\ & \text { る } \end{aligned}$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { に } \\ & \text { な } \\ & \text { w } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \bar{z} \\ & \text { 他 } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 244 | $\begin{array}{r} 113 \\ 46.3 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 98 \\ 40.2 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 119 \\ 48.88 \\ \hline \end{array}$ | 72 $29.5 \%$ | 8 ${ }^{8}$ | 49 20.18 | 46 $18.9 \%$ | 123 $50.4 \%$ | 151 $61.9 \%$ | 98 $40.2 \%$ | $\begin{array}{r} 106 \\ 43.4 \% \\ \hline \end{array}$ | 129 52.98 | 0．4\％ | \％${ }_{4}^{4}$ | 0．8\％ |
| $\sim 300$ 人末満 | 86 | 33 $38.4 \%$ | 18 20.98 | 25 29.18 | 26 30.28 | 2．3\％ | 9．38 | 4．78 | 39 45.389 | 50 $58.1 \%$ | 33 38.48 | 32 37.28 | 29 33.78 | 0.08 | ${ }^{2}$ | 2\％ |
|  |  | 34 | 35 | 41 | 20 | 4 | 15 | 15 | 37 | 42 | 34 | 35 | 37 | 0．0． | 2．3． | ${ }_{0}$ |
| $300 \sim 1000$ 人未满 | 71 | 47．9\％ | 49．3\％ | 57．7\％ | 28．2\％ | $5.6 \%$ | 21．1\％ | 21．1\％ | 52．1\％ | 59.28 | 47．9\％ | 49．3\％ | 52．1\％ | 1．48 | 1．4\％ | 0．0\％ |
| 1000人以上 | 76 |  | $\begin{array}{r} 42 \\ 55.3 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 48 \\ 63.28 \\ \hline \end{array}$ | 22 28.98 | ${ }^{2.6 \%}$ | 23 30.380 | 26 $34.2 \%$ | $\begin{array}{r} 42 \\ 55.38 \\ \hline \end{array}$ | 55 72.48 | 26 $34.2 \%$ | 35 $46.1 \%$ | 55 72.48 | 0 $0.0 \%$ | 1 $1.3 \%$ | 0 $0.0 \%$ |

## （3）搬入•適合調整•環境整備

搬入•適合調整•環境整備における業務負担の課題は，「訪問先の近くに駐車場がない場合，納品などに時間を要する」が $82.8 \%$ で最も多く，次いで「搬入する福祉用具の大きさ や重さによっては，複数人での搬送が必要となる」が $82.4 \%$ ，「用具設置のため室内環境整備なども依頼されることがあり，時間を要する」が $75.0 \%$ で多かった。
特に重要な課題は，「訪問先の近くに駐車場がない場合，納品などに時間を要する」が $52.9 \%$ で最も多かった。
搬入•適合調整•環境整備の課題に対する対応は，「搬入時は複数スタッフで対応してい る」が $50.0 \%$ ，「配送支援の専任職員が同行することにより，作業時間の短縮を図ってい る」が $35.7 \%$ ，「携帯情報端末等の活用により，外部から実施内容を記録できるようにし ている」が $20.1 \%$ であった。

図表 3－23 搬入•適合調整•環境整備における課題（複数回答）

|  | 件 <br> 数 | $\begin{gathered} \hline \text { るよ搬 } \\ \text { てよす } \\ \text { はる } \\ \text { は福 } \\ \text { 複祉 } \\ \text { 数用 } \\ \text { 人具 } \\ \text { での } \\ \text { の大 } \\ \text { 搬き } \\ \text { がさ } \\ \text { がや } \\ \text { 必重 } \\ \text { 要さ } \\ \text { とに } \\ \text { な } \end{gathered}$ | な搬 <br> 負入 <br> 担す <br> がる <br> 大福 <br> き祉 <br> い用 <br> ま具 <br> た重 <br> はい <br> 時場 <br> 間合 <br> を要身 <br> す体 <br> る的 | $\begin{aligned} & \text { 品訪 } \\ & \text { な問 } \\ & \text { ど先 } \\ & \text { 時近 } \\ & \text { 間く } \\ & \text { をに } \\ & \text { 要駐 } \\ & \text { る車 } \\ & \text { が } \\ & \text { な } \\ & \text { い } \\ & \text { 場 } \\ & \text { 合 } \\ & \text { 納 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 頼用 } \\ & \text { さ具 } \\ & \text { れ設 } \\ & \text { る䈯 } \\ & \text { この } \\ & \text { とた } \\ & \text { がめ } \\ & \text { あ室 } \\ & \text { り内 } \\ & \text { 環 } \\ & \text { 時境 } \\ & \text { 閔 } \\ & \text { を備 } \\ & \text { 要など } \\ & \text { るも } \\ & \text { 依 } \end{aligned}$ |  |  | $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { に } \\ & \text { な } \\ & \text { い } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { そ } \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 橆 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| a．課 | 244 | 201 $82.4 \%$ | 168 $68.9 \%$ | $\begin{array}{r}202 \\ 82.8 \\ \hline\end{array}$ | 183 $75.0 \%$ | 69 $28.3 \%$ | 180 73.89 | 5 | 5 | 2 |
|  |  | 106 | 83 | 129 | 96 | 27 | 127 | 1 | 3 | 37 |
| a．特に重要な課題 | 244 | 43．4\％ | 34．0\％ | 52．9\％ | 39．3\％ | 11．1\％ | 52．0\％ | 0．4\％ | 1．2\％ | 15．2\％ |

図表 3－24 搬入－適合調整•環境整備の課題に対する対応（複数回答）


法人の事業所数別にみると，単独事業所において，「配送支援の専任職員が同行すること により，作業時間の短縮を図っている（ $28.4 \%)$ 」「携帯情報端末等の活用により，外部か ら実施内容を記録できるようにしている（11．5\％）」の割合が小さい。

図表 3－25 搬入：適合調整•環境整備の課題に対する対応（複数回答）
＜法人の事業所数別〉

|  | 件数 | し搬 て入 い時 るは複数 ス多 フて対応 | 縮る配 をこ 送 <br> 図と支 <br> こに援 <br> てよの <br> いり専 <br> る｀任 <br> 作職 <br> 業員 <br> 時が <br> 間同 <br> の行 <br> 短す | でり，携 き，帯 る外情 <br> よ部報 <br> うか端 にら末 し実等 て施の い内活 る容用 をに記よ録 | $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { に } \\ & \text { な } \\ & \text { W } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { そ } \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 回 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 244 | $\begin{array}{r} 122 \\ 50.0 \% \end{array}$ | 87 $35.7 \%$ | 49 $20.1 \%$ | $\begin{array}{r} \hline 39 \\ 16.0 \% \end{array}$ | 8 $3.3 \%$ | $\begin{array}{r}25 \\ 10.2 \% \\ \hline\end{array}$ |
| 1か所 | 148 | $\begin{array}{r} 70 \\ 47.3 \% \\ \hline \end{array}$ | 42 $28.4 \%$ | 17 $11.5 \%$ | $\begin{array}{r} \hline 29 \\ 19.6 \% \end{array}$ | 4 $2.7 \%$ | 18 $12.2 \%$ |
| 2～10か所 | 76 | $\begin{array}{r} 43 \\ 56.6 \% \\ \hline \end{array}$ | 33 $43.4 \%$ | $\begin{array}{r} 26 \\ 34.2 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} \hline 8 \\ 10.5 \% \\ \hline \end{array}$ | 4 $5.3 \%$ | 5 $6.6 \%$ |
| 11か所以上 | 13 | $\begin{array}{r} 7 \\ 53.8 \% \\ \hline \end{array}$ | 8 ${ }^{8}$ | $\begin{array}{r} 4 \\ 30.8 \% \\ \hline \end{array}$ | 1 $7.7 \%$ | 0 | 1 $7.7 \%$ |

事業所の利用者数別にみると，利用者数 1000 人以上の事業所において，「配送支援の専任職員が同行することにより，作業時間の短縮を図っている（48．7 \％）」の割合が大きい。 300 人未満の事業所では「携帯情報端末等の活用により，外部から実施内容を記録できる ようにしている（1．2 \％）」の割合が小さい。

図表 3－26 搬入－適合調整•環境整備の課題に対する対応（複数回答）
＜事業所の利用者数別＞

|  | 件 <br> 数 | $\begin{gathered} \text { し搬 } \\ \text { て入 } \\ \text { い時 } \\ \text { るは } \\ \text { 複 } \\ \text { 数 } \\ \text { ス } \\ \text { タ } \\ \text { フ } \\ \text { で } \\ \text { 対 } \\ \text { 応 } \end{gathered}$ | 縮る配 を 送 図と支 こに援 てよの いり専 る任 作職 業員 時が 間同 の行 短す | でり携 き，帯 る外情 よ部報 うか端 にら末 し実等 て施の い内活 る容用 をに 記よ 録 | $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { に } \\ & \text { な } \\ & \text { W } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { そ } \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 回 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 122 | 87 | 49 | 39 | 8 | 25 |
| 全体 | 244 | 50．0\％ | 35．7\％ | 20．1\％ | 16．0\％ | 3．3\％ | 10．2\％ |
| ～300人未満 | 86 | $\begin{array}{r} 37 \\ 43.0 \% \\ \hline \end{array}$ | 26 $30.2 \%$ | 1．2\％ | 22 $25.6 \%$ | 3 $3.5 \%$ | 8 $9.3 \%$ |
| 300～1000人未満 | 71 | $\begin{array}{r}38 \\ 53.5 \% \\ \hline\end{array}$ | 22 $31.0 \%$ | $\begin{array}{r} 17 \\ 23.9 \% \\ \hline \end{array}$ | 9 $12.7 \%$ | 3 $4.2 \%$ | $\begin{array}{r}6 \\ 8.5 \% \\ \hline\end{array}$ |
| 1000人以上 | 76 | $\begin{array}{r} 41 \\ 53.9 \% \end{array}$ | 37 $48.7 \%$ | $\begin{array}{r} 30 \\ 39.5 \% \end{array}$ | 7 $9.2 \%$ | 2 $2.6 \%$ | 7 $9.2 \%$ |

## （4）使用方法の説明•指導

使用方法の説明•指導における業務負担の課題は，「利用者や家族との日程調整に時間を要する場合がある」が $69.3 \%$ で最も多く，次いで「使用•操作する他のサービス事業者へ の説明•指導が必要な場合，複数回訪問することがある」が $68.4 \%$ ，「使用方法等の説明内容をなかなか理解してもらえないことがある」が $64.3 \%$ で多かった。

特に重要な課題は，「利用者や家族との日程調整に時間を要する場合がある」が $52.0 \%$ で最も多かった。

使用方法の説明•指導の課題に対する対応は，「ケアマネジャーや各サービス事業者が訪問する日に合わせて日程調整している」が $70.5 \%$ ，「わかりやすい言葉で，大きな声でゆ つくりと説明し，事前に重要な箇所をハイライトしている」が $65.2 \%$ であった。

図表 3－27 使用方法の説明•指導における課題（複数回答）

\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline \& 件

数 \& を利要用 す者 るや場家合族 がと あの る日程調整 に時間 \& \begin{tabular}{l}
別利 <br>
の用 <br>
日者 <br>
にや <br>
行家 <br>
う族 <br>
こへ <br>
との <br>
が説 <br>
あ明 <br>
るを <br>
そ <br>
れ <br>
ぞ <br>
れ

 \& 

複者使数へ用 <br>
回の・ <br>
訪説操 <br>
問明作 <br>
す・す <br>
る指る <br>
こ導他 <br>
とがの <br>
が必サ <br>
あ要1 <br>
るなビ <br>
場ス <br>
合事 <br>
業

 \& 

理使 <br>
解用 <br>
し方 <br>
て法 <br>
も等 <br>
らの <br>
え説 <br>
な明 <br>
い内 <br>
こ 容 <br>
とを <br>
がな <br>
あか <br>
るな <br>
か

\end{tabular} \& 数使認回用知訪方症問法な すをど る理に こ解よ としり がて あも 1 るら度 えの ず説 ＂明複で \& \[

$$
\begin{aligned}
& \text { 特 } \\
& \text { に } \\
& \text { な } \\
& \text { W }
\end{aligned}
$$

\] \& \[

$$
\begin{aligned}
& \text { そ } \\
& \text { の } \\
& \text { 他 }
\end{aligned}
$$

\] \& \[

$$
\begin{aligned}
& \text { 無 } \\
& \text { 回 } \\
& \text { 答 }
\end{aligned}
$$
\] <br>

\hline \& \& 169 \& 111 \& 167 \& 157 \& 156 \& 11 \& 3 \& 1 <br>
\hline a．課題 \& 244 \& 69．3\％ \& 45．5\％ \& 68．4\％ \& 64．3\％ \& 63．9\％ \& 4．5\％ \& 1．2\％ \& 0．4\％ <br>
\hline \& \& 127 \& 69 \& 113 \& 110 \& 96 \& 2 \& 1 \& 37 <br>
\hline a．特に重要な課題 \& 244 \& 52．0\％ \& 28．3\％ \& 46．3\％ \& 45．1\％ \& 39．3\％ \& 0．8\％ \& 0．4\％ \& 15．2\％ <br>
\hline
\end{tabular}

図表 3－28 使用方法の説明•指導の課題に対する対応（複数回答）


法人の事業所数別にみると，事業所数 11 か所以上の法人の事業所において，「わかりやす い言葉で，大きな声でゆっくりと説明し，事前に重要な箇所をハイライトしている（84．6\％）」「説明の際，写真や図面を使用している（30．8\％）」「各サービス事業者に対して勉強会等を開催し，使用方法等を共有している（23．1\％）」の割合が大きい。

図表 3－29 使用方法の説明•指導の課題に対する対応（複数回答）
＜法人の事業所数別〉

|  | 件 数 | $\begin{aligned} & \text { 旦 } \\ & \text { 程 } \\ & \text { 調 } \\ & \text { 整 } \\ & \text { 事 } \\ & \text { 務 } \\ & \text { 職 } \\ & \text { が } \\ & \text { 行 } \\ & \text { て } \\ & \text { い } \\ & \text { る } \end{aligned}$ | 整者ケ しがア て訪マ い問ネ るすジ るや る1 にや に合各 わサ せ। てビ 日ス 程事 調業 | $\begin{aligned} & \hline \text { し簡 } \\ & \text { て易 } \\ & \text { 版 } \\ & \text { るの } \\ & \text { 取 } \\ & \text { 扱 } \\ & \text { 説 } \\ & \text { 明 } \\ & \text { 書 } \\ & \text { を作 } \\ & \text { 成 } \\ & \text { し交 } \\ & \text { 付 } \end{aligned}$ | 行度商 説品 て明を いし る る 必も 要ら でい あな れが ばら 訪電 間話 をで 再 | $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { をる使 } \\ \text { しな用 } \\ \text { てど方 } \\ \text { いし法 } \\ \text { るてな } \\ \text { 分ど } \\ \text { かを } \\ \text { り商 } \\ \text { や品 } \\ \text { すに } \\ \text { くテ } \\ \text { す1 } \\ \text { るプ } \\ \text { 工で } \\ \text { 夫貼 } \end{array}$ |  | $\begin{gathered} \hline \text { い説 } \\ \text { る明 } \\ \text { の } \\ \text { 際 } \\ \text { 写 } \\ \text { 真 } \\ \text { や } \\ \text { 図 } \\ \text { 面 } \\ \text { を使 } \\ \text { 用 } \\ \text { し } \\ \text { て } \end{gathered}$ | 配明取 <br> 乚必説 <br> て要明 <br> る他な <br> のど <br> サを <br> ビ 数 <br> ス準 <br> 事備 <br> 業 <br> に説 |  | $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { に } \\ & \text { な } \\ & \text { い } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { そ } \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 回 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 244 | $\begin{array}{r} 25 \\ 10.2 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 172 \\ 70.5 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 67 \\ 27.5 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 57 \\ 23.4 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 31 \\ 12.7 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 159 \\ 65.2 \% \\ \hline \end{array}$ |  |  |  | 6 $2.5 \%$ | 6 $2.5 \%$ | 9 $3.7 \%$ |
| 1か所 | 148 |  | 105 $70.9 \%$ | $\begin{array}{r} 31 \\ 20.9 \% \\ \hline \end{array}$ |  |  |  | 21 $14.2 \%$ | $\begin{array}{r} 22 \\ 14.9 \% \\ \hline \end{array}$ |  | 3 $2.0 \%$ | 4 $2.7 \%$ | $\begin{array}{r}8 \\ 5.4 \% \\ \hline\end{array}$ |
| 2～10か所 | 76 | 8 $10.5 \%$ | $\begin{array}{r} 52 \\ 68.4 \% \\ \hline \end{array}$ |  |  |  |  | 15 $19.7 \%$ |  |  | 解 | 2 $2.6 \%$ | 0 $0.0 \%$ |
| 11か所以上 | 13 | 15．4\％ | $\begin{array}{r} 11 \\ 84.6 \% \\ \hline \end{array}$ | 3 $23.1 \%$ | 4 $30.8 \%$ | 1 $7.7 \%$ | 11 $84.6 \%$ | 4 $30.8 \%$ | ［ ${ }^{2}$ |  | 0 | 0 | 0 $0.0 \%$ |

事業所の利用者数別にみると，「簡易版の取扱説明書を作成し交付している」「わかりや すい言葉で，大きな声でゆっくりと説明し，事前に重要な箇所をハイライトしている」「各 サービス事業者に対して勉強会等を開催し，使用方法等を共有している」は，利用者数が多い事業所ほど割合が大きい傾向がみられる。

図表 3－30 使用方法の説明•指導の課題に対する対応（複数回答）
＜事業所の利用者数別〉

|  | 件 <br> 数 | $\begin{aligned} & \text { 日 } \\ & \text { 程 } \\ & \text { 調 } \\ & \text { 整 } \\ & \text { 事 } \\ & \text { 務 } \\ & \text { 職 } \\ & \text { が } \\ & \text { 行 } \\ & \text { て } \\ & \text { い } \\ & \text { る } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 整者ケ } \\ & \text { てがア } \\ & \text { て訪マ } \\ & \text { い問ネ } \\ & \text { るすジ } \\ & \text { るや } \\ & \text { 日1 } \\ & \text { にや } \\ & \text { 合各 } \\ & \text { わサ } \\ & \text { せ। } \\ & \text { てビ } \\ & \text { 日ス } \\ & \text { 程事 } \\ & \text { 調業 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { し簡 } \\ & \text { て笏 } \\ & \text { 版 } \\ & \text { 取 } \\ & \text { 㠷 } \\ & \text { 説 } \\ & \text { 明 } \\ & \text { 書 } \\ & \text { 作 } \\ & \text { 成 } \\ & \text { し交 } \\ & \text { 付 } \end{aligned}$ | 行度商 て明を いし見必も要ら あな れが訪電問話 をで | $\begin{aligned} & \text { をる使 } \\ & \text { しな用 } \\ & \text { てど方 } \\ & \text { いし法 } \\ & \text { るてな } \\ & \text { 分ど } \\ & \text { かを } \\ & \text { り商 } \\ & \text { や品 } \\ & \text { なに } \\ & \text { なテ } \\ & \text { す } \\ & \text { るプ } \\ & \text { エで } \\ & \text { 夫貼 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 箇ゆわ } \\ & \text { 所っか } \\ & \text { をくり } \\ & \text { 八りや } \\ & \text { イとす } \\ & \text { ラ説い } \\ & \text { イ明言 } \\ & \text { トし葉 } \\ & \text { して } \\ & \text { て事 } \\ & \text { い前大 } \\ & \text { るにき } \\ & \text { 重な } \\ & \text { 要声 } \\ & \text { なで } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \hline \text { い説 } \\ \text { る明 } \\ \text { の } \\ \text { 際 } \\ \text { 写 } \\ \text { 真 } \\ \text { や } \\ \text { 図 } \\ \text { 面 } \\ \text { を } \\ \text { 使 } \\ \text { 用 } \\ \text { し } \\ \text { て } \end{gathered}$ | 配明取布が扱 し必説 て要明 いな書 る他な のど サを ビ 数不準事備業し に説 | て等各 いをサ る開1 <br> 催ビ <br> しス <br> 使業 <br> 用者 <br> 方に <br> 法対 <br> 等し <br> 共勉 <br> 有強 <br> し会 | $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { に } \\ & \text { な } \\ & \text { い } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { そ } \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 回 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 244 |  |  |  | 57 $23.4 \%$ | 31 $12.7 \%$ |  |  | 42 $17.2 \%$ | 38 $15.6 \%$ | 6 $2.5 \%$ | 6 $2.5 \%$ | 9 $3.7 \%$ |
| ～300人未満 | 86 | 5 $5.8 \%$ | 62 $72.1 \%$ |  | 21 $24.4 \%$ | 7 $8.1 \%$ | 51 $59.3 \%$ | 10 $11.6 \%$ | 14 $16.3 \%$ | 7 $8.1 \%$ | r ${ }^{2}$ | 2 $2.3 \%$ | 5 $5.8 \%$ |
| $300 \sim 1000$ 人未満 | 71 | 8 $11.3 \%$ | 52 $73.2 \%$ |  | 16 $22.5 \%$ | 7 $9.9 \%$ | 48 $67.6 \%$ | 9 $12.7 \%$ | 12 $16.9 \%$ | 12 $16.9 \%$ | 2 $2.8 \%$ | 2 $2.8 \%$ | 1 $1.4 \%$ |
| 1000人以上 | 76 | $\begin{array}{r} 12 \\ 15.8 \% \\ \hline \end{array}$ |  | $\begin{array}{r} 28 \\ 36.8 \% \\ \hline \end{array}$ |  | 15 $19.7 \%$ | $\begin{array}{r} \hline 54 \\ 71.1 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 16 \\ 21.1 \% \\ \hline \end{array}$ | 13 $17.1 \%$ | 18 $23.7 \%$ | $\begin{array}{r} 2 \\ 2.6 \% \end{array}$ | 1 | 1 $1.3 \%$ |

## （5）モニタリング

モニタリングにおける業務負担の課題は，「独居の方などアポイントを取りづらいことが ある」が $84.4 \%$ で最も多く，次いで「利用者や家族との日程調整に時間を要する場合があ る」が $74.6 \%$ ，「点検は不要などと利用者に訪問を拒否されることがある」が $68.9 \%$ で多 かつた。

特に重要な課題は，「独居の方などアポイントを取りづらいことがある」が $53.3 \%$ で最 も多かった。
モニタリングの課題に対する対応は，「ケアマネジャーや各サービス事業者が訪問する日 に合わせて日程調整を行っている」が $70.5 \%$ ，「モニタリングの方法や項目を事業所内で統一している」が $61.9 \%$ ，「機種ごとのメンテナンスツールによる状態確認，時間を要す る修理の場合は用具交換等で時間短縮を図っている」が $59.8 \%$ であった。

図表 3－31 モニタリング＿最も多い頻度


図表 3－32 モニタリングにおける課題（複数回答）

|  | 件 <br> 数 | $\begin{aligned} & \text { 時利 } \\ & \text { 間用 } \\ & \text { を者 } \\ & \text { 要や } \\ & \text { す家 } \\ & \text { る族 } \\ & \text { 場 } \\ & \text { 合日 } \\ & \text { あ程 } \\ & \text { る調 } \\ & \text { 整 } \\ & \text { に } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { る休 } \\ \text { を日 } \\ \text { とや } \\ \text { が業 } \\ \text { あ務 } \\ \text { る時 } \\ \text { 間 } \\ \text { 外 } \\ \text { を } \\ \text { 指 } \\ \text { 定 } \\ \text { さ } \\ \text { れ } \end{gathered}$ | 問点 <br> を検 <br> 拒は <br> 否不 <br> さ要 <br> れな <br> るど <br> こと <br> と利 <br> が用 <br> あ者 <br> るに <br> 訪 | $\begin{aligned} & \text { り独 } \\ & \text { づ居 } \\ & \text { らの } \\ & \text { い方 } \\ & \text { こな } \\ & \text { と ど } \\ & \text { がァ } \\ & \text { あポ } \\ & \text { るイ } \\ & \text { ト } \\ & \text { を } \\ & \text { 取 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline \text { る認訪 } \\ & \text { 問 } \\ & \text { と把す } \\ & \text { が握る } \\ & \text { あ担 } \\ & \text { るて当 } \\ & \text { い者 } \\ & \text { るに } \\ & \text { 内よ } \\ & \text { 容っ } \\ & \text { がて } \\ & \text { 䔬確 } \\ & \text { な } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 際福 } \\ & \text { の祉 } \\ & \text { 修用 } \\ & \text { 理具 } \\ & \text { にの } \\ & \text { 時状 } \\ & \text { 間態 } \\ & \text { を確 } \\ & \text { 要認 } \\ & \text { る故 } \\ & \text { 障 } \\ & \text { の } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { る間モ } \\ & \text { 必をニ } \\ & \text { 要要多 } \\ & \text { 和り } \\ & \text { あるン } \\ & \text { るグ } \\ & \text { 等事記 } \\ & \text { 業録 } \\ & \text { 所作 } \\ & \text { 記成 } \\ & \text { 録に } \\ & \text { 時 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline \text { る職 } \\ & \text { こ種 } \\ & \text { と } \\ & \text { がよ } \\ & \text { あっ } \\ & \text { るて } \\ & \text { 意 } \\ & \text { 見 } \\ & \text { 相 } \\ & \text { 違 } \\ & \text { が } \\ & \text { あ } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \hline \text { る他 } \\ \text { =職 } \\ \text { と種 } \\ \text { がと } \\ \text { 難の } \\ \text { 相 } \\ \text { い談 } \\ \text { 機 } \\ \text { 会 } \\ \text { を } \\ \text { っ } \\ \text { く } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { に } \\ & \text { な } \\ & \text { い } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { そ } \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 回 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 182 | 150 | 168 | 206 | 50 | 81 | 162 | 70 | 55 | 3 | 4 | 2 |
| a．課題 | 244 | 74．6\％ | 61．5\％ | 68．9\％ | 84．4\％ | 20．5\％ | 33．2\％ | 66．4\％ | 28．7\％ | 22．5\％ | 1．2\％ | 1．6\％ | 0．8\％ |
|  |  | 122 | 97 | 89 | 130 | 14 | 22 | 99 | 20 | 14 | 0 | 2 | 22 |
| a．特に重要な課題 | 244 | 50．0\％ | 39．8\％ | 36．5\％ | 53．3\％ | 5．7\％ | 9．0\％ | 40．6\％ | 8．2\％ | 5．7\％ | 0．0\％ | 0．8\％ | 9．0\％ |

図表 3－3 3 モニタリングの課題に対する対応（複数回答）


法人の事業所数別にみると，事業所数 11 か所以上の法人の事業所において，「休日の場合，担当者以外の福祉用具専門相談員でも休日出勤者が対応できるようにしている （ $53.8 \%$ ）」「機種ごとのメンテナンスツールによる状態確認，時間を要する修理の場合は用具交換等で時間短縮を図っている（92．3\％）」の割合が大きい。一方で，単独事業所は，「I C T 機器等の活用により，外部から記録できるようにしている（ $12.8 \%$ ）」の割合が小さい。

図表 3－34 モニタリングの課題に対する対応（複数回答）＜法人の事業所数別＞

|  | 件 <br> 数 | $\begin{aligned} & \text { すケ } \\ & \text { るア } \\ & \text { 日マ } \\ & \text { にネ } \\ & \text { 合ジ } \\ & \text { 末や } \\ & \text { せ । } \\ & \text { てや } \\ & \text { 日各 } \\ & \text { 程サ } \\ & \text { 調। } \\ & \text { 整ビ } \\ & \text { 行事 } \\ & \text { 業 } \\ & \text { て者 } \\ & \text { いが } \\ & \text { る訪 } \\ & \text { 問 } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \hline \text { て談休 } \\ \text { い員日 } \\ \text { るでの } \\ \text { も場 } \\ \text { 休合 } \\ \text { 日担 } \\ \text { 出担当 } \\ \text { 者者 } \\ \text { が以 } \\ \text { 対外 } \\ \text { 応の } \\ \text { で福 } \\ \text { き祉 } \\ \text { る用 } \\ \text { よ具 } \\ \text { 引専 } \\ \text { に門 } \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \hline \text { 一モ } \\ & \text { し多 } \\ & \text { いリ } \\ & \text { るン } \\ & \text { グ } \\ & \text { の } \\ & \text { 方 } \\ & \text { 法 } \\ & \text { や } \\ & \text { 項 } \\ & \text { 目 } \\ & \text { を事 } \\ & \text { 業 } \\ & \text { 所 } \\ & \text { 内 } \\ & \text { で } \\ & \text { 統 } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { 一研 } \\ \text { 化修 } \\ \text { を等 } \\ \text { 圏に } \\ \text { て」 } \\ \text { いて } \\ \text { るモ } \\ \overline{\text { 夕 }} \\ \text { り } \\ \text { ンク } \\ \text { 内 } \\ \text { 容 } \\ \text { の } \\ \text { 質 } \\ \text { の } \\ \text { 均 } \\ \hline \end{gathered}$ | 等確機 で認種 時 間時と 短間の 縮をメ を要ン 罗する て修ン い理ス るのツ 場1 合ル はに 用よ 具る 交状 換態 | $\begin{aligned} & \hline \text { で I } \\ & \text { き C } \\ & \text { る T } \\ & \text { よ 機 } \\ & \text { 器 } \\ & \text { に等 } \\ & \text { て活 } \\ & \text { い用 } \\ & \text { るに } \\ & \text { よ } \\ & \text { り } \\ & \text { 外 } \\ & \text { 部 } \\ & \text { か } \\ & \text { ら } \\ & \text { 記 } \\ & \text { 録 } \end{aligned}$ | 報他伝職達種 やと収の集連 を携円ツ滑1 にル行等 つの て活 い用 るに よ り情 | $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { に } \\ & \text { な } \\ & \text { い } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { そ } \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 回 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 244 | $\begin{array}{r} 172 \\ 70.5 \% \end{array}$ |  | $\begin{array}{r} 151 \\ 61.9 \% \end{array}$ |  |  |  | 18 $7.4 \%$ |  | 2 ${ }^{2}$ | 3 $1.2 \%$ |
| 1か所 | 148 | 109 $73.6 \%$ |  |  | 33 $22.3 \%$ |  | 19 $12.8 \%$ | 11 $7.4 \%$ | 5 $3.4 \%$ | 1 $0.7 \%$ | 2 |
| 2～10か所 | 76 | $\begin{array}{r} 49 \\ 64.5 \% \\ \hline \end{array}$ |  |  | 30 $39.5 \%$ | $\begin{array}{r} 51 \\ 67.1 \% \\ \hline \end{array}$ |  | 5 $6.6 \%$ | 2 $2.6 \%$ | 1 $1.3 \%$ | 0 $0.0 \%$ |
| 11か所以上 | 13 | $\begin{array}{r} 11 \\ 84.6 \% \\ \hline \end{array}$ | 7 $53.8 \%$ |  | 6 $46.2 \%$ | $\begin{array}{r} 12 \\ 92.3 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 4 \\ 30.8 \% \end{array}$ | 1 $7.7 \%$ | 0 | 0 | 0 $0.0 \%$ |

事業所の利用者数別にみると，300 人未満の事業所では「休日の場合，担当者以外の福祉用具専門相談員でも休日出勤者が対応できるようにしている（19．8\％）」「機種ごとのメ ンテナンスツールによる状態確認，時間を要する修理の場合は用具交換等で時間短縮を図 つている $(47.7 \%)$ 」「I C T 機器等の活用により，外部から記録できるようにしている
（ $2.3 \%$ ）」の割合が小さい。 1000 人以上の事業所では「研修等によってモニタリング内容 の質の均一化を図っている（46．1\％）」の割合が大きい。

