# 第4次宇都宮市男女共同参画行動計画 

## 【平成30年度～平成34年度】

## 平成30年3月

宇 都 宮 市

## はじめに

現在，少子高齢化の一層の進展や人口減少時代の到来，ライフスタイルの多様化など，私たちを取り巻く社会環境は，大きく変化しています。このような中，持続可能なまちづ くりを進めていくためには，男女が互いに人権を尊重しつつ，喜びも責任も分かち合い， その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現が必要です。

本市では，「宇都宮市男女共同参画推進条例」の基本理念のもと， 3 次にわたって「男女共同参画行動計画」を策定し，男女共同参画の推進に取り組んでまいりましたが，性別に よる固定的な役割分担意識や 30 代の女性の労働力率が低下する，いわゆる「M字カーブ」 は全国と比較しても底が深いなど，依然として多くの課題が残されています。

第4次となる本計画は，市民，事業者，行政等が一体となり，同じ将来像を描きながら，男女共同参画社会の実現に向けた取組を推進できるよう，「一人ひとりが尊重され，多様な選択を可能にし，個性と能力を十分に発揮できる社会」を5年後の目指すべき姿として新 たに掲げました。また，これまで進めてきたワーク・ライフ・バランスの推進や男女間に おけるあらゆる暴力の根絶などの取組に加え，男女共同参画に関する男性の理解の促進や
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の施行を受け，女性の活躍推進の取組を強調した内容となっています。

今後，目まぐるしく変化する社会環境に対応していくためにも，多様な人材がさまざま な分野で活躍し，個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現に向けて，市民一人ひとりが「行動•実践」することが必要となります。これまで以上に，関係者をはじ め，市民の皆様の深い御理解と積極的な御参加，御協力をお願い申し上げます。

結びに，本計画を策定するにあたり，貴重な御意見を賜りました男女共同参画審議会委員をはじめ，「平成 28 年度男女共同参画に関する市民意識調査等」に御協力いただいた方々，パブリック・コメントをお寄せいただいた方々など，多くの皆様に心から厚くお礼申し上げます。

## 平成 3 0 年 3 月



## 目 次

第1章 計画策定にあたって ..... 1
1 計画策定の趣旨 ..... 1
2 計画の位置づけ ..... 2
3 計画の期間 ..... 2
第2章 計画策定の背景 ..... 3
1 男女共同参画を取り巻く社会の動向 ..... 3
2 データ等からみる本市の現状と課題 ..... 8
3 「第3次宇都宮市男女共同参画行動計画」
における取組の評価と課題 ..... 18
4 課題の総括 ..... 34
第3章 計画の基本的な考え方 ..... 35
1 基本理念 ..... 35
2 目指すべき姿 ..... 36
3 基本目標 ..... 36
4 目標値の考え方 ..... 37
5 重点施策の考え方 ..... 38
第4章 施策の展開 ..... 39
1 計画の体系 ..... 39
2 計画の施策と事業 ..... 41
3 施策の具体的な展開 ..... 43
基本目標 I 男女共同参画社会に向けた行動を促す意識の変革 ..... 43
基本目標II さまざまな分野における男女共同参画の推進 ..... 47
基本目標III 人権が守られ尊重される社会に向けた環境整備 ..... 55
第5章 計画の推進 ..... 59
1 市民，事業者，関係団体等との協働 ..... 59
2 男女共同参画推進センター「アコール」
を中核とした男女共同参画の推進 ..... 59
3 推進体制 ..... 59
4 計画の進行管理 ..... 60
5 調査•研究 ..... 60
参考資料 ..... 61
1 国際婦人年以降の女性問題をめぐる 世界•日本•栃木県•宇都宮市の動き ..... 61
2 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約 ..... 66
3 雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保等に関する法律 ..... 74
4 男女共同参画社会基本法 ..... 88
5 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 ..... 94
6 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 ..... 105
7 宇都宮市男女共同参画推進条例 ..... 115
8 宇都宮市男女共同参画推進条例施行規則 ..... 120
9 宇都宮市男女共同参画審議会 ..... 122

## 第1章 計可管定にあたって

## 1 計画策定の趣旨

本市では，男女が互いに人権を尊重しつつ，喜びも責任も分かち合い，その個性と能力 を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現を目指して，平成15年度に「宇都宮市男女共同参画推進条例」を制定し，これまで 3 次にわたる「宇都宮市男女共同参画行動計画」により，男女共同参画意識の醸成，ワーク・ライフ・バランスの推進，配偶者 からの暴力対策などに取り組んできました。
特に，第3次行動計画（平成 25 年 2 月策定）では， 1 次• 2 次計画における男女共同参画の基盤づくりや環境づくりの取組を地域や社会などにおける市民の行動につなげるた め，家庭，学校，事業者，行政等が一丸となって事業に取り組んできましたが，意思決定 の場における女性の参画や男性の家庭参画など，さらなる推進が求められています。

こうした中，国においては，平成27年8月，「女性の職業生活における活躍の推進に関 する法律」（以下，「女性活躍推進法」という。）が成立し，女性の採用•登用•能力開発等 のための計画の策定を事業主や地方公共団体に求めるなど，女性の活躍の動きは急速に進 んできています。さらに，同年 12 月に閣議決定された「第 4 次男女共同参画基本計画」 においても，女性の活躍を推進するためには，男性中心型労働慣行等を変革することが重要であることから，男性の働き方等の見直しに焦点を当てた施策がクローズアップされる など，男女共同参画の実現に向けた取組も新たな動きが広がっています。

また，人権尊重の視点からは，近年，女性に対する暴力の多様化に加え，LGBTなど を理由に困難な状沉に置かれている方々も多く，これらの課題にも対応していくことが必要となっています。

こうしたことから，今後，人口減少•少子超高齢化の進展のなか，本市の市民一人ひと りの人権が尊重され，持てる能力を十分発揮していける社会に向け，女性活躍をはじめ，新たな人権課題にも対応しながら，男女共同参画推進施策を総合的かつ一体的に取り組む ため，「第4次宇都宮市男女共同参画行動計画」を策定するものです。

