## 平成26年三重県議会定例会

## 障がい者雇用促進調査特別委員会 提出資料（1）

1 障がい者雇用の推倠について

## 障がい者雇用の推進について

## 1．県内の民間企業等における「障がい者扉用状況」について

平成 25 年 11 月 19 日，三重労働局より公表された，平成 25 年 6 月 1 日現在の「県内の民間企業などにおける『障がい者雇用状況』の集計結果」においては，雇用障 がい者数は，2，703 人と過去最高となり，実雇用率も $1.60 \%$ と前年より 0.03 ポイ ント上昇したものの，順位は全国最下位となりました。概要は，資料1のとおりで す。

## 2．「障がい者雇用実態調査」について

平成 25 年 5 月，県内約 14,000 事業所を対象に，障がい者雇用の実態を調査しま した。回答数は6，208事業所，回答率は $43.9 \%$ でした。概要は，資料 2 のとおりで す。

## 3．障害者雇用率改善プランについて

民間企業における法定雇用率の早期達成をめざすため，平成 26 年 6 月 1 日現在 の障害者雇用率を $1.70 \%$ とすることを目標とした「障害者雇用率改善プラン」を三重労働局とともに策定しました（集計結果は例年11月に公表）。（資料3）

取組状況は，資料4のとおりです。

## 4．ステップアップカフェ（仮称）の取組について

## （1）取組状況等

ステップアップカフェ（仮称）については，三重県総合文化センター男女共同参画センター「フレンテみえ」1階ふれあいコーナーに整備することとして います。（資料5）
現在運営事業者を公募しており，今後選定した事業者と協議のうえ，
（1）障がい者の訓練の場としてカフェ事業
（2）障がい者就労支援施設の商品販売や展示などのブラッシュアップ事業
③ 障がい者の職場実習の受入や障がい者との交流イベントの実施などの コーディネイト事業
に取り組みます。
（2）今後のスケジュール
7 月中旬 運営事業者の決定
7月中旬以降 改修工事等
12 月中 カフェオープン
実雇用率の維移

1 三重県の民間企業における障がい者数及び実扉用率の推移（グラフ）


$$
\begin{aligned}
& \text { には, 䋹170名の雇用が必要 }
\end{aligned}
$$

企業規模別データ分析


3 民間企業における企業梘模別襍用猿がい者数（全国平均との比較）


従業責貝覞模50名～99名の企業大は全国平均を大きく上回るものの，中～大規模事業所の犀用率が全国平均を下回つている全国平均と比較すると斍模の大きい企業で雇用を吸收できていない。

産業別データ分析
4
重県の民間企業における産業別噇がい者数（障からい者2703人の内訳）







金融•保险業においては，11社中わずか1社のみが法定雇用率を上回っで いるという状況で，全国平均を大きく下回っている。

地域別実雇用率のデータ分析




平成25年度 三重県障がい者雇用実態調査の概要
 あった。結果の䠷要は次のとおりである。

障がい者雇用の実態について調查したところ，回答数6，208事業所，回答準 $43.9 \%$ で


調査数＝6，208

割合となっており，法定雇用窯務のある企業との比較では，サービス業，，建設業なとの割合が，高くなっている。

障がい者雇用をしたことがない理由について 3


企業規模別で，噇がい者に向いている仕事がないと答えた企業の割合

 と，その割合が低い頃向にある

$7]_{\substack{\text { 今後の障がい者扉用用について（現在雇用していない企業）}}}$


- 積柾的に楣討したい
- 応募があれば检䛉したい
- 現状では難しいが，将来

的には㛟柿したい
現状では，噇かい者㡾用 －無回答

調查数 $=5,124$障がい者雇用を進めるうえで必要なことは 9 障がい者の䧹用状況（H21）