## 図表 3－35 モニタリングの課題に対する対応（複数回答）＜事業所の利用者別＞

|  | 件 <br> 数 | $\begin{aligned} & \text { すケ } \\ & \text { るア } \\ & \text { 日々 } \\ & \text { にネ } \\ & \text { 合ジ } \\ & \text { わや } \\ & \text { せ । } \\ & \text { てや } \\ & \text { 日各 } \\ & \text { 程サ } \\ & \text { 調। } \\ & \text { 整ビ } \\ & \text { 行事 } \\ & \text { 業 } \\ & \text { い者 } \\ & \text { いが } \\ & \text { る訪 } \end{aligned}$ | て談休 い員日 るでの <br> も場 <br> 休合 <br> 出担 <br> 勤当 <br> 者者 <br> が以 <br> 対外 <br> 応の <br> で福 <br> る用 <br> よ具 う専 <br> に門 <br> し相 | $\begin{aligned} & \hline \text { 一モ } \\ & \text { し二 } \\ & \text { てタ } \\ & \text { いリ } \\ & \text { るン } \\ & \text { グ } \\ & \text { の } \\ & \text { 方 } \\ & \text { 法 } \\ & \text { や } \\ & \text { 項 } \\ & \text { 目 } \\ & \text { を事 } \\ & \text { 業 } \\ & \text { 所 } \\ & \text { 丙 } \\ & \text { で } \\ & \text { 統 } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { 一研 } \\ \text { 化修 } \\ \text { を等 } \\ \text { 粤に } \\ \text { て」 } \\ \text { いて } \\ \text { るモ } \\ \text { 二 } \\ \text { 夕 } \\ \text { リ } \\ \text { グ } \\ \text { 内 } \\ \text { 容 } \\ \text { の } \\ \text { 質 } \\ \text { の } \\ \text { 均 } \\ \hline \end{gathered}$ | 等確機 で認種 時 間時と 短間の 縮をメ を要ン 罗する て修ン い理ス るのツ 場। 合ル はに 用よ 具る 交状 換態 | $\begin{aligned} & \hline \text { で I } \\ & \text { き C } \\ & \text { る T } \\ & \text { よ機 } \\ & \text { う器 } \\ & \text { に等 } \\ & \text { て活 } \\ & \text { い用 } \\ & \text { るに } \\ & \text { よ } \\ & \text { り } \\ & \text { 外 } \\ & \text { 部 } \\ & \text { か } \\ & \text { ら } \\ & \text { 記 } \\ & \text { 録 } \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 報他 } \\ & \text { 伝職 } \\ & \text { 達種 } \\ & \text { と } \\ & \text { 収の連 } \\ & \text { を倠 } \\ & \text { 滑 । } \\ & \text { にル } \\ & \text { 行等 } \\ & \text { て活 } \\ & \text { い用 } \\ & \text { るに } \\ & \text { よ } \\ & \text { り } \\ & \text { 情 } \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { に } \\ & \text { な } \\ & \text { い } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { そ } \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 回 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 244 | $\begin{array}{r} 172 \\ 70.5 \% \\ \hline \end{array}$ |  | $\begin{array}{r} 151 \\ 61.9 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 69 \\ 28.3 \% \\ \hline \end{array}$ |  | $\begin{array}{r} 46 \\ 18.9 \% \\ \hline \end{array}$ | 18 $7.4 \%$ | 8 $3.3 \%$ | r ${ }^{2}$ | 3 $1.2 \%$ |
| $\sim 300$ 人未満 | 86 | 67 $77.9 \%$ | 17 $19.8 \%$ |  |  | 41 $47.7 \%$ | 2．3\％ | 5 $5.8 \%$ | 6 $7.0 \%$ | 0 $0.0 \%$ | 1 $1.2 \%$ |
| $300 \sim 1000$ 人未満 | 71 | 47 $66.2 \%$ | 31 $43.7 \%$ | 49 $69.0 \%$ |  | 46 $64.8 \%$ | $\begin{array}{r} 17 \\ 23.9 \% \\ \hline \end{array}$ | 7．0\％ | 2 $2.8 \%$ | 0 $0.0 \%$ | 0 $0.0 \%$ |
| 1000人以上 | 76 | $\begin{array}{r} 51 \\ 67.1 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 39 \\ 51.3 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 56 \\ 73.7 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 35 \\ 46.1 \% \\ \hline \end{array}$ | 54 $71.1 \%$ | $\begin{array}{r} 26 \\ 34.2 \% \\ \hline \end{array}$ | 7 $9.2 \%$ | 0 | 1．3\％ | 0 $0.0 \%$ |

## （6）搬出・メンテナンス

搬出・メンテナンスにおける業務負担の課題は，「搬出の日程調整が困難な場合がある」 が $54.9 \%$ で最も多く，次いで「疥癬など感染症の可能性がある商品を搬出する場合には，対応に時間がかかる」が $31.1 \%$ ，「搬出後の消毒や保管•点検作業に時間を要する」が 28．7\％で多かった。

特に重要な課題は，「搬出の日程調整が困難な場合がある」が $38.9 \%$ で最も多かった。
搬出・メンテナンスに対する対応は，「キーパーソンを把握し，その方と事前に日程調整 を行うようにしている」が $70.5 \%$ ，「消毒を外部委託している」が $48.4 \%$ ，「メンテナンス に関するチェック表・マニュアルを作成している」が $39.3 \%$ であった。

図表 3－36 搬出・メンテナンスにおける課題（複数回答）

|  | 件 <br> 数 | $\begin{aligned} & \text { が搬 } \\ & \text { あ出 } \\ & \text { るの } \\ & \text { 日 } \\ & \text { 程 } \\ & \text { 調 } \\ & \text { 整 } \\ & \text { が } \\ & \text { 困 } \\ & \text { 難 } \\ & \text { な } \\ & \text { 場 } \\ & \text { 合 } \end{aligned}$ | 対る疥 <br> 応商癬 に品な時をど間搬感 が出染 かす症 かるの る場可合能 に性 はが あ | 業搬 に出 <br> 時後 <br> 間の <br> を消 <br> 要毒 <br> すや <br> る保 <br> 管 <br> 点 <br> 検 <br> 作 | 難消 し毒 いに不向 き な商品扱 い が | る修 か理 <br> のし <br> 判て <br> 断再 <br> が利 <br> 難用 <br> しす <br> いる <br> か <br> 廃 <br> 棄 | 要めシ <br> す・ス <br> る在テ <br> 庫ム <br> 管化 <br> 理さ <br> －れ <br> 運て <br> 用い <br> にな <br> 時い <br> 間た <br> を | $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { 連め, } \\ \text { 対 } \\ \text { 策リテ } \\ \text { にコム } \\ \text { 時। 化 } \\ \text { 間ルさ } \\ \text { を対れ } \\ \text { 要応て } \\ \text { すない } \\ \text { るどな } \\ \text { 事い } \\ \text { 故た } \\ \text { 関 } \end{array}$ | $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { に } \\ & \text { な } \\ & \text { い } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { そ } \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 回 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 134 | 76 | 70 | 53 | 62 | 35 | 14 | 44 | 19 | 13 |
| a．課題 | 244 | 54．9\％ | 31．1\％ | 28．7\％ | 21．7\％ | 25．4\％ | 14．3\％ | 5．7\％ | 18．0\％ | 7．8\％ | 5．3\％ |
|  |  | 95 | 53 | 50 | 34 | 44 | 26 | 7 | 8 | 2 | 95 |
| a．特に重要な課題 | 244 | 38．9\％ | 21．7\％ | 20．5\％ | 13．9\％ | 18．0\％ | 10．7\％ | 2．9\％ | 3．3\％ | 0．8\％ | 38．9\％ |

図表 3－37 搬出・メンテナンスの課題に対する対応（複数回答）

|  | 件 <br> 数 | して事し <br> い前パ るに1日ソ程ン整把 を握行し よそ に方 | $\begin{aligned} & \text { 二搬 } \\ & \text { ア出 } \\ & \text { アに } \\ & \text { ル関 } \\ & \text { 作る } \\ & \text { 成手 } \\ & \text { てッ } \\ & \text { いク } \\ & \text { る表 } \\ & \text { • } \\ & \hline \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & \text { 表メ } \\ & \text { ・ン } \\ & \text { マテ } \\ & \text { ニサ } \\ & \text { アス } \\ & \text { ルに } \\ & \text { を関 } \\ & \text { 作 } \\ & \text { 成ま } \\ & \text { てエ } \\ & \text { いッ } \\ & \text { るク } \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & \hline \text { 消 } \\ & \text { 毒 } \\ & \text { を外 } \\ & \text { 部 } \\ & \text { 委 } \\ & \text { 託 } \\ & \text { て } \\ & \text { い } \\ & \text { る } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline \text { しメ } \\ & \text { てン } \\ & \text { いテ } \\ & \text { るナ } \\ & \text { ン } \\ & \text { ス } \\ & \text { 專 } \\ & \text { 門 } \\ & \text { 職 } \\ & \text { 顀 } \\ & \text { 配 } \\ & \text { 置 } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \hline \text { るメ } \\ \text { テ } \\ \text { テ } \\ \text { 广 } \\ ン \\ \text { ス } \\ \text { を } \\ \text { 外 } \\ \text { 部 } \\ \text { 委 } \\ \text { 話 } \\ \text { し } \\ \text { て } \end{gathered}$ | 間し在 を，㡽 短在管 縮庫理 て管． て理運 い．用 る運を 用シ にス 関テ すム る化 時 |  | $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { に } \\ & \text { な } \\ & \text { い } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { そ } \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 回 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 合 計 | 244 | $\begin{array}{r}172 \\ 70.5 \% \\ \hline\end{array}$ | $\begin{array}{r} 30 \\ 12.3 \% \\ \hline \end{array}$ | 93 $38.1 \%$ | 96 $39.3 \%$ | 77 $31.6 \%$ | $\begin{array}{r} 118 \\ 48.4 \% \\ \hline \end{array}$ | 88 $36.1 \%$ | 83 $34.0 \%$ | 66 $27.0 \%$ | 29 $11.9 \%$ | $\begin{array}{r} 13 \\ 5.3 \% \\ \hline \end{array}$ | 9 3.7 | \％${ }^{6}$ |

法人の事業所数別にみると，事業所数 11 か所以上の法人の事業所において，「搬出に関 するチェック表・マニュアルを作成している $(23.1 \%)$ 」「消毒専門の職員を配置している （61．5\％）」の割合が大きく，「メンテナンスを外部委託している（15．4\％）」の割合が小さ い。単独事業所は，「メンテナンスに関するチェック表・マニュアルを作成している （29．1\％）」「メンテナンス専門の職員を配置している（ $20.9 \%$ ）」「在庫管理•運用をシステム化し，リコールや事故関連の商品特定や対策を行っている（4．7\％）」の割合が小さい。 2～10か所の法人の事業所は，「感染予防のため，手袋やカバーするビニールを常備してい る（55．3\％）」の割合が大きい。

図表 3－38 搬出・メンテナンスの課題に対する対応（複数回答）
＜法人の事業所数別〉

|  | 件 <br> 数 |  | 三搬 ア出 アに ル関 をす 作る 成手 し てッ いク る表 • マ | $\begin{aligned} & \hline \text { す感 } \\ & \text { る染 } \\ & \text { ビ予 } \\ & =\text { 防 } \\ & \text { ルた } \\ & \text { をめ } \\ & \text { 常呐 } \\ & \text { 備手 } \\ & \text { て袋 } \\ & \text { い力 } \\ & \text { るバ } \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 表メ } \\ & \text { ・ン } \\ & \text { マテ } \\ & \text { ニサ } \\ & \text { アン } \\ & \text { アスに } \\ & \text { ルに } \\ & \text { を関 } \\ & \text { 作する } \\ & \text { します } \\ & \text { てエ } \\ & \text { いッ } \\ & \text { るク } \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & \text { 消 } \\ & \text { 毒 } \\ & \text { を } \\ & \text { 外 } \\ & \text { 部 } \\ & \text { 託 } \\ & \text { L } \\ & \text { て } \\ & \text { い } \\ & \text { B } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline \text { しメ } \\ & \text { てン } \\ & \text { いテ } \\ & \text { るナ } \\ & \text { ン } \\ & \text { ス } \\ & \text { 專 } \\ & \text { の } \\ & \text { 職 } \\ & \text { 貝 } \\ & \text { 配 } \\ & \text { 置 } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \hline \text { るメ } \\ \text { ン } \\ \text { テ } \\ \text { さ } \\ \text { ン } \\ \text { ス } \\ \text { を } \\ \text { 外 } \\ \text { 部 } \\ \text { 委 } \\ \text { 託 } \\ \text { て } \\ \text { い } \end{gathered}$ |  |  | $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { に } \\ & \text { な } \\ & \text { い } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { そ } \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 回 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 244 | $\begin{array}{r}172 \\ 70.5 \% \\ \hline\end{array}$ | $\begin{array}{r} \hline \\ 12.3 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 93 \\ 38.1 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 96 \\ 39.3 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 77 \\ 31.6 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 118 \\ 48.4 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 88 \\ 36.1 \% \\ \hline \end{array}$ |  | 66 $27.0 \%$ | $\begin{array}{r} 29 \\ 11.9 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r}13 \\ 5.3 \% \\ \hline\end{array}$ | 9 $3.7 \%$ | r ${ }^{6}$ |
| 1か所 | 148 | $\begin{array}{r} 101 \\ 68.2 \% \end{array}$ |  |  | $\begin{array}{r} \hline 43 \\ 29.1 \% \\ \hline \end{array}$ |  |  |  | 56 $37.8 \%$ |  |  | 11 <br> $7.4 \%$ | 解 | 3 $2.0 \%$ |
| 2～10か所 | 76 | $\begin{array}{r} 58 \\ 76.3 \% \\ \hline \end{array}$ |  |  | $\begin{array}{r} 43 \\ 56.6 \% \\ \hline \end{array}$ |  | $\begin{array}{r} 42 \\ 55.3 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 45 \\ 59.2 \% \\ \hline \end{array}$ |  | $\begin{array}{r} 34 \\ 44.7 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 18 \\ 23.7 \% \\ \hline \end{array}$ | 2．6\％ | \％${ }^{2}$ | 2．6\％ |
| 11加所以上 | 13 | 8 $61.5 \%$ |  | 23．1\％ |  |  |  |  |  |  | $\begin{array}{r} 4 \\ 30.8 \% \\ \hline \end{array}$ | 0008 | 0 $0.0 \%$ | 0．0\％ |

レンタル卸利用比率で課題についてみると，レンタル卸比率が $30 \%$ 未満の事業所では「搬出後の消毒や保管•点検作業に時間を要する（58．1\％）」「消毒に不向きな商品の扱い が難しい（48．4\％）」「システム化されていないため，在庫管理•運用に時間を要する
（ $29.0 \%$ ）」の割合が大きい。課題への対応については，レンタル卸比率 $30 \%$ 未満の事業所 では「搬出に関するチェック表・マニュアルを作成している（ $24.2 \%$ ）」「メンテナンスに関するチェック表・マニュアルを作成している（64．5\％）」「消毒専門の職員を配置してい る（ $67.7 \%$ ）」「メンテナンス専門の職員を配置している（ $74.2 \%)$ 」「在庫管理•運用をシ ステム化し，リコールや事故関連の商品特定や対策を行っている（29．0\％）」の割合が大き い。レンタル卸比率 $70 \%$ 以上の事業所では「メンテナンスを外部委託している（44．3\％）」 の割合が大きく，「在庫管理•運用をシステム化し，在庫管理•運用に関する時間を短縮し ている（18．0\％）」の割合が小さい。

図表 3－39 搬出・メンテナンスにおける課題（複数回答）＜レンタル卸利用比率別＞

|  | 件 数 | $\begin{aligned} & \hline \text { が搬 } \\ & \text { あ出 } \\ & \text { るの } \\ & \text { 日 } \\ & \text { 程 } \\ & \text { 整 } \\ & \text { 困 } \\ & \text { 難 } \\ & \text { な } \\ & \text { 場 } \\ & \text { 合 } \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & \text { 業搬 } \\ & \text { 出 } \\ & \text { 時後 } \\ & \text { 間の } \\ & \text { を消 } \\ & \text { 要毒 } \\ & \text { る } \\ & \text { る堡 } \\ & \text { 管 } \\ & \text { 点 } \\ & \text { 検 } \\ & \text { 作 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 難消 } \\ & \text { L 毒 } \\ & \text { いに } \\ & \text { 不 } \\ & \text { 向 } \\ & \text { き } \\ & \text { な } \\ & \text { 商 } \\ & \text { 品 } \\ & \text { の } \\ & \text { 扱 } \\ & \vdots \\ & \text { が } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline \text { る修 } \\ & \text { か?理 } \\ & \text { のし } \\ & \text { 判て } \\ & \text { 断再 } \\ & \text { 利 } \\ & \text { 難用 } \\ & \text { いる } \\ & \text { か } \\ & \text { 廃 } \\ & \text { す } \end{aligned}$ |  | $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { 連め, シ } \\ \text { 対, } \\ \text { 策りテ } \\ \text { にコム } \\ \text { 時1化 } \\ \text { 間ルさ } \\ \text { を対れ } \\ \text { 要応て } \\ \text { すない } \\ \text { るどな } \\ \text { 事い } \\ \text { 故た } \\ \text { 関 } \end{array}$ | $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { に } \\ & \text { な } \\ & \vdots \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { そ } \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 䀫 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 244 | $\begin{array}{r\|} \hline 134 \\ 54.9 \% \end{array}$ |  |  | 53 $21.7 \%$ | 62 $25.4 \%$ |  |  | 44 $18.0 \%$ | 19 $7.8 \%$ | 13 $5.3 \%$ |
|  |  | 36 | 29 | 36 | 30 | 29 | 18 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 0～30\％未满 | 62 | 58．1\％ | 46．8\％ | 58．1\％ | 48．4\％ | 46．8\％ | 29．0\％ | 8．1\％ | 8．1\％ | 3．2\％ | 3．2\％ |
| 30～70\％未満 | 39 | 23 $59.0 \%$ | $\begin{array}{r} 14 \\ 35.9 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 16 \\ 41.0 \% \\ \hline \end{array}$ | 7 $17.9 \%$ | 21 $53.8 \%$ | 5 ${ }^{5}$ | 2 $5.1 \%$ | （ ${ }^{4}$ | 2 $5.1 \%$ | 0 $0.0 \%$ |
| 70\％以上 | 61 | $\begin{array}{r} 32 \\ 52.5 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 18 \\ 29.5 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 13 \\ 21.3 \% \end{array}$ | 9 $14.8 \%$ | $\begin{array}{r} 8 \\ 13.1 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r\|} \hline 6 \\ 9.8 \% \end{array}$ | 6．6\％ | $\begin{array}{r} 11 \\ 18.0 \% \end{array}$ | 7 $11.5 \%$ | 7 $11.5 \%$ |

図表 3－40 搬出・メンテナンスの課題に対する対応（複数回答）
＜レンタル卸利用比率別＞

|  | 件 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { 俭 } \\ & \text { い } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \bar{z} \\ & \text { 吅 } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 244 | $\begin{gathered} 172 \\ 70.5 \% \end{gathered}$ | $\begin{array}{r} 30 \\ 12.34 \end{array}$ | －${ }^{93}$ | $\begin{array}{r} 96 \\ 3993 \\ \hline 39 \end{array}$ | $\begin{array}{\|} \hline 77 \\ 31.640 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 118 \\ 48.4 \% \\ \hline \end{array}$ | \％${ }^{88}$ 36．12 | \％${ }^{83}$ | \％${ }^{66}$ | 29 11.980 | 13 5.36 | 3．7\％ | 2．5\％ |
|  |  | \％93 | ${ }^{15}$ | ${ }_{45}^{28}$ | ${ }^{40}$ | ${ }_{67}{ }^{42}$ | ${ }_{40}^{25}$ | ${ }_{76}^{46}$ | ${ }_{17}^{11}$ | ${ }_{4}^{29} 8$ | 18 29 | ${ }^{2}$ |  |  |
| 0～30\％末满 | 62 | 69．46 | 24．2\％ | 45．2\％${ }^{19}$ | 64．58 | 67．7\％ | $\frac{40.36}{22}$ | 74．28 22 | 17．7\％ | 46．8\％${ }^{19}$ | 29．08 | 3．2\％ | ．6\％ | ．2\％ |
| 30～70\％末满 | 39 | 84．6\％ | 7．7\％ | 48．7\％ | 43．6\％ | 51．3\％ | 56．4\％ | 56.48 | 30．8\％ | 48．7\％ | 15．4\％ | $0.0 \%$ | 0．0\％ | $0.0 \%$ |
| 70\％以上 | 61 | $\begin{array}{r} 43 \\ 70.5 \% \end{array}$ | 11．5\％${ }^{7}$ | \％${ }^{24}$ | \％${ }^{22}$ | 14．8\％ | （ $\begin{array}{r}33 \\ 54.1 \%\end{array}$ | $\begin{array}{r} 15 \\ 24.6 \% \end{array}$ | ${ }^{27}{ }^{27}$ | 11 18.08 | 6．6\％ | 6．6\％ | 4．9\％ | 3．3\％ |

## （7）その他管理業務関連

その他管理業務関連における業務負担の課題は，「特定福祉用具販売や住宅改修の償還払 い代理申請や受領委任手続きのための利用者宅訪問，書類作成，役所への提出の負担が大 きい」「法改正等によりチェックする書類や書類作成の業務が増えている」が $72.5 \%$ で最 も多く，次いで「保険者によって申請書類の様式が違うためシステム化されておらず，手書きの申請書類作成が負担である」が $60.7 \%$ ，「利用者の情報や訪問履歴，レンタル商品，在庫，サービス計画などを確認するために台帳や複数のシステムを確認する際に，社外から確認できないため，社外から連絡して確認する必要がある」が $53.3 \%$ で多かった。

特に重要な課題は，「法改正等によりチェックする書類や書類作成の業務が増えている」 が $52.5 \%$ で最も多かった。

その他管理業務関連に対する対応は，「業務支援ソフトやシステムにより，事務作業負担 を軽減している」が $58.6 \%$ ，「利用者の情報や商品情報を一元化している」が $44.3 \%$ ，「職員のスケジュールを把握できる仕組みを導入している」が $38.9 \%$ であった。

図表 3－41 その他管理業務関連における課題（複数回答）

|  | 件 <br> 数 | を認利 <br> 探す用 <br> する者 <br> のたの <br> にめ情 <br> 時に報 <br> 間台や <br> を帳訪 <br> 要や問 <br> す複履 <br> る数歴 <br> の <br> シレン <br> テタ <br> ムル <br> を商 <br> 確品 <br> 認 <br> す在 <br> る庫 <br> 必 <br> 要サ <br> が 1 <br> あビ <br> り，ス <br> 社画 <br> 内な <br> 情を <br> 報確 |  | め特 <br> の定 <br> 利福 <br> 用祉 <br> 者用 <br> 宅具 <br> 訪販 <br> 問売 <br> 書住 <br> 類宅 <br> 作改 <br> 成修 <br> の <br> 役償 <br> 所還 <br> へ払 <br> のい <br> 提代 <br> 出理 <br> の申 <br> 負請 <br> 担や <br> が受 <br> 大領 <br> き委 <br> い任 <br> 手 続 き の た | 書保 き険 <br> の者 <br> 申に <br> 請よ <br> 書つ <br> 類て <br> 作申 <br> 成請 <br> が書 <br> 負類 <br> 担の <br> で様 <br> あ式 <br> るが <br> 違 $\vdots$ た あ シ ス テ ム 化 さ れ て お $ら$ ず 手 | $\begin{aligned} & \text { 増 } \\ & \text { え } \\ & \text { T } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 介 } \\ & \text { 讙 } \\ & \text { 保 } \\ & \text { 険 } \\ & \text { 紂 } \\ & \text { 請 } \\ & \text { 求 } \\ & \text { 事 } \\ & \text { 務 } \\ & \text { 貝 } \\ & \text { が } \\ & \text { 大 } \\ & \text { き } \\ & \text { n } \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & \hline \text { 勤 } \\ & \text { 总 } \\ & \text { 管 } \\ & \text { 理 } \\ & \text { や } \\ & \text { 営 } \\ & \text { 業 } \\ & \text { 所 } \\ & \text { 管 } \\ & \text { 理 } \\ & \text { 等 } \\ & \text { 保 } \\ & \text { 事 } \\ & \text { 務 } \\ & \text { 貝 } \\ & \text { 担 } \\ & \text { 大 } \\ & \text { き } \\ & \text { W } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { に } \\ & \text { な } \\ & \text { い } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { そ } \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 回 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| a．課題 |  | 71 $29.1 \%$ | 130 $53.3 \%$ | 177 $72.5 \%$ | 148 $60.7 \%$ | 177 $72.5 \%$ | 108 | 62 | 43 | 11 | 5 | ${ }^{2}$ |
| a．特に重要な課題 | 244 |  | 70 $28.7 \%$ | $\begin{array}{r} 120 \\ 49.2 \% \\ \hline \end{array}$ | 100 $41.0 \%$ |  | $\begin{array}{r} 51 \\ 20.9 \% \\ \hline \end{array}$ | 28 $11.5 \%$ | $\begin{array}{r} 14 \\ 5.7 \% \\ \hline \end{array}$ | 0 $0.0 \%$ | 4 $1.6 \%$ | 41 $16.8 \%$ |

図表 3－42 その他管理業務関連の課題に対する対応（複数回答）


法人の事業所数別にみると，単独事業所において，「携帯情報端末等の活用により，外部 から情報を確認できるようにしている（18．9 \％）」「利用者の情報や商品情報を一元化して いる（ $36.5 \%)$ 」「業務支援ソフトやシステムにより，事務作業負担を軽減している （ $50.0 \%$ ）」「 I C T 機器の活用により文書量の削減を図り，管理負担を軽減している （8．8\％）」といった I C T 機器を活用した取組の割合が小さい傾向がみられる。

図表 3－43 その他管理業務関連の課題に対する対応（複数回答）
＜法人の事業所数別＞

|  | 件 <br> 数 |  | $\begin{aligned} & \text { 一利 } \\ & \text { 元用 } \\ & \text { 化者 } \\ & \text { 乙の } \\ & \text { て情 } \\ & \text { い報 } \\ & \text { るや } \\ & \text { 商 } \\ & \text { 品 } \\ & \text { 情 } \\ & \text { 報 } \end{aligned}$ | 一を運 元専学 管用規 理の程 しシに てス必 いテ須 るムの に文 よ書 管 て理 | 減に業 しょう務 てり， い 援 る 務フ 莋ト 業や 負シ 担ス をテ 軽ム | $\begin{aligned} & \text { 外介 } \\ & \text { 部讙 } \\ & \text { 託険 } \\ & \text { 乙給 } \\ & \text { 付 } \\ & \text { W請 } \\ & \text { る求 } \\ & \text { 事 } \\ & \text { 務 } \\ & \text { 等 } \end{aligned}$ |  | $\begin{gathered} \text { いで申 } \\ \text { るき請 } \\ \text { る書 } \\ \text { シ類 } \\ \text { ス現 } \\ \text { ム場 } \\ \text { をで } \\ \text { 導ブ } \\ \text { しン } \\ \text { てト } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \hline \text { るで職 } \\ \text { き員 } \\ \text { 苀ス } \\ \text { 組ケ } \\ \text { みジ } \\ \text { を } \\ \text { 導। } \\ \text { 入ル } \\ \text { しを } \\ \text { て把 } \\ \text { い握 } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { る職 } \\ & \text { 仕員 } \\ & \text { 組の } \\ & \text { な業 } \\ & \text { 務 } \\ & \text { 導況 } \\ & \text { しを を } \\ & \text { て把 } \\ & \text { い握 } \\ & \text { るで } \\ & \text { en } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { し理事 } \\ & \text { 乙等務 } \\ & \text { Wの職 } \\ & \text { る事員 } \\ & \text { 務を } \\ & \text { 作配 } \\ & \text { 糋置 } \\ & \text { 荷 } \\ & \text { を勤 } \\ & \text { 削监 } \\ & \text { 減管 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { に } \\ & \text { な } \\ & \text { い } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { そ } \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 回 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 244 |  |  |  |  | r ${ }^{3}$ | 31 $12.7 \%$ | 9 $3.7 \%$ |  |  |  | 31 $12.7 \%$ | 0．8\％ | 15 $6.1 \%$ |
|  |  | 28 | 54 | 25 | 74 | 1 | 13 | 3 | 49 | 28 | 29 | 23 | 2 | 13 |
| 1か所 | 148 | 18．9\％ | 36．5\％ | 16．9\％ | 50．0\％ | 0．7\％ | 8．8\％ | 2．0\％ | 33．1\％ | 18．9\％ | 19．6\％ | 15．5\％ | 1．4\％ | 8．8\％ |
|  |  | ${ }^{33}$ | 45 | 11 | 58 | ${ }^{2}$ | ${ }^{13}$ | ${ }^{6}$ | ${ }^{37}$ | 24 | 29 | ${ }^{6}$ | 0 | 0 |
| 2～10か所 | 76 | 43．4\％ | 59．2\％ | 14．5\％ | 76．3\％ | 2．6\％ | 17．1\％ | 7．9\％ | 48．7\％ | 31．6\％ | 38．2\％ | 7．9\％ | 0．0\％ | 0．0\％ |
| 11か所以上 | 13 | 7 $53.8 \%$ | 9 $69.2 \%$ | 6 $46.2 \%$ | 8 $61.5 \%$ | 0．0\％ | 4 $30.8 \%$ | 0 | 7 $53.8 \%$ | 5 $38.5 \%$ | 6 $46.2 \%$ | 1 $7.7 \%$ | 0．0\％ | 0 |

事業所の利用者数別にみると，300 人未満の事業所では「携帯情報端末等の活用によ り，外部から情報を確認できるようにしている（9．3\％）」「利用者の情報や商品情報を一元化している $(27.9 \%)$ 」「運営規程に必須の文書管理を専用のシステムによって一元管理し ている（7．0\％）」「業務支援ソフトやシステムにより，事務作業負担を軽減している （39．5\％）」「I C T 機器の活用により文書量の削減を図り，管理負担を軽減している （ $1.2 \%$ ）」といった I C T 機器を活用した取組の割合が小さい傾向がみられる。また，そ れ以外の「職員のスケジュールを把握できる仕組みを導入している（19．8\％）」「職員の業務状況を把握できる仕組みを導入している $(7.0 \%)$ 」「事務職員を配置し，勤总管理等の事務作業負荷を削減している（14．0\％）」などの対応についてもより利用者数の多い事業所と比較して割合が小さい。

図表 3－44 その他管理業務関連の課題に対する対応（複数回答）
＜事業所の利用者数別〉

|  | 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { z } \\ & \text { 他 } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 24 | 28．780 | 108 <br> 4.36 <br> 1 | 7.28 |  | $1.2{ }^{3}$ | 2．74 | 3．7\％ | 38．98 | ${ }_{\text {23，}}^{58}$ | 27.08 | ．${ }^{31}$ | ． 88 | ${ }^{15}$ |
| $\sim 300$ 人来满 | 8 | ${ }_{9} 9.38$ | 27．94 | 7.08 | 39.58 | 1.28 | 1.28 | 1．28 | 19.88 | 7．0\％ | 14.08 | 0.98 | ． 28 | ． 5. |
| $300 \sim 1000$ 人米愺 | ， | 3388 | $46.5{ }^{\circ}$ | 1974 | 34 | 0,0 | $1{ }^{1}$ | 288 | 6．54 | ${ }^{20}$ | ${ }^{21}$ | c | 1 | 8 |
| 1000人以上 |  | ${ }^{36}$ | ${ }^{61.88}$ | 22．48 | 80．38 | 2．6\％ | 26．30 | 7．9\％ | 53.98 | ${ }^{28} 8$ | ${ }^{32}$ | 2．64 | 0．08 |  |

## 2）課題への対応（取組）の振り返りについて

課題への対応の効果の評価や振り返りは，「特に効果の把握や振り返りは実施していな い」が $41.8 \%$ で最も多い。次いで，「これまでに実施した対応（取組）について，効果を評価するための定量的な指標を設定し，効果測定を行っている」が $25.8 \%$ で多い。

業務改善の計画の練り直しは，「対応にうまくいかない点があった場合，他の対応方法も含め，再検討を行っている」の割合が $58.6 \%$ で高い。次いで，「改善活動を継続するため の仕組みがある」が $34.4 \%$ となっている。

## 図表 3－45 課題への対応の効果の評価や振り返り（複数回答）



図表 3－46 業務改善の計画の練り直し（複数回答）


法人の事業所数別にみると，独単事業所において，効果の評価や振り返りについて，「特 に効果の把握や振り返りは実施していない $49.3 \%$ ）」の割合が大きい。また，業務改善の計画の練り直しについて，「対応の結果の分析を踏まえて業務改善の計画を練り直し，P D C Aサイクルを回している」の割合は，単独事業所（10．8\％），2～10 か所（23．7\％），11 か所以上（38．5\％）であった。