## 2 計画の位置づけ

（1）この計画は，男女共同参画社会基本法第14条第3項に規定する「市町村計画」で す。
（2）この計画は，「第6次宇都宮市総合計画基本計画」の分野別計画です。
（3）この計画は，「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第6条に規定する「市町村推進計画」です。
（4）この計画は，「宇都宮市男女共同参画推進条例」第 8 条第 1 項に規定する計画です。
（5）この計画は，「宇都宮市配偶者からの暴力対策基本計画」の上位に位置づける計画で す。

計画の位置づけ（イメージ図）


## 3 計画の期間

この計画の期間は，平成 3 0（ 2 0 1 8）年度～平成 3 4（ 2 0 2 2 ）年度までの 5 か年とします。ただし，社会情勢の変化や計画の進捗状況等により，計画の期間でも必要に応じて見直しをする場合があります。


## 第2章 計画策定の背景

## 1 男女共同参画を取り巻く社会の動向

## （1）世界の中の日本

○ 2 0 1 6 年に発出された国連の女子差別撤廃委員会の最終見解では，2009年に勧告した「固定的な性別役割分担意識の解消」「女性に対する暴力に関する取組の強化」な どを繰り返すとともに，新たに「夫婦同姓の強制などの差別的規定の改正」「セクハラの禁止と制裁の法制化」などを日本政府に強く要請しています。

○ 2 0 1 7 年に国連開発計画（UNDP）が発表した「人間開発報告書」及び世界経済フ オーラムによると，人間開発指数（HD I ）やジェンダー不平等指数（ G 1 1 ）は世界で も高い順位となっていますが，管理職や国会議員に占める女性比率など性別による格差 を明らかにしたジェンダー・ギャップ指数（GGI）は114位と低い状況で，2 0 1 6年より順位が下がっています。

○このように，日本は，他国と比べて，政治•経済活動などへの女性の参画が進まず，依然として男女格差が大きいことから，意思決定過程への参画など，女性の能力が十分発揮 できる社会づくりが求められます。

表1 HDI，GI I，G G I における日本の順位

|  | HDI 2015（平成27）年 （人間開発指数） |  |  | GII 2015（平成27）年 （ジェンダー不平等指数） |  |  | GGI 2017（平成29）年 （ジェンダー・ギヤップ指数） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 順位 | 国名 | HDI値 | 順位 | 国名 | GII値 | 順位 | 国名 | GGI値 |
| 1 | ノルウェー | 0.949 | 1 | スイス | 0.040 | 1 | アイスランド | 0.878 |
| 2 | オーストラリア | 0.939 | 2 | デンマーク | 0.041 | 2 | ノルウェー | 0.830 |
| 2 | スイス | 0.939 | 3 | オランダ | 0.044 | 3 | フィンランド | 0.823 |
| 4 | ドイツ | 0.926 | 4 | スウェーデン | 0.048 | 4 | ルワンダ | 0.822 |
| 5 | デンマーク | 0.925 | 5 | アイスランド | 0.051 | 5 | スウェーデン | 0.816 |
| 5 | シンガポール | 0.925 | 6 | ノルウェー | 0.053 | 6 | ニカラグア | 0.814 |
| 7 | オランダ | 0.924 | 6 | スロヴェニア | 0.053 | 7 | スロベニア | 0.805 |
| 8 | アイルランド | 0.923 | 8 | フィンランド | 0.056 | 8 | アイルランド | 0.794 |
| 9 | アイスランド | 0.921 | 9 | ドイツ | 0.066 | 9 | ニュージーランド | 0.791 |
| 10 | カナダ・アメリカ | 0.920 | 10 | 韓国 | 0.067 | 10 | フィリピン | 0.790 |
| － |  |  |  |  |  | ： |  |  |
| 17 | 日本 | 0.903 | 21 | 日本 | 0.116 | 114 | 日本 | 0.657 |
| 対象188か国 |  |  | 対象159力国 |  |  | 対象144か国 |  |  |

## （2）国の動き

ア 女性活躍推進

## ○ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

## （平成27年8月制定， 9 月一部施行，平成28年4月全面施行）

女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し，もつて男女の人権が尊重され，かつ，急速な少子高齢化の進展，国民の需要の多様化その他の社会経済情勢 の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的として制定されまし た。

法の施行により，女性の採用•登用•能力開発のための事業主行動計画の策定を国 や地方公共団体，民間事業者（労働者 3 0 0 人以下は努力義務）に義務付けるととも に，地方公共団体に女性の職業生活における活躍についての推進計画の策定を求め ています。

## ィ 男女共同参画の推進

○ 男女共同参画の視点からの防災•復興の取組指針の策定（平成 25 年5月策定）
過去の災害対応における経験を基に，男女共同参画の視点から，必要な対策•対応に ついて，予防，応急，復旧•復興等の各段階において地方公共団体が取り組を際の基本的事項を示した指針が策定されました。

また，内閣府の「平成 28 年熊本地震対応状況調査報告（平成 2 9年3月）」におい て，改めて，平時からの男女共同参画の視点による取組の重要性を指摘しています。

## O 第 4 次男女共同参画基本計画の策定（平成 27 年 12 月閣議決定）

男女共同参画基本法に基づき，施策の総合的かつ計画的推進を図るため，平成 37 年度末までの「基本的な考え方」並びに平成 32 年度末までを見通した「施策の基本的方向」及び「具体的な取組」を定めた「第4次男女共同参画行動計画」が閣議決定されま した。

【第4次基本計画において改めて強調している視点】
（1）女性の活躍推進に向けた男性中心型労働慣行等の変革
（2）あらゆる分野における女性の参画拡大
（3）困難な状況を抱えた女性等が安心して暮らせる環境の整備
（4）男女共同参画の視点に立った防災•復興体制の確立
（5）女性に対する暴力の根絶に向けた取り組みの強化
（6）男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献
（7）地域の実情に応じた推進体制の強化

## ウ 働き方改革実行計画の決定（平成29年3月決定）

一人ひとりの意思や能力，そしておかれた個々の事情に応じた，多様で柔軟な働き方 を選択可能とする社会を追及するとともに，働く人の視点に立って，労働制度の抜本改革を行い，企業文化や風土を変えるための「働き方改革実行計画」が決定されました。
【項目】（1）非正規雇用の処遇改善
（2）賃金の引き上げと労働生産性向上
（3）長時間労働の是正
（4）柔軟な働き方がしやすい環境整備
⑤ 病気の治療，子育て介護等との仕事の両立，障害者就労の推進
（6）外国人材の受け入れ
⑦ 女性•若者が活躍しやすい環境整備
（8）雇用の吸収力の高い産業への転職•再就職支援，人材育成，格差を固定化させない教育の充実
（9）高齢者の就業促進

