**個別に支援が必要な児童の申請・認定確認書 （施設・事業者 →保護者説明用）１／２**

令和７年４月版

訂正版



区福祉保健センターが作成

　・「障害児保育教育対象児童等加配区分認定（変更）通知書」（第11号様式）

　　区福祉保健センターから、保育・教育施設に通知します。

**【保護者が準備】**

**◎「児童状況書」（第１号様式）**

**【保護者が準備】**

**◎「児童状況書」**

**（第１号様式）**

**◎判定機関等の意見が分かるもの**

**「児童意見書・診断書」**

**（第３号様式）**

※場合によっては区福祉保健センターから意見照会

**【保育・教育施設が準備】**

　・「児童状況確認書」（第２号様式）

　・「障害児保育教育対象児童等認定（変更）申請書」（第９号様式）

**保護者説明**

1. **お子さんの様子、必要な支援についての情報共有**

**②　本制度についての説明**

・本制度は、お子さんが集団での保育・教育において個別に支援を必要とする場合に、保育士等の加配等によって支援するものです。

　・認定をされた場合には、保育・教育施設が保育士等の加配、記録や計画立案のための職員配置、環境整備など、お子さんへの保育・教育に必要な対応を行います。

　・助成の対象となる期間は、基本的には保護者から申し出があった日以降ですが、それ以前にも職員の配置などを行っている場合には、対応を開始した日から対象となります。

　・区福祉保健センターから認定決定を受け取った保育・教育施設から、加配の区分や助成金の使途などについて説明がありますので、説明を受けた場合には、確認の署名をお願いします。

対象外

　　　　　通院先（判定機関等）での診断がある

なし

あり

**④ 障害児等認定、加配区分決定**

　・施設所在区の福祉保健センターより保育・教育施設へ、認定の決定を通知します。

　・その通知を受けた後、保育・教育施設から、改めて保護者にお知らせします。

なし

あり

個別支援保育教育対象児童として申請

今後通院予定　　又は

区の心理相談を利用する等の専門職による関わり

**判定機関等が記入**

あてはまらない

あてはまる

**【保護者が準備】**

**◎「児童状況書」**

**（第１号様式）**

**◎手帳の写し**

（保護者は、◎印の書類を、保育・教育施設にお渡しください。）

手帳の有無（ 身体障害者手帳・療育手帳 ( 愛の手帳 )・精神障害者保健福祉手帳 ）

**③ 提出書類**

する

しない

**必　要　書　類**

**認定結果**

**個別に支援が必要な児童の申請・認定確認書 （施設・事業者 →保護者説明用）２／２**

**保育・教育の実施**

 **⑤ 対象児童への支援**

　・保育・教育施設が、保護者、専門機関及び区福祉保健センターと連携を十分に図りながら、個別に支援を必要とする児童の保育教育の実施のための職員の配置等を行い、個別支援計画を立てて支援していきます。

　・また、認定後も引き続き、面談などを通して保育内容（支援内容）を伝えます。

 **⑥ 認定の見直し**

　・保育・教育の提供やお子さんの発達に応じ、児童の状況に明らかに変化があり、認定の変更、又は取り消しが必要な場合には再度ご相談します。

**認定後の説明**

・区福祉保健センターから認定の通知を受け取った保育・教育施設が、保護者に対して認定区分、助成金の使途等について説明するとともに、その後の保育・教育について説明します。

・説明を受けた後、署名をお願いします。

・署名をいただいた用紙の写しを、保育・教育施設がこども青少年局保育・教育給付課に提出します。

**【施設記入欄】**

 支給認定証番号（契約締結登録者一覧より）：　　　　　　　　　　児童名：

 ・保護者に、個別に支援が必要な児童の認定結果を説明しました。

　　（加配区分　 A ・ B ・ C ・個別支援 ）

・認定後の対象児童への保育教育における支援、助成金の使途について、保護者に説明しました。

　　　　　　区：施設名 　　　　　　　　　　　　　　　施設長氏名(自署)

助成金の使途：

**【保護者記入欄】**

・個別に支援が必要な児童の認定結果を確認しました。

・認定後の子どもの保育教育における支援、助成金の使途について、説明を受けました。

確認日：　　　　　年　　　 月　　　 日　　　　保護者氏名（自署）