図表 3－47 課題への対応の効果の評価や振り返り（複数回答）＜法人の事業所数別＞

|  | 件数 | 設てこ定 れ し効ま果で効をに果評実測価施定すし をるた行た対 つめ応 ての い定取 る量組的 なに指つ標い を | $\begin{aligned} & \text { 価てこ } \\ & \text { を } \\ & \text { 行職ま } \\ & \text { っ員で } \\ & \text { てアに } \\ & \text { いン実 } \\ & \text { るケ施 } \\ & \text { トた } \\ & \text { な対 } \\ & \text { ど応 } \\ & \text { に } \\ & \text { よ取 } \\ & \text { り組 } \\ & \text { 定 } \\ & \text { 性に } \\ & \text { 的つ } \\ & \text { ない } \\ & \text { 評 } \\ & \hline \end{aligned}$ | W特 に 効 果 の 把 握 や 振 $り$ 返 $り$ は 実 施 し て $W$ な | $\begin{aligned} & \text { そ } \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 回 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 244 |  |  |  | 13 $5.3 \%$ | 19 $7.8 \%$ |
| 1か所 | 148 | 36 $24.3 \%$ | 24 $16.2 \%$ | 73 $49.3 \%$ | 7 $4.7 \%$ | 11 $7.4 \%$ |
| 2～10か所 | 76 | 22 $28.9 \%$ |  | 23 $30.3 \%$ | 5 $6.6 \%$ | 3 $3.9 \%$ |
| 11加所以上 | 13 | 3 $23.1 \%$ | 23．1\％ | 3 $23.1 \%$ | 1 $7.7 \%$ | 4 $30.8 \%$ |

図表 3－48 業務改善の計画の練り直し（複数回答）＜法人の事業所数別＞

|  | 件 <br> 数 | 分か課析｀題 しなへ てぜの いう対 るま応 くが いな つ ぜ てう いま なく かつ をた |  | $\begin{gathered} \text { が改 } \\ \text { あ } \\ \text { る } \\ \text { 活 } \\ \text { 動 } \\ \text { を } \\ \text { 継 } \\ \text { 続 } \\ \text { す } \\ \text { る } \\ \text { た } \\ \text { め } \\ \text { の } \\ \text { 組 } \\ \text { み } \end{gathered}$ |  | $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { に } \\ & \text { 実 } \\ & \text { 施 } \\ & \text { し } \\ & \text { い } \\ & \text { な } \\ & \text { W } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { そ } \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 回 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 244 | $\begin{array}{r} \hline 73 \\ 29.9 \% \end{array}$ |  | $\begin{array}{r} 84 \\ 34.4 \% \end{array}$ |  | 46 $18.9 \%$ | 3 $1.2 \%$ | 12 $4.9 \%$ |
| 1か所 | 148 | 44 $29.7 \%$ |  | 46 $31.1 \%$ | 16 $10.8 \%$ | 35 $23.6 \%$ | 3 $2.0 \%$ | 7 $4.7 \%$ |
| 2～10か所 | 76 | $\begin{array}{r} 23 \\ 30.3 \% \\ \hline \end{array}$ | 50 $65.8 \%$ | 30 $39.5 \%$ | 18 $23.7 \%$ | 9 ${ }^{9}$ | 0 $0.0 \%$ | $\begin{array}{r}3 \\ 3.9 \% \\ \hline\end{array}$ |
| 11か所以上 | 13 | 5 $38.5 \%$ | $\begin{array}{r} 8 \\ 61.5 \% \\ \hline \end{array}$ | 5 $38.5 \%$ | 5 | 0 | 0 $0.0 \%$ | 1 $7.7 \%$ |

事業所の利用者数別にみると，300 人未満の事業所において，効果の評価や振り返りに ついて，「特に効果の把握や振り返りは実施していない $(61.6 \%)$ 」の割合が大きい。また，業務改善の計画の練り直しについて，300 人未満の事業所において，「特に実施していない （34．9\％）」の割合が大きい。300～1000人の事業所では「改善活動を継続するための仕組 みがある（53．5\％）」の割合が大きい。

図表 3－49 課題への対応の効果の評価や振り返り（複数回答）
＜事業所の利用者数別＞

|  | 件 <br> 数 | 設てこ 定 れ <br> し効ま <br> 果で <br> 効をに <br> 果評実 <br> 測価施 <br> 定すし <br> をるた <br> 行た対 <br> つめ応 <br> ての <br> い定取 <br> る量組 <br> 的 <br> なに <br> 指つ <br> 標い <br> を | 価てこ を 信 <br> 行職ま <br> つ員で <br> てアに <br> いン実 <br> るケ施 <br> トた <br> な対 <br> ど応 <br> に <br> よ取 <br> り組 <br> 定 <br> 性に <br> 的つ <br> ない <br> 評 | い特 <br> に <br> 効 <br> 果 <br> の <br> 把 <br> 握 <br> 振 $\eta$ <br> 返 <br> り <br> は <br> 実 <br> 施 <br> し <br> い <br> な | $\begin{aligned} & \text { そ } \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 回 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 244 | 63 $25.8 \%$ |  |  | 13 $5.3 \%$ | 19 $7.8 \%$ |
| $\sim 300$ 人未満 | 86 | $\begin{array}{r} 14 \\ 16.3 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 10 \\ 11.6 \% \end{array}$ | 53 $61.6 \%$ | 4 $4.7 \%$ | 5 $5.8 \%$ |
| $300 \sim 1000$ 人未満 | 71 | 18 $25.4 \%$ | $\begin{array}{r} 17 \\ 23.9 \% \end{array}$ | 28 $39.4 \%$ | 4 $5.6 \%$ | 6 $8.5 \%$ |
| 1000 人以上 | 76 | 28 $36.8 \%$ | $\begin{array}{r} 26 \\ 34.2 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 19 \\ 25.0 \% \end{array}$ | 3 $3.9 \%$ | 6 $7.9 \%$ |

図表 3－50 業務改善の計画の練り直し（複数回答）＜事業所の利用者数別＞

|  | 件 <br> 数 | 分か課析｀題 しなへ てぜの いう対 るま応 くが いな てう いま なく いい かつ | 討場対 を合応 行に 他ら てのま い対く る応い 方か 法な もい 含点 あが あ 再っ 検た |  |  | $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { に } \\ & \text { 実 } \\ & \text { 施 } \\ & \text { し } \\ & \text { て } \\ & \text { な } \\ & \text { W } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { そ } \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 回 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 244 | $\begin{array}{r} 73 \\ 29.9 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 143 \\ 58.6 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 84 \\ 34.4 \% \\ \hline \end{array}$ | 41 $16.8 \%$ | 46 $18.9 \%$ | 3 $1.2 \%$ | $\begin{array}{r}12 \\ 4.9 \% \\ \hline\end{array}$ |
| ～300人未満 | 86 | 19 $22.1 \%$ |  | 13 $15.1 \%$ | 3 $3.5 \%$ | 30 $34.9 \%$ | 1 $1.2 \%$ | $\begin{array}{r}4 \\ 4.7 \% \\ \hline\end{array}$ |
| $300 \sim 1000$ 人未満 | 71 | $\begin{array}{r} 21 \\ 29.6 \% \end{array}$ | 41 $57.7 \%$ | 38 $53.5 \%$ | 14 $19.7 \%$ | 10 $14.1 \%$ | 1 $1.4 \%$ | 3 $4.2 \%$ |
| 1000人以上 | 76 | $\begin{array}{r} 29 \\ 38.2 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 53 \\ 69.7 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 28 \\ 36.8 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 20 \\ 26.3 \% \\ \hline \end{array}$ | 5 $6.6 \%$ | 0 $0.0 \%$ | 3 $3.9 \%$ |

## 3）質の高いサービスを提供する上での課題について

質の高いサービスを提供する上での課題は，「書類作成業務の負担が大きい $(88.5 \%)$ 」
「福祉用具貸与計画書作成の負担が大きい（77．5\％）」「人材の確保•育成が困難
（58．6\％）」の割合が高い。

図表 3－51 質の高いサービスを提供する上での課題（複数回答）

|  |  | 件 <br> 数 | $\begin{aligned} & \text { 担書 } \\ & \text { が類 } \\ & \text { 大作 } \\ & \text { き成 } \\ & \text { 業 } \\ & \text { 務 } \\ & \text { の } \\ & \text { 負 } \\ & \hline \end{aligned}$ |  | $\begin{gathered} \text { き議サ } \\ \text { い出 } \\ \text { 席ビ } \\ \text { のス } \\ \text { 負担 } \\ \text { 担当 } \\ \text { が者 } \\ \text { 大会 } \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { 応時 } \\ & \text { の間 } \\ & \text { 負外 } \\ & \text { 担や } \\ & \text { が休 } \\ & \text { 大日 } \\ & \text { きの } \\ & \text { い対 } \\ & \hline \end{aligned}$ | が人 困材 難の 確 保 育 成 | $\begin{aligned} & \text { そ } \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 回 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 216 | 189 | 138 | 75 | 143 | 11 | 3 |
| 合 | 計 | 244 | 88．5\％ | 77．5\％ | 56．6\％ | 30．7\％ | 58．6\％ | 4．5\％ | 1．2\％ |

法人の事業所数別にみると，11 か所以上の法人の事業所において，「福祉用具貸与計画書作成の負担が大きい（100．0\％）」「人材の確保•育成が困難（76．9\％）」の割合が大きい。

## 図表 3－52 質の高いサービスを提供する上での課題（複数回答）

＜法人の事業所数別〉

\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline \& 件

数 \& $$
\begin{aligned}
& \text { 担書 } \\
& \text { が類 } \\
& \text { 大作 } \\
& \text { き成 } \\
& \text { い業 } \\
& \text { 務 } \\
& \text { の } \\
& \text { 負 } \\
& \hline
\end{aligned}
$$ \& き書福

い作祉
成用
の具
負
担与
が計
大画 \& き議サ
い出
席ビ
のス
負担
担当
が者

大会 \& $$
\begin{aligned}
& \text { 応時 } \\
& \text { の間 } \\
& \text { 負外 } \\
& \text { 担や } \\
& \text { が休 } \\
& \text { 大日 } \\
& \text { きの } \\
& \text { い対 }
\end{aligned}
$$ \& が人

困材
難の
確
保
育

成 \& $$
\begin{aligned}
& \text { そ } \\
& \text { の } \\
& \text { 他 }
\end{aligned}
$$ \& \[

$$
\begin{aligned}
& \text { 無 } \\
& \text { 回 } \\
& \text { 答 }
\end{aligned}
$$
\] <br>

\hline \& \& 216 \& 189 \& 138 \& 75 \& 143 \& 11 \& 3 <br>
\hline 全体 \& 244 \& 88．5\％ \& 77．5\％ \& 56．6\％ \& 30．7\％ \& 58．6\％ \& 4．5\％ \& 1．2\％ <br>
\hline \& \& 126 \& 112 \& 78 \& 41 \& 79 \& 8 \& 1 <br>
\hline 1加所 \& 148 \& 85．1\％ \& 75．7\％ \& 52．7\％ \& 27．7\％ \& 53．4\％ \& 5．4\％ \& 0．7\％ <br>
\hline \& \& 72 \& 58 \& 50 \& 29 \& 50 \& 1 \& 1 <br>
\hline 2～10か所 \& 76 \& 94．7\％ \& 76．3\％ \& 65．8\％ \& 38．2\％ \& 65．8\％ \& 1．3\％ \& 1．3\％ <br>
\hline \& \& 12 \& 13 \& 7 \& 3 \& 10 \& 2 \& 0 <br>
\hline 11か所以上 \& 13 \& 92．3\％ \& 100．0\％ \& 53．8\％ \& 23．1\％ \& 76．9\％ \& 15．4\％ \& 0．0\％ <br>
\hline
\end{tabular}

事業所の利用者数別にみると，300 人未満の事業所では「サービス担当者会議出席の負担が大きい（33．7\％）」「時間外や休日の対応の負担が大きい（ $20.9 \%$ ）」の割合が小さい。

図表 3－53 質の高いサービスを提供する上での課題（複数回答）
＜事業所の利用者数別〉

|  | 件 <br> 数 | $\begin{aligned} & \text { 担書 } \\ & \text { が類 } \\ & \text { 大作 } \\ & \text { き成 } \\ & \text { い業 } \\ & \text { 務 } \\ & \text { の } \\ & \text { 負 } \\ & \hline \end{aligned}$ | き書福 い作祉 成用 の具 負 担与 が計 大画 | $\begin{gathered} \hline \text { き議サ } \\ \text { い出 } \\ \text { 席ビ } \\ \text { のス } \\ \text { 負担 } \\ \text { 担当 } \\ \text { が者 } \\ \text { 大会 } \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { 応時 } \\ & \text { の間 } \\ & \text { 負外 } \\ & \text { 担や } \\ & \text { が休 } \\ & \text { 大日 } \\ & \text { きの } \\ & \text { い対 } \end{aligned}$ | が人 困材 難の 確 保 育 有 成 | $\begin{aligned} & \text { そ } \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 回 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 216 | 189 | 138 | 75 | 143 | 11 | 3 |
| 全体 | 244 | 88．5\％ | 77．5\％ | 56．6\％ | 30．7\％ | 58．6\％ | 4．5\％ | 1．2\％ |
|  |  | 73 | 62 | 29 | 18 | 40 | 7 | 0 |
| ～300人未満 | 86 | 84．9\％ | 72．1\％ | 33．7\％ | 20．9\％ | 46．5\％ | 8．1\％ | 0．0\％ |
|  |  | 66 | 60 | 45 | 27 | 40 | 1 | 1 |
| $300 \sim 1000$ 人未満 | 71 | 93．0\％ | 84．5\％ | 63．4\％ | 38．0\％ | 56．3\％ | 1．4\％ | 1．4\％ |
|  |  | 69 | 58 | 57 | 28 | 56 | 2 | 1 |
| 1000 人以上 | 76 | 90．8\％ | 76．3\％ | 75．0\％ | 36．8\％ | 73．7\％ | 2．6\％ | 1．3\％ |

## （3）他職種との情報共有について

他職種との情報共有の手段は，電話による連絡が $95.1 \%$ で最も多い。次いで対面での連絡（会議等含む）が 86．9\％，FAX による連絡が $69.3 \%$ で多い。

他職種との情報共有や会議への参加に関する課題は，「ケアマネジャーからの十分な基本情報が提供されない場合や，提供のタイミングが遅い場合がある（63．9\％）」「他職種との会議の開催時期や時間が集中することがある（例：月末の夕方以降）（55．3\％）」「サービス担当者会議に出席する時間の確保が難しい（54．5\％）」が多い。

他職種との情報共有の改善のために行っている取組は，「F A X 等で情報共有している」 が $45.9 \%$ で最も多い。次いで，「他職種の担当者と積極的に連絡先（携帯電話番号やメー ルアドレス等）を交換している」が $36.9 \%$ で多い。

## 図表 3－54 他職種との情報共有の手段（複数回答）



図表 3－55 他職種との情報共有や会議への参加に関する課題（3 つまで回答）


図表 3－56 他職種との情報共有の改善のために行っている取組（複数回答）

|  |  | 件 <br> 数 | $\begin{gathered} \text { を他 } \\ \text { 深職 } \\ \text { め種 } \\ \text { てと } \\ \text { いの } \\ \text { る勉 } \\ \text { 强 } \\ \text { 会 } \\ \text { の開 } \\ \text { 催 } \\ \text { 等 } \\ \text { に } \\ \text { よ } \\ \text { 共 } \\ \text { 通 } \\ \text { 理 } \\ \text { 解 } \end{gathered}$ | 会多 －職交種流と会の等交 を流増コ やミ てニ いケ る1当 <br> の機 | 部て， の部 デクの । ラ他 タウ職 をド 共の種 有活事 し用業 て等所 いに るよと りの 全連 部携 まに たお はい — | $\begin{aligned} & \hline \mathrm{F} \\ & \mathrm{~A} \\ & \mathrm{X} \\ & \text { 等 } \\ & \text { で } \\ & \text { 情 } \\ & \text { 報 } \\ & \text { 共 } \\ & \text { L } \\ & \text { て } \\ & \text { い } \\ & \hline \end{aligned}$ | 効 S 情率 N 報化 S 共 し等有 いを। る活ル し携相の互シ連 1絡卜調।整ル | る話他番職号種 メ担 ｜当 ル者 ド 積 レ極 ス的等に を絡交先 し携 い電 |  | $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { に } \\ & \text { な } \\ & \text { い } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { そ } \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 回 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 合 | 計 | 244 | $\begin{array}{r} 69 \\ 28.3 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 59 \\ 24.2 \% \\ \hline \end{array}$ | 7 $2.9 \%$ | 112 $45.9 \%$ | 40 $16.4 \%$ | 90 $36.9 \%$ | 0 $0.0 \%$ | $\begin{array}{r} 35 \\ 14.3 \% \\ \hline \end{array}$ | 2 $0.8 \%$ | 10 $4.1 \%$ |

法人の事業所数別にみると，単独事業所において，「電子メールによる連絡（19．6\％）」「他職種交流会や勉強会等（27．7\％）」の割合が小さい。

11 か所以上の事業所において，「FAX 等で情報共有している（76．9\％）」「他職種の担当者と積極的に連絡先（携帯電話番号やメールアドレス等）を交換している（ $61.5 \%$ ）の割合が大きい。

図表 3－57 他職種との情報共有の手段（複数回答）＜法人の事業所数別＞

|  | 件数 | $\begin{aligned} & \text { 議対 } \\ & \text { 等面 } \\ & \text { 含で } \\ & \text { 近の } \\ & \text { 連 } \\ & \text { 絡 } \\ & \text { 会 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline \text { 電 } \\ & \text { 話 } \\ & \text { に } \\ & \text { よ } \\ & \text { る } \\ & \text { 連 } \\ & \text { 絡 } \end{aligned}$ | 連電 <br> 絡子 <br> メ <br> । <br> に <br> よ る | $\begin{aligned} & \mathrm{F} \\ & \mathrm{~A} \\ & \mathrm{X} \\ & \text { に } \\ & \text { よ } \\ & \text { る } \\ & \text { 連 } \\ & \text { 絡 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline \text { なデソ } \\ & \text { どィ } \\ & \text { に アシ } \\ & \text { よ L ル } \\ & \text { る I • } \\ & \text { 連 N メ } \\ & \text { 絡 E } \end{aligned}$ | 強他会職等種 <br> 交 流 会 や <br> 勉 | $\begin{aligned} & \text { そ } \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 回 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 244 | $\begin{array}{r} 212 \\ 86.9 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 232 \\ 95.1 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 64 \\ 26.2 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 169 \\ 69.3 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 43 \\ 17.6 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 92 \\ 37.7 \% \end{array}$ | 1 $0.4 \%$ | $\begin{array}{r}3 \\ 1.2 \% \\ \hline\end{array}$ |
| 1か所 | 148 | $\begin{array}{r} 123 \\ 83.1 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 141 \\ 95.3 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 29 \\ 19.6 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 99 \\ 66.9 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 26 \\ 17.6 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} \hline 41 \\ 27.7 \% \\ \hline \end{array}$ | 1 $0.7 \%$ | $\begin{array}{r}2 \\ 1.4 \% \\ \hline\end{array}$ |
| 2～10か所 | 76 | 72 $94.7 \%$ | $\begin{array}{r} 72 \\ 94.7 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 30 \\ 39.5 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 56 \\ 73.7 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 13 \\ 17.1 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 43 \\ 56.6 \% \end{array}$ | 0 $0.0 \%$ | 0 $0.0 \%$ |
| 11か所以上 | 13 | $\begin{array}{r}13 \\ 100.0 \% \\ \hline\end{array}$ | 13 $100.0 \%$ | 4 $30.8 \%$ | 11 $84.6 \%$ | 际 | 5 $38.5 \%$ | 0 $0.0 \%$ | 0 $0.0 \%$ |

図表 3－58 他職種との情報共有の改善のために行っている取組（複数回答）
＜法人の事業所数別＞

\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline \& 件

数 \& $$
\begin{aligned}
& \text { を他 } \\
& \text { 深職 } \\
& \text { め種 } \\
& \text { てと } \\
& \text { いの } \\
& \text { る勉 } \\
& \text { 強 } \\
& \text { 会 } \\
& \text { の } \\
& \text { 開 } \\
& \text { 催 } \\
& \text { 等 } \\
& \text { よ } \\
& \text { よ } \\
& \text { 共 } \\
& \text { 通 } \\
& \text { 理 } \\
& \text { 解 }
\end{aligned}
$$ \& \[

$$
\begin{aligned}
& \text { 会多 } \\
& \text { 職 } \\
& \text { 交種 } \\
& \text { 会の } \\
& \text { 等交 } \\
& \text { 流 } \\
& \text { 増コ } \\
& \text { やミ } \\
& \text { て二 } \\
& \text { いケ } \\
& \text { る l } \\
& \text { ショ } \\
& \text { シ } \\
& \text { の } \\
& \text { 機 }
\end{aligned}
$$

\] \&  \& \[

$$
\begin{aligned}
& \hline \mathrm{F} \\
& \mathrm{~A} \\
& \mathrm{X} \\
& \text { 等 } \\
& \text { で } \\
& \text { 情 } \\
& \text { 報 } \\
& \text { 共 } \\
& \text { し } \\
& \text { て } \\
& \text { い } \\
& \text { る }
\end{aligned}
$$
\] \& 効 S 情

率 N 報化 S 共 し等有 いを1 る活ル し携相の互シ連 1絡ト やメ調し を \& | る話他番職 |
| :--- |
| やの |
| 又担 ｜当 |
| ル者 |
| ド 積 |
| レ極 |
| ス的 |
| 等に |
| を絡 |
| 交先 |
| し携 |
| い電 | \& \[

$$
\begin{aligned}
& \hline \text { まサ } \\
& \text { た } \\
& \text { はビ } \\
& \mathrm{T} \text { ス } \\
& \mathrm{V} \text { 担 } \\
& \text { 会当 } \\
& \text { を者 } \\
& \text { 利議 } \\
& \text { 用に } \\
& \text { しお } \\
& \text { てい } \\
& \text { いて } \\
& \text { る } \\
& \text { W } \\
& \text { E } \\
& \text { B } \\
& \text { 会 } \\
& \text { 議 }
\end{aligned}
$$

\] \& \[

$$
\begin{aligned}
& \text { 特 } \\
& \text { に } \\
& \text { な } \\
& \text { い }
\end{aligned}
$$

\] \& \[

$$
\begin{aligned}
& \text { そ } \\
& \text { の } \\
& \text { 他 }
\end{aligned}
$$

\] \& \[

$$
\begin{aligned}
& \text { 無 } \\
& \text { 回 } \\
& \text { 答 }
\end{aligned}
$$
\] <br>

\hline 全体 \& 244 \& 69
$28.3 \%$ \& \& 7

$2.9 \%$ \& \[
$$
\begin{array}{r}
112 \\
45.9 \% \\
\hline
\end{array}
$$

\] \& \[

$$
\begin{array}{r}
40 \\
16.4 \% \\
\hline
\end{array}
$$
\] \& \& 0 \& 35

$14.3 \%$ \& 2
$0.8 \%$ \& $\begin{array}{r}10 \\ 4.1 \% \\ \hline\end{array}$ <br>
\hline 1か所 \& 148 \& 33
$22.3 \%$ \& 31
$20.9 \%$ \& 6
$4.1 \%$ \& \& \& \& 0
$0.0 \%$ \& 22
$14.9 \%$ \& 2 \& 7
$4.7 \%$ <br>

\hline 2～10か所 \& 76 \& $$
\begin{array}{r}
30 \\
39.5 \% \\
\hline
\end{array}
$$ \& \& 1

$1.3 \%$ \& 33
$43.4 \%$ \& 17
$22.4 \%$ \& $\begin{array}{r}28 \\ 36.8 \% \\ \hline\end{array}$ \& 0
$0.0 \%$ \& 11
$14.5 \%$ \& 0
$0.0 \%$ \& $\begin{array}{r}2 \\ 2.6 \% \\ \hline\end{array}$ <br>

\hline 11か所以上 \& 13 \& $$
\begin{array}{r}
5 \\
38.5 \% \\
\hline
\end{array}
$$ \& \& 0

$0.0 \%$ \& 10
$76.9 \%$ \& 3
$23.1 \%$ \& 8
$61.5 \%$ \& 0
$0.0 \%$ \& 0．0\％ \& 0．0\％ \& 0
$0.0 \%$ <br>
\hline
\end{tabular}

事業所の利用者数別にみると，1000 人以上の事業所で「電子メールによる連絡 （35．5\％）」「FAX による連絡（78．9\％）」の割合が大きい。

情報共有の改善のために行っている取組は，1000 人以上の事業所で，「他職種との勉強会の開催等により共通理解を深めている（42．1\％）」「他職種の担当者と積極的に連絡先 （携帯電話番号やメールアドレス等）を交換している（47．4\％）」の割合が大きい。

図表 3－59 他職種との情報共有の手段（複数回答）＜事業所の利用者数別＞


図表 3－60 他職種との情報共有の改善のために行っている取組（複数回答）
＜事業所の利用者数別＞

\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline \& 件

数 \& $$
\begin{aligned}
& \text { を他 } \\
& \text { 深職 } \\
& \text { め種 } \\
& \text { とと } \\
& \text { いの } \\
& \text { る勉 } \\
& \text { 強 } \\
& \text { 云 } \\
& \text { の開 } \\
& \text { 雔 } \\
& \text { 等 } \\
& \text { よ } \\
& y \\
& \text { 共 } \\
& \text { 通 } \\
& \text { 檞 }
\end{aligned}
$$ \&  \&  \& \[

$$
\begin{aligned}
& \hline \mathrm{F} \\
& \mathrm{~A} \\
& \mathrm{X} \\
& \text { 等 } \\
& \text { 情 } \\
& \text { 報 } \\
& \text { 共 } \\
& \text { L } \\
& \text { て } \\
& \text { い } \\
& \text { a }
\end{aligned}
$$

\] \&  \&  \&  \& \[

$$
\begin{aligned}
& \text { 特 } \\
& \text { に } \\
& \text { な } \\
& \text { い }
\end{aligned}
$$

\] \& \[

$$
\begin{aligned}
& \text { そ } \\
& \text { の } \\
& \text { 他 }
\end{aligned}
$$

\] \& \[

$$
\begin{aligned}
& \text { 無 } \\
& \text { 答 }
\end{aligned}
$$
\] <br>

\hline 全体 \& 244 \& $$
\begin{array}{r}
69 \\
28.3 \%
\end{array}
$$ \& \& 2．9\％ \& \[

$$
\begin{array}{r}
112 \\
45.9 \%
\end{array}
$$
\] \& 400 \& 90

$36.9 \%$ \& 0 \& 35
$14.3 \%$ \& 0．8\％ \& 10
$4.1 \%$ <br>

\hline $\sim 300$ 人末満 \& 86 \& \[
$$
\begin{array}{r}
13 \\
15.1 \% \\
\hline
\end{array}
$$

\] \& \[

$$
\begin{array}{r}
14 \\
16.3 \% \\
\hline
\end{array}
$$
\] \& 1

$1.2 \%$ \& \& \& \& 0 \& 19
$22.1 \%$ \& 0．0\％ \& 2．3\％ <br>

\hline $300 \sim 1000$ 人未満 \& 71 \& $$
\begin{array}{r}
21 \\
29.6 \% \\
\hline
\end{array}
$$ \& \& 3

$4.2 \%$ \& \& $$
\begin{array}{r}
12 \\
16.9 \%
\end{array}
$$ \& 25

$35.2 \%$ \& 0 \& 7
$9.9 \%$ \& 2．8\％ \& 2．8\％ <br>

\hline 1000人以上 \& 76 \& $$
\begin{array}{r}
32 \\
42.1 \% \\
\hline
\end{array}
$$ \& \[

$$
\begin{array}{r}
24 \\
31.6 \%
\end{array}
$$

\] \& （ $\begin{array}{r}2 \\ 2.6 \%\end{array}$ \& \[

$$
\begin{array}{r}
33 \\
43.4 \%
\end{array}
$$

\] \& \[

$$
\begin{array}{r}
15 \\
19.7 \%
\end{array}
$$
\] \& 36

$47.4 \%$ \& 0 \& 7
$9.2 \%$ \& 0．0\％ \& 5．3\％ <br>
\hline
\end{tabular}

（4）I C T 機器等の利用について
1）I CT機器について
業務効率化のために導入しているI C T 機器やソフトウェアは，「携帯電話の支給」が $64.3 \%$ で最も多い。次いで「業務支援ソフト（市販）の導入」が $56.1 \%$ ，「カーナビゲーシ ョンの設置」が $41.8 \%$ で多い。
業務効率化のために導入を検討しているI C T 機器やソフトウェアは，「タブレット端末 の支給」が $19.3 \%$ 「スママトフォンの支給」が $11.5 \%$ で多い。

I C T 機器やソフトウェアをすでに導入されている場合の導入時•導入後の課題／検討中の場合は検討にあたっての課題は，「導入コストが高い」が $54.9 \%$ ，「導入後も維持費が かかる」が $52.9 \%$ で多い。

I C T 機器やソフトウェアを予定していない場合の導入しない理由は，「導入コストが高 い」，「導入後も維持費がかかる」がいずれも $53.8 \%$ で多い。

図表 3－61 業務効率化のためのICT機器やソフトウェアの整備•導入状況 （複数回答）

|  | 件 <br> 数 | $\begin{aligned} & \text { 㨦 } \\ & \text { 霍 } \\ & \text { 話 } \\ & \text { 支 } \\ & \text { 給 } \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & \text { 多 } \\ & \text { ブ } \\ & \text { L } \\ & \text { 年 } \\ & \text { 端 } \\ & \text { の } \\ & \text { 支 } \\ & \text { 給 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { E } \\ & \text { 保 } \\ & \text { 亿 } \\ & \text { L } \\ & \text { P } \\ & \text { C } \\ & \text { D } \\ & \text { 給 } \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} \text { 置力 } \\ 1 \\ + \\ \text { ビ } \\ \text { ゲ } \\ \text { । } \\ \text { シ } \\ \text { 白 } \\ \text { シ } \\ \text { の } \\ \text { 設 } \\ \hline \end{array}$ |  | $\begin{aligned} & \bar{z} \\ & \text { う } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ |  | $\begin{gathered} \hline \text { の業 } \\ \text { 噵 } \\ \text { 援 } \\ \text { 抜 } \\ \text { ᄀ } \\ \text { 上 } \\ \text { 市 } \\ \text { 伖 } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { 䦎業 } \\ & \text { 発忽 } \\ & \text { の授 } \\ & \text { 導ス } \\ & \text { 云 } \\ & \text { ム } \\ & \text { 自 } \\ & \text { 社 } \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \hline \text { 入W } \\ \text { E } \\ \text { B } \\ \text { 会 } \\ \text { 議 } \\ \vdots \\ \text { ス } \\ \text { 示 } \\ \text { 厶 } \\ \text { の } \\ \text { 遒 } \\ \hline \end{gathered}$ |  | $\begin{aligned} & \text { z } \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { に } \\ & \text { 導 } \\ & \text { の } \\ & \text { 予 } \\ & \text { は } \\ & \text { な } \\ & \text { い } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 句 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 157 | 88 | 78 | 24 | 102 | 89 | 1 | 75 | 137 | 27 | 17 | 13 | ${ }^{3}$ | 12 | 8 |
| a．道入している | 244 | 64．3\％ | 36．1\％ | 32．0\％ | 9．8\％ | 41．8\％ | 36．5\％ | 0．4\％ | 30．7\％ | 56．1\％ | 11．1\％ | 7．08 | 5．3\％ | 1．2\％ | 4．9\％ | 3．3\％ |
|  |  | 4 | 28 | 47 | 14 | 5 | 22 | 0 | 12 | 13 | 12 | 10 | 11 | 0 | 13 | 151 |
| b．導入を検討している | 244 | 1．6\％ | 11．5\％ | 19．3\％ | 5．7\％ | 2．0\％ | 9．0\％ | 0．0\％ | 4．9\％ | 5．3\％ | 4．9\％ | 4．1\％ | 4．5\％ | 0．0\％ | 5．3\％ | 61．9\％ |

図表 3－62 I CT機器やソフトウェアをすでに導入されている場合の導入時•導入後 の
課題ノ検討中の場合は検討にあたっての課題（複数回答）

|  | 件 | $\square$ |  |  |  |  |  |  |  |  | $\square$ |  |  | $\square$ |  |  | $\square$ | $\begin{aligned} & \text { 槃 } \\ & \text { 筑 } \end{aligned}$ |  | 䍢 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 合 詁 |  | 6.15 | 22.54 | $\begin{gathered} 134 \\ 54.95 \\ \hline \end{gathered}$ | ${ }_{5}^{129} 5$ | 29.95 | 32.88 | 13.15 | 23．48 | 16.88 | 16.08 | 12．73 | ${ }_{9.48}$ | 8.24 | 7.88 | 10.78 | 20.18 | ${ }_{7}^{7.85}$ |  |  |