## エ 女性に対する暴力•人権対策

○「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の改正 （平成25年7月改正）
デート D V 等交際相手からの暴力や家族にまで危害が加えられる事件が発生した ことをふまえて，「生活の本拠を同じくする」 交際相手からの暴力等に対しても，防止法の対象となりました。

## ○ 改正男女雇用機会均等法の施行（平成 26 年 7 月施行，平成 29 年1月施行）

全国の労働局に寄せられる相談において同性間のセクハラ被害を訴えるケースが増えていることから，同性間でも相手の意に反するものであればセクハラに該当す ることになりました。

また，性別役割分担意識に基づく言動をなくしていくことがセクハラ防止のため に重要だということが明記され，管理監督者または産業保健スタッフなどによる被害者のメンタルヘルス不調への相談対応が追加されました。

さらに，出産や介護による離職を防ぐため，妊娠•出産•育児休業等に関するハラ スメント（マタハラ・パタハラ※4）についても防止措置を講じることが事業主に義務付けられました。

## ○ 男女雇用機会均等法「事業主が職場における性的言動に起因する問題に関して雇用

管理上講ずべき措置についての指針（セクハラ指針）」の改正 （平成29年1月施行）LGBTなどの性的マイノリティに対する職場におけるセクハラも，セクハラ指針の対象となる旨が明確化されました。

○ 「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題•『J Kビジネス』等被害防止月間」の設定 （平成29年4月）

女性に対し，本人の意に反していわゆるアダルトビデオへの出演を強要する問題 やいわゆる「J K ビジネス」と呼ばれる営業により，児童が性的な被害に遭う問題な ど若年層の女性に対する性的な暴力に係る問題が深刻な状況にあることを踏まえ，平成29年4月を「AV出演強要•『J Kビジネス』等被害防止月間」と位置付け，政府一体となって必要な取組を緊急かつ集中的に実施し，更なる実態把握，取締り等 の強化，教育•啓発の強化，相談体制の充実，保護•自立支援の取組強化に取り組む こととしています。

## ○ 「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の改正（平成 29 年 6 月施行）

ストーカー事件が年々増加していることや現行法に明記されていなかったS N S を使ったつきまとい行為を未然に防ぐため，規制対象行為の拡大等が図られたほか，禁止命令等の制度の見直し，ストーカー行為等に係る情報提供の禁止，罰則の見直し等が行われました。

## （3）県の動き

## ア 男女共同参画推進

## ○ とちぎ男女共同参画プラン（四期計画）の策定（平成 2 8 年3月策定）

「男女が共に輝く＂とちぎ＂」の実現のため，これまでの「とちぎ男女共同参画プ ラン（三期計画）」の成果を踏まえるとともに，新たに「男性の家事•介護等への参画の促進」「多様なライフスタイルが選択できる環境の整備」「若年層や教職員を対象 としたデートDV等防止の取組強化」などを盛り込んだ「とちぎ男女共同参画プラン （四期計画）」が策定されました。

## イ 女性活躍推進

## ○ 女性の職業生活における活躍の推進に関する計画の策定（平成 2 8 年 3 月策定）

「女性の職業生活における活躍（自らの意思によって職業生活を営み，又は営もう とする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること）」の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため，「中小企業における一般事業主行動計画の策定の支援等」「男性の意識と職場風土の改革」「職業生活と家庭生活の両立のための環境整備」「ハラスメントのない職場の実現」「協議会（多様な主体によ る連携体制の構築）の設置の検討」を主な施策とする栃木県の計画が策定されました。

## ○ とちぎ女性活躍応援団の設立（平成 28 年 9 月設立）

知事をトップに，官民協働によるオール栃木体制で働き方改革や女性活躍を推進 するため，産学官を始め，労働，医療•福祉，農林，建設•運輸，金融等様々な分野 の県域をカバーする27の団体や企業で構成される「とちぎ女性活躍応援団」が設立 されました。

## ウ D V 対策

○ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画（第3次改定版）の策定（平成29年3月策定）

第2次改定版が目標年次を迎えることから，これまでの取組状況や社会情勢等の変化等も踏まえるとともに，生活の根拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても法の適用対象とする平成 25 年 6 月のDV防止法の改正やDV防止法に基づく国の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関す る基本的な方針」の改正を反映させ，新たに「とちぎ性暴力被害者サポートセンター における性暴力等に関わる相談への対応」「デートD V防止等の啓発の充実」などを盛り込んだ「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画（第3次改定版）」が策定されました。

## 2 デー夕等からみる本市の現状と課題

## （1）人口の推移と将来推計人口

本市の人口増加率は，1975年（昭和50年）の14．5 \％をピークに減少し始め，直近の 2 0 1 0 年（平成 2 2 年）から 2 0 1 5（平成 2 7 年）の増加率は，1。3ポイ ントと最も低くなっています。

将来推計人口は，2 0 1 8 年（平成 3 0 年）をピークに，徐々に人口が減少し， 2050年（平成 6 2 年）には約 4 5 万人（約 8 7 \％）になると推測されます。

年齢別人口は，2 0 1 5 年と比較して 2 0 3 0 年では，老年人口が約 2 ．3 万人増加 するのに対し，年少人口は約 1.4 万人，生産年齢人口は約 2.2 万人減少するものと見込まれます。
－今後，生産年齢人口が減少していくことから，地域経済の成長や地域活力の成長維持を支える人材として，女性や高齢者などの多様な主体が経済活動，地域活動に参加 できるような環境づくりが重要になってきます。