図表 3－63 I CT機器やソフトウェアを予定していない場合の導入しない理由 （複数回答）

|  |  | 件 <br> 数 |  | $\begin{aligned} & \hline \text { 良ど } \\ & \text { いの } \\ & \text { か会 } \\ & \text { わ社 } \\ & \text { かの } \\ & \text { ら機 } \\ & \text { な 器 } \\ & \text { い } \\ & \text { ソ } \\ & \text { ト } \\ & \text { が } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 導 } \\ & \text { コ } \\ & \text { a } \\ & \text { ト } \\ & \text { が } \\ & \text { 高 } \end{aligned}$ |  |  | $\begin{aligned} & \hline \text { が行 } \\ & \text { 求政 } \\ & \text { らよ } \\ & \text { らよ } \\ & \text { れ } \\ & \text { る紙 } \\ & \text { 资 } \\ & \text { 窲 } \\ & \text { の } \\ & \text { 保 } \\ & \text { 管 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline \text { や導 } \\ & \text { 反発に } \\ & \text { 詨 } \\ & \text { 不し } \\ & \text { 安て } \\ & \text { が職 } \\ & \text { あるの } \\ & \text { るの } \\ & \text { 抵 } \\ & \text { 抗 } \\ & \text { 感 } \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} \hline \text { るセ } \\ \text { キ } \\ \text { „ } \\ \text { り } \\ \text { 〒 } \\ \text { ィ } \\ \text { 面 } \\ \text { の } \\ \text { 甭 } \\ \text { 安 } \\ \text { か } \\ \text { あ } \end{array}$ | $\begin{aligned} & \hline \text { そ } \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 薎 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 合 | 計 | 13 | 2 ${ }^{2}$ | $\begin{array}{r} 2 \\ 15.4^{\circ} \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 7 \\ \hline 53.8 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 7 \\ 53.8 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 5 \\ 38.5 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} \hline 3 \\ 23.1 \% \\ \hline \end{array}$ | 7．7\％ | ［ ${ }^{3}$ | 1 $7.7 \%$ | 2 $15.4 \%$ |

法人の事業所数別の導入状況をみると，単独事業所において，「タブレット端末の支給 （ $23.6 \%$ ）」の割合が最も小さい。2～10 か所の事業所は，「携帯電話の支給（ $80.3 \%$ ）」「カー ナビゲーションの設置（47．4\％）」「業務支援ソフト（市販）の導入（71．1\％）」の割合が大き い。11 か所以上の事業所は，「モバイル PC の支給（ $23.1 \%$ ）」「業務支援システム（自社開発）の導入（ $38.5 \%)$ 」「WEB 会議システムの導入（ $38.5 \%)$ 」の割合が大きい。

導入時•導入後の課題／検討中の場合は検討にあたつての課題は，11 か所以上の事業所 は，「タブレット入力に時間を要する（38．5 \％）」「他職種と相互に情報を共有できるプラッ トフォームが必要となる（ $23.1 \%$ ）」「システム改修等による機能追加のたびに操作習得か ら熟練まで時間を要する（46．2\％）」の割合が大きい。

図表 3－64 業務効率化のためのICT機器やソフトウェアの整備：導入状況
「導入している」（複数回答）＜法人の事業所数別＞

\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline \& 件

数 \& $$
\begin{aligned}
& \text { 䰀 } \\
& \text { 带 } \\
& \text { 霹 } \\
& \text { 支 } \\
& \text { 給 }
\end{aligned}
$$ \&  \& \[

$$
\begin{aligned}
& \text { 多 } \\
& \text { ブ } \\
& \text { L } \\
& \text { y } \\
& \text { ト } \\
& \text { 端 } \\
& \text { } \\
& \text { 支 } \\
& \text { 給 }
\end{aligned}
$$

\] \&  \&  \&  \& \[

$$
\begin{aligned}
& \text { z } \\
& \text { の } \\
& \text { 他 }
\end{aligned}
$$

\] \&  \&  \&  \& | 入W |
| :---: |
| E |
| B |
| 会 |
| 曈 |
| シ |
| ス |
| ㄷ |
| M |
| の |
| 導 | \&  \& \[

$$
\begin{aligned}
& \text { z } \\
& \text { ( } \\
& \text { 他 }
\end{aligned}
$$

\] \&  \& \[

$$
\begin{aligned}
& \text { 無 } \\
& \text { 句 } \\
& \text { 答 }
\end{aligned}
$$
\] <br>

\hline 全体 \& 244 \& $$
\begin{array}{r}
157 \\
64.3 \%
\end{array}
$$ \& 88

$36.1 \%$ \& 78
32.08 \& 24
$9.8 \%$ \& 102
$41.8 \%$ \& 89
$36.5 \%$ \& 0．4\％ \& 75
$30.7 \%$ \& 137
56.1 \& 27
$11.1 \%$ \& 17
7.08 \& 13
$5.3 \%$ \& $1.2 \%$ \& 12
$4.9 \%$ \& $\begin{array}{r}8 \\ 3.3 \% \\ \hline\end{array}$ <br>
\hline \& \& ${ }^{81}$ \& 57 \& 35 \& 14 \& ${ }^{57}$ \& ${ }^{44}$ \& ${ }^{0}$ \& ${ }^{41}$ \& 72 \& 13 \& ， \& ${ }^{4}$ \& 2 \& 11 \& 6 <br>
\hline 1ヵ加 \& 148 \& 54．7\％ \& 38．5\％ \& 23．68 \& 9．5\％ \& 38．5\％ \& 29．7\％ \& 0．0\％ \& 27．7\％ \& 48．6\％ \& 8．8\％ \& 0．0\％ \& 2．7\％ \& 1．4\％ \& 7．4\％ \& 4．1\％ <br>
\hline \& \& ${ }^{61}$ \& ${ }^{26}$ \& ${ }^{36}$ \& ${ }^{6}$ \& ${ }^{36}$ \& ${ }^{37}$ \& \& ${ }^{28}$ \& $5^{54}$ \& 8 \& ${ }^{12}$ \& \％ \& ${ }^{1}$ \& ${ }^{0}$ \& <br>
\hline 2～10か所 \& 76 \& 80．3\％ \& $34.2 \%$ \& 47．4\％ \& 7．9\％ \& 47．4\％ \& 48．7\％ \& 1．3\％ \& 36．8\％ \& 71．1\％ \& 11．8\％ \& 15．8\％ \& $9.2 \%$ \& 1．3\％ \& 0．0\％ \& 1．3\％ <br>

\hline 11か所以上 \& 13 \& $$
\begin{array}{r}
9 \\
69.2 \% \\
\hline
\end{array}
$$ \& \[

$$
\begin{array}{r}
4 \\
30.8 \% \\
\hline
\end{array}
$$
\] \& 46．2\％${ }^{6}$ \& 3

$23.1 \%$ \& 5
38.5 \& 38．5\％ \& 0．0\％ \& 46．2\％${ }^{6}$ \& $\begin{array}{r}7 \\ 53 \\ \hline 8\end{array}$ \& 38．5\％ \& $\begin{array}{r}5 \\ 38.5 \% \\ \hline\end{array}$ \& 15．4\％${ }^{2}$ \& 0．0\％ \& 7．7\％ \& －${ }^{0}$ <br>
\hline
\end{tabular}

図表 3－65 I C T 機器やソフトウェアをすでに導入されている場合の導入時•導入後 の

課題／検討中の場合は検討にあたっての課題（複数回答）
＜法人の事業所数別＞

|  | 数 | $\square$ |  |  |  |  |  |  |  |  | $\square$ |  |  |  |  |  | $\square$ |  | $\begin{aligned} & \text { 玄 } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | 舞 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全倈 | 244 | 6.15 | 22．54 |  | 52.9 | 29.98 | 32.88 | 13.18 | ${ }^{23.48}$ | 16.88 | 16.08 | 2．78 | 9．48 | ${ }^{8.28}$ | ${ }^{7.88}$ | 0.75 | 20.18 | 7.88 | 1.68 | ． 98 |
| 1s）所 | 148 | 7.48 | 22.38 | 52.05 | 19.38 | 27.78 | 27.78 | 10.18 | 20.98 | 11.58 | 14.28 | 4.98 | 8．88 | 6．84 | 8．88 | ${ }_{9.58}^{14}$ | 16.98 | ${ }_{\text {a }}^{1.58}$ | 0.75 | 2.28 |
| 2～10力所 | 76 | 5.38 | 26.38 | \％ 50 | ${ }^{61.88}$ | 32.98 | 43.45 | 19.78 | 32．98 | 25.08 | 19.78 | 9．28 | 10.58 | 11.88 | 5.38 | 11.88 | 23.74 | 3.98 | 2.68 | 98 |
| 11か所以上 |  | 0.08 | 5.48 | 16.28 | 61．58 | 53.88 | 38．55 | 5.48 | 7．75 | 38．58 | 15．48 | 5.48 | 7．78 | 7．75 |  | ${ }_{\text {23，}{ }^{3}{ }^{3}}$ | 16.285 | 758 |  |  |

事業所の利用者数別の導入状況をみると，1000 人以上の事業所では「携帯電話の支給 （ $82.9 \%$ ）」「タブレット端末の支給（ $53.9 \%$ ）」「モバイル PC の支給（ $15.8 \%$ ）」「カーナビ ゲーションの設置（57．9\％）」「ドライブレコーダーの設置（53．9 \％）」「一般的アプリ（情報共有等）の活用（ $42.1 \%$ ）」「業務支援ソフト（市販）の導入（ $61.8 \%$ ）」「業務支援シス テム（自社開発）の導入（19．7\％）」「WEB 会議システムの導入（15．8\％）」「カーナビアプ リの導入（ $9.2 \%)$ 」の割合が大きい。

図表 3－6 6 業務効率化のためのICT機器やソフトウェアの整備•導入状況「導入している」（複数回答）＜事業所の利用者数別＞

|  | 件 <br> 数 |  |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \bar{z} \\ & \text { 玄 } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { 玄 } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & \text { 舞 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 244 | $\begin{array}{r\|} \hline 157 \\ \hline 64.3 * \\ \hline \end{array}$ | 36．18 | $\begin{array}{r}78 \\ 32.08 \\ \hline\end{array}$ | ${ }_{9.85}^{24}$ | $\begin{array}{\|} 102 \\ 41.802 \end{array}$ | 89909\％ | 0.48 | 30．78 | $\begin{array}{r} 172 \\ 56.120 \end{array}$ | 11．18 | 17 7.08 | 5．3\％ | 1．28 | 4．9\％ | 3．38 |
| ～300へ末䍉 | 86 | ${ }^{40}$ | ${ }^{28}$ |  | O\％ | ${ }^{32}$ | ${ }^{21}$ | ${ }^{0}$ | ${ }_{34}^{20}$ | ${ }^{44}$ |  |  |  |  |  |  |
|  | 86 | 46.58 49 | ${ }^{32.66}$ | ${ }^{10.54}$ | 7.08 | 37．25 | 24．485 | 0.08 | 23．36 | 51.28 | 9．3\％ | 1．25 | ．28 | 0.08 | ．5\％ | ． 88 |
| $300 \sim 1000$ 人未满 | 71 | 69．08 ${ }^{6}$ | 36．6\％ | 33.88 | 5．6\％ | 32.48 | 35.28 | $0.0 \%$ | 28.29 | 56．38 | 5．6\％ | 4.28 | 5.6 | $2.8 \%$ | 2.88 | 2.88 |
| 1000人以上 | 76 | 82．98 | （ $\begin{array}{r}30 \\ 39.58\end{array}$ |  | ${ }^{15}{ }^{12}$ | ${ }^{57.98}$ | ${ }^{41}$ | 1．3\％ | ${ }^{32} 4$ | ${ }^{61} 88$ | 19．78） | $\stackrel{12}{12.84}$ | 92 | 1．38 | 0．0\％ | 0．0\％ |

レンタル卸が紹介する I C T 機器やシステム等がある可能性をふまえ，ここではレン タル卸の利用比率についてクロス集計を行った。レンタル卸の利用比率別の導入状況をみ ると，レンタル卸利用比率 $70 \%$ 以上の事業所では「カーナビゲーションの設置（50．8\％）」「一般的アプリ（情報共有等）の活用（ $45.9 \%$ ）」「業務支援ソフト（市販）の導入 （ $70.5 \%$ ）」の割合が大きく，「業務支援システム（自社開発）の導入（ $9.8 \%$ ）」の割合が小さい。

図表 3－67 業務効率化のためのICT機器やソフトウェアの整備•導入状況
「導入している」（複数回答）＜レンタル卸の利用比率別＞

|  | 件 |  |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \frac{z}{\bar{c}} \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { 咅 } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & \text { 䀋 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 244 | ${ }^{157}$ | 36.18 | ${ }^{\text {3288888 }}$ | ${ }_{9.84}^{24}$ | 102 41.88 | \％${ }^{89}$ 36．54 | 0.48 | \％${ }^{75}$ | $\stackrel{137}{ }$ | ${ }_{11.18}^{27}$ | ${ }_{7}^{17}$ | ${ }_{5}^{5.38}$ | 1.28 | 12 4.98 | 3．3\％ |
| 0～30\％渵 |  | ${ }^{37}$ | ${ }^{20}$ | ${ }^{23}$ |  | ${ }^{26}$ | 3 |  | ${ }^{16}$ | 7 | ， |  |  |  |  |  |
| $0 \sim 30 \%$ 束湳 | 62 | 59.78 28 | ${ }_{32.38}^{15}$ | ${ }^{37.18} 14$ | 12.98 | 41．9\％ | 40．35 | 0．0\％ | ${ }^{5.85}$ | 3．5\％ | 6． $1 \%$ | 1．3\％ | 8．18 | 1．6\％ | $6.5 \%$ | 4．88 |
| $30 \sim 70 \%$ 未满 | 39 | 71．8\％ | 38．5\％ | 35．9\％ | $12.8 \%$ | 33．3\％ | 38．5\％ | 0．0\％ | 33．3\％ | 61．5\％ | 20．5＊ | 12.86 | $2.6 \%$ | 0．0\％ | 0．0\％ | 2.66 |
| 70\％以上 | 61 | 77 77 | 41.05 | 34 39.34 | 8．2\％ | 50．81 | 2.4 39.34 | 1．6\％ | 28 45.98 | 43 $70.5 \%$ | $9.8 \%$ | 4.95 | 8.28 | 1．6\％ | 3．3\％ | ．6\％ |

活用している機能は，「福祉用具サービス計画管理（66．1\％）」「お客様情報管理 （ $63.8 \%$ ）」「モニタリング管理（ $62.5 \%$ ）」「請求管理（ $51.3 \%$ ）」が多い。
活用している機能のうち，業務改善に特に役立つ機能（上位3つまでを選択）は，「お客様情報管理（31．6\％）」「福祉用具サービス計画管理（25．8\％）」「モニタリング管理 （19．3\％）」が上位となっていた。
導入したことによる効果は，「手書きの記録と比べて，記録が読みやすくなった
（ $36.2 \%$ ）」「事業所内の情報共有が改善した（外部から利用者情報等についての把握等）
（35．7 \％）」「記録の管理がしやすくなり，探している書類が見つけやすくなった（文書の管理行程が少なくなる等）（31．7\％）」が多い。

減少した事業所内残業時間（平均月一人当たり減少時間）は，「～2時間未満」が $27.6 \%$ ，「 20 時間以上」が $24.1 \%$ 「～12 時間未満」が $20.7 \%$ であった。平均月一人当たり 10 時間以上の減少があった事業所は $48.2 \%$ であった。

## 図表 3－68 活用している機能（複数回答）



図表 3－69 活用している機能のうち，業務改善に特に役立つ機能（上位 3 つまで）


図表 3－70 導入したことによる効果（複数回答）


図表 3－71 減少した事業所内残業時間（平均月一人当たり＿時間）

|  | 件 <br> 数 |  |  |  |  | $\begin{aligned} & 1 \\ & { }_{1}^{1} \\ & 0 \\ & 0 \\ & \text { 集 } \\ & \text { 糐 } \end{aligned}$ |  |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { 橆 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 粦 } \\ & \text { 会 } \\ & \text { 畕 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 雯 } \\ & \text { 部 } \end{aligned}$ | 朆 |  | 品 | 星㫿 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 合 部 |  | 27．68］ | 0.08 | 3.45 | 0.08 | 0.08 | 20．78 | 0.08 | 3.45 | 0.06 | 0.08 | 24．188 | 20．784 | ${ }^{23}$ | 268 | ${ }^{12}$ | 11 |  |  |

法人の事業所数別にみると，活用している機能は，ほぼすべての機能について，11 か所以上の事業所において活用している割合が大きい。特に「お客様情報管理」「売上管理」
「請求管理」「国保インターネット伝送」「福祉用具サービス計画管理」の割合は約 9 割，「社内メッセージ」は83．3\％であった。
業務改善に役立つ機能は，11 か所以上の事業所では，「売上管理」「国保インターネット伝送」が $30.8 \%$ ，「スケジュール管理」が $23.1 \%$ 。 $2 \sim 10$ か所の事業所は，「お客様情報管理（ $42.1 \%)$ 」「福祉用具サービス計画管理（ $30.3 \%$ ）」「モニタリング管理（ $28.9 \%$ ）」が上位，単独事業所は，「お客様情報管理（ $29.7 \%$ ）」「福祉用具サービス計画管理（ $25.7 \%$ ）」 が上位であった。

導入したことによる効果は，2～10か所の事業所は，「現地や待ち時間等に入力ができる ようになり，自宅から訪問箇所への直行•訪問箇所から自宅等への直帰ができるようにな った（事業所への立ち寄りが減った）（32．0 \％）」「事業所内の残業時間が減少した
（24．0\％）」「有休取得が進んだ（ $25.3 \%$ ）」の割合が大きい。11 か所以上の事業所は，「勤務状況，業務状況等の把握が効率化され，指導や育成の時間ができた（33．3\％）」「職員の業務効率化の意識改善につながった（58．3 \％）」の割合が大きい。

残業減少時間については，単独事業所は，2時間未満が $44.4 \%$ ， 20 時間以上が $33.3 \%$ と なっている。2～10か所以上の事業所は10時間～12時間未満が $33.3 \%$ ， 2 時間未満が $22.2 \%$ となっている。（11 か所以上は $\mathrm{n}=1$ ）であった。

## 図表 3－72 活用している機能（複数回答）＜法人の事業所数別＞

|  | 数 |  |  |  |  |  | 装 <br> 蕆 |  |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { 多 } \\ & \text { 若 } \\ & \text { 壁 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 品 } \\ & \text { 箸 } \end{aligned}$ |  |  |  |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { z. } \\ & \text { 命 } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | 装 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 22 | 43.88 | ${ }^{36.65}$ | ${ }_{63}^{143}$ | 33．54 | 25．05 | ${ }_{35.75}^{80}$ | ${ }^{3} 8.15$ | 33．05 | ${ }_{21.08}^{47}$ | ${ }^{6} 6.18$ | ${ }_{\text {ck }}^{140}$ | ${ }_{17.4}{ }^{39}$ | 17．05 | 8.95 | 43．85 | ${ }_{51.35}^{115}$ |  | 42．98 | 25.98 | ${ }^{26.64}$ | 36.28 | 5.45 | 2.28 | 5．65 |
| 1就 | ${ }_{13}$ | 35．98 | ${ }^{26,78}$ | 56．58 | 26.08 | 18．3\％ | ${ }^{32.854}$ | ${ }_{32.88}^{43}$ | 32．85 | ${ }^{17.68}$ | 60．38 | 58．08 | 9．96 | 11．5\％ | 3.15 | 34．45 | 43．54 | 46.68 | 38.28 | ${ }^{\text {19．88 }}$ | 20.68 | 31．35 | 3．88 | 3．18． | 5．33 |
| 2～10力所 | 75 | 54．78 | ${ }^{49.38}$ | ${ }^{73.38}$ | 46.78 | 40．05 | 40．05 | 41．38 | 32．05 | 26．78 | 73．38 | 69，33 | 29．38 | 25．33 | 16．08 | 54.78 | 58．78 | 49．35 | 48，06 | ${ }^{29.3}$ | 37．38 | 42，75 | 6.75 | 1.38 | ${ }^{16.05}$ |
| 11ヵか所以上 |  | 83，35 | 66．78． | 91．784 | 33．35 | 16．73） | 50．05 | 66．78） | 50．05 | 33．38 | 91.78 | 75．05 | 33，3\％ | 16．75 | 33，38 | 91．78） | 91．78 | 91.78 | 66．78） | 66．73 | 66．785 | 58．3\％ | 8．36 | 0.08 | 0.08 |

図表 3－73 活用している機能のうち，業務改善に特に役立つ機能（上位 3 つまで） ＜法人の事業所数別〉

|  | 件 <br> 数 |  | $\begin{aligned} & \hline \text { 爻 } \\ & \text { 学 } \\ & 1 \\ & 1 \\ & 1 \\ & \text { 筚 } \\ & \hline \end{aligned}$ |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { 筑 } \\ & \text { 算 } \end{aligned}$ |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { 多 } \\ & \text { 俗 } \\ & \text { 䧺 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 品 } \\ & \text { 箸 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 范 } \\ & \text { 点 } \\ & \text { 罚 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 符 } \\ & \text { 笽 } \end{aligned}$ |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { 番 } \\ & \text { 第 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 合 } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | 器 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 244 | 9.05 | 14．38 | 31．68 | 6.18 | 2.95 | 2.98 | 3．78 | 3.75 | 0.88 | 25.85 | ${ }_{19} 19.3$ | 0.89 | 2.98 | 0.08 | 8.28 | （11．58 | 12.78 | 3，78 | 1.68 | 1．65 | 4.15 | 0.45 | 0.08 | 40．6\％ |
| 1 $力$ 环 | 48 | 10.18 | ${ }^{12.8 .8}$ | 29.78 | 4．75 | 34 | 4．75 | 1.48 | 4．73 | 0．78 | 25.78 | ${ }^{15.55}$ | 0.04 | 2．05 | 0.08 | 3.45 | 10.18 | 12.25 | 3.48 | 1.45 | 0．785 | 2．74 | 0.74 | 0.08 | 45．3\％ |
| 2～10力昕 | 76 | 7.98 | 17．19， | 42.18 | 9.28 | 2.65 | 0.05 | 6.68 | 1．35 | 1.38 | 30．3\％ | 28．98 | 2.64 | 5．35 | 0.08 | 14．54 | 11．88 | 11.88 | 3.98 | 2.64 | 3.95 | 5.38 | 0.08 | 0.08 | 8．99 |
| 11\％所以上 | 13 | 7．75 | 23．15 | 7．75 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 15．48 | 0.05 | 0.05 | 15.45 | 15．45） | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 30．88 | 23.18 | 30.88 | 7．78 | 0.05 | 0.05 | 15，48 | 0.05 | 0.08 | 30．88 |

図表 3－74 導入したことによる効果（複数回答）＜法人の事業所数別＞

|  | 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { z } \\ & \text { ( } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 224 | \％${ }^{42} 8$ | ${ }^{25}$ | \％${ }^{80}$ | ${ }^{53.75}$ | 1．8\％ | \％ $\begin{array}{r}81 \\ 36.2 \%\end{array}$ | ${ }^{\text {r1．74 }}$ | 12 5.4 | －${ }_{\text {50，}}^{50}$ | ${ }^{41.08}$ | ${ }^{22} 9$ | 29 12.98 | ${ }^{36.18}$ | \％${ }^{57}$ | （ $\begin{array}{r}30 \\ 13.48 \\ \hline\end{array}$ | $\begin{array}{r}19 \\ 8.5 \% \\ \hline\end{array}$ | ${ }^{15}$ | 3.64 | 21．96 |
|  |  | ${ }^{16}$ | 12 | 42 | ${ }^{21}$ |  | ${ }^{44}$ | ${ }^{41}$ |  | ${ }^{31}$ | 25 |  |  | ${ }^{15}$ | ${ }^{24}$ |  | 11 | 11 |  | 32 |
| 1加所 | 131 | 12．2\％ | 9．2\％ | $32.1 \%$ | 16．0\％ | 2．3\％ | 33．6\％ | 31．3\％ | $2.3 \%$ | 23．78 | 19．18 | 6.18 | 6.96 | 11．5\％ | 18．3＊ | 6.98 | 8．45 | 8.45 | 1.58 | 24．48 |
|  |  | ${ }^{24}$ | ${ }^{3}$ | ${ }^{33}$ | ${ }_{3}^{25}$ |  | ${ }_{7}^{32}$ | ${ }_{74}^{26}$ | ${ }^{7}$ | ${ }_{74}^{17}$ | ${ }^{21}$ |  | 18 | 19 | ${ }^{24}$ | ${ }^{19}$ |  |  |  | 7 |
| 2～10力所 | 75 | 32.08 | 17．3\％ | 44．0\％ | 33．36 | 1.38 | 42．7\％ | ${ }^{34.7 \%}$ | 9.35 | ${ }^{22.73}$ | 28．08 | 12．08 | 24．05 | 25．38 | ${ }^{32.08}$ | 25.38 | 10．78 | 4.08 | 5．3\％ | 18．73 |
| 11か所以上 | 12 | 8．3\％ | 0.08 | 33．3\％ | 41．78 | 0.08 | 25.04 | 33．3\％ | $16.7 \%$ | 16．70 | 8．3\％ | 33．35 | 16．73 | 8．3\％ | 58．3\％ | 8．3\％ | 0.08 | 0.08 | 16.70 | 8．36 |

図表 3－75 $\begin{aligned} & \text { 減少した事業所内残業時間（平均月一人当たり＿時間）} \\ & \text {＜法人の事業所数別＞}\end{aligned}$

|  | 件 <br> 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & 2 \\ & 0 \\ & 0 \\ & 0 \\ & \text { ufof } \\ & \text { 笭 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 舞 } \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & \text { 雯 } \\ & \text { 部 } \end{aligned}$ | 鷀 |  | $\begin{aligned} & \text { 旲 } \\ & \text { 希 } \\ & \text { 值 } \end{aligned}$ | 㕍 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 |  | 27．68 | 0.08 | 3.48 | 0.08 | 0.08 | 20.78 | 0.08 | 3.48 | 0.08 | 0.08 | 24．18 | 20．7\％ |  | 268 |  | 1 |  |  |
| 1加所 |  | 44.48 | 0.08 | 11.18 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 33．34 | ${ }^{11.18}$ |  | ${ }^{7}$ |  | 11 | \％ |  |
| 2～10力所 |  | 22．28 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 33．38 | 0.08 | 5.68 | 0.08 | 0.08 | 16．74 | ${ }^{22.28}$ | 1 | 169 |  | 1 |  |  |
| 11市所以上 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 50．08 | 50．05 |  |  |  |  |  |  |

事業所の利用者数別にみると，1000人以上の事業所で活用している機能の数が多い。
業務改善に役立つ機能は，1000 人以上の事業所では「お客様情報管理（ $46.1 \%)$ 」「モニ タリング管理（27．6\％）」の割合が大きい。
導入したことによる効果は，1000 人以上の事業所で「現地や待ち時間等に入力ができる ようになり，自宅から訪問箇所への直行•訪問箇所から自宅等への直帰ができるようにな った（事業所への立ち寄りが減った）（31．6\％）」「記録の管理がしやすくなり，探している書類が見つけやすくなった（文書の管理行程が少なくなる等）（46．1\％）」「業務効率化によ り，専門性向上等の時間が確保できるようになった（32．9\％）」「勤務状況，業務状況等の把握が効率化され，指導や育成の時間ができた（18．4\％）」「事業所内の残業時間が減少し た（ $23.7 \%$ ）」「有休取得が進んだ（ $26.3 \%$ ）」「職員の業務効率化の意識改善につながった （39．5\％）」の割合が大きく，他の利用者数規模と比較して効果が大きく現れている。
残業減少時間については， 300 人以上 1000 人未満の事業所で， 2 時間未満が $22.2 \%$ ， 20 時間以上が $44.4 \%$ であった。 1000 人以上の事業所で 2 時間未満が $33.3 \%$ ， 10 時間～ 12時間未満が $33.3 \%$ であった。

図表 3－76 活用している機能（複数回答）＜事業所の利用者数別＞


図表 3－77 活用している機能のうち，業務改善に特に役立つ機能（上位3つまで） ＜事業所の利用者数別〉

|  | 件 <br> 数 |  | $\begin{aligned} & \text { K } \\ & \text { 年 } \\ & \text { en } \\ & 1 \\ & 1 \\ & \text { 管 } \\ & \hline \end{aligned}$ |  |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { E E } \\ & \text { = } \\ & \text { 多 } \\ & \text { 关 } \\ & \text { 管 } \\ & \text { y } \\ & \hline \end{aligned}$ |  |  |  |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { 名 } \\ & \text { 整 } \\ & \text { 堛 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & z \\ & \text { z. } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | 䦆 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 24 | ${ }_{9.08}^{22}$ | －${ }_{14.35}$ | ${ }^{77}$ 71．69 | ${ }^{15}$ | 2.98 | 3.78 | 0.88 | $\begin{array}{r} 63 \\ 25.88 \\ 28 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 47 \\ \hline 19.35 \\ \hline \end{array}$ | 0．85 | ${ }^{20} 8$ | ${ }_{11.58}^{28}$ | （ $\begin{array}{r}31 \\ 12.75\end{array}$ | 3．74 | ${ }^{1.65}$ | 1.68 | 10 4.15 | 0.48 | 0.08 | 99 <br> 40.68 |
| $\sim 300$ 人米満 | 86 | 5.88 | 3．5\％ | －${ }^{22}$ | 2.35 | 1.28 | $5.8 \%$ | 0.08 | ${ }_{26.75}{ }^{23}$ | ${ }_{\text {16．38 }}$ | 0.05 | 7．0\％ | ${ }_{\text {\％}}^{12}$ |  | 3.54 | 1.28 | 2．38 | 2.38 | 0.08 | 0.08 | ${ }_{48.85}^{42}$ |
| $300 \sim 1000$ 人米满 | 71 | 11．38 | （ ${ }^{16}$ | 18 25.48 | 9.98 | 2.88 | $2.8 \%$ | 1.48 | 22．5\％ | 11 15.50 | 0.08 | 8．5\％ | 8．5\％ | 9．98 | 5.68 | 2.88 | $0.0 \%$ | 0.08 | 1.48 | 0.05 | \％ $\begin{array}{r}29 \\ 40.88 \\ \hline\end{array}$ |
| 1000人以上 | 76 | 11．88 | （14 | r ${ }^{35}$ | 7．9\％ | 5.35 | $2.6 \%$ | 1.38 | 28．924 | r $\begin{array}{r}21 \\ 27.65\end{array}$ | ${ }_{2.68}{ }^{2}$ | （ ${ }^{8}$ | $\stackrel{10}{13.25}$ | $\xrightarrow{10}$ | 2．65 | 1．38 | 2.68 | ${ }^{8} 8$ | $0.0 \%$ | 0.06 | ${ }_{26.35}^{20}$ |

図表 3－78 導入したことによる効果（複数回答）＜事業所の利用者数別＞

|  | 件 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { 有 } \\ & \text { 隻 } \\ & \text { 湶 } \\ & \text { 進 } \\ & \approx \\ & \text { た } \end{aligned}$ |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { z. } \\ & \text {, } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 嘪 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 224 | ${ }^{48} 8$ | $\begin{array}{r} 25 \\ 11.25 \end{array}$ | \％${ }^{80}$ 35．7\％ | $\begin{array}{r} 53 \\ 23.78 \end{array}$ | 1．8\％ | \％ $\begin{array}{r}81 \\ 36.22\end{array}$ | ${ }^{\text {71．78 }}$ | \％ $\begin{array}{r}12 \\ 5.48\end{array}$ | 22．30 | $\begin{array}{r} 47 \\ 21.05 \\ \hline \end{array}$ | 9．8\％${ }^{22}$ | ${ }^{29}$ | \％${ }^{36} 1$ | \％${ }^{57}$ | （ $\begin{array}{r}30 \\ 13.48\end{array}$ | 19 8.58 | ${ }^{15}$ | 3．6\％ | 49 21.98 |
| 20未潘 |  |  |  | ${ }^{14}$ |  |  | ， | ${ }^{15}$ |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ${ }_{12}$ | $\frac{11.15}{5}$ | 19．489 | ${ }^{5.69}$ | 2．8\％ | ${ }^{34.75}$ |  | 1．45 | ${ }_{13}{ }^{22}$ | ${ }^{12.55}$ | 1．45 | 0．0\％ | ${ }^{2.88}$ | ${ }^{8.38}$ | $\frac{4.28}{11}$ | ${ }^{5.68}$ | $\frac{11.18}{4}$ | 5.64 | $\frac{20}{20}$ |
| $300 \sim 1000$ 人末淌 | 67 | 17．9\％ | 7．5\％ | 40．3＊ | 28.45 | 1．5\％ | 34．3\％ | 26．98 | 4．5\％ | 19.48 | 17．98 | 4．5\％ | 13．480 | 16．4＊ | 26．9＊ | 16．488 | 13．4\％ | 6．08 | $3.0 \%$ | 29.98 |
| 1000人以上 | 76 | ${ }^{24}{ }^{24}$ | $\begin{array}{r} 12 \\ 15.88 \end{array}$ | 36 47.45 | ${ }^{26.268}$ | 1．3\％ | ${ }^{29} 8$ | 465 | 7.98 | 27．68 | 25 32.95 | 18．44 | ${ }^{18}$ | 26．38） | 39．5\％） | （15 ${ }^{15}$ | ${ }_{7.98}^{6}$ | －${ }^{3}$ | 2.65 | ${ }^{12}$ |

図表 3－79 減少した事業所内残業時間（平均月一人当たり＿時間）
＜事業所の利用者数別＞

|  | 件 <br> 数 | $\begin{aligned} & y_{2}^{2} \\ & \text { 晘 } \\ & \text { 蘭 } \\ & \text { 满 } \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & \frac{6}{6} \\ & \text { 嵵 } \\ & \text { 闌 } \\ & \text { 满 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 8 \\ & 8 \\ & \text { 星 } \\ & \text { 闌 } \\ & \text { 满 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { T } \\ & 1 \\ & 0 \\ & 0 \\ & \text { 椨 } \\ & \text { 間 } \\ & \text { 满 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline \\ & 1 \\ & 1 \\ & 2 \\ & \text { 晘 } \\ & \text { 閑 } \\ & \text { 满 } \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & \hline 1 \\ & 1 \\ & 6 \\ & 6 \\ & \text { 隹 } \\ & \text { 間 } \\ & \text { 满 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { T } \\ & 1 \\ & 8 \\ & 8 \\ & \text { 時 } \\ & \text { 間 } \\ & \text { 满 } \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & 0_{0}^{2} \\ & \text { 椨 } \\ & \text { 間 } \\ & \text { 上 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 矄 } \\ & \text { 容 } \end{aligned}$ |  | 孀 合 計 | $\begin{aligned} & \text { 平 } \\ & \text { 均 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 欔 } \\ & \text { 譃 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 最 } \\ & \text { 値 } \end{aligned}$ | 最 值 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 29 | 8 27．6\％ | ${ }_{0}^{0}$ | 3．48 | ${ }_{0}^{0}$ | $0.0 \%$ | 20．7\％ | 0.05 | 3.48 | $0.0 \%$ | \％${ }_{0}^{0}$ | 24．180 | 20．7\％ | ${ }^{23}$ | 268 | 12 | 11 | 40 |  |
| $\sim 300$ 人未满 |  | 0．0\％ | 0.08 | 0.08 | 0．0\％ | 0．0\％ | $0.0 \%$ | 0.00 | 0.08 | 0．0\％ | 0 0.08 | 0．0\％ | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 300～1000人未满 | 9 | 22.28 | 0.05 | 11．15 | 0．0\％ | 0．0\％ | 0．0\％ | 0.05 | 0.08 | 0．0\％ | 0．0\％ | 44．480 | 22．2\％ |  | 118 | 17 | 14 | ${ }^{40}$ |  |
| 1000 人以上 | 18 | ${ }^{33.3}{ }^{6}$ | ${ }_{0}^{0}$ | \％${ }_{0}^{0}$ | \％${ }^{0}$ | \％${ }_{0}^{0}$ | ${ }^{6}{ }^{6}$ | （ ${ }_{0}^{0}$ | 5．68） | （ ${ }_{0}^{0}$ | 0 <br> 0.08 | 5．65 | 22．28 | 14 | 110 |  |  | 30 |  |

レンタル卸の利用率別にみると，活用している機能は，30\％未満の事業所で「ログ管理 （ $21.8 \%$ ）」の割合が大きい。 $30 \sim 70 \%$ の事業所で「タスク管理（ $7.9 \%$ ）」， $70 \%$ 以上の事業所で「社外向け帳票メール送信（12．1\％）」「仕入•買掛•在庫管理（20．7\％）」「レンタル個品管理（ $25.9 \%$ ）」の割合が小さい。

業務改善に役立つ機能の上位3つは，レンタル卸利用比率によって変わらない。
導入したことによる効果は，30\％未満の事業所で「事業所内の情報共有が改善した（外部から利用者情報等についての把握等）（43．6\％）」「リコール対応や事故防止対策が進んだ （ $12.7 \%$ ）」「有休取得が進んだ $(25.5 \%)$ 」の割合が， $30 \sim 70 \%$ の事業所で「事業所内の残業時間が減少した（ $21.1 \%$ ）」の割合が，70\％以上の事業所で「記録の管理がしやすくな り，探している書類が見つけやすくなった（文書の管理行程が少なくなる等）（41．4\％）」 の割合が大きい。

残業減少時間については，30\％未満の事業所で，2時間未満が $62.5 \%$ ， 10 時間～12時間未満が $25.0 \%$ であった。 $30 \sim 70 \%$ の事業所で， 20 時間以上が $37.5 \%, ~ 70 \%$ 以上の事業所で 10 時間～12時間未満， 20 時間以上が $28.6 \%$ であった。

## 図表 3－80 活用している機能（複数回答）＜レンタル卸の利用比率別＞



図表 3－81 活用している機能のうち，業務改善に特に役立つ機能（上位 3 つまで） ＜レンタル卸の利用比率別＞

|  | 件 <br> 数 |  | $\begin{array}{l\|l} \hline \text { 㐱 } \\ \text { 等 } \\ 1 \\ \text { 算 } \\ \hline \end{array}$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \hline \text { 多 } \\ & \text { 慮 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline \text { 品 } \\ & \text { 箅 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 党 } \\ & \text { 慮 } \end{aligned}$ |  |  |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { z. } \\ & \text { 他 } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | 唯 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 24 | ${ }^{2.085}$ | 14.38 | ${ }^{31.68}$ | 6.19 | 2.9 | 2.9 | 3.75 | ${ }_{3.78}{ }^{9}$ | 0.8 | ${ }^{25585}$ | ${ }_{19}{ }^{47} 8$ | 0.8 |  |  | 8.28 | 115 | 12.78 | ${ }_{3}{ }^{\text {a }}$ |  | ${ }_{1}^{1.688}$ | ${ }_{4}^{14}$ |  |  | 6 |
| 0～30\％米湮 |  | 9.75 | ${ }_{178}^{17}$ | 35．5． | 8.14 | 3.22 | 1.6 | ${ }^{6.58}$ | 1.88 | ${ }^{1.68}$ | 22.68 | ${ }^{16.15}$ | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 4.88 | 9.78 | 14.5 | 3.28 | 0.0 | 3.28 | 8.14 | 0.08 | 0.0 | 18 |
|  |  | 5.18 | 10.38 | 35.98 | 2.64 | 5.15 | 2.68 | ． 08 | 0.05 | 0．09 | ${ }^{3} 3.35$ | 25.68 | ${ }^{0.05}$ |  |  | 279 | 5.2 | ${ }_{2.8}$ | 5.1 | 0.08 | 0.085 | 7.7 |  |  | \％ 6 |
| 70\％以上 | 61 | 11.5 | 23.05 | 39.3 | 8.885 | 0.08 | 1.98 | 1.65 | 3．38 | 1.68 | 26.2 | 23．04 | ．69 | 4.98 | 0.05 | d | 14．58 | 8.29 | 0.08 | 0.08 | （1．68） | 1.68 | ${ }^{65}$ | 08 | ${ }_{36.15}^{2.2}$ |

図表 3－82 導入したことによる効果（複数回答）＜レンタル卸の利用比率別＞

\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline \& 件

数 \&  \&  \&  \&  \&  \&  \&  \&  \&  \&  \&  \&  \& $$
\begin{aligned}
& \text { 有 } \\
& \text { 休 } \\
& \text { 嘚 } \\
& \text { 加 } \\
& \text { 倠 } \\
& \text { だ }
\end{aligned}
$$ \&  \& \[

$$
\begin{aligned}
& \text { 職 } \\
& \text { 貝 } \\
& \text { 满 } \\
& \text { 足 } \\
& \text { 度 } \\
& \text { 敒 } \\
& \text { 部 } \\
& \text { L } \\
& \text { た }
\end{aligned}
$$

\] \&  \& \[

$$
\begin{aligned}
& \text { 効 } \\
& \text { 果 } \\
& \text { は } \\
& \text { 特 } \\
& \text { な } \\
& \text { い }
\end{aligned}
$$

\] \& \[

$$
\begin{aligned}
& \bar{\xi} \\
& \text { の } \\
& \text { 他 }
\end{aligned}
$$

\] \& \[

$$
\begin{aligned}
& \text { 無 } \\
& \text { 答 }
\end{aligned}
$$
\] <br>

\hline 全体 \& 224 \& 42
$18.8 \%$ \& 25
11.28 \& 80
$35.7 \% 0$ \& 53
$23.7 \%$ \& 1．8\％ \& 81
$36.2 \%$ \& 71

31.78 \& $$
\begin{array}{r}
12 \\
5.48 \\
\hline
\end{array}
$$ \& 50

$22.3 \%$ \& $$
\begin{array}{r}
47 \\
21.08 \\
\hline
\end{array}
$$ \& $\begin{array}{r}22 \\ 9.8 \% \\ \hline\end{array}$ \& 29

12.98 \& 36
16.18 \& 57

25.48 \& $$
\begin{array}{r}
30 \\
13.4 \%
\end{array}
$$ \& $\begin{array}{r}19 \\ 8.5 \% \\ \hline\end{array}$ \& 15

$6.7 \%$ \& 3．6\％ \& 49
$21.9 \%$ <br>
\hline \& \& ${ }^{12}$ \& \& ${ }^{24}$ \& 18 \& ${ }^{1}$ \& 20 \& ${ }^{19}$ \& ${ }^{7}$ \& 14 \& 15 \& ${ }^{8}$ \& ${ }^{8}$ \& 14 \& ${ }^{17}$ \& 11 \& ${ }^{6}$ \& ${ }^{4}$ \& ${ }^{2}$ \& ${ }^{8}$ <br>
\hline 0～30\％未满 \& 55 \& 21．8\％ \& 12．7\％ \& 43．6\％ \& 32．7\％ \& 1．8\％ \& 36．4\％ \& 34．5\％ \& 12．78 \& 25．5\％ \& 27．3\％ \& 14．5\％ \& 14．5\％ \& 25．5\％ \& 30．9\％ \& 20．0\％ \& 10．9\％ \& 7．3\％ \& 3．6\％ \& 14．5\％ <br>
\hline 30～70\％未満 \& 38 \& 23．7\％ \& 13．2\％ \& 13
$34.2 \%$ \& 18．4\％ \& 0．0\％ \& 10
$26.3 \%$ \& 12
31.68 \& 0．0\％ \& 10
$26.3 \%$ \& 23．7\％ \& 10．5\％ \& 21．1\％ \& 13．28 \& 12
$31.6 \%$ \& 10．5\％${ }^{4}$ \& 7．9\％ \& 7．9\％ \& 0．0\％ \& 12
$31.6 \%$ <br>
\hline \& \& 13 \& \& ${ }_{24} 21$ \& 16 \& \& ${ }_{2} 26$ \& ${ }_{24} 2$ \& \& 16 \& 12 \& \& 21.15 \& \& ${ }^{17}$ \& \& \& \％ \& \& 11 <br>
\hline 70\％以上 \& 58 \& 22．4\％ \& 13．8\％ \& 36．2\％ \& 27．6\％ \& 1．7\％ \& 39．7\％ \& 41．48 \& 1．7\％ \& 27．6\％ \& 20．78 \& 12．1\％ \& 12．1\％ \& 13．88 \& 29．3\％ \& 15．5\％ \& 8．6\％ \& 5．2\％ \& 1．7\％ \& 19．0\％ <br>
\hline
\end{tabular}

図表 3－83 減少した事業所内残業時間（平均月ー人当たり＿時間）
＜レンタル卸の利用比率別＞

|  | 件 <br> 数 | $\begin{aligned} & 5 \\ & 2 \\ & 2 \\ & \text { 诪 } \\ & \text { 閑 } \\ & \text { 满 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline 5 \\ & 4 \\ & \text { 時 } \\ & \text { 開 } \\ & \text { 満 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 5 \\ & \hline 6 \\ & \text { 時 } \\ & \text { 閍 } \\ & \text { 末 } \\ & \text { 満 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 5 \\ & 8 \\ & 8 \\ & \text { 時 } \\ & \text { 間 } \\ & \text { 満 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { b } \\ & 1 \\ & 0 \\ & 0 \\ & \text { 時 } \\ & \text { 開 } \\ & \text { 满 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline \\ & 1 \\ & 6 \\ & 6 \\ & \text { 時 } \\ & \text { 開 } \\ & \text { 满 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline \\ & 1 \\ & 8 \\ & 8 \\ & \text { 蒔 } \\ & \text { 闌 } \\ & \text { 满 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline \\ & 2 \\ & 0 \\ & 0 \\ & \text { 時 } \\ & \text { 闌 } \\ & \text { 满 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline 2 \\ & 0 \\ & 0 \\ & \text { 時 } \\ & \text { 間 } \\ & \text { 上 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 平 } \\ & \text { 均 } \\ & \text { の } \\ & \text { 分 } \\ & \text { } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 婁 } \\ & \text { 数 } \\ & \text { 合 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline \text { 平 } \\ & \text { 均 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 標 } \\ & \text { 䡢 } \\ & \text { 差 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 最 } \\ & \text { 值 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 最 } \\ & \text { 少 } \\ & \text { 值 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 29 | 27．6\％ |  | 1 3.48 |  |  | 3．4\％ |  | 0 0.08 | 24．18 |  | 23 | 268 | 12 | 11 | 40 |  |
| 0～30\％末满 | 8 | 62．5\％ | \％${ }_{0}^{0}$ | \％${ }^{0}$ | 0 $0.0 \%$ | 0 0.08 | \％ $\begin{array}{r}0 \\ 0.0 \%\end{array}$ | 0 $0.0 \%$ | ${ }_{0}^{0}$ | 0 0.08 | 12．5\％ | 7 | 25 | ${ }^{4}$ | 4 | 10 | 1 |
| 30～70\％末满 | 8 | 0 0.08 | \％${ }_{0}^{0}$ | 12．58 | －${ }_{0}^{0}$ | 0 0.08 | 0 $0.0 \%$ | －${ }_{0}^{0}$ | 008 | 37．58 | 37．5\％ | 5 | 85 | 17 | 9 | 30 | 5 |
| 70\％以上 | 7 | \％${ }^{14} 8$ | \％ $\begin{array}{r}0 \\ 0.0 \%\end{array}$ | \％${ }^{0}$ | －${ }_{0}^{0.04}$ | \％${ }^{0}$ | \％ $\begin{array}{r}0 \\ 0.0 \%\end{array}$ | －${ }_{0}^{0}$ | \％${ }_{0}^{0.08}$ | ${ }^{28.68}$ | 28．6\％ | 5 | ${ }^{91}$ | 18 | 15 | 40 | 1 |

## 2）I C T 機器等の利用に関する取組の振り返りについて

課題への対応の効果の評価や振り返りは，「特に実施していない」が $62.7 \%$ で最も多 い。
業務改善の計画の練り直しは，「特に実施していない」が $38.9 \%$ ，「取組にうまくいかな い点があった場合，他の対応方法も含め，再検討を行っている」が $24.2 \%$ であった。

## 図表 3－84 I CT機器等の利用に関する取組についての振り返り（複数回答）



## 図表 3－85 業務改善の計画の練り直し（複数回答）



法人の事業所数別にみると，単独事業所および $2 \sim 10$ か所の事業所において，対応につ いての振り返りについて，「特に実施していない（66．2\％，60．5\％）」の割合が大きい。ま た，業務改善の計画の練り直しについて，「特に実施していない」の割合は，単独事業所 （46．6\％），2～10 か所（ $26.3 \%$ ）， 11 か所以上（ $23.1 \%$ ）であった。 $2 \sim 10$ か所の事業所で「職員の気づきを回収するための意見ボックスを用意する，ミーティングなどでその日の勤務中に気づいたことを発表するなど，改善活動を継続するための仕組みがある」が 25．0\％で大きい。

図表 3－86 I CT機器等の利用に関する取組についての振り返り（複数回答） ＜法人の事業所数別〉

|  | 件 <br> 数 | 行つ I <br> つい C <br> ててT <br> い 「機 <br> る指器 <br> 標等 <br> をの <br> 設利 <br> 定用 <br> しに <br> ｀関 <br> 効す <br> 果る <br> 測取 <br> 定組 <br> をに | 定つ I <br> 性い C <br> 的て T <br> な 「機 <br> 評職器 <br> 価員等 <br> をアの <br> 行ン利 <br> つヶ用 <br> て！に <br> いト関 <br> るなす <br> どる <br> に取 <br> よ組 <br> りに | 特 <br> に <br> 実 <br> 施 <br> $\checkmark$ <br> い <br> な <br> い | $\begin{aligned} & \text { そ } \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 回 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 244 | $\begin{array}{r} 12 \\ 4.9 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 16 \\ 6.6 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 153 \\ 62.7 \% \end{array}$ | 6 $2.5 \%$ | 60 $24.6 \%$ |
| 1か所 | 148 | 3 $2.0 \%$ | 4 $2.7 \%$ | 98 $66.2 \%$ | 2 $1.4 \%$ | 41 $27.7 \%$ |
| 2～10か所 | 76 | 6 $7.9 \%$ | 11 $14.5 \%$ | 46 $60.5 \%$ | 3 $3.9 \%$ | 13 $17.1 \%$ |
| 11か所以上 | 13 | $\begin{array}{r} 3 \\ 23.1 \% \end{array}$ | 1 $7.7 \%$ | 5 $38.5 \%$ | 1 $7.7 \%$ | 3 $\begin{array}{r}3 \\ 23.1 \%\end{array}$ |

図表 3－87 業務改善の計画の練り直し（複数回答）＜法人の事業所数別＞

|  | 件 <br> 数 |  | 討取 を組 行が う てま いく るい か な い 点 が あ っ た 場 合 他 の 取 組 も 含 め， 再 検 | どテ職 改ンの 善グ気 活なら゙ 動どき をでを 継その 続の収 す日す るのる た勤た あ務め の中の 仕に意 組気見 かつボ がいツ あたク るこス とを を用 発意 表す する る なミ | $\begin{aligned} & \text { 改 } \\ & \text { ⿳⿱䒑⿻二丨䒑口- } \\ & \text { た } \\ & \text { め } \\ & \text { の } \\ & \text { 計 } \\ & \text { 画 } \\ & \text { 練 } \\ & \vdots \\ & \text { 直 } \\ & \text { L } \\ & \text { P } \\ & \text { D } \\ & C \\ & \text { A } \\ & \text { サ } \\ & \text { ク } \\ & \text { ル } \\ & \text { を } \\ & \text { 回 } \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { に } \\ & \text { 実 } \\ & \text { 施 } \\ & \text { て } \\ & \text { い } \\ & \text { な } \\ & \text { い } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { そ } \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 回 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 244 | 30 $12.3 \%$ | 59 $24.2 \%$ | 32 $13.1 \%$ | 24 $9.8 \%$ | 95 $38.9 \%$ | 4 $1.6 \%$ | 56 $23.0 \%$ |
| 1か所 | 148 | 14 $9.5 \%$ | 30 $20.3 \%$ | 11 $7.4 \%$ | 6 $4.1 \%$ | 69 $46.6 \%$ | 2．0\％ | $\begin{array}{r}38 \\ 25.7 \% \\ \hline\end{array}$ |
| 2～10か所 | 76 | 14 $18.4 \%$ | 22 $28.9 \%$ | 19 $25.0 \%$ | 16 $21.1 \%$ | 20 $26.3 \%$ | 1 $1.3 \%$ | 14 $18.4 \%$ |
| 11か所以上 | 13 | 15．4\％ | 5 $38.5 \%$ | 2 $15.4 \%$ | 2 $15.4 \%$ | 23．1\％ | 0 $0.0 \%$ | 2 $15.4 \%$ |

事業所の利用者数別にみると，対応についての振り返りは，1000 人以上の事業所では
「I C T 機器等の利用に関する取組について，職員アンケートなどにより定性的な評価を行っている」が $11.8 \%$ で大きい。また，業務改善の計画の練り直しについて，「改善のため の計画を練り直し，P D C A サイクルを回している」の割合は，1000 人以上の事業所で $19.7 \%$ が大きい。300 人未満の事業所で「特に実施していない」は $60.5 \%$ で大きい。

図表 3－8 8 I C T 機器等の利用に関する取組についての振り返り（複数回答）
＜事業所の利用者数別＞

|  | 件数 | 行つ I つい C ててT <br> い 「機 <br> る指器 <br> 標等 <br> をの <br> 設利 <br> 定用 <br> しに <br> 関 <br> 効す <br> 果る <br> 測取 <br> 定組 <br> をに | 定つ I 性い C 的てT な 機 評職器 価員等 をアの 行ン利 つケ用 てl に いト関 るなす どる に取 よ組 りに | 特 <br> に <br> 実 <br> 施 <br> し <br> い <br> な <br> い | $\begin{aligned} & \text { そ } \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 回 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 244 | 12 $4.9 \%$ | 16 $6.6 \%$ | $\begin{array}{r} 153 \\ 62.7 \% \end{array}$ | 6 $2.5 \%$ | 60 $24.6 \%$ |
| $\sim 300$ 人未満 | 86 | 2 $2.3 \%$ | 2 $2.3 \%$ | 56 $65.1 \%$ | 2 | 24 $27.9 \%$ |
| $300 \sim 1000$ 人未満 | 71 | 3 $4.2 \%$ | 3 $4.2 \%$ | 45 $63.4 \%$ | 1．4\％ | 20 $28.2 \%$ |
| 1000 人以上 | 76 | 7 $9.2 \%$ | 9 $11.8 \%$ | $\begin{array}{r} 46 \\ 60.5 \% \\ \hline \end{array}$ | 2．6\％ | $\begin{array}{r}14 \\ 18.4 \% \\ \hline\end{array}$ |

図表 3－89 業務改善の計画の練り直し（複数回答）＜事業所の利用者数別＞

|  | 件 <br> 数 |  | 討取 を組行が つう てま いく るい か な点 か あ あ た た 場 合他取組含再検 |  |  | $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { に } \\ & \text { 実 } \\ & \text { 施 } \\ & \text { て } \\ & い \\ & \text { な } \\ & \text { W } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \bar{z} \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 罒 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 244 | $\begin{array}{r} 30 \\ 12.3 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 59 \\ 24.2 \% \end{array}$ | 32 $13.1 \%$ | \％ $\begin{array}{r}24 \\ 9.8 \%\end{array}$ | 95 $38.9 \%$ | 1．6\％ | $\begin{array}{r}56 \\ 23.0 \% \\ \hline\end{array}$ |
| $\sim 300$ 人末満 | 86 | 5．8\％ | 9 $10.5 \%$ | 3．5\％ | 0 | $\begin{array}{r}52 \\ 60.5 \% \\ \hline\end{array}$ | 0．0\％ | 21 $24.4 \%$ |
| 300～1000人末満 | 71 | 7．0\％ |  | 9 $12.7 \%$ | 7 $9.9 \%$ | $\begin{array}{r}23 \\ 32.4 \% \\ \hline\end{array}$ | 2．8\％ | $\begin{array}{r}21 \\ 29.6 \% \\ \hline\end{array}$ |
| 1000人以上 | 76 | 18 $23.7 \%$ | $\begin{array}{r} 25 \\ 32.96 \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 20 \\ 26.3 \% \\ \hline \end{array}$ | 15 $19.7 \%$ | 18 $23.7 \%$ | 1．3\％ | 12 $15.8 \%$ |

## 3）I C T 以外の機器•設備を用いた取組について

導入しているI C T 機器以外の機器•設備は，腰痛ベルト（5 事業所），台車（大型台車）（5 事業所），ベッド搬送用の専用カート・台車•運搬車（3 事業所），自転車•電動ア シスト付自転車があげられた。（自由記入の回答数＝13）
導入を検討している I C T 機器以外の機器•設備については，上記機器（3 事業所）に加え，マッスルスーツ（1 事業所）の回答があった。（自由記入の回答数＝4）
（5）人員配置と人材育成について
1）事務職員の配置について
事務職員が行っている業務は，「電話対応」が $78.3 \%$ で最も多い。次いで「入出金管理」が $74.6 \%$ ，「請求書作成」が $71.3 \%$ で多い。
事務職員を配置したことによる効果は，「福祉用具専門相談員が本来業務にかかる時間を確保しやすくなった」が $55.7 \%$ で最も多い。次いで「必要書類の記載漏れ，提出忘れなど が減った」が $34.4 \%$ ，「福祉用具専門相談員の帰社後の残務が削減できた」が $32.8 \%$ で多 い。

## 図表 3－90 事務職員が行っている業務（複数回答）



図表 3－91 事務職員を配置したことによる効果（複数回答）


法人の事業所数別にみると，単独事業所において，「事務職員を配置していない」が $14.9 \%$ で割合が大きい。 $2 \sim 10$ か所の事業所と， 11 か所以上の事業所で事務職員が行って いる業務は大差ない。
配置したことによる効果については，11 か所以上の事業所において，「福祉用具専門相談員が行ら業務の質が向上した（ $7.7 \%$ ）」の割合が小さい。

図表 3－92 事務職員が行っている業務（複数回答）＜法人の事業所数別＞

|  | 件 <br> 数 | $\begin{aligned} & \text { 㿥 } \\ & \text { 箅 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 矍 } \\ & \text { 晟 } \end{aligned}$ |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { 苃 } \\ & \text { 学 } \\ & 1 \\ & 1 \\ & \text { 箅 } \end{aligned}$ |  |  | $\begin{aligned} & \substack{\text { 䫎 } \\ \text { 鎹 }} \end{aligned}$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { z } \\ & \text { z } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ |  | 锥 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 锥 | 244 | ${ }^{1148}$ | 32．88 | ${ }_{7}^{17.54}$ | 71．35 | 74．68 | ${ }^{15.68}$ | 17.28 | 22.18 | ${ }^{166}$ | 28.78 | 43，05 | ${ }^{\text {49，28 }}$ | 32．88 | 58．68 | ${ }_{4}^{11.55}$ | 47．15 | 57．88 | ${ }_{78 \text { c．3\％}}^{191}$ | （1．55＊ | 2.08 | 9．88 | 18 |
| 173嫄 | 148 | 49，34 | 25.08 | 1.98 | 61.54 | 65．58 | 16.28 | 16.98 | 23.04 | 58.18 | 20.98 | 37.28 | 7．88\％ | ${ }_{27.085}^{40}$ | ${ }^{7}{ }^{7} \mathrm{~m}_{8}$ | 34．5\％ | 32.48 | 5．38 | ${ }_{68,28}^{101}$ | 1．45 | 2．74 | 4．98 | ${ }_{78}$ |
|  |  | ${ }^{663}$ | ${ }^{35}$ | ${ }^{44}$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| $\xrightarrow{2 \sim 10 力 \text { 所 }}$ | 76 | 82．99 | 46．18 | 57．98 | 89．5\％ | 92．18 | 14.54 | 18.48 | 22．48 | 85．58 | 10.88 | 52．68 | 68.45 | 40．88 | 76.38 | 65．88 | 5．0 | ${ }^{77.68}$ | 96．14． | 82．99 | 0.08 | 2．64 | 0.08 |
| 11分所以上 | 13 | 69．284 | 46.28 | 61．58 | 76．98 | 76.98 | 23．18） | 15.45 | 15.48 | 84．68 | 38．58 | 53．88 | 61．58． | 38．54］ | 76.98 | 61．5\％ | 53．88 | 76．9\％ | 92．3\％ | 84．64 | 7．7\％ | 0.08 | 7．74 |

図表 3－93 事務職員を配置したことによる効果（複数回答）＜法人の事業所数別＞

|  | 件 <br> 数 |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { 出必 } \\ & \text { 忘要 } \\ & \text { れ書 } \\ & \text { な類 } \\ & \text { 何記 } \\ & \text { 減载 } \\ & \text { た热 } \\ & \text { 提 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 顧事 } \\ & \text { 满所 } \\ & \text { 足全 } \\ & \text { 度体 } \\ & \text { がの } \\ & \text { 向電 } \\ & \text { 上話 } \\ & \text { 乚対 } \\ & \text { た応 } \\ & \text { の } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 増来福 } \\ & \text { え業社 } \\ & \text { た務用 } \\ & \text { に具 } \\ & \text { よ専 } \\ & \text { る門 } \\ & \text { 売相 } \\ & \text { り談 } \\ & \text { 上員 } \\ & \text { がの } \\ & \text { が本 } \end{aligned}$ | た事 業 所 運 虽 か 円 滑 化 さ れ | $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { に } \\ & \text { な } \\ & \text { い } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { そ } \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 罒 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 244 |  | $\begin{array}{r} 136 \\ 55.7 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 61 \\ 25.0 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 84 \\ 34.4 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 72 \\ 29.5 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 42 \\ 17.2 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 117 \\ 48.0 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 27 \\ 11.1 \% \end{array}$ | $1.2 \%$ | 36 $14.8 \%$ |
| 1加所 | 148 | 42 $28.4 \%$ | $\begin{array}{r}73 \\ 49.3 \% \\ \hline\end{array}$ | 31 $20.9 \%$ | $\begin{array}{r} 42 \\ 28.4 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 30 \\ 20.3 \% \end{array}$ | 19 $12.8 \%$ | 60 $40.5 \%$ | 19 $12.8 \%$ | 0．7\％ | 28 $18.9 \%$ |
| 2～10か所 | 76 | 33 $43.4 \%$ |  | 28 $36.8 \%$ | $\begin{array}{r} 35 \\ 46.1 \% \\ \hline \end{array}$ |  |  | 47 $61.8 \%$ | 9．2\％${ }^{7}$ | 2．6\％ | $\begin{array}{r}4 \\ 5.3 \% \\ \hline\end{array}$ |
| 11か所以上 | 13 | 4 $30.8 \%$ | $\begin{array}{r} 10 \\ 76.9 \% \\ \hline \end{array}$ | 1 $7.7 \%$ | ［ ${ }^{7}$ | 4 $30.8 \%$ | 33．1\％ | 9 $69.2 \%$ | 0 $0.0 \%$ | 0．0\％ | 2 $15.4 \%$ |

事業所の利用者数別にみると，利用者数 300 人未満の事業所において，「事務職員を配置していない」が $26.7 \%$ で割合が大きい。 1000 人以上の事業所で「見積作成（ $52.6 \%$ ）」「給与計算（ $64.5 \%$ ）」「文書管理等（複写，打ち込み，ファイリング等）（76．3\％）」「商品調達（ $73.7 \%$ ）」の割合が大きい。

配置したことによる効果については，利用者数 300～1000 人の事業所で「事務所全体の電話対応の顧客満足度が向上した（ $45.1 \%)$ 」， 1000 人以上の事業所で「福祉用具専門相談員の帰社後の残務が削減できた（ $52.6 \%)$ 」「福祉用具専門相談員の本来業務による売り上 げが増えた（ $27.6 \%)$ 」の割合が大きい。