本市「趨勢型」の人口推移


出典：宇都宮市

本市 年齢 3 区分別人口


出典：宇都宮市

## （2）晩婚化と世帯構成の変化

本市では，平均初婚年齢は上昇傾向にあり，平成 18 年から平成 27 年の間に男女と も 1 歳あまり年齢が上がっており，晚婚化が進んでいます。

また，生涯未婚率は，男女とも全国と同様に上昇傾向が続いており，特に女性の伸び が高くなっています。
世帯構成でも，これまで多かった夫婦と子供から成る世帯が減少傾向にある一方で，単独世帯や夫婦のみの世帯，ひとり親と子供から成る世帯の割合が増加傾向となって います。
－生涯未婚率の増加や単独世帯，ひとり親世帯の増加により，これまでは女性に多く見 られた育児や介護による離職が，男性においても増加する可能性があり，また，自分の健康問題も抱えていくことになり，これまで以上に仕事と育児，介護，健康との両立が可能となる社会づくりが求められます。

さらに，晚婚化に伴う晚産化は，育児と介護の期間が重なる「ダブルケア」と仕事の両立への対応が想定されます。

このようなことから，国において「介護離職ゼロ」が揭げられていますが，宇都宮市 においても，性別に関わらず，仕事と介護等の両立が可能となる社会づくりに真剣に取 り組んでいく必要があります。


出典：宇都宮市統計書 平成28年版

生涯未婚乎の推移（男女別 全国，本市）


出典：総務省統計局「国勢調查」


## （3）働く場における女性の活躍

依然として30歳～44歳の年齢層で，労働力は低下しており，平均初婚年齢と合わ せて考えると，結婚•出産•子育て期にあたる女性が離職していると推測されます。

また，雇用形態では，パート・アルバイトの率が男性に比べて極端に高く，キャリア アップによる自己実現や管理職への登用にはつながりにくいことが伺え，市内事業所 の女性管理職の登用状況も低下している状況です。

一方，男性は，子育て期にある 3 0 歳代，40歳代において，労働時間が長くなって おり，平成 27 年においては，栃木県内の民間事業所における男性の育児休業取得率は 2． $5 \%$ と全国平均と同水準となっています。
－男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い，性別に関わりなく，その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現のため，女性も継続的に活躍できるよう，ライフイベントの変化に柔軟に対応できる職場環境の整備 や長時間労働が当然とされている労働慣行の見直しを図り，多様な雇用形態や，起業支援，再就業につながる学び直しの機会の提供や，男性の家事•育児等の家庭生活へ の参画促進のための意識啓発など，効率的•効果的な施策の展開が必要です。


出典：総務省「国勢調査」

第2章 計画策定の背景


出典：宇都宮市•宇都宮商工会議所・うつのみや商工会「平成27年度労働条件実態調査報告書」



出典：総務省「国勢調査」

週労働時間 60 時間以上の男性就業者の割合（年齢階級別）



出典：厚生労働省「雇用均等基本調査」，栃木県「とちぎの労働環境事情」

## （4）さまざまな分野における女性の活躍

本市の政治，行政，審議会等，自治会，防災分野における「指導的地位」に女性が占 める割合などは，全国平均に達していない状況となっており，特に，行政，自治会，防災の分野が低い状況になっています。
本市における管理職に占める女性の割合は，平成 26 年度まで横ばいが続いていま したが，「宇都宮市女性職員活躍推進アクションプラン（平成 27 年 3 月策定，平成 2 8 年 3 月一部変更）（以下，「本市アクションプラン」という。）」において，計画的に女性の育成と職場環境づくり等に取り組み，女性管理職の割合は年々上昇してきていま す。
－政策•方針決定の場への女性の参画促進は，男女双方の意見を政策等に反映させる ためにも，重要であり，行政として率先して市職員の女性活躍に取り組むとともに，今後，自治会や防災分野などにも働きかけていく必要があります。

各分野における主な「指導的地位」に女性が占める割合

| 分 野 |  | 女性が占める割合 |
| :---: | :---: | :---: |
| 政 治 | 地方議員（都道府県議会） | 9．9\％ |
|  | ＂（市議会） | 14．0\％ |
|  | ＂（宇都宮市議会） | 13．3\％ |
| 行 政 | 地方公務員管理職（市区町村） | 13．5\％ |
|  | ＂（宇都宮市） | 10．8\％ |
| 審議会等 | 地方公共団体の審議会等委員（市町村） | 26．0\％ |
|  | ＂（宇都宮市） | 24．6\％ |
| 自治会 | 自治会長（全国平均） | 5． $2 \%$ |
|  | ＂（宇都宮市） | 4． $6 \%$ |
| 防 災 | 防災会議（市町村平均） | 8． $0 \%$ |
|  | ＂（宇都宮市） | 6． $5 \%$ |

出典：内閣府「女性の政策•方針決定参画状況調べ」ほか。平成28年値。


出典：宇都宮市

## （5）男女間の暴力等

宇都宮市のDV相談件数は，平成 25 ～平成 27 年度にかけて上昇傾向にありまし たが，平成 28 年度は，前年度の約 8 割に減少し，栃木県及び県内他市においても減少傾向にあります。

また，宇都宮市におけるストーカーに係る相談件数は，平成28年度は平成27年度 の 2 倍に増加し，平成 25 年度のピーク時に近くなりました。

栃木県内の性暴力については，強姦認知件数がほぼ横ばいで推移していますが，強制 わいせつ認知件数は，平成 23 年以降，平成 27 年度まで減少傾向にあります。
－本市のDV相談件数は減少傾向にありますが，ストーカー行為など DV以外の暴力も含め，根絶するまでには至っていないため，その未然防止に向けた取組を推進し，暴力の根絶を図っていくとともに，被害者支援の充実，関係機関との連携を図る必要 があります。

栃木県内 4 ヶ所の配偶者暴力相談支援センターにおけるDV相談件数


出典：とちぎ男女共同参画センター調ベ（平成 2 9年4月）


出典：宇都宮市



出典：栃木県警察本部「犯罪概況書」

## 3 「第3次宇都宮市男女共同参画行動計画」における取組の評価と課題

本市では，「第3次宇都宮市男女共同参画行動計画」及び「第2次宇都宮市配偶者か らの暴力対策基本計画」に基づき，男女共同参画に関する施策•事業を実施してきまし た。

これまでの取組を評価するため，平成 28 年度に実施した市民意識調査結果等をもと に，成果指標の分析を行い，課題を抽出しました。
（1）基本目標 I 男女共同参画意識が定着した社会の実現

| 成果指標 | 基準値 <br> （平成 23 年度） | 最新値 <br> （平成 28 年度） | 目標 <br> （平成29年度） |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 社会全体で男女の地位が平等になってい <br> ると感じる市民の割合（指標（1） | $20.2 \%$ | $18.8 \%$ | $30.0 \%$ |
| 「男は仕事，女は家庭」という考え方につ <br> いて肯定的な市民の割合（指標（2）$)$ | $9.4 \%$ | $7.2 \%$ | $5.0 \%$ |