図表 3－94 事務職員が行っている業務（複数回答）＜事業所の利用者数別＞


図表 3－95 事務職員を配置したことによる効果（複数回答）＜事業所の利用者数別＞

|  | 件 <br> 数 | 社福 <br> 後祉 <br> の用 <br> 残具 <br> 務専 <br> が門 <br> 削相 <br> 減談 <br> で員 <br> きの <br> た帰 | 保来福 し業祉 や務用 すに具 くか專 なか門 つる相 た時談間員 をが確本 | $\begin{aligned} & \text { ら福 } \\ & \text { 業祉 } \\ & \text { 務用 } \\ & \text { 具 } \\ & \text { 質専 } \\ & \text { が門 } \\ & \text { 向相 } \\ & \text { 上談 } \\ & \text { し員 } \\ & \text { たが } \\ & \text { 行 } \end{aligned}$ | 出必 <br> 忘要 <br> れ書 <br> な類 <br> どの <br> が記 <br> 減載 <br> つ漏 <br> たれ <br> 提 | 顧事 <br> 客務 <br> 満所 <br> 足全 <br> 度体 <br> がの <br> 向電 <br> 上話 <br> 乚対 <br> た応 <br> の | $\begin{gathered} \text { 増来福 } \\ \text { え業祉 } \\ \text { た務用 } \\ \text { に具 } \\ \text { よ専 } \\ \text { る門 } \\ \text { 売相 } \\ \text { り談 } \\ \text { 上員 } \\ \text { げの } \\ \text { が本 } \end{gathered}$ | $\begin{array}{r} \text { た事 } \\ \text { 業 } \\ \text { 所 } \\ \text { 運 } \\ \text { 営 } \\ \text { か } \\ \text { 円 } \\ \text { 滑 } \\ \text { 化 } \\ \text { さ } \\ \text { れ } \end{array}$ | 特 <br> に <br> な <br> い | $\begin{aligned} & \text { そ } \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 回 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 244 | $\begin{array}{r} 80 \\ 32.8 \% \end{array}$ |  | $\begin{array}{r} 61 \\ 25.0 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 84 \\ 34.4 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 72 \\ 29.5 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 42 \\ 17.2 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 117 \\ 48.0 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 27 \\ 11.1 \% \end{array}$ | 3 $1.2 \%$ | $\begin{array}{r}36 \\ 14.8 \% \\ \hline\end{array}$ |
| ～300人未満 | 86 | 16 $18.6 \%$ | $\begin{array}{r}32 \\ 37.2 \% \\ \hline\end{array}$ | 14 $16.3 \%$ | 13 $15.1 \%$ | $\begin{array}{r}12 \\ 14.0 \% \\ \hline\end{array}$ | 10 $11.6 \%$ | 23 $26.7 \%$ | $\begin{array}{r} 17 \\ 19.8 \% \\ \hline \end{array}$ | 1 $1.2 \%$ | $\begin{array}{r}25 \\ 29.1 \% \\ \hline\end{array}$ |
| $300 \sim 1000$ 人未満 | 71 | $\begin{array}{r}24 \\ 33.8 \% \\ \hline\end{array}$ | $\begin{array}{r} 47 \\ 66.2 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 21 \\ 29.6 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 34 \\ 47.9 \% \\ \hline \end{array}$ | 32 | $\begin{array}{r} 11 \\ 15.5 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 43 \\ 60.6 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 6 \\ 8.5 \% \\ \hline \end{array}$ | 1 $1.4 \%$ | 3 $4.2 \%$ |
| 1000 人以上 | 76 | 40 | $\begin{array}{r} 53 \\ 69.7 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 26 \\ 34.2 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 36 \\ 47.4 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 27 \\ 35.5 \% \end{array}$ | 21 $27.6 \%$ | $\begin{array}{r} 49 \\ 64.5 \% \end{array}$ | 1 $1.3 \%$ | 1 $1.3 \%$ | 5 $6.6 \%$ |

## 2）専任職員の配置•分業について

専任職員の配置（事務職員以外）•分業の状況は，「専任職員は配置していない」が $42.2 \%$ で最も多い。次いで「モニタリング（アフターメンテンナンス含む）専任職員の配置」が $32.8 \%$ ，「住宅改修支援の専任職員の配置」が $23.4 \%$ ，「物流支援の専任職員の配置」が $20.1 \%$ で多い。
専任職員を配置したことによる効果は，「福祉用具専門相談員が本来業務にかかる時間を確保しやすくなった（業務負担の減少）」が $37.7 \%$ で最も多い。次いで「福祉用具専門相談員が行ら業務の質が向上（専門性の向上）した」が $18.0 \%$ で多い。

## 図表 3－96 専任職員の配置（事務職員以外）－分業の状況（複数回答）

|  |  | 件数 | の住配宅 <br> 置改 <br> 修 <br> 支 <br> 援 <br> の <br> 専 <br> 任 <br> 職 <br> 員 | 置物 <br> 流 <br> 支 <br> 援 <br> の <br> 専 <br> 任 <br> 職 <br> 員 <br> の <br> 配 | 任メモ <br> 職ンニ <br> 員テタ <br> のンリ <br> 配ナン <br> 置ング <br> スノ <br> 含ア <br> むフ <br> 専 1 | 職ア <br> のフ <br> 配夕 <br> 置 <br> サ <br> ！ <br> ス <br> 専 <br> 任 | 教 <br> 育 <br> 担 <br> 当 <br> 専 <br> 任 <br> 職 <br> 員 <br> の <br> 配 <br> 置 | 化請求業務 <br> の本部 で の一本 | い専 <br> 任 <br> 職 <br> 員 <br> は <br> 配 <br> 置 <br> し <br> て <br> い <br> な | $\begin{aligned} & \text { そ } \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 回 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 57 | 49 | 80 | 34 | 8 | 36 | 103 | 5 | 18 |
| 合 | 計 | 244 | 23．4\％ | 20．1\％ | 32．8\％ | 13．9\％ | 3．3\％ | 14．8\％ | 42．2\％ | 2．0\％ | 7．4\％ |

図表 3－97 専任職員を配置したことによる効果（複数回答）


専任職員の配置•分業については，単独事業所において，「専任職員を配置していない」 が $52.0 \%$ で割合が大きい。2～10か所の事業所は，「アフタサービス専任職の配置」が $25.0 \%$ で割合が大きい。11 か所以上の事業所は，「モニタリング（アフターメンテンナン ス含む）専任職員の配置（76．9\％）」「請求業務の本部での一本化（38．5\％）」の割合が大き い。

効果については，11 か所以上の事業所において，「請求業務を本部一括で行うことで事業所の負担が軽減された（30．8\％）」の割合が大きい。2～10 か所の事業所は，「専門性をふ まえた提案・アドバイスを行うことができるようになった（ $25.0 \%$ ）」の割合が大きい。

図表 3－98 専任職員の配置（事務職員以外）•分業の状況（複数回答）
＜法人の事業所数別〉

|  | 件 <br> 数 | の住 <br> 配宅 <br> 置改 <br> 修 <br> 支 <br> 援 <br> の <br> 専 <br> 任 <br> 職 <br> 員 | 置物 <br> 流支 <br> 援 <br> の <br> 専 <br> 任 <br> 職 <br> 員 <br> の <br> 配 | 任メモ <br> 職ンニ <br> 員テタ <br> のンリ <br> 配ナン <br> 置ング <br> ス <br> 含ア <br> むフ <br> 専 1 | 職ア <br> のフ <br> 配夕 <br> 置 <br> サ <br> ｜ <br> ビ <br> ス <br> 専 <br> 任 | 教 <br> 育 <br> 担 <br> 当 <br> 専 <br> 任 <br> 職 <br> 員 <br> の <br> 配 <br> 置 | 化請 <br> 求 <br> 業 <br> 務 <br> の <br> 本 <br> 部 <br> の <br> 本 | い専 <br> 任 <br> 職 <br> 員 <br> は <br> 配 <br> 置 <br> て <br> い <br> な | $\begin{aligned} & \text { そ } \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 回 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 244 | $\begin{array}{r} 57 \\ 23.4 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 49 \\ 20.1 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 80 \\ 32.8 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 34 \\ 13.9 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 8 \\ 3.3 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 36 \\ 14.8 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 103 \\ 42.2 \% \end{array}$ | 5 $2.0 \%$ | 18 $7.4 \%$ |
| 1か所 | 148 | $\begin{array}{r} 24 \\ 16.2 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 15 \\ 10.1 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 36 \\ 24.3 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 12 \\ 8.1 \% \end{array}$ | 4 $2.7 \%$ | $\begin{array}{r} 16 \\ 10.8 \% \end{array}$ | 77 $52.0 \%$ | 4 $2.7 \%$ | 13 $8.8 \%$ |
| 2～10か所 | 76 | $\begin{array}{r} 26 \\ 34.2 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 28 \\ 36.8 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 33 \\ 43.4 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r}19 \\ 25.0 \% \\ \hline\end{array}$ | 3 $3.9 \%$ | 15 $19.7 \%$ | $\begin{array}{r}22 \\ 28.9 \% \\ \hline\end{array}$ | 1 $1.3 \%$ | $\begin{array}{r}2 \\ 2.6 \% \\ \hline\end{array}$ |
| 11か所以上 | 13 | $\begin{array}{r} 6 \\ 46.2 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 5 \\ 38.5 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 10 \\ 76.9 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 2 \\ 15.4 \% \end{array}$ | 1 $7.7 \%$ | $\begin{array}{r} 5 \\ 38.5 \% \end{array}$ | 1 $7.7 \%$ | 0 $0.0 \%$ | 1 $7.7 \%$ |

図表 3－99 専任職員を配置したことによる効果（複数回答）＜法人の事業所数別＞

|  | 件 <br> 数 | $\begin{gathered} \hline \text { なに福 } \\ \text { かか祉 } \\ \text { たか用 } \\ \text { る具 } \\ \text { 業時専 } \\ \text { 務間 } \\ \text { 負を相 } \\ \text { 担確談 } \\ \text { の保員 } \\ \text { 減しが } \\ \text { 少や本 } \\ \text { す来 } \\ \text { く業 } \\ \text { 務 } \end{gathered}$ | たの福 <br> 質祉 <br> が用 <br> 向具 <br> 上専 <br> －門 <br> 専相 <br> 門談 <br> 性員 <br> のが <br> 向行 <br> 上う <br> し務 | $\begin{gathered} \text { なイ専 } \\ \text { こス門 } \\ \text { たを性 } \\ \text { 行を } \\ \text { うふ } \\ \text { こま } \\ \text { とえ } \\ \text { がた } \\ \text { で提 } \\ \text { き案 } \\ \text { る. } \\ \text { よア } \\ \text { うド } \\ \text { にバ } \end{gathered}$ | たこ利 <br> ま用 <br> め者 <br> にの <br> 共細 <br> 有か <br> でい <br> き情 <br> る報 <br> よを <br> う関 <br> に係 <br> な者 <br> つへ | な分 <br> つ業 <br> た単 <br> 位 <br> の <br> 情 <br> 報 共 <br> 有 <br> が <br> 容 <br> に | $\begin{aligned} & \text { で請 } \\ & \text { 事求 } \\ & \text { 業 } \\ & \text { 所務 } \\ & \text { のを } \\ & \text { 負本 } \\ & \text { が } \\ & \text { が 軽括 } \\ & \text { 減で } \\ & \text { れ行 } \\ & \text { たこ } \\ & \text { た } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { に } \\ & \text { な } \\ & \text { W } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { そ } \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 回 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 244 | $\begin{array}{r} 92 \\ 37.7 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 44 \\ 18.0 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 33 \\ 13.5 \% \end{array}$ | 32 $13.1 \%$ | 16 $6.6 \%$ | 23 $9.4 \%$ | 34 $13.9 \%$ | 2 $0.8 \%$ | 99 $40.6 \%$ |
| 1か所 | 148 | 43 $29.1 \%$ | 16 $10.8 \%$ | 13 $8.8 \%$ | 11 $7.4 \%$ | 4 $2.7 \%$ | 8 $5.4 \%$ | 24 $16.2 \%$ | 0 $0.0 \%$ | 73 $49.3 \%$ |
| 2～10か所 | 76 | 38 $50.0 \%$ | 24 $31.6 \%$ | 19 | 18 $23.7 \%$ | 10 $13.2 \%$ | 11 $14.5 \%$ | 7 $9.2 \%$ | 1．3\％ $\begin{array}{r}1 \\ \hline\end{array}$ | $\begin{array}{r}21 \\ 27.6 \% \\ \hline\end{array}$ |
| 11か所以上 | 13 | $\begin{array}{r} 9 \\ 69.2 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 4 \\ 30.8 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 1 \\ 7.7 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 3 \\ 23.1 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 2 \\ 15.4 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 4 \\ 30.8 \% \\ \hline \end{array}$ | 0 $0.0 \%$ | 1 $7.7 \%$ | 3 $23.1 \%$ |

事業所の利用者数別にみると，専任職員の配置•分業については，利用者数 300 人未満 の事業所で「専任職員を配置していない」が $73.3 \%$ で割合が大きい。利用者数 1000 人以上の事業所では，「住宅改修支援の専任職員の配置（43．4\％）」「物流支援の専任職員の配置 （ $47.4 \%$ ）」「モニタリング（アフターメンテンナンス含む）専任職員の配置（ $57.9 \%$ ）」「アフタサービス専任職の配置（27．6\％）」「請求業務の本部での一本化（ $22.4 \%)$ 」の割合 が大きい。

効果については，利用者数 1000 人以上の事業所で「福祉用具専門相談員が本来業務に かかる時間を確保しやすくなった（業務負担の減少）（67．1\％）」「福祉用具専門相談員が行 ら業務の質が向上（専門性の向上）した（ $34.2 \%$ ）」「専門性をふまえた提案・アドバイス を行うことができるようになった（ $28.9 \%)$ 」「利用者の細かい情報を関係者へこまめに共有できるようになった（ $26.3 \%$ ）」の割合が大きく，取組の効果がみられる。

## 図表 3－100 専任職員の配置（事務職員以外）•分業の状況（複数回答）

 ＜事業所の利用者数別＞|  | 件数 | の住配宅置改修支援 の専任職員 | 置物 <br> 流 <br> 支 <br> 援 <br> の <br> 専 <br> 任 <br> 職 <br> 員 <br> の <br> 配 | 任メモ <br> 職ンニ <br> 員テタ <br> のンリ <br> 配ナン <br> 置ング <br> ス <br> 含ア <br> むフ <br> 専 \｜ | 職ア <br> のフ <br> 配夕 <br> 置 <br> サ <br> ！ <br> ス <br> 専 <br> 任 | 教 <br> 育 <br> 担 <br> 当 <br> 専 <br> 任 <br> 職 <br> 員 <br> の <br> 配 <br> 置 | 化請求業務 の本部 で の一本 | い専 <br> 任 <br> 職 <br> 員 <br> は <br> 配 <br> 置 <br> て <br> い <br> な | $\begin{aligned} & \text { そ } \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 回 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 244 | $\begin{array}{r} 57 \\ 23.4 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 49 \\ 20.1 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 80 \\ 32.8 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 34 \\ 13.9 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 8 \\ 3.3 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 36 \\ 14.8 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 103 \\ 42.2 \% \end{array}$ | 5 $2.0 \%$ | 18 $7.4 \%$ |
| ～300人未満 | 86 | 7 $8.1 \%$ | 3 $3.5 \%$ | $\begin{array}{r} 7 \\ 8.1 \% \end{array}$ | 4 $4.7 \%$ | 1 $1.2 \%$ | 6 $7.0 \%$ | 63 $73.3 \%$ | 1 $1.2 \%$ | 8 $9.3 \%$ |
| $300 \sim 1000$ 人未満 | 71 | $\begin{array}{r} 15 \\ 21.1 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 8 \\ 11.3 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 26 \\ 36.6 \% \\ \hline \end{array}$ | 9 $12.7 \%$ | 0 $0.0 \%$ | $\begin{array}{r} 11 \\ 15.5 \% \end{array}$ | 30 $42.3 \%$ | 0 $0.0 \%$ | 3 $4.2 \%$ |
| 1000 人以上 | 76 | 433 | $\begin{array}{r}36 \\ 47.4 \% \\ \hline\end{array}$ | 44 | 21 $27.6 \%$ | 7 $9.2 \%$ | $\begin{array}{r} 17 \\ 22.4 \% \\ \hline \end{array}$ | 8 $10.5 \%$ | 3 $3.9 \%$ | 4 $5.3 \%$ |

図表 3－101 専任職員を配置したことによる効果（複数回答）
＜事業所の利用者数別＞

|  | 件 数 | なに福 つか祉 たか用 こる具業時専務間門負を相担確談 の保員減しが少や本 す来 く業務 | たの福 <br> 質祉 <br> が用 <br> 向具 <br> 上専 <br> －門 <br> 専相 <br> 門談 <br> 性員 <br> のが <br> 向行 <br> 上う <br> し務 | なイ専 <br> つス門 <br> たを性 <br> 行を <br> らふ <br> こま <br> とえ <br> がた <br> で提 <br> き案 <br> る・ <br> よア <br> らド <br> にバ | たこ 利 <br> ま用 <br> め者 <br> にの <br> 共細 <br> 有か <br> でい <br> き情 <br> る報 <br> よを <br> ら関 <br> に係 <br> な者 <br> つ～ | な分 <br> つ業 <br> た単 <br> 位 <br> の <br> 情 <br> 報 <br> 共 <br> 有 <br> が <br> 容 <br> 易 | で請 <br> 事求 <br> 業業 <br> 所務 <br> のを <br> 負本 <br> 担部 <br> が一 <br> 軽括 <br> 減で <br> さ行 <br> れう <br> たこ | 特 <br> に <br> な <br> い | $\begin{aligned} & \text { そ } \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 回 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 244 | $\begin{array}{r} 92 \\ 37.7 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 44 \\ 18.0 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 33 \\ 13.5 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 32 \\ 13.1 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 16 \\ 6.6 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 23 \\ 9.4 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 34 \\ 13.9 \% \end{array}$ | 2 $0.8 \%$ | $\begin{array}{r}99 \\ 40.6 \% \\ \hline\end{array}$ |
| ～300人未満 | 86 | 4 $4.7 \%$ | 2 $2.3 \%$ | 4 $4.7 \%$ | 4 $4.7 \%$ | 0 $0.0 \%$ | 4 $4.7 \%$ | $\begin{array}{r} 21 \\ 24.4 \% \\ \hline \end{array}$ | 0 $0.0 \%$ | $\begin{array}{r}54 \\ 62.8 \% \\ \hline\end{array}$ |
| 300～1000人未満 | 71 | $\begin{array}{r}30 \\ 42.3 \% \\ \hline\end{array}$ | 15 $21.1 \%$ | 6 $8.5 \%$ | 6 $8.5 \%$ | 4 $5.6 \%$ | 6 $8.5 \%$ | 8 $11.3 \%$ | 1 $1.4 \%$ | $\begin{array}{r}28 \\ 39.4 \% \\ \hline\end{array}$ |
| 1000 人以上 | 76 | 51 | 26 $34.2 \%$ | 28．9\％ | 20 26 | $\begin{array}{r} 12 \\ 15.8 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 11 \\ 14.5 \% \end{array}$ | 4 $5.3 \%$ | 1 $1.3 \%$ | 14 $18.4 \%$ |

レンタル卸の利用比率別にみると，専任職員の配置•分業については，レンタル卸利用率 $30 \%$ 未満の事業所で「専任職員を配置していない」が $14.5 \%$ で割合が小さい。また，
「住宅改修支援の専任職員の配置（46．8\％）」「物流支援の専任職員の配置（35．5\％）」「請求業務の本部での一本化（27．4\％）」の割合が大きい。

効果については，レンタル卸利用率 $30 \%$ 未満の事業所で「福祉用具専門相談員が本来業務にかかる時間を確保しやすくなった（業務負担の減少）（53．2 \％）」「福祉用具専門相談員 が行う業務の質が向上（専門性の向上）した（27．4\％）」「専門性をふまえた提案・アドバ イスを行うことができるようになった（ $24.2 \%$ ）」「利用者の細かい情報を関係者へこまめ に共有できるようになった $(21.0 \%)$ 」の割合が大きく，取組の効果がみられる。

## 図表 3－102 専任職員の配置（事務職員以外）•分業の状況（複数回答）

＜レンタル卸の利用比率別＞

|  | 件 <br> 数 | $\begin{aligned} & \hline \text { の住 } \\ & \text { 配宅 } \\ & \text { 置改 } \\ & \text { 修 } \\ & \text { 支 } \\ & \text { 援 } \\ & \text { 専 } \\ & \text { 恁 } \\ & \text { 職 } \\ & \text { 員 } \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} \text { 置物 } \\ \text { 流 } \\ \text { 支 } \\ \text { 援 } \\ \text { 専 } \\ \text { 任 } \\ \text { 職 } \\ \text { 貝 } \\ \text { 配 } \end{array}$ |  | $\begin{array}{r} \text { 職ア } \\ \text { のフ } \\ \text { 配タ } \\ \text { 置। } \\ \text { • } \\ \text { 芹 } \\ \text { ビ } \\ \text { ス } \\ \text { 専 } \\ \text { 任 } \end{array}$ | $\begin{aligned} & \text { 教 } \\ & \text { 青 } \\ & \text { 担 } \\ & \text { 当 } \\ & \text { 㶵 } \\ & \text { 職 } \\ & \text { 貝 } \\ & \text { 配 } \\ & \text { 置 } \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} \text { 化請 } \\ \text { 求 } \\ \text { 業 } \\ \text { 務 } \\ \text { の } \\ \text { 本 } \\ \text { 部 } \\ \text { で } \\ \text { の } \\ \text { 本 } \end{array}$ |  | $\begin{aligned} & \text { そ } \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 舞 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 244 | 57 $23.4 \%$ | 49 $20.1 \%$ | 80 $32.8 \%$ |  | 8 $3.3 \%$ | 36 $14.8 \%$ | 103 $42.2 \%$ | 5 $2.0 \%$ | $\begin{array}{r}18 \\ 7.4 \% \\ \hline\end{array}$ |
|  |  | 29 | 22 | ${ }^{28}$ | 13 | ${ }^{5}$ | 17 | ${ }^{9}$ | ${ }^{2}$ | ${ }^{2}$ |
| 0～30\％末満 | 62 | 46．8\％ | 35．5\％ | 45．2\％ | 21．0\％ | 8．1\％ | 27．4\％ | 14．5\％ | 3．2\％ | 3．2\％ |
| $30 \sim 70 \%$ 末満 | 39 | 8 $20.5 \%$ | 10 $25.6 \%$ | 14 $35.9 \%$ | 7 $17.9 \%$ | 0 $0.0 \%$ | 5 $12.8 \%$ | 16 $41.0 \%$ | 0 | 5 $12.8 \%$ |
| 70\％以上 | 61 | $\begin{array}{r} 13 \\ 21.3 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 11 \\ 18.0 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 25 \\ 41.0 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 9 \\ 14.8 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 1 \\ 1.6 \% \end{array}$ | 8 $13.1 \%$ | $\begin{array}{r} 25 \\ 41.0 \% \\ \hline \end{array}$ | 1 $1.6 \%$ | 6 $9.8 \%$ |

図表 3－103 専任職員を配置したことによる効果（複数回答）
＜レンタル卸の利用比率別

|  | 件 <br> 数 |  | たの福 <br> 質祉 が用向具上専専相門談性員 のが向行上う し務 | なイ専 たを性行を うふ とえ がた で提 き案 よア にバ | $\begin{array}{r} \hline \text { たこ利 } \\ \text { ま用 } \\ \text { め者 } \\ \text { にの } \\ \text { 共細 } \\ \text { 有がい } \\ \text { でい } \\ \text { き情 } \\ \text { る報 } \\ \text { よを } \\ \text { う関 } \\ \text { に係 } \\ \text { な者 } \end{array}$ | な分 つ業 た単位 の情 <br> 報共有 が易 | で請事求業業所務 のを負本担部 が一軽括減で さ行 れう たこ | $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { に } \\ & \text { な } \\ & \text { い } \end{aligned}$ | そ の 他 | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 回 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 244 | 92 $37.7 \%$ |  | 33 $13.5 \%$ |  |  |  | 34 $13.9 \%$ | 2 | 99 $40.6 \%$ |
|  |  | 33 | 17 | 15 | 13 | 6 | 10 | 8 | 1 | 10 |
| 0～30\％末満 | 62 | 53．2\％ | 27．4\％ | $24.2 \%$ | 21．0\％ | 9．7\％ | 16．1\％ | 12．9\％ | 1．6\％ | 16．1\％ |
|  |  | 16 | ${ }^{7}$ | 3 | 5 | \％${ }^{4}$ | ${ }^{2}$ |  | 0 | 19 |
| 30～70\％末満 | 39 | 41．0\％ | 17．9\％ | 7．7\％ | 12．8\％ | 7．7\％ | 5．1\％ | 10．3\％ | 0．0\％ | 48．7\％ |
| 70\％以上 | 61 | 23 $37.7 \%$ | 9 $14.8 \%$ | 11 $18.0 \%$ | 8 $13.1 \%$ |  |  | 7 $11.5 \%$ | 0 $0.0 \%$ | 26 $42.6 \%$ |

## （1）人材育成について

人材育成の取組は，「外部の研修を受講させている」が $61.1 \%$ ，「事業所内で勉強会を開催している」が $60.7 \%$ ，「資格取得，外部研修受講，外部のテスト等を受けさせている」 が $48.0 \%$ で多い。
業務を通じた指導（OJT）の取組は，「業務日報を書かせて，振り返りを促したり，状況を把握，助言したりしている」が $52.5 \%$ ，「利用者宅訪問時に先輩職員が同行してい る」が $45.1 \%$ ，「利用者宅訪問後に，状況や対応などをヒアリングし助言している」が 41．8\％で多い。

## 図表 3－104 人材育成の取組（複数回答）

|  |  | 件 <br> 数 | $\begin{aligned} & \text { L業 } \\ & \text { て務 } \\ & \text { る } \\ & \text { る } \\ & \text { ア } \\ & \text { ル } \\ & \text { ル } \\ & \text { 整 } \\ & \text { 備 } \\ & \hline \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & \hline \text { 置 } \\ & \text { 乙 } 1 \\ & \text { て } 1 \\ & \text { い指 } \\ & \text { る導 } \\ & \text { 担 } \\ & \text { 当 } \\ & \text { 者 } \\ & \text { を } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 修事 } \\ & \text { を業 } \\ & \text { 受所 } \\ & \text { 軵法 } \\ & \text { せ人 } \\ & \text { て内 } \\ & \text { いで } \\ & \text { るの } \\ & \text { 研 } \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline \text { 催事 } \\ & \text { し業 } \\ & \text { て所 } \\ & \text { い内 } \\ & \text { るで } \\ & \text { 觔 } \\ & \text { 会 } \\ & \text { を } \\ & \text { を開 } \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \hline \text { い事 } \\ \text { る列 } \\ \text { 梌 } \\ \text { 討 } \\ \text { 会 } \\ \text { 䦗 } \\ \text { 雔 } \\ \text { て } \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { を管 } \\ & \text { し理 } \\ & \text { を者 } \\ & \text { いに } \\ & \text { るよ } \\ & \text { る } \\ & \text { 同 } \\ & \text { 行 } \\ & \text { 指 } \\ & \text { 導 } \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline \text { て外 } \\ & \text { い部 } \\ & \text { る研 } \\ & \text { 修 } \\ & \text { 存 } \\ & \text { 篝 } \\ & \text { さ } \\ & \text { せ } \\ & \hline \end{aligned}$ |  | $\begin{array}{\|c\|} \hline \text { 保に定 } \\ \text { し 相期 } \\ \text { て的 } \\ \text { いでに } \\ \text { るき管 } \\ \text { る理 } \\ \text { 機者 } \\ \text { 会や } \\ \text { を上垉 } \\ \text { 確司 } \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{\|c} \hline \text { い材本 } \\ \text { る交人 } \\ \text { 流の } \\ \text { 市 } \\ \text { 異成 } \\ \text { 動を } \\ \text { を行考 } \\ \text { ったた } \\ \text { て人 } \\ \hline \end{array}$ | $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { 何 } \\ & \text { 何 } \\ & \text { 行 } \\ & \tau \\ & \vdots \\ & \text { な } \\ & \vdots \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline \text { そ } \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 四 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 合 | 計 | 244 | $\begin{array}{r} 89 \\ 36.5 \% \\ \hline \end{array}$ | 31 $12.7 \%$ | 49 $20.1 \%$ | $\begin{array}{r} 115 \\ 47.1 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 148 \\ 60.7 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 50 \\ 20.5 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 84 \\ 34.4 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 149 \\ 61.1 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 117 \\ 48.0 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 94 \\ 38.5 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 37 \\ 15.2 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 16 \\ 6.6 \% \\ \hline \end{array}$ | 0 $0.0 \%$ | 4 $1.6 \%$ |

## 図表 3－105 業務を通じた指導（OJT）の取組（複数回答）



法人の事業所数別にみると，11 事業所以上の法人の事業所は「業務マニュアルを整備し ている」の割合が $76.9 \%$ と大きい。単独事業所では，「事業所内または法人の本部等に指導担当者を配置している（5．4\％）」「本人の育成を考えた人材交流や異動を行っている （9．5\％）」の割合が小さい。
業務を通じた指導（OJT）の取組は，単独事業所では「利用者宅訪問時に先輩職員が同行している」が $33.1 \%$ ，「チームを組んで，チーム内でチェックし指導，助言をしてい る」が $18.2 \%$ ，「教育内容の統一と指導方法の標準化を図っている」が $11.5 \%$ で小さい。 2～10 か所以上の事業所は「業務日報を書かせて，振り返りを促したり，状況を把握，助言したりしている」が $75.0 \%$ で大きい。 11 か所以上の事業所では「チームを組んで，チー ム内でチェックし指導，助言をしている」が $53.8 \%$ ，「教育内容の統一と指導方法の標準化を図っている」が $35.8 \%$ で大きい。

図表 3－106 人材育成の取組（複数回答）＜法人の事業所数別＞

|  | 件 <br> 数 | $\begin{gathered} \hline \text { L業 } \\ \text { て務 } \\ \text { 華 } \\ \text { る } \\ \text { ア } \\ \text { ル } \\ \text { を } \\ \text { 整 } \\ \text { 備 } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \hline \text { 配本事 } \\ & \text { 置部業所 } \\ & \text { てに内 } \\ & \text { い指ま } \\ & \text { る導た } \\ & \text { 暒は } \\ & \text { 当法 } \\ & \text { 者人 } \\ & \text { をの } \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline \text { 配 } \\ & \text { 置対 } \\ & \text { て } 1 \\ & \text { ての } \\ & \text { い指 } \\ & \text { る導 } \\ & \text { 当 } \\ & \text { 者 } \\ & \text { 者 } \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 修事 } \\ & \text { を業 } \\ & \text { 受所 } \\ & \text { 講• } \\ & \text { 世人 } \\ & \text { て内 } \\ & \text { いで } \\ & \text { るの } \\ & \text { 研 } \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 䍜事 } \\ & \text { て業 } \\ & \text { い内 } \\ & \text { るで } \\ & \text { 勉 } \\ & \text { 強 } \\ & \text { 会 } \\ & \text { を開 } \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { い事 } \\ \text { る例 } \\ \text { 検 } \\ \text { 討 } \\ \text { 会 } \\ \text { 衣 } \\ \text { 䧳 } \\ \text { し } \\ \text { て } \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { を管 } \\ & \text { し理 } \\ & \text { て者 } \\ & \text { いに } \\ & \text { るよ } \\ & \text { る } \\ & \text { 同 } \\ & \text { 行 } \\ & \text { 指 } \\ & \text { 導 } \\ & \hline \end{aligned}$ |  |  | $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { 保に定 } \\ \text { L相期 } \\ \text { て談的 } \\ \text { いでに } \\ \text { るき管 } \\ \text { る理 } \\ \text { 機者 } \\ \text { 会や } \\ \text { を確司 } \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{\|c} \hline \text { い材本 } \\ \text { る交人 } \\ \text { 流の } \\ \text { や青 } \\ \text { 異成 } \\ \text { 動老 } \\ \text { 行え } \\ \text { った } \\ \text { て人 } \\ \hline \end{array}$ | $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { に } \\ & \text { 何 } \\ & \vdots \\ & \text { 行 } \\ & \text { て } \\ & い \\ & \text { な } \\ & \vdots \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \bar{z} \\ & \rho \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 罒 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 244 | 89 $36.5 \%$ | 31 $12.7 \%$ | 49 $20.1 \%$ | 115 $47.1 \%$ | 148 $60.7 \%$ | 50 $20.5 \%$ | 84 $34.4 \%$ | 149 $61.1 \%$ | $\begin{array}{r} 117 \\ 48.0 \% \\ \hline \end{array}$ | 94 $38.5 \%$ | 37 $15.2 \%$ | 16 <br> $6.6 \%$ | \％${ }^{0}$ | 4 $1.6 \%$ |
| 1か所 | 148 | 47 $31.8 \%$ | 5．4\％${ }^{8}$ | 26 $17.6 \%$ | 51 $34.5 \%$ | 75 $50.7 \%$ | 28 $18.9 \%$ | 42 $28.4 \%$ | 82 $55.4 \%$ | 60 $40.5 \%$ | 46 $31.1 \%$ | $\begin{array}{r}14 \\ 9.5 \% \\ \hline\end{array}$ | 12 <br> $8.1 \%$ | 0．0\％ | 2．0\％ |
|  |  | 31 | 19 | 19 | 53 | 61 | 20 | 37 | 57 | 47 | 40 | 20 | ） | 0 | 0 |
| 2～10か所 | 76 | 40．8\％ | 25．0\％ | 25．0\％ | 69．7\％ | 80．3\％ | 26．3\％ | 48．7\％ | 75．0\％ | 61．8\％ | 52．6\％ | 26．3\％ | 3．9\％ | 0．0\％ | 0．0\％ |
| 11か所以上 | 13 | $\begin{array}{r} 10 \\ 76.9 \% \\ \hline \end{array}$ | 4 $30.8 \%$ | （r ${ }^{3}$ | 9 $69.2 \%$ | 9 $69.2 \%$ | ［ ${ }^{2}$ | （ ${ }^{4}$ | ［ ${ }^{7}$ | 7 $53.8 \%$ | 7 $53.8 \%$ | 23．1\％ | 0 $0.0 \%$ | 0 $0.0 \%$ | 0 $0.0 \%$ |