○施策の方向 1 性別による固定的な役割分担や慣行の見直し
○施策の方向 2 男女共同参画の視点に立った教育の推進

## 【主な取組】

－性別による固定的な役割分担意識の見直しに向け，男女共同参画推進センターにおける市民講座や出前講座をはじめ，男女共同参画強化月間•週間における集中的な啓発•広報等に取り組み，男女共同参画意識の醸成を図るとともに，市職員や教職員等に対しても，人権や男女共同参画の視点を踏まえた研修を継続的に実施してきました。
－子どもの頃からの男女共同参画意識を醸成するため，親学出前講座や，小•中•高•大学等への出前講座など，男女共同参画の視点に立った家庭教育•学校教育•地域教育の推進に取り組みました。

## 【市民意識調査を踏まえた評価•課題】

－成果指標（1）「社会全体で男女の地位が平等になっていると感じる市民の割合」について，「家庭」，「職場」，「学校教育」などの身近な分野では，男女の平等感は高まっており，こ れまでの啓発の効果が伺えますが，「政治の場」「社会通念•慣習・しきたりなど」「社会全体」では，前回調査と同様，依然として男性優遇が根強く残っています グラフ $1-1$ 。

また，女性と比較して，男性の方が不平等感を感じていない傾向がみられることから，

男性の意識を変えていく啓発方法を検討していく必要がありますグラフ $1-2$ 。
－成果指標（2）「男は仕事，女は家庭という考えに肯定的な市民の割合」について，若年層 において，男女とも低くなっておりグラフ2－1，児童等を対象にした継続的な学校教育 の効果が伺え，改善に向かっています。

しかし，中高年の男性においては，性別による固定的な役割分担意識が根強く残ってい ることから，これらの世代の男性の意識改革を図るなど，各年代に合わせた効果的な意識醸成の取組が必要です。

## グラフ 1－1 男女の地位の平等感



グラフ 1－2 「社会全体」「家庭生活」における平等感


グラフ2－1 「男は仕事，女は家庭」という考え方について


## 【基本目標 I 課題のまとめ】

－「家庭」，「職場」などの身近な分野で平等感は高まりつつあるものの，「社会通念•慣習・しきたりなど」の分野など，依然として男性優遇で平等感に男女差もあることから，男性にも焦点をあてるなど，効果的な啓発方法を検討して いくことが必要である。
－若年層の性別による固定的な役割分担意識は男女とも低くなってきている が，特に中高年男性においては，根強く残っていることから，中高年の働く男性を対象とした講座等を開催するなど，各年代に合わせた意識の醸成を図る取組が必要である。
（2）基本目標 II さまざまな分野における男女共同参画社会の実現

| 成果指標 | 基準値 （平成 23 年度） | 最新値 （平成28年度） | 目標 <br> （平成29年度） |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 地域などで社会的な活動を行っている市民の割合（指標（3）※1 | $49.8 \%$ | $30.6 \%$ | $63.0 \%$ |
| 審議会等委員に占める女性の割合（指標 <br> （4）） | $25.1 \%$ | $24.6 \%$ | $30.0 \%$ |
| 結婚や出産•育児にかかわらず，ずっと職業を持ち続けている女性の割合（指標（5） | $25.8 \%$ | $27.8 \%$ | $29.0 \%$ |
| 出産•育児後，再就職できている女性の割合（指標（6） | $39.5 \%$ | $32.5 \%$ | $46.0 \%$ |
| 「『仕事』と『家庭生活』と『個人•地域 の生活』のすべてを優先できている市民の割合の理想と現実の差」（指標（7） | $30.9 \%$ | $32.4 \%$ | 12． 0 \％ |

※ 1 質問形式が，平成 23 年度と平成 28 年度では異なる。
（平成 23 年度は，複数の活動選択式，平成 28 年度は，社会的活動の是非を問う一択式）

## ○施策の方向3 男女がともに活躍できる分野の拡大

O施策の方向4 意思決定の場における男女共同参画の推進
○施策の方向 5 仕事と生活が充実し好循環（ワーク・ライフ・バランス）を生み出す環境づくり

## 【主な取組】

－男女がともに活躍できる分野を拡大するため，地域においては，防災活動や災害発生時 における男女共同参画の視点を学ぶ出前講座の実施や，地域で活躍している女性を広報紙等で紹介するとともに，雇用の場では，出産，育児，介護等により離職し，その後，再就職を希望する女性向けにセミナーや就職相談を実施しました。
－政策や方針などの意思決定の場への女性の参画を促進するため，庁内関係各課に審議会•委員会等における女性委員の割合を高める働きかけを行うとともに，各分野で活躍す る女性リーダーを養成するための講座を開催しました。
－ワーク・ライフ・バランスを実践するためには，経営者や勤労者などの働き方に対する意識改革が必要であることから，中小企業へのコンサルタント派遣を通じたセミナーや男女共同参画推進事業者表彰を実施することにより意識の変革を促すほか，企業経営者 や総務部門，勤労者などに，働きやすい職場環境づくりの取組に有効な情報をまとめたガ イドブックを作成•配布するなど，広く情報提供を行いました。

## 【市民意識調査を踏まえた評価と課題】

－成果指標（3）「地域などで社会的な活動を行っている市民の割合」について，年代別にみ ると，男性は，年代が上がるにつれて参加する割合が高くなる傾向にあり，働き盛りと言 われる 20，30代の男性は，仕事が忙しく社会的な活動に参加する時間がない状況が伺 えますグラフ 3－1 グラフ 3－2。

また，女性は 60 代以降の参加割合が，他年代に比べ低い状況であることから，男女と もに継続して社会活動に参加できるよう市民協働の意識の醸成を図ることが必要です。
－成果指標（4）「審議会等委員に占める女性の割合」についてグラフ $4-1$ ，これまで，審議会等における公募委員の募集に繋がる取組などを行ってきましたが，推薦母体など団体や専門分野における女性の参画が進んでいないことや市が推薦するに当たり，充て職 を依頼しており，女性委員の増加に繋がっていない状況です。

今後，意思決定の場における女性の参画を進めるためには，審議会等委員について市の担当部門から団体等に女性の推薦を働きかけることや団体等において活躍する女性リー ダーを養成することが必要です。

## グラフ 3－1 社会的な活動に参加しない理由



グラフ3－2 社会的な活動を行っているか


## グラフ4－1 審議会等の女性の参画状況



内閣府：「女性の政策•方針決定参画状況調べ」
－成果指標（5）「結婚や出産•育児にかかわらず，ずっと職業を持ち続けている女性の割合」及び成果指標（6）「出産•育児後，再就職できている女性の割合」について，妊娠•出産を機に退職している女性が多くグラフ5－1，また，女性の就業継続や退職した女性が再就職するためには，夫の理解や家事•育児などへの参加や子どもや介護を必要とする人を預 かってくれるサービスの充実が必要であることからグラフ5－2，男性の家庭参画促進 のための男性の意識醸成や働き方改革など職場環境の改善に向けた支援や保育サービス の拡充など，仕事と育児•介護等との両立可能な環境整備が必要です。

グラフ5－1 「退職した理由」は何か


グラフ5－2 女性が再就職するために必要なこと

－成果指標（7）「「『仕事』と『家庭生活』と『個人•地域の生活』のすべてを優先できてい る市民の割合の理想と現実の差」について，ワーク・ライフ・バランスの言葉の認知度は全国と比較して高いことからグラフ6－1，ワーク・ライフ・バランスの必要性について の理解も深まっていることが伺えるが，理想では，「全てを優先したい」という市民の割合が高いのに対しグラフ6－2，現実では，男性の有職者の約 6 割が「仕事を優先する」 と回答しておりグラフ6－3，希望どおりのバランスが取れていない現状が伺えます。

また，ワーク・ライフ・バランスを実現するため企業に必要な取組は，「管理職の意識改革」，「育児•介護休業制度の取りやすさ」の回答が多いことからグラフ6－4，市民が希望どおりのワーク・ライフ・バランスを実現できるよう，管理職による働き方改革や育児•介護等休業制度の取得しやすい職場環境づくりなど事業所における取組を促進させ る方策が必要です。

## グラフ6－1 ワーク・ライフ・バランスの言葉の認知度



## グラフ6－2 生活の中で何を優先するか【理想】



## グラフ6－3 生活の中で何を優先するか【現実】



グラフ6－4 ワーク・ライフ・バランスを実現するため企業に必要な取組は何か


## 【基本目標 II 課題のまとめ】

働き盛りと言われる世代の男性の社会的な活動への参加割合が低いことから，特にそ れらの世代や企業におけるワーク・ライフ・バランスを推進することにより，希望どお りに仕事以外の時間が確保できるよう環境を整備するとともに，地域活動においても性別による固定的な役割分担意識が残っていることから，より多くの市民が参加できるよ う市民協働の意識の醸成，社会的活動への情報提供が必要である。

○意思決定の場における女性の参画を進めるためには，審議会等委員について市の担当部門から団体等に女性の推薦を働きかけることや団体等において活躍する女性リーダ ーを養成することが必要である。

○ 女性の就業継続は，増加傾向にあるものの，仕事と家事，育児•介護の両立が課題と なっていることから，保育サービスの拡充など，両立の可能な環境整備とともに，男性 の家庭参画促進のための男性の意識醸成や，働き方改革など職場環境の改善に向けた支援が必要である。

○本市の市民がワーク・ライフ・バランスの理想を高く持ちながら，現実は「仕事」を優先していることから，希望どおりのワーク・ライフ・バランスを実現できるよう，管理職の意識改革や長時間労働の見直し，育児•介護等休業制度の取得しやすい職場環境 づくりなど事業所における取組を促進させる方策が必要である。
（3）基本目標III 男女が互いに人権を尊重し大切にする社会の実現

| 成果指標 | 基準値 <br> （平成23年度） | 最新値 <br> （平成28年度） | 目標 <br> （平成29年度） |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 過去 2 年間に配偶者や恋人から暴力を受 けたことのある女性の割合（指標（8） | 15． 9 \％ | 18． 3 \％ | 0 \％に近づける |
| パートナー（配偶者や恋人など）が，自分 の健康状態について理解していると思う市民の割合（指標（9） | $62.3 \%$ | $58.9 \%$ | $78.0 \%$ |

## ○施策の方向 6 男女間におけるあらゆる暴力の根絶

○施策の方向 7 性に対する理解促進と性差に応じた健康支援

## 【主な取組】

－DVは犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり，暴力行為は決して許されないと いう意識づくりの醸成が必要であることから，社会全体にDVについての理解を深める ため，民生委員•児童委員，医療機関等への啓発や学校と連携した中学生向けデートDV防止啓発講座，人権啓発，男女共同参画教育に取り組むとともに，被害者の早期自立や心身回復を図るための自立支援事業の実施など，DVの防止啓発から自立支援までの総合的な対策に取り組んできました。
－また，性犯罪などD V以外の女性に対する暴力の根絶に向け，セクハラ防止啓発ポスタ ーを民間企業や市有施設に配布•貼付するなど，啓発事業に取り組みました。
－男女が互いの身体的特性を十分に理解し合いながら，思いやりを持って生きていくこと は，男女共同参画社会の形成にとつて大切なことであるから，性や健康に関する知識や情報を提供するとともに，ライフステージや性差に応じた健康支援に取り組みました。

## 【市民意識調査を踏まえた評価•課題】

－成果指標（8）「過去 2 年間に配偶者や恋人から暴力を受けたことのある女性の割合」につ いて，デート DV 防止啓発講座や DV 根絶強化月間を活用した啓発活動などにより，上昇傾向であった DV 相談件数も平成 28 年度は減少に転じるなど，これまでの取組の成果が現れていますが，被害を受けても相談せずに我慢をしている実態が伺えることから グラフ $7-1$ ，被害者が一人で問題を抱え込まず，気軽に相談できるよう，更なる相談窓口の周知に努めていくことなどの方策が必要です。
－成果指標（9）「パートナー」（配偶者や恋人など）が，自分の健康状態について理解して いると思ら市民の割合」について，特に，40代の女性はパートナーに理解してもらつて いると思わない割合が高いなど，世代間でバラつきが生じています。
－男女がともに身体的特性や健康について，正しい情報を入手し，理解し合い，生涯を通