図表 3－107 業務を通じた指導（OJT）の取組（複数回答）＜法人の事業所数別＞

|  | 件数 | $\begin{aligned} & \text { 助り業 } \\ & \text { 言を務 } \\ & \text { し促日 } \\ & \text { たし報 } \\ & \text { りたを } \\ & \text { しり, 書 } \\ & \text { て加 } \\ & \text { い状せ } \\ & \text { る況て } \\ & \text { を把振 } \\ & \text { 握り } \\ & \text { 返 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 同利 } \\ & \text { 行用 } \\ & \text { し者 } \\ & \text { て宅 } \\ & \text { い訪 } \\ & \text { る問 } \\ & \text { 時 } \\ & \text { に } \\ & \text { 先 } \\ & \text { 輩 } \\ & \text { 員 } \\ & \text { が } \end{aligned}$ |  | $\begin{gathered} \hline \text { て応利 } \\ \text { いな用 } \\ \text { るど者 } \\ \text { を宅 } \\ \text { 匕訪 } \\ \text { ア問 } \\ \text { リ後 } \\ \text { ンに } \\ \text { グ 状 } \\ \text { し助況 } \\ \text { 言や } \\ \text { し対 } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { 標教 } \\ & \text { 準育 } \\ & \text { 化内 } \\ & \text { を容 } \\ & \text { 慁統 } \\ & \text { て一 } \\ & \text { いと } \\ & \text { る指 } \\ & \text { 導 } \\ & \text { 法 } \\ & \text { の } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { に } \\ & \text { な } \\ & \text { い } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { そ } \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 回 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 244 | $\begin{array}{r} 128 \\ 52.5 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 110 \\ 45.1 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 69 \\ 28.3 \% \\ \hline \end{array}$ |  |  |  | 1 $0.4 \%$ | 15 $6.1 \%$ |
| 1加所 | 148 | 61 $41.2 \%$ | 49 $33.1 \%$ | 27 $18.2 \%$ | 53 $35.8 \%$ | 17 $11.5 \%$ | 23 $15.5 \%$ | 1 $0.7 \%$ | $\begin{array}{r}14 \\ 9.5 \% \\ \hline\end{array}$ |
| 2～10か所 | 76 | 57 $75.0 \%$ | 49 $64.5 \%$ | 34 $44.7 \%$ | 41 $53.9 \%$ | 17 $22.4 \%$ | 2 $2.6 \%$ | 0 $0.0 \%$ | 0 $0.0 \%$ |
| 11か所以上 | 13 | $\begin{array}{r} 6 \\ 46.2 \% \\ \hline \end{array}$ | 9 $69.2 \%$ | 7 $53.8 \%$ | 4 $30.8 \%$ | 5 $38.5 \%$ | 0 $0.0 \%$ | 0 $0.0 \%$ | 0 $0.0 \%$ |

事業所の利用者数別にみると，利用者数 300 人未満の事業所では「特に何も行っていな い」が $16.3 \%$ で大きい。1000 人以上の事業所では「事業所内で勉強会を開催している」 が $84.2 \%$ と大きい。

業務を通じた指導（OJT）の取組は，利用者数 300 人未満の事業所で「特にない」が $24.4 \%$ で大きい。1000人以上の事業所では「チームを組んで，チーム内でチェックし指導，助言をしている」が $47.4 \%$ ，「利用者宅訪問後に，状況や対応などをヒアリングし助言している」が $57.9 \%$ ，「教育内容の統一と指導方法の標準化を図っている」が $28.9 \%$ と大きい。

図表 3－108 人材育成の取組（複数回答）＜事業所の利用者数別＞

\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline \& 件

数 \&  \&  \& $$
\begin{aligned}
& \hline \text { 配 } \\
& \text { 置対 } \\
& \text { ての } \\
& \text { て指 } \\
& \text { る導 } \\
& \text { 当 } \\
& \text { 者 } \\
& \text { を } \\
& \hline
\end{aligned}
$$ \& \[

$$
\begin{aligned}
& \text { 修事 } \\
& \text { を業 } \\
& \text { 受所 } \\
& \text { 講• } \\
& \text { せ人 } \\
& \text { て内 } \\
& \text { いで } \\
& \text { るの } \\
& \text { 研 } \\
& \hline
\end{aligned}
$$

\] \& \[

$$
\begin{aligned}
& \text { 催事 } \\
& \text { 業 } \\
& \text { 〔所 } \\
& \text { 芮 } \\
& \text { るで } \\
& \text { 勉 } \\
& \text { 強 } \\
& \text { 会 } \\
& \text { 開 } \\
& \hline
\end{aligned}
$$

\] \& \[

$$
\begin{gathered}
\hline \text { い事 } \\
\text { る例 } \\
\text { 検 } \\
\text { 討 } \\
\text { 会 } \\
\text { 粡 } \\
\text { 催 } \\
\text { L } \\
\text { 乙 } \\
\hline
\end{gathered}
$$

\] \& \[

$$
\begin{aligned}
& \text { を管 } \\
& \text { し理 } \\
& \text { て者 } \\
& \text { いに } \\
& \text { るよ } \\
& \text { る } \\
& \text { 同 } \\
& \text { 行 } \\
& \text { 指 } \\
& \text { 導 }
\end{aligned}
$$
\] \&  \& 受講㕠

は格
さ外
せ部得
ての
いテ外
るス部
ト研
等修

を受 \& $$
\begin{array}{|l}
\hline \text { 保に萣 } \\
\text { し相 } \\
\text { て倛的 } \\
\text { いでに } \\
\text { るき管 } \\
\text { る理 } \\
\text { 機者 } \\
\text { 会や } \\
\text { を確司 } \\
\hline
\end{array}
$$ \&  \& \[

$$
\begin{aligned}
& \text { 特 } \\
& \text { に } \\
& \text { 何 } \\
& \vdots \\
& \text { 行 } \\
& \tau \\
& \vdots \\
& \vdots \\
& \text { な } \\
& \hline
\end{aligned}
$$

\] \& \[

$$
\begin{aligned}
& \text { そ } \\
& \text { の } \\
& \text { 他 }
\end{aligned}
$$

\] \& \[

$$
\begin{aligned}
& \text { 無 } \\
& \text { 罒 } \\
& \text { 答 }
\end{aligned}
$$
\] <br>

\hline 全体 \& 24 \& ${ }^{89}$ \& － 31 \& ${ }^{49}$ \& ${ }^{115}$ \& 148
60.788 \& 500 \& 84
34.48 \& ${ }^{149}$ \& $\begin{array}{r}117 \\ 48 \\ \hline 80\end{array}$ \& 94
38.59 \& 37
1529 \& ${ }^{16}$ \& ${ }_{0}^{0}$ \& ${ }^{4}$ <br>
\hline \& \& 19 \& 4 \& 11 \& 28 \& 32 \& 11 \& 21 \& 39 \& 23 \& 19 \& \& 14 \& 0 \& 1 <br>
\hline ～300人末満 \& 86 \& 22．1\％ \& 4．7\％ \& 12．8\％ \& 32．6\％ \& 37．2\％ \& 12．8\％ \& 24．4\％ \& 45．3\％ \& $26.7 \%$ \& 22．1\％ \& 5．8\％ \& 16．3\％ \& 0．0\％ \& 1．2\％ <br>
\hline \& \& 30 \& 8 \& 16 \& 37 \& 46 \& 16 \& 30 \& 44 \& 36 \& 30 \& ${ }^{9}$ \& 0 \& 0 \& 0 <br>
\hline 300～1000人末满 \& 71 \& 42．3\％ \& 11．3\％ \& 22．5\％ \& 52．1\％ \& 64．8\％ \& 22．5\％ \& 42．3\％ \& 62．0\％ \& 50．7\％ \& 42．3\％ \& 12．7\％ \& 0．0\％ \& 0．0\％ \& 0．0\％ <br>
\hline \& \& ${ }^{37}$ \& ${ }^{18}$ \& ${ }^{21}$ \& ${ }^{46}$ \& ${ }^{64}$ \& ${ }^{22}$ \& ${ }^{31}$ \& ${ }^{62}$ \& ${ }^{54}$ \& ${ }^{43}$ \& ${ }_{22}^{22}$ \& ${ }^{1}$ \& ${ }^{0}$ \& 1 <br>
\hline 1000 人以上 \& 76 \& 48．7\％ \& 23．7\％ \& 27．6\％ \& 60．5\％ \& 84．2\％ \& 28．9\％ \& 40．8\％ \& 81．6\％ \& 71．1\％ \& 56．6\％ \& 28．9\％ \& 1．3\％ \& 0．0\％ \& 1．3\％ <br>
\hline
\end{tabular}

図表 3－109 業務を通じた指導（OJT）の取組（複数回答）＜事業所の利用者数別＞

|  | 件数 | $\begin{aligned} & \text { 助り業 } \\ & \text { 言を務 } \\ & \text { し促日 } \\ & \text { たし報 } \\ & \text { りたを } \\ & \text { しり書 } \\ & \text { て务 } \\ & \text { い状せ } \\ & \text { る況て } \\ & \text { を } \\ & \text { 把振 } \\ & \text { 握り } \\ & \text { 返 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 同利 } \\ & \text { 行用 } \\ & \text { L者 } \\ & \text { て宅 } \\ & \text { い訪 } \\ & \text { る問 } \\ & \text { 時 } \\ & \text { に } \\ & \text { 先 } \\ & \text { 輩 } \\ & \text { 職 } \\ & \text { 員 } \end{aligned}$ | るエ1 <br> ッム <br> し組 <br> 指ん <br> 導で <br> 助于 <br> 言！ <br> をム <br> てで | $\begin{gathered} \hline \text { て応利 } \\ \text { いな用 } \\ \text { るど者 } \\ \text { を宅 } \\ \text { 匕訪 } \\ \text { ア問 } \\ \text { り後 } \\ \text { ンに } \\ \text { グ状 } \\ \text { し状 } \\ \text { 助況 } \\ \text { 言や } \\ \text { し対 } \end{gathered}$ | 標教準育化内 を容図の つ統 てー いと る指導方法 の | $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { に } \\ & \text { な } \\ & \text { い } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { そ } \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 回 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 244 | $\begin{array}{r} 128 \\ 52.5 \% \\ \hline \end{array}$ |  |  |  |  | $\begin{array}{r} 26 \\ 10.7 \% \\ \hline \end{array}$ | 1 $0.4 \%$ | 15 $6.1 \%$ |
| $\sim 300$ 人未満 | 86 | 28 $32.6 \%$ | 23 $26.7 \%$ | 10 $11.6 \%$ | 22 $25.6 \%$ | 6 $7.0 \%$ | 21 $24.4 \%$ | 1．2\％ | 6 $7.0 \%$ |
| 300～1000人未満 | 71 | 45 $63.4 \%$ | 39 $54.9 \%$ |  | 32 $45.1 \%$ | 11 $15.5 \%$ | 2 $2.8 \%$ | 0．0\％ | 5 $7.0 \%$ |
| 1000人以上 | 76 | $\begin{array}{r} 51 \\ 67.1 \% \end{array}$ | 42 $55.3 \%$ | 36 $47.4 \%$ | 44 $57.9 \%$ | 28 28 | 2 $2.6 \%$ | 0．0\％ | 2 $2.6 \%$ |

（6）『生産性向上ガイドライン』に示されている取組等について
業務改善のために既に取り組んでいる取組は，「職場環境の整備（安全で働きやすい職場環境を整備）」が $52.5 \%$ ，「業務の明確化と役割分担」が $51.2 \%$ で多い。

図表 3－110 業務改善のために既に取り組んでいる取組（複数回答）


法人の事業所数別にみると，単独事業所において，「情報共有の工夫（I C T 等を用いて転記作業の削減，一斉同時配信による報告申し送りの効率化等）」「OJTの仕組みづくり （日常業務を通じた人材育成の仕組みづくり，教育内容の統一，指導方法の標準化等）」が $14.9 \%$ ， $10.8 \%$ で割合が小さい。 11 か所以上の事業所で「手順書の作成（理念やビジョン を基に職員の経験値，知識を可視化•標準化）（7．7\％）」の割合が小さい。

図表 3－111 業務改善のために既に取り組んでいる取組（複数回答） ＜法人の事業所数別〉

|  | 件 <br> 数 | 境職 を場整環備境 の 整 備 安 全 で 働 き や す い 職 場 環 | 業 <br> 務 <br> の <br> 明 <br> 確 <br> 化 <br> と <br> 役 <br> 割 <br> 分 <br> 担 | の手 経順 験書 値の 作 知成 識 を理 可念 視や 化ビ 棌 標 漼ン 化を 基 に 職 員 | $\begin{gathered} \text { イ記 } \\ \text { ア録 } \\ \text { ト 報 } \\ \text { の告 } \\ \text { 工様 } \\ \text { 夫式 } \\ \text { 等の } \\ \text { 工 夫 } \\ \text { 夫 } \\ \text { 項 } \\ \text { 目 } \\ \text { の } \\ \text { 見 } \\ \text { 直 } \\ \text { し } \\ \text { や } \\ \text { L } \end{gathered}$ | り業情効削共率減有化 「の等一工 <br> 斉夫 <br> 同 <br> 時 I <br> 配 C <br> 信 T <br> に等 <br> よを <br> る用 <br> 報い <br> 告て <br> 申転 <br> し記 <br> 送作 |  | $\begin{aligned} & \text { 理 } \\ & \text { 念 } \\ & \text { - } \\ & \text { 行 } \\ & \text { 動 } \\ & \text { 指 } \\ & \text { 針 } \\ & \text { 徹 } \\ & \text { } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { に } \\ & \text { な } \\ & \text { W } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { そ } \\ & \text { の } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 回 } \\ & \text { 答 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 244 | $\begin{array}{r} 128 \\ 52.5 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 125 \\ 51.2 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 41 \\ 16.8 \% \\ \hline \end{array}$ | 92 $37.7 \%$ | 60 $24.6 \%$ | 53 $21.7 \%$ | 80 $32.8 \%$ | 36 $14.8 \%$ | 2 $0.8 \%$ | $\begin{array}{r}7 \\ 2.9 \% \\ \hline\end{array}$ |
| 1か所 | 148 | $\begin{array}{r}70 \\ 47.3 \% \\ \hline\end{array}$ | 66 $44.6 \%$ | 19 $12.8 \%$ | 49 $33.1 \%$ | 22 | 16 $10.8 \%$ | $\begin{array}{r}38 \\ 25.7 \% \\ \hline\end{array}$ | 27 $18.2 \%$ | 2 | $\begin{array}{r}6 \\ 4.1 \% \\ \hline\end{array}$ |
| 2～10か所 | 76 | $\begin{array}{r} 48 \\ 63.2 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 47 \\ 61.8 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 19 \\ 25.0 \% \\ \hline \end{array}$ | 37 $48.7 \%$ |  |  | 34 $44.7 \%$ | 8 $10.5 \%$ | 0 $0.0 \%$ | 0 $0.0 \%$ |
| 11か所以上 | 13 | $\begin{array}{r} 7 \\ 53.8 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 9 \\ 69.2 \% \end{array}$ | 1 $7.7 \%$ | 5 $38.5 \%$ | $\begin{array}{r} 5 \\ 38.5 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 7 \\ 53.8 \% \end{array}$ | $\begin{array}{r} 7 \\ 53.8 \% \end{array}$ | 0 $0.0 \%$ | 0 $0.0 \%$ | 0 $0.0 \%$ |

事業所の利用者数別にみると，利用者数 300 人未満の事業所で「特にない（ $29.1 \%$ ）」の割合が大きい。利用者数 1000 人以上の事業所で「業務の明確化と役割分担」が $72.4 \%$ ，
「記録•報告様式の工夫（項目の見直しやレイアウトの工夫等）」が $52.6 \%$ ，「情報共有の工夫（I C T 等を用いて転記作業の削減，一斉同時配信による報告申し送りの効率化等）」 が $39.5 \%$ ，「 O J T の仕組みづくり（日常業務を通じた人材育成の仕組みづくり，教育内容の統一，指導方法の標準化等）」が $43.4 \%$ で割合が大きい。

図表 3－1 12 業務改善のために既に取り組んでいる取組（複数回答）
＜事業所の利用者数別〉

|  | 件 <br> 数 |  | 業 務 の 明 確 华 役 割 分 担 | の手 <br> 経順 <br> 験 <br> 傎の <br> 作 <br> 知成 <br> 識理 <br> を可念 <br> 視や <br> 化ビ <br> 標 <br> 準ン <br> 华を <br> 基 <br> に <br> 職 <br> 貝 | $\begin{gathered} \hline \text { イ記 } \\ \text { ア録 } \\ \text { ウ・報 } \\ \text { の告 } \\ \text { 工様 } \\ \text { 夫式 } \\ \text { 等の } \\ \text { 工 } \\ \text { 夫 } \\ \text { 項 } \\ \text { 見 } \\ \text { の見 } \\ \text { 直 } \\ \text { や } \\ \text { し } \\ \hline \end{gathered}$ |  |  | 理 念 行 動 指 針 の 微 底 | $\begin{aligned} & \text { 特 } \\ & \text { に } \\ & \text { な } \\ & \text { い } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \bar{\xi} \\ & \text { 他 } \\ & \text { 他 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 無 } \\ & \text { 罒 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 全体 | 244 | $\begin{array}{r} 128 \\ 52.5 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 125 \\ 51.2 \% \end{array}$ | 41 $16.8 \%$ | 92 $37.7 \%$ | 60 $24.6 \%$ | 53 $21.7 \%$ |  | 36 $14.8 \%$ | r ${ }^{2}$ | 7 $2.9 \%$ |
| $\sim 300$ 人未満 | 86 | $\begin{array}{r} 32 \\ 37.2 \% \\ \hline \end{array}$ |  | 9 $10.5 \%$ | 20 $23.3 \%$ | 5 ${ }^{5}$ | $\begin{array}{r}5 \\ 5.8 \% \\ \hline\end{array}$ | 19 $22.1 \%$ |  | 1．2\％ | 2 $2.3 \%$ |
| $300 \sim 1000$ 人未满 | 71 | $\begin{array}{r} 43 \\ 60.6 \% \end{array}$ |  | $\begin{array}{r} 15 \\ 21.1 \% \end{array}$ |  | 21 $29.6 \%$ |  |  | 9．9\％ | 0 | 3 $4.2 \%$ |
| 1000人以上 | 76 | $\begin{array}{r} 49 \\ 64.5 \% \\ \hline \end{array}$ | 55 $72.4 \%$ |  | 52．6\％ | 39 3 （ | $\begin{array}{r} 33 \\ 43.4 \% \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 31 \\ 40.8 \% \\ \hline \end{array}$ | 5．3\％ | r ${ }^{1}$ | 1．3\％ |

## 3－3．実態調査結果のまとめ

アンケート調查より，福祉用具サービスの提供体制について，以下のような結果が得ら れた。
（1）業務遂行における業務負担の課題と業務改善の取組について
1）福祉用具貸与サービスの業務プロセスごとの課題•対応について
福祉用具貸与サービスの業務のプロセスごとの課題•対応は以下のとおりである。

## 図表 3－113 プロセスごとの業務負担の課題と対応

| プロセス | 課題と対応 |
| :---: | :---: |
| アセスメント | 【課題】 <br> －「利用者宅から帰社した後に情報入力等の記録を行らことが多いため，業務時間が長くなる」（82．4\％）〔図表3－15〕 <br> －「（急な退院など，通常とは異なる対応が必要となった場合において）利用者に関する情報が事前に十分に入手できていない場合，アセスメントに時間を要する」（65．6\％）〔図表 3－15〕 <br> －「利用者や家族と面会する回数が少ない場合，生活状況等を把握すること が難しい」（57．8\％）〔図表 3－15〕 <br> 【特に重要な課題】 <br> －「利用者宅から帰社した後に情報入力等の記録を行うことが多いため，業務時間が長くなる」（71．3\％）〔図表 3－15〕 <br> 【対応】 <br> －「ケアマネジャーから利用者の基本情報を早い段階で提供してもらって いる」（65．2\％）〔図表 3－16〕 <br> －「ケアマネジャーからの情報をもとにアセスメントを行い，担当者会議等 の機会に更新している」（64．8\％）〔図表3－16〕 <br> －「初回訪問時は，極力ケアマネジャーに同行を依頼している」（62．7\％）〔図表 3－16］ |
| 計画の作成•交付 | 【課題】 <br> －「複数提案に対応するため選定提案の書式が増えたことにより，以前より も計画の作成に時間を要する」（86．1\％）〔図表3－19〕 <br> －「納期が急である場合，選定提案書の作成が難しく，間に合わないことが ある」（77．9\％）〔図表 3－19〕 <br> －「ケアプランが変更された場合，福祉用具貸与サービスに関する変更の大小•有無にかかわらず，サービス担当者会議が開催されることがあり，負担に感じられる」（74．6\％）〔図表3－19〕 <br> 【特に重要な課題】 <br> －「複数提案に対応するため選定提案の書式が增えたことにより，以前より も計画の作成に時間を要する」（57．8\％）〔図表3－19〕 <br> 【対応】 <br> －「当日中に同意取得ができない場合は，後日，書類をとりに伺らまたは郵送いただいている」（61．9\％）〔図表3－20〕 |


| プロセス | 課題と対応 |
| :---: | :---: |
|  | 「担当者以外の福祉用具専門相談員がサービス担当者会議に参加できる ように調整している」（52．9\％）〔図表 3－20〕 <br> －「署名•捺印箇所を最小限にした書類を作成している」（50．4\％）〔図表3 －20］ |
| 搬入•適合調 <br> 整•環境整備 | 【課題】 <br> －「訪問先の近くに駐車場がない場合，納品などに時間を要する」（ $82.8 \%$ ）〔図表3－23〕 <br> －「搬入する福祉用具の大きさや重さによっては，複数人での搬送が必要と なる」（82．4\％）〔図表3－23〕 <br> －「用具設置のため室内環境整備なども依頼されることがあり，時間を要す る」（ $75.0 \%$ ）〔図表 3－23〕 <br> 【特に重要な課題】 <br> －「訪問先の近くに駐車場がない場合，納品などに時間を要する」が $52.9 \%$ で最も多かった。〔図表3－23〕 <br> 【対応】 <br> - 「搬入時は複数スタッフで対応している」（50．0\％）〔図表3－24〕 <br> - 「配送支援の専任職員が同行することにより，作業時間の短縮を図ってい る」（35．7\％）〔図表3－24〕 <br> 「携帯情報端末等の活用により，外部から実施内容を記録できるようにして いる」（20．1\％）〔図表3－24〕 |
| 使用方法の説明•指導 | 【課題】 <br> －「利用者や家族との日程調整に時間を要する場合がある」（69．3\％）〔図表 3－27］ <br> 「使用•操作する他のサービス事業者への説明•指導が必要な場合，複数回訪問することがある」（68．4\％）〔図表3－27〕 <br> －「使用方法等の説明内容をなかなか理解してもらえないことがある」 （64．3\％）〔図表3－27〕 <br> 【特に重要な課題】 <br> －「利用者や家族との日程調整に時間を要する場合がある」（52．0\％）〔図表 3－27］ <br> 【対応】 <br> －「ケアマネジャーや各サービス事業者が訪問する日に合わせて日程調整 している」（70．5\％）〔図表3－29〕 <br> －「わかりやすい言葉で，大きな声でゆっくりと説明し，事前に重要な箇所 をハイライトしている」（65．2\％）〔図表3－29〕 |
| モニタリング | 【課題】 <br> 「独居の方などアポイントを取りづらいことがある」（84．4\％）〔図表3－ 32］ <br> 「利用者や家族との日程調整に時間を要する場合がある」（74．6\％）〔図表 3－32］ |


| プロセス | 課題と対応 |
| :---: | :---: |
|  | －「点検は不要などと利用者に訪問を拒否されることがある」（68．9\％）〔図表 3－32］ <br> 【特に重要な課題】 <br> －「独居の方などアポイントを取りづらいことがある」（53．3\％）〔図表3－ 32］ <br> 【対応】 <br> －「ケアマネジャーや各サービス事業者が訪問する日に合わせて日程調整 を行っている」（70．5\％）〔図表 3－33〕 <br> －「モニタリングの方法や項目を事業所内で統一している」（61．9\％）〔図表 3－33］ <br> －「機種ごとのメンテナンスツールによる状態確認，時間を要する修理の場合は用具交換等で時間短縮を図っている」（59．8\％）〔図表 3－33〕 |
| $\begin{aligned} & \text { 搬出・メンテナ } \\ & \text { ンス } \end{aligned}$ | 【課題】 <br> - 「搬出の日程調整が困難な場合がある」（54．9\％）〔図表3－36〕 <br> - 「疥癬など感染症の可能性がある商品を搬出する場合には，対応に時間が かかる」（31．1\％）〔図表 3－36〕 <br> －「搬出後の消毒や保管•点検作業に時間を要する」（28．7\％）〔図表3－36〕【特に重要な課題】 <br> －「搬出の日程調整が困難な場合がある」が $38.9 \%$ で最も多かった。〔図表 3－36］ <br> 【対応】 <br> －「キーパーソンを把握し，その方と事前に日程調整を行らようにしてい る」（ $70.5 \%$ ）〔図表3－37〕 <br> - 「消毒を外部委託している」（48．4\％）〔図表 3－37〕 <br> - 「メンテナンスに関するチェック表・マニュアルを作成している」 （39．3\％）〔図表3－37〕 |
| その他管理業務関連 | 【課題】 <br> －「特定福祉用具販売や住宅改修の償還払い代理申請や受領委任手続きの ための利用者宅訪問，書類作成，役所への提出の負担が大きい」（ $72.5 \%$ ）〔図表3－41〕 <br> －「法改正等によりチェックする書類や書類作成の業務が増えている」 （72．5\％）〔図表3－41〕 <br> －「保険者によって申請書類の様式が違うためシステム化されておらず，手書きの申請書類作成が負担である」（60．7\％）〔図表3－41〕 <br> －「利用者の情報や訪問履歷，レンタル商品，在庫，サービス計画などを確認するために台帳や複数のシステムを確認する際に，社外から確認できな いため，社外から連絡して確認する必要がある」（53．3\％）〔図表3－41〕【特に重要な課題】 <br> －「法改正等によりチェックする書類や書類作成の業務が増えている」が $52.5 \%$ で最も多かった。（図表3－41〕 |


| プロセス | 課題と対応 |
| :---: | :---: |
|  | 【対応】 <br> －「業務支援ソフトやシステムにより，事務作業負担を軽減している」 （58．6\％）〔図表 3－42〕 <br> - 「利用者の情報や商品情報を一元化している」（44．3\％）〔図表3－42〕 <br> - 「職員のスケジュールを把握できる仕組みを導入している」（38．9\％）〔図表3－42］ |

法人の事業所数別にみると，法人の事業所数別に対応が異なることがわかった。また，全体のプロセスを通して，単独事業所における I C T 機器を活用した取組の割合が小さい傾向がみられる。

図表 3－114 プロセスごとの業務負担の課題に対する対応＜法人の事業所数別＞

| プロセス | 事業所数 | 対応 |
| :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { アセスメン } \\ & \text { ト } \end{aligned}$ | 2～10 加所 | 「アセスメントが効率良くできるようシステム（ソフトウェ ア）を活用している」（28．9\％），「携帯情報端末を使って，訪問時や隙間時間に事業所外から利用者情報等を入力している」 （30．3\％）で割合が大きい。〔図表3－17〕 |
|  | 11 か所以上 | 「アセスメントが効率良くできるようシステム（ソフトウェ ア）を活用している（7．7\％）」で割合が小さい。〔図表 3－17〕 |
| 計画の作成•交付 | 11 か所以上 | 「携帯情報端末上での電子カタログを活用している（53．8\％）」「署名•捺印箇所を最小限にした書類を作成している <br> （ $69.2 \%$ ）」「担当者以外の福祉用具専門相談員がサービス担当者会議に参加できるように調整している（84．6\％）」の割合が他 と比較して大きい。〔図表3－21〕 <br> 「ケアプランと連動するために，現場で手書きまたは I C T 機器を用いて福祉用具貸与計画書の追記を行っている（7．7\％）」 の割合が小さい。〔図表3－21〕 |
| $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { 搬入•適合調 } \\ \text { 整•環境整備 } \end{array}$ | 単独事業所 | 「配送支援の専任職員が同行することにより，作業時間の短縮 を図っている（ $28.4 \%$ ）」「携帯情報端末等の活用により，外部 から実施内容を記録できるようにしている（ $11.5 \%)$ 」の割合が小さい。〔図表3－25〕 |
| 使用方法の <br> 説明•指導 | 11 か所以上 | 「わかりやすい言葉で，大きな声でゆっくりと説明し，事前に重要な箇所をハイライトしている（84．6\％）」「説明の際，写真や図面を使用している（30．8\％）」「各サービス事業者に対して勉強会等を開催し，使用方法等を共有している（ $23.1 \%$ ）」の割合が大 きい。〔図表3－29〕 |
| $\begin{aligned} & \text { モニタリン } \\ & \text { グ } \end{aligned}$ | 単独事業所 | 単独事業所は，「I C T 機器等の活用により，外部から記録で きるようにしている（12．8\％）」の割合が小さい。〔図表3－34〕 |
|  | 11 か所以上 | 「休日の場合，担当者以外の福祉用具専門相談員でも休日出勤者が対応できるようにしている $(53.8 \%)$ 」「機種ごとのメンテナ |


| プロセス | 事業所数 | 対応 |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  | ンスツールによる状態確認，時間を要する修理の場合は用具交換等で時間短縮を図っている（92．3\％）」の割合が大きい。〔図表 3－34］ |
| $\begin{aligned} & \text { 搬出・メンテ } \\ & \text { ナンス } \end{aligned}$ | 単独事業所 | 「メンテナンスに関するチェック表・マニュアルを作成してい る（29．1\％）」「メンテナンス専門の職員を配置している（20．9\％）」 <br> 「在庫管理•運用をシステム化し，リコールや事故関連の商品特定や対策を行っている（4．7\％）」の割合が小さい。〔図表3－ 38］ |
|  | 2～10 か所 | 「感染予防のため，手袋やカバーするビニールを常備している （ $55.3 \%$ ）」の割合が大きい。〔図表3－38〕 |
|  | 11 办所以上 | 「搬出に関するチェック表・マニュアルを作成している （23．1\％）」「消毒専門の職員を配置している（61．5\％）」の割合が大 きい。〔図表3－38〕 <br> －「メンテナンスを外部委託している（ $15.4 \%$ ）」の割合が小さ い。〔図表3－38〕 |
| その他管理業務関連 | 単独事業所 | 「携帯情報端末等の活用により，外部から情報を確認できるよ らにしている（18．9\％）」「利用者の情報や商品情報を一元化し ている（ $36.5 \%$ ）」「業務支援ソフトやシステムにより，事務作業負担を軽減している（50．0\％）」「I C T 機器の活用により文書量の削減を図り，管理負担を軽減している（8．8\％）」といっ た I C T 機器を活用した取組の割合が小さい傾向がみられる。〔図表3－43〕 |