じて健康を享受できるよう性や健康についての理解促進を図るとともに，男女の生涯にわ たる健康支援として，ライフステージや身体的特性に応じた支援が必要です。

グラフワ－1 相談しなかった理由とは


【基本目標III 課題のまとめ】
○ DVの相談件数は減少しているものの，被害を受けても相談せずに我慢をしている実態が伺えることから，相談窓口を広く周知し，一人で問題を抱え込まないよう更なる啓発に取り組むとともに，相談から自立までの切れ目ない支援の充実を図っていくことが必要である。
○ 性差に応じた正しい理解を促進するため，啓発の対象を学生以外にも広げ，性や健康 についての理解促進を図るとともに，男女の生涯にわたる健康支援として，ライフステ ージや身体的特性に応じた支援が必要である。

## 4 課題の総括

男女共同参画社会をめぐる社会の動向，第3次行動計画の取組評価，平成 28 年度男女共同参画に関する市民•児童•事業所意識調査等から導き出された課題の総括は次のとおりで す。

## 性別による固定的な役割分担意識の解消，男性の家庭参画の促進が必要

－中高年男性における性別による固定的な役割分担意識は根強く，平等感には男女差があ ることから，各年代に合わせた意識の醸成を図るなどの取組が必要です。
－若年層における男性の家庭参画への意識の変化はみられるものの，男性は仕事を優先せ ざるを得ない状況があり，男性の家庭参画に繋がらず，女性活躍の妨げになることから，長時間労働の見直し等，男性や事業主などに対する意識を変革する取組が必要です。

## －働くことを希望する女性が働き続けられ，長期的なキャリア形成を可能とし，誰もが希望どおりの生活スタイルを実現できるよう，能力向上のための支援や職場環境の充実 が必要

30歳～44歳の年齢層における女性の労働力は他の年齢層に比べ低く，結婚•出産•子育て期にあたる女性の就業継続や再就職が課題となっていることから，子育て環境や働きやすい職場環境を確保することが必要であるとともに，学び直しの支援や能力向上 に繋がる学習環境の整備が必要です。
－女性の活躍推進を実践できている事業所はまだ少ないことから，事業所におけるポジテ ィブ・アクションの推進や一般事業主行動計画策定を促す取組が必要です。
－ワーク・ライフ・バランスの理想と現実が乘離していることから，誰もが希望どおりの生活スタイルを実現できるよう，事業所における多様で柔軟な働き方や労働環境の見直 しを推進するとともに，独自の取組を支援していくことが必要です。

## －政策•方針決定過程への女性の参画促進が必要

－地域活動においては，生活者としての女性の視点が不可欠ですが，年代により男女の参加割合に差があることから，市民協働の意識の醸成を図るとともに，参加の促進に向けた情報提供が必要です。
－活力ある社会を構築するためには，多様な価値観や発想をさまざまな分野に取り入れる必要がありますが，審議会等における女性の参画が依然として伸びていない状況である ことから，審議会等への女性登用の働きかけや女性リーダーの育成が必要です。

## －男女共同参画の視点に立った人権の尊重が必要

－リベンジポルノなど S N S を通じた若年女性層に対する性暴力•性犯罪被害など，D V を含めた暴力の根絶には至っていないことから，暴力の未然防止や被害に遭った場合に早期の相談ができる環境の充実が必要です。
－男女ともに社会参画していくためには，生涯にわたり健康を確保するとともに，男女が互いの身体的特性を理解し合うことが重要であることから，性差やライフステージに応 じた正しい健康知識の理解促進が必要です。
－オリンピック憲章において「性的指向による差別の禁止」という文言が盛り込まれる（ 2 O14年）など，多様な性への関心が高まる中，本市のLGBTの認知度は低いことから，性的マイノリティに関する理解促進を図ることが必要です。

## 第3章 計画の基本的な烤え方

## 1 基本理念

本計画は，男女共同参画社会の実現を目指し，男女共同参画推進施策を総合的かつ一体的に取り組むために策定するものであり，「宇都宮市男女共同参画推進条例」第3条 に規定する基本理念を，本計画の基本理念とします。

## 基 本 理 念 <br> （男女共同参画推進条例第3条）

## 1 男女の個人としての尊厳の尊重

男女が，個人としての尊厳が重んじられ，性別による差別的取り扱いを受けること なく，個人として能力を発揮する機会が確保されること。

## 2 性別役割分担を反映した慣行にとらわれない活動の自由な選択

男女が，性別による固定的な役割分担を反映した慣行にとらわれることなく，社会 のあらゆる分野における活動を自由に選択できるようにすること。

## 3 方針の立案及び決定への参画機会の確保

男女が，社会の対等な構成員として，社会のあらゆる分野における方針の立案及び決定に参画する機会が確保されること。

## 4 家庭生活における活動と他の活動との両立

男女が，相互の協力及び社会の支援の下，子の養育，家族の介護その他の家庭生活 における活動と当該活動以外の活動とを両立して行うことができるようにすること。

## 5 男女の生涯にわたる健康の確保

男女が，互いの身体的特徴及び性について理解を深め，尊重し合らことにより，生涯にわたり健康な生活を営むことができるようにすること。

## 6 国際社会における動向の留意と協調

男女共同参画の推進と密接な関係を有する国際社会の動向に留意し，協調して行わ れること。

## 2 目指すべき姿

本計画においては，基本理念や現行計画の本市の現状等から導き出された課題を基に，計画期間の 5 年後を見据えた男女共同参画社会を表現し，行政•事業者•市民が一体とな ってその実現に向けてそれぞれが責務を果たし，総合的かつ一体的に取り組むため，本市 の「目指すべき姿」を設定しました。

## 一人ひとりが尊重され，多様な選択を可能にし，

## 個性と能力を十分に発揮できる社会

［一人ひとりが尊重され］：一人ひとりの個性や能力，身体的特性を認め合い，互いの人権や意見•考え方を尊重する社会
［多様な選択を可能にし］：誰もが，自分の意思で生き方，働き方を選択できる社会 ［個性と能力を十分に発揮できる］：あらゆる分野において，生き生きとその個性と能力を発揮し，活躍することができる社会を目指します。