図表 3－115 プロセスごとの業務負担の課題に対する対応＜事業所の利用者数別＞

| プロセス | 利用者数 | 対応 |
| :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { アセスメン } \\ & \text { ト } \end{aligned}$ | 300 人未 <br> 満 | 「アセスメントが効率良くできるようシステム（ソフトウェ ア）を活用している（10．5\％）」「アセスメントシートを現場に持参し，得た情報をその場で記入している（38．4\％）」「携帯情報端末を使って，訪問時や隙間時間に事業所外から利用者情報等を入力している $(2.3 \%)$ 」の割合が小さい。〔図表 3－18〕 |
|  | $\begin{aligned} & 1000 \text { 人以 } \\ & \text { 上 } \end{aligned}$ | 「手書きした情報を事務職員等が分業して入力している （ $32.9 \%$ ）」の割合が大きい。〔図表3－18〕 |
| 計画の作成•交付 | $\begin{aligned} & 300 \text { 人未 } \\ & \text { 満 } \end{aligned}$ | 「複数商品の提案が効率良くできるよう情報システムを活用 している（ $20.9 \%$ ）」「全国平均貸与価格が効率よく確認できる情報システムを活用している（29．1\％）」「ケアプランと連動す るために，現場で手書きまたは I C T 機器を用いて福祉用具貸与計画書の追記を行っている $(9.3 \%)$ 」「携帯情報端末上での電子カタログを活用している（4．7\％）」の割合が小さい。〔図表3 －22］ |
|  | 1000 人以 | －「担当者以外の福祉用具専門相談員がサービス担当者会議に |


| プロセス | 利用者数 | 対応 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 上の事業所 | 参加できるように調整している（72．4\％）」の割合が大きい。〔図表3－22］ |
| 搬入•適合調 <br> 整•環境整備 | $\begin{aligned} & 1000 \text { 人以 } \\ & \text { 上 } \end{aligned}$ | 「配送支援の専任職員が同行することにより，作業時間の短縮 を図っている（ $48.7 \%$ ）」の割合が大きい。〔図表3－26〕 |
|  | 300 人未 <br> 満 | 「携帯情報端末等の活用により，外部から実施内容を記録でき るようにしている（1．2\％）」の割合が小さい。〔図表3－26〕 |
| 使用方法の説明•指導 | 利用者数 が多い事業所 | 「簡易版の取扱説明書を作成し交付している」「わかりやすい言葉で，大きな声でゆっくりと説明し，事前に重要な箇所を八 イライトしている」「各サービス事業者に対して勉強会等を開催し，使用方法等を共有している」は，利用者数が多い事業所 ほど割合が大きい傾向がみられる。〔図表3－30〕 |
| $\begin{aligned} & \text { モニタリン } \\ & \text { グ } \end{aligned}$ | 300 人未 <br> 満 | －「休日の場合，担当者以外の福祉用具専門相談員でも休日出勤者が対応できるようにしている（19．8\％）」「機種ごとのメンテ ナンスツールによる状態碓認，時間を要する修理の場合は用具交換等で時間短縮を図っている（47．7\％）」「I C T 機器等の活用により，外部から記録できるようにしている（2．3\％）」の割合が小さい。〔図表3－35〕 |
|  | $\begin{aligned} & 1000 \text { 人以 } \\ & \text { 上 } \end{aligned}$ | 「研修等によってモニタリング内容の質の均一化を図ってい る（ $46.1 \%$ ）」の割合が大きい。〔図表3－35〕 |
| その他管理業務関連 | 300 人未 <br> 満 | 「携帯情報端末等の活用により，外部から情報を確認できるよ らにしている $(9.3 \%)$ 」「利用者の情報や商品情報を一元化して いる $(27.9 \%)$ 」「運営規程に必須の文書管理を専用のシステム によって一元管理している $(7.0 \%)$ 」「業務支援ソフトやシステ ムにより，事務作業負担を軽減している（39．5\％）」「I C T 機器の活用により文書量の削減を図り，管理負担を軽減している （ $1.2 \%$ ）」といった I C T 機器を活用した取組の割合が小さい傾向がみられる。〔図表3－44〕 <br> －「職員のスケジュールを把握できる仕組みを導入している （ $19.8 \%$ ）」「職員の業務状況を把握できる仕組みを導入してい る（ $7.0 \%$ ）」「事務職員を配置し，勤总管理等の事務作業負荷を削減している（14．0\％）」の割合が小さい。〔図表3－44〕 |

搬出・メンテナンスについてのレンタル卸利用比率別の違いは，30\％未満の事業所で，消毒や保管•点検が必要な商品が多いことより，課題が多く，チェック表やマニュアルの作成，専任職員を配置している割合が大きいことがわかつた。

## 図表 3－116 搬出・メンテナンスにおける業務負担の課題に対する対応

## ＜レンタル卸利用比率＞

| プロセス | 比率 | 対応 |
| :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { 搬出・メンテ } \\ & \text { ナンス } \end{aligned}$ | 30\％未満 | 【課題】 <br> －「搬出後の消毒や保管•点検作業に時間を要する（58．1\％）」「消毒に不向きな商品の扱いが難しい（ $48.4 \%$ ）」「システム化され ていないため，在庫管理•運用に時間を要する（ $29.0 \%$ ）」の割合が大きい。〔図表3－39〕 <br> 【対応】 <br> －「搬出に関するチェック表・マニュアルを作成している （ $24.2 \%$ ）」「メンテナンスに関するチェック表・マニュアルを作成している（ $64.5 \%$ ）」「消毒専門の職員を配置している （ $67.7 \%$ ）」「メンテナンス専門の職員を配置している $(74.2 \%)$ 」「在庫管理•運用をシステム化し，リコールや事故関連の商品特定や対策を行っている（ $29.0 \%$ ）」の割合が大きい。〔図表3－ 40］ |
|  | 70\％以上 | 【対応】 <br> 「メンテナンスを外部委託している（44．3\％）」の割合が大き い。〔図表3－40〕 |

## 2）課題への対応（取組）の振り返りについて

課題への対応（取組）の振り返りについて，単独事業所•利用者数 300 人未満の事業所 で「特に効果の把握や振り返りは実施していない」の割合が大きい。

## 図表 3－117 課題への対応（取組）の振り返りの状況

| 項目 | 分類 | 振り返りの状況 |
| :---: | :---: | :---: |
| 課題への対応の効果の評価や振 り返り | 全体 | －「特に効果の把握や振り返りは実施していない」 （41．8\％）〔図表3－45〕 <br> －「これまでに実施した対応（取組）について，効果を評価するための定量的な指標を設定し，効果測定を行っ ている」（25．8\％）〔図表3－45〕 |
|  | 法人の事業所数別 | 単独事業所：「特に効果の把握や振り返りは実施してい ない（ $49.3 \%$ ）」の割合が大きい。〔図表3－47〕 |
|  | 事業所の利用者数別 | 300 人未満の事業所 ：「特に効果の把握や振り返りは実施していない（61．6\％）」の割合が大きい。〔図表3－49〕 |
| 業務改善の計画 の練り直し | 全体 | －「対応にうまくいかない点があった場合，他の対応方法も含め，再検討を行っている」（58．6\％）〔図表3－46〕 <br> －「改善活動を継続するための仕組みがある」（34．4\％）〔図表3－46〕 |
|  | 法人の事業所数別 | 「対応の結果の分析を踏まえて業務改善の計画を練り直し，P D C A サイクルを回している」の割合は，単独事業所（ $10.8 \%$ ）， $2 \sim 10$ か所（ $23.7 \%$ ）， 11 か所以上 （38．5\％）〔図表3－48〕 |
|  | 事業所の利用者数別 | － 300 人未満の事業所：「特に実施していない（ $34.9 \%)$ 」 の割合が大きい。〔図表3－50〕 <br> －300～1000 人の事業所：「改善活動を継続するための仕組みがある（53．5\％）」の割合が大きい。〔図表3－50〕 |

## 3 ）質の高いサービスを提供する上での課題について

質の高いサービスを提供する上での課題は，11 か所以上の事業所で，「福祉用具貸与計画書作成の負担が大きい」「人材の確保•育成が困難」の割合が大きい。

図表 3－118 質の高いサービスを提供する上での課題

| 分類 | 課題 |
| :---: | :---: |
| 全体 | - 「書類作成業務の負担が大きい（ $88.5 \%$ ）」〔図表 3－51〕 <br> - 「福祉用具貸与計画書作成の負担が大きい（77．5\％）」〔図表3－51〕 <br> - 「人材の確保•育成が困難（58．6\％）〔図表3－51〕 |
| 法人の事業所数別 | － 11 か所以上の法人の事業所：「福祉用具貸与計画書作成の負担が大きい （100．0\％）」「人材の確保•育成が困難（76．9\％）」の割合が大きい。〔図表3－ 52］ |
| 事業所の利用者数別 | － 300 人未満の事業所 ：「サービス担当者会議出席の負担が大きい（33．7\％）」「時間外や休日の対応の負担が大きい（ $20.9 \%$ ）」の割合が小さい。〔図表 3－53］ |

## （2）他職種との情報共有について

他職種との情報共有について，法人の事業所数によって手段や他職種との情報共有の改善のために行っている取組の傾向が異なる。

## 図表 3－119 他職種との情報共有の手段•課題•取組

| 項目 | 分類 | 手段•課題•取組 |
| :---: | :---: | :---: |
| 他職種との情報共有の手段 | 全体 | - 電話による連絡（95．1\％）〔図表3－54〕 <br> - 対面での連絡（会議等含む）（86．9\％）〔図表3－54〕 <br> - FAX による連絡（69．3\％）〔図表 3－54〕 |
|  | 法人の事業所数別 | 単独事業所：「電子メールによる連絡（19．6\％）」「他職種交流会や勉強会等（ $27.7 \%$ ）」の割合が小さい。〔図表 3 －57］ <br> －11 か所以上の事業所：「FAX 等で情報共有している （ $76.9 \%$ ）」「他職種の担当者と積極的に連絡先（携帯電話番号やメールアドレス等）を交換している（61．5\％）の割合が大きい。〔図表3－57〕 |
|  | 事業所の利用者数別 | －1000 人以上の事業所：「電子メールによる連絡 （35．5\％）」「FAXによる連絡（78．9\％）」の割合が大きい。〔図表3－59〕 |
| 他職種との情報共有や会議への参加に関する課題 | 全体 | －「ケアマネジャーからの十分な基本情報が提供されな い場合や，提供のタイミングが遅い場合がある （ $63.9 \%$ ）」〔図表3－55〕 <br> －「他職種との会議の開催時期や時間が集中することが ある（例：月末の夕方以降）（55．3\％）」〔図表3－55〕 <br> －「サービス担当者会議に出席する時間の確保が難しい （ $54.5 \%$ ）」〔図表3－55〕 |
| 他職種との情報共有の改善のた めに行っている取組 | 全体 | - 「F A X等で情報共有している」（45．9\％）〔図表3－56〕 <br> - 「他職種の担当者と積極的に連絡先（携帯電話番号や メールアドレス等）を交換している」（36．9\％）〔図表3 －56］ |
|  | 事業所の利用者数別 | 1000 人以上の事業所：「他職種との勉強会の開催等に より共通理解を深めている（42．1\％）」「他職種の担当者 と積極的に連絡先（携帯電話番号やメールアドレス等） を交換している（47．4\％）」の割合が大きい。〔図表3－60〕 |

## （3）I CT機器等の利用について

1）I CT機器について
I C T 機器の導入状況について，11 か所以上の事業所，1000 人以上の事業所で，より費用のかかるI C T 機器の導入率が高い傾向がみられた。

また，活用している機能についても，11 か所以上の事業所，1000 人以上の事業所で，よ り多くの機能を活用し，多くの効果が現れている傾向がみられた。

## 図表 3－120 I C T 機器の導入状況と課題

| 項目 | I C T 機器の導入状況と課題 |
| :---: | :---: |
| 業務効率化のために導入して いる I C T 機器やソフトウェ ア | - 「携帯電話の支給」（64．3\％）〔図表 3－61〕 <br> - 「業務支援ソフト（市販）の導入」（56．1\％）〔図表3－61〕 <br> - 「カーナビゲーションの設置」（41．8\％）〔図表3－61〕 |
| 導入を検討している I C T 機器やソフトウェア |  |
| すでに導入されている場合の導入時•導入後の課題／検討中の場合は検討にあたっての課題 | 「導入コストが高い」（54．9\％）〔図表3－62〕 <br> 「導入後も維持費がかかる」（52．9\％）〔図表3－62〕 |
| I C T 機器やソフトウェアを予定していない場合の導入し ない理由 | 「導入コストが高い」（53．8\％）〔図表 3－63〕 <br> 「導入後も維持費がかかる」（53．8\％）〔図表3－63〕 |

## 図表 3－121 I CT 機器の導入状況と課題＜事業所特性別＞

| 業務効率化のために導入している I C T 機器やソフトウェア導入状況 |  |
| :---: | :---: |
| 法人の事業所数別 | 単独事業所：「タブレット端末の支給（23．6\％）」の割合が最も小さい。〔図表3－64］ <br> －2～10 か所の事業所 ：「携帯電話の支給（ $80.3 \%$ ）」「カーナビゲーションの設置（47．4\％）」「業務支援ソフト（市販）の導入（71．1\％）」の割合が大きい。〔図表3－64〕 <br> －11 か 所以上の事業所：「モバイル PC の支給（ $23.1 \%$ ）」「業務支援システ ム（自社開発）の導入（38．5\％）」「WEB 会議システムの導入（38．5\％）」 の割合が大きい。〔図表3－64〕 |
| 事業所の利用者数別 | 1000 人以上の事業所：「携帯電話の支給（ $82.9 \%$ ）」「タブレット端末の支給（53．9\％）」「モバイル PC の支給（15．8\％）」「カーナビゲーションの設置（ $57.9 \%$ ）」「ドライブレコーダーの設置（ $53.9 \%$ ）」「一般的アプリ（情報共有等）の活用（ $42.1 \%)$ 」「業務支援ソフト（市販）の導入（ $61.8 \%$ ）」「業務支援システム（自社開発）の導入（ $19.7 \%$ ）」「WEB 会議システム の導入 $(15.8 \%)$ 」「カーナビアプリの導入 $(9.2 \%)$ 」の割合が大きい。〔図表3－66］ |
| レンタル卸の <br> 利用比率別 | －レンタル卸利用比率 $70 \%$ 以上の事業所：「カーナビゲーションの設置 （ $50.8 \%$ ）」「一般的アプリ（情報共有等）の活用（ $45.9 \%$ ）」「業務支援ソ フト（市販）の導入（ $70.5 \%$ ）」の割合が大きい。〔図表3－67〕 |

## 図表 3－122 I C T 機器導入の機能と効果

| 項目 | I C T 機器導入の機能と効果 |
| :---: | :---: |
| 活用している機能 | - 「福祉用具サービス計画管理（66．1\％）」〔図表3－68〕 <br> - 「お客様情報管理（63．8\％）」〔図表 3－68〕 <br> - 「モニタリング管理（62．5\％）」〔〔図表3－68〕 <br> - 「請求管理（51．3\％）〔図表3－68〕 |
| 業務改善に特に役立つ機能 （上位3つまで） | - 「お客様情報管理（31．6\％）」〔図表 3－69〕 <br> - 「福祉用具サービス計画管理（ $25.8 \%$ ）」〔図表3－69〕 <br> - 「モニタリング管理（19．3\％）」〔図表3－69〕 |
| 導入したことによる効果 | 「手書きの記録と比べて，記録が読みやすくなった （36．2\％）」〔図表3－70〕 <br> 「事業所内の情報共有が改善した（外部から利用者情報等 についての把握等）（35．7\％）」〔図表3－70〕 <br> 「記録の管理がしやすくなり，探している書類が見つけや すくなった（文書の管理行程が少なくなる等）（31．7\％）」【図表3－70］ |
| 減少した事業所内残業時間 （平均月一人当たり減少時間） | - 「～2時間未満」が $27.6 \%$ 〔図表3－71〕 <br> - 「20時間以上」が $24.1 \%$ 〔図表3－71〕 <br> - 「10～12時間未満」が $20.7 \%$ 〔図表3－71〕 |

図表 3－123 I CT 機器導入の機能と効果＜事業所特性別＞

|  | I C T 機器導入の機能と効果 |
| :---: | :---: |
| 法人の事業所数別 | 【活用している機能】 <br> －11 か所以上の事業所：ほぼすべての機能について，活用している割合が大きい。〔図表3－72〕 <br> －特に「お客様情報管理」「売上管理」「請求管理」「国保インターネット伝送」「福祉用具サービス計画管理」の割合は約 9 割，「社内メッセージ」は $83.3 \%$ であった。〔図表3－72〕 <br> 【業務改善に役立つ機能】 <br> － 11 か所以上の事業所：「売上管理」「国保インターネット伝送」が $30.8 \%$ ，「スケジュール管理」が $23.1 \%$ が上位。〔図表3－73〕 <br> －2～10 か所の事業所：「お客様情報管理（ $42.1 \%$ ）」「福祉用具サービス計画管理（ $30.3 \%$ ）」「モニタリング管理（ $28.9 \%$ ）」が上位。〔図表 3－73〕 <br> －単独事業所は，「お客様情報管理（ $29.7 \%$ ）」「福祉用具サービス計画管理 （ $25.7 \%$ ）」が上位。〔図表3－73〕 <br> 【導入したことによる効果】 <br> －2～10 か所の事業所：「現地や待ち時間等に入力ができるようになり，自宅 から訪問箇所への直行•訪問箇所から自宅等への直帰ができるようになっ た（事業所への立ち寄りが減った）（32．0\％）」「事業所内の残業時間が減少 した（ $24.0 \%$ ）」「有休取得が進んだ（ $25.3 \%$ ）」の割合が大きい。〔図表3－ |


| I C T 機器導入の機能と効果 |  |
| :---: | :---: |
|  | 74］ <br> － 11 か所以上の事業所：「勤務状況，業務状況等の把握が効率化され，指導 や育成の時間ができた（ $33.3 \%$ ）」「職員の業務効率化の意識改善につなが った（58．3\％）」の割合が大きい。〔図表 3－74〕 <br> 【残業減少時間】 <br> - 単独事業所：2時間未満が 44．4\％，20時間以上が $33.3 \%$ 。〔図表3－75〕 <br> - 2～10 か所以上の事業所：10 時間～12 時間未満が $33.3 \%$ ， 2 時間未満が $22.2 \%$ 。（11 か所以上は $\mathrm{n}=1$ ）〔図表3－75〕 |
| 事業所の利用者数別 | 【活用している機能】 <br> －1000 人以上の事業所で活用している機能の数が多い。〔図表3－76〕 <br> 【業務改善に役立つ機能】 <br> － 1000 人以上の事業所：「お客様情報管理」「モニタリング管理（ $27.6 \%$ ）」 の割合が大きい。〔図表3－76〕 <br> 【導入したことによる効果】 <br> － 1000 人以上の事業所：「現地や待ち時間等に入力ができるようになり，自宅から訪問箇所への直行•訪問箇所から自宅等への直帰ができるようにな った（事業所への立ち寄りが減った）（ $31.6 \%$ ）」「記録の管理がしやすくな り，探している書類が見つけやすくなった（文書の管理行程が少なくなる等）（ $46.1 \%)$ 」「業務効率化により，専門性向上等の時間が確保できるよう になった（ $32.9 \%$ ）」「勤務状況，業務状況等の把握が効率化され，指導や育成の時間ができた（ $18.4 \%$ ）」「事業所内の残業時間が減少した（ $23.7 \%$ ）」「有休取得が進んだ $(26.3 \%)$ 」「職員の業務効率化の意識改善につながっ た（ $39.5 \%$ ）」の割合が大きい。〔図表3－78〕 <br> 【残業減少時間】 <br> － 300 人以上 1000 人未満の事業所： 2 時間未満が $22.2 \%$ ， 20 時間以上が 44．4\％であった。〔図表3－79〕 <br> － 1000 人以上の事業所： 2 時間未満が $33.3 \%$ ， 10 時間～12 時間未満が $33.3 \%$ であった。〔図表3－79〕 |
| レンタル卸の <br> 利用比率別 | 【活用している機能】 <br> -  $30 \%$ 未満の事業所：「ログ管理（ $21.8 \%$ ）」の割合が大きい。〔図表3－80〕 <br> - 30～70\％の事業所：「タスク管理（7．9\％）」の割合が小さい。〔図表3－80〕 <br> - 70\％以上の事業所：「社外向け帳票メール送信（12．1\％）」「仕入•買掛•在庫管理（ $20.7 \%$ ）」「レンタル個品管理（ $25.9 \%$ ）」の割合が小さい。〔図表 3－80］ <br> 【業務改善に役立つ機能】 <br> －レンタル卸利用比率によって変わらない。〔図表3－81〕 <br> 【導入したことによる効果】 <br> － $30 \%$ 未満の事業所：「事業所内の情報共有が改善した（外部から利用者情報等についての把握等）（ $43.6 \%$ ）」「リコール対応や事故防止対策が進ん だ（12．7\％）」「有休取得が進んだ（ $25.5 \%$ ）」の割合が大きい。〔図表3－82〕 <br> －30～70\％の事業所：「事業所内の残業時間が減少した（ $21.1 \%$ ）」の割合が |


| I C T 機器導入の機能と効果 |  |
| :---: | :---: |
|  | 大きい。〔図表3－82〕 <br> － $70 \%$ 以上の事業所：「記録の管理がしやすくなり，探している書類が見つ けやすくなった（文書の管理行程が少なくなる等）（41．4\％）」の割合が大 きい。〔図表3－82〕 <br> 【残業減少時間】 <br> － $30 \%$ 未満の事業所 ： 2 時間未満が $62.5 \%$ ， 10 時時間～12時間未満が $25.0 \%$〔図表3－83〕 <br> - 30～70\％の事業所：20時間以上が $37.5 \%$ 〔図表3－83〕 <br> -  $70 \%$ 以上の事業所： 10 時間～12時間未満， 20 時間以上が $28.6 \%$ 〔図表 3 －83］ |

## （4）人員配置と人材育成について

1）事務職員の配置について
事務職員の配置については，単独事業所•利用者数 300 人未満の事業所では配置してい ない割合がと $14.9 \%$ ， $26.7 \%$ と他よりも大きい。また，1000 人以上の事業所では事務職員 が行っている業務の割合が他と比較して大きかった。

## 図表 3－124 事務職員の業務－配置の効果

| 項目 | 分類 | 事務職員の業務•配置の効果 |
| :---: | :---: | :---: |
| 事務職員が行つ <br> ている業務 | 全体 | - 「電話対応」（78．3\％）〔図表3－90〕 <br> - 「入出金管理」（74．6\％）〔図表3－90〕 <br> - 「請求書作成」（71．3\％）〔図表3－90〕 |
|  | 法人の事業所数別 | －単独事業所：「事務職員を配置していない」が $14.9 \%$ で割合が大きい。〔図表3－92〕 <br> －2～10 か所の事業所，11 か所以上の事業所：事務職員が行っている業務は大差ない。〔図表3－92〕 |
|  | 事業所の利用者数別 | － 300 人未満の事業所：「事務職員を配置していない」 が $26.7 \%$ で割合が大きい。〔図表3－94〕 <br> － 1000 人以上の事業所：「見積作成（52．6\％）」「給与計算（64．5\％）」「文書管理等（複写，打ち込み，ファイ リング等）（76．3\％）」「商品調達（73．7\％）」の割合が大きい。〔図表3－94〕 |
| 事務職員を配置 したことによる効果 | 全体 | －「福祉用具専門相談員が本来業務にかかる時間を確保しやすくなった」（55．7\％）〔図表3－91〕 <br> －「必要書類の記載漏れ，提出忘れなどが減った」 （34．4\％）〔図表3－91〕 <br> －「福祉用具専門相談員の帰社後の残務が削減でき た」（32．8\％）〔図表3－91〕 |
|  | 法人の事業所数別 | －11 か所以上の事業所：「福祉用具専門相談員が行う業務の質が向上した（7．7\％）」の割合が小さい。〔図 |


| 項目 | 分類 | 事務職員の業務•配置の効果 |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  | 表3－93］ |
|  | 事業所の利用者数別 | －300～1000 人の事業所：「事務所全体の電話対応の顧客満足度が向上した（ $45.1 \%)$ 」の割合が大きい。〔図表3－95］ <br> 1000 人以上の事業所：「福祉用具専門相談員の帰社後の残務が削減できた（ $52.6 \%)$ 」「福祉用具専門相談員の本来業務による売り上げが増えた（ $27.6 \%)$ 」の割合が大きい。〔図表3－95〕 |

## 2）専任職員の配置•分業について

専任職員の配置•分業の状況•効果について，単独事業所•利用者数 300 人未満の事業所では配置していない割合が $52.0 \%, ~ 73.3 \%$ と他よりも大きい。利用者数 1000 人以上の事業所・レンタル卸利用率 $30 \%$ 未満の事業所で様々な専任職員の配置の割合が大きい傾向 がみられた。

## 図表 3－125 専任職員の配置（事務職員以外）－分業の状況•効果

| 項目 | 分類 | 専任職員の配置•分業の状況•効果 |
| :---: | :---: | :---: |
| 専任職員の配置 <br> （事務職員以外）•分業の状況 | 全体 | - 「専任職員は配置していない」（42．2\％）〔図表3－96〕 <br> - 「モニタリング（アフターメンテンナンス含む）専任職員の配置」（32．8\％）〔図表3－96〕 <br> －「住宅改修支援の専任職員の配置」（23．4\％）〔図表3－ 96］ <br> 「物流支援の専任職員の配置」（20．1\％）〔図表3－96〕 |
|  | 法人の事業所数別 | －単独事業所：「専任職員を配置していない」が $52.0 \%$ で割合が大きい。〔図表3－98〕 <br> －2～10 か所の事業所：「アフタサービス専任職の配置」 が $25.0 \%$ で割合が大きい。〔図表 3－98〕 <br> － 11 か所以上の事業所：「モニタリング（アフターメンテ ンナンス含む）専任職員の配置（76．9\％）」「請求業務の本部での一本化（ $38.5 \%$ ）」の割合が大きい。〔図表3－ 98］ |
|  | 事業所の利用者数別 | － 300 人未満の事業所：「専任職員を配置していない」が $73.3 \%$ で割合が大きい。〔図表3－100〕 <br> 1000 人以上の事業所：「住宅改修支援の専任職員の配置（ $43.4 \%$ ）」「物流支援の専任職員の配置（ $47.4 \%$ ）」「モニタリング（アフターメンテンナンス含む）専任職員の配置（ $57.9 \%$ ）」「アフタサービス専任職の配置 $(27.6 \%)$ 」「請求業務の本部での一本化（ $22.4 \%$ ）」の割合が大きい。〔図表3－100〕 |
|  | レンタル卸の <br> 利用比率別 | －レンタル卸利用率 $30 \%$ 未満の事業所：「専任職員を配置 していない」が $14.5 \%$ で割合が小さい。「住宅改修支援 |


| 項目 | 分類 | 専任職員の配置•分業の状況•効果 |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  | の専任職員の配置（ $46.8 \%)$ 」「物流支援の専任職員の配置（ $35.5 \%$ ）」「請求業務の本部での一本化（ $27.4 \%$ ）」の割合が大きい。〔図表3－102〕 |
| 専任職員を配置 したことによる効果 | 全体 | －「福祉用具専門相談員が本来業務にかかる時間を確保 しやすくなった（業務負担の減少）」（37．7\％）〔図表 3 －97］ <br> －「福祉用具専門相談員が行う業務の質が向上（専門性 の向上）した」（18．0\％）〔図表3－97〕 |
|  | 法人の事業所数別 | 2～10 か所の事業所：「専門性をふまえた提案・アド バイスを行うことができるようになった（25．0\％）」 <br> の割合が大きい。〔図表3－99〕 <br> －11 か所以上の事業所：「請求業務を本部一括で行う ことで事業所の負担が軽減された（30．8\％）」の割合 が大きい。〔図表3－99〕 |
|  | 事業所の利用者数別 | 1000 人以上の事業所：「福祉用具専門相談員が本来業務にかかる時間を確保しやすくなった（業務負担 の減少）（67．1\％）」「福祉用具専門相談員が行う業務 の質が向上（専門性の向上）した（ $34.2 \%)$ 」「専門性 をふまえた提案・アドバイスを行うことができるよ らになった（ $28.9 \%)$ 」「利用者の細かい情報を関係者 こまめに共有できるようになった（ $26.3 \%$ ）」の割合が大きい。〔図表3－101〕 |
|  | レンタル卸の利用比率別 | －30\％未満の事業所：「福祉用具専門相談員が本来業務 にかかる時間を確保しやすくなった（業務負担の減少）（53．2\％）」「福祉用具専門相談員が行う業務の質 が向上（専門性の向上）した（ $27.4 \%$ ）」「専門性をふ まえた提案・アドバイスを行うことができるように なった（ $24.2 \%)$ 」「利用者の細かい情報を関係者へこ まめに共有できるようになった（ $21.0 \%$ ）」の割合が大きい。〔図表3－103〕 |

## （5）人材育成について

人材育成について，利用者数 300 人未満の事業所で「特に何も行っていない」の割合が $16.3 \%$ と大きい。業務を通じた指導（OJT）の取組についても，「特に何も行っていない」 が $24.4 \%$ で大きい。

## 図表 3－126 人材育成の取組

| 項目 | 分類 | 人材育成の取組内容 |
| :---: | :---: | :---: |
| 人材育成の取組 | 全体 | - 「外部の研修を受講させている」（61．1\％）〔図表3－104］ <br> - 「事業所内で勉強会を開催している」（60．7\％）〔図表3 －104］ <br> －「資格取得，外部研修受講，外部のテスト等を受けさ せている」（48．0\％）〔図表3－104〕 |
|  | 法人の事業所数別 | 11 事業所以上の法人の事業所：「業務マニュアルを整備している」の割合が 76．9\％と大きい。〔図表3－106〕 －単独事業所：「事業所内または法人の本部等に指導担当者を配置している（5．4\％）」「本人の育成を考えた人材交流や異動を行っている（9．5\％）」の割合が小さい。〔図表3－106］ |
|  | 事業所の利用者数別 | － 300 人未満の事業所：「特に何も行っていない」が $16.3 \%$ で大きい。〔図表3－108〕 <br> － 1000 人以上の事業所：「事業所内で勉強会を開催して いる」が 84．2\％と大きい。〔図表3－108〕 |
| 業務を通じた指導（OJT）の取組 | 全体 | －「業務日報を書かせて，振り返りを促したり，状況を把握，助言したりしている」（52．5\％）〔図表3－105〕 <br> －「利用者宅訪問時に先輩職員が同行している」 （45．1\％）〔図表3－105〕 <br> －「利用者宅訪問後に，状況や対応などをヒアリングし助言している」（41．8\％）〔図表3－105〕 |
|  | 法人の事業所数別 | －単独事業所：「利用者宅訪問時に先輩職員が同行して いる」が $33.1 \%$ ，「チームを組んで，チーム内でチェ ックし指導，助言をしている」が $18.2 \%$ ，「教育内容 の統一と指導方法の標準化を図っている」が $11.5 \%$ で小さい。〔図表3－107〕 <br> －2～10 か所以上の事業所：「業務日報を書かせて，振 り返りを促したり，状況を把握，助言したりしてい る」が $75.0 \%$ で大きい。〔図表 3－107〕 <br> － 11 か所以上の事業所：「チームを組んで，チーム内 でチェックし指導，助言をしている」が $53.8 \%$ ，「教育内容の統一と指導方法の標準化を図っている」が $35.8 \%$ で大きい。〔図表3－107〕 |


| 項目 | 分類 | 人材育成の取組内容 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 事業所の利用者数別 | 300 人未満の事業所：「特に何も行っていない」が 24．4\％で大きい。〔図表3－109〕 <br> 1000 人以上の事業所：「チームを組んで，チーム内 でチェックし指導，助言をしている」が $47.4 \%$ ，「利用者宅訪問後に，状況や対応などをヒアリングし助言している」が $57.9 \%$ ，「教育内容の統一と指導方法 の標準化を図っている」が $28.9 \%$ で大きい。〔図表 3 －109］ |

（6）『生産性向上ガイドライン』に示されている取組等について利用者数 300 人未満の事業所で，「特にない」が $29.1 \%$ で大きい。

## 図表 3－127 『生産性向上ガイドライン』に示されている取組の取組状況

| 分類 | 取組内容 |
| :---: | :---: |
| 全体 | 「職場環境の整備（安全で働きやすい職場環境を整備）」が $52.5 \%$ 「業務の明確化と役割分担」が $51.2 \%$ で多い。〔図表3－110〕 |
| 法人の事業所数別 | 単独事業所：「情報共有の工夫（I C T 等を用いて転記作業の削減，一斉同時配信による報告申し送りの効率化等）」「O J T の仕組みづくり （日常業務を通じた人材育成の仕組みづくり，教育内容の統一，指導方法の標準化等）」が $14.9 \%$ ， $10.8 \%$ で割合が小さい。〔図表 $3-111$ 〕 <br> －11 か所以上の事業所：「手順書の作成（理念やビジョンを基に職員の経験値，知識を可視化•標準化）（7．7\％）」の割合が小さい。〔図表3－ 111］ |
| 事業所の利用者数別 | － 300 人未満の事業所：「特にない（29．1\％）」の割合が大きい。〔図表3－ 112］ <br> 1000 人以上の事業所 ：「業務の明確化と役割分担」が $72.4 \%$ ，「記録•報告様式の工夫（項目の見直しやレイアウトの工夫等）」が $52.6 \%$ ，「情報共有の工夫（I C T 等を用いて転記作業の削減，一斉同時配信によ る報告申し送りの効率化等）」が $39.5 \%$ ，「O J T の仕組みづくり（日常業務を通じた人材育成の仕組みづくり，教育内容の統一，指導方法 の標準化等）」が $43.4 \%$ で割合が大きい。〔図表3－112〕 |