## 3 基本目標

「宇都宮市男女共同参画推進条例」に掲げる基本理念の実現に向けて，次の 3 つを「第 4 次宇都宮市男女共同参画行動計画」の基本目標として定めます。

## 基本目標 I 男女共同参画社会に向けた行動を促す意識の変革

固定的性別役割分担や慣行に捉われず，多様な生き方を認め合い，正しい理解と認識を深め，男女共同参画の視点を持ちながら，行動する社会を目指します。

基本目標 II さまざまな分野における男女共同参画の推進
個々のワーク・ライフ・バランスの実現が図られ，政策方針決定過程への女性の参画な ど，さまざまな分野に男女が参画する社会を目指します。

## 基本目標III 人権が守られ尊重される社会に向けた環境整備

男女が個人としての人権を尊重し，互いの身体的特性を理解し合いながら，安心して暮 らせる社会を目指します。

## 4 目標值の考え方

計画の達成度や主な事業の進捗状況を定期的に把握•評価し，施策の推進における課題等を見出し，効果的に計画を推進するため，成果指標を設定します。

## 成果指標

基本目標 I 男女共同参画社会に向けた行動を促す意識の変革

| 成果指標 | 過去値 （平成2 3 年度） | 現在値 <br> （平成28年度） | 目標値 （平成34年度） |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 男女の家事•育児•介護時間の割合 <br> （男：女） | － | － | $1: 4$ |
| 2 「夫は外で働き，妻は家庭を守るべきで ある」という考え方に肯定的な市民の割合 | 9 ． $4 \%$ | $7.2 \%$ | 5 \％ |

## 基本目標II さまざまな分野における男女共同参画の推進

| 成果指標 | 過去値 （平成23年度） | 現在値 （平成28年度） | 目標値 （平成34年度） |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 3 女性の就業率（2 5～4 4 歳まで） | $6 \underset{(\mathrm{H} 22)}{ } \mathrm{O} .2 \%$ | $\begin{gathered} 60.8 \% \\ (\mathrm{H} 27) \end{gathered}$ | $62 \%$ |
| 4 民間企業の管理職に占める女性の割合 （課長相当職） | － | － | $16 \%$ |
| 5 男性の育児休業取得率 | $\begin{aligned} & 4.8 \% \\ & (\mathrm{H} 24) \\ & \hline \end{aligned}$ | $5.8 \%$ (H27) | $\begin{gathered} 13 \% \\ (\mathrm{H} 31 \text { まで) } \\ \hline \end{gathered}$ |
| 6 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定中小企業数 | － | 38 企業 | 累計 100 企業 |
| 7 社会活動に参加する割合※2 | $49.8 \%$ | － | $63 \%$ |
| 8 審議会等委員に占める女性の割合 | $25.1 \%$ | $24.6 \%$ | $30 \%$ |
| 9 本市職員の管理職に占める女性の割合 | $6.5 \%$ | $10.8 \%$ | $\begin{gathered} 15 \% \\ (\mathrm{H} 31 \text { まで) } \end{gathered}$ |

第3章 計画の基本的な考え方

## 基本目標II 人権が守られ尊重される社会に向けた環境整備

| 成果指標 | 過去値 （平成23年度） | 現在値 （平成28年度） | 目標値 <br> （平成34年度） |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 10 この 1 年間に配偶者から暴力を受けた ことのある女性の割合 | 15．9\％ | $18.3 \%$ | 0 \％に近づける |
| 11 L G B T の言葉の認知度 | － | $41.0 \%$ | $50 \%$ |

※2 P T A，生涯学習，スポーツ，N P O，ボランティア活動など

## 5 重点施策の考え方

「第4次宇都宮市男女共同参画行動計画」に掲げる基本目標の実現に向けて，下記の施策を「重点施策」として定め，取り組みます。

本市，第3次行動計画の取組において，課題として抽出され，より積極的な取組が求め られている施策や国，県の計画や動きを勘案したうえで，課題として対応すべき施策，上位にある基本目標のみならず，その他の基本目標などに影響を与える，波及効果の高い施策等の観点から，重点施策を設定します。

## 第4章 施策の展闒

## 1 計画の体系

| 基本目標 |
| :---: |
| I 男女共同参画社会に向けた行 |
| 動を促す意識の変革 |

固定的性別役割分担や慣行に捉われ ず，多様な生き方を認め合い，正しい理解と認識を深め，男女共同参画の視点を持ちながら，行動する社会を目指します。

2 男性を中心とした意識変革に よる固定的性別役割分担や慣行 の見直し

| 施策の方向 |  |
| :---: | :---: |
| $1 \quad$ 男女共同参画を実践•行動に |  |
| 繋げるための教育•啓発の推進 |  |
|  |  |

3 雇用の場における女性の活躍 の推進

4 地域•社会における男女共同参画の推進

5 意志決定過程における男女
共同参画の推進
II さまざまな分野における男女共同参画の推進

個々のワーク・ライフ・バランスの実現が図られ，政策方針決定過程への女性 の参画など，さまざまな分野に男女が参画する社会を目指します。


| 施策 <br> 番号 | 重点 <br> 施策 | 女性活躍 <br> 推進法対応 | 施 策 |
| :---: | :---: | :---: | :--- |
| 1 |  |  | 男女共同参画の教育の推進 |
| 2 |  |  | 男女共同参画についての広報啓発活動 |


| 3 | $\bigcirc$ | $\star$ | 男性自身の意識の変革による家庭参画の促進 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 4 |  |  | 男性シニア層を中心とした固定的性別役割分担の解消 |


| 5 |  | $\star$ | 女性の活躍に向けた人材育成支援 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 6 | $\bigcirc$ | $\star$ | 仕事と子育てや介護等との両立支援 |
| 7 | $\bigcirc$ | $\star$ | 働きやすい職場環境整備に向けた支援 |


| 8 | $\bigcirc$ | $\star$ | 女性のチャレンジへの支援 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 9 |  |  | 地域における男女共同参画の推進 |


| 10 | $\bigcirc$ | $\star$ | 市の政策•方針決定過程における女性の登用促進 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 11 |  | $\star$ | 自営の商工業や農業•林業従事者，地域等における方針決 <br> 定への女性の参画促進 |


| 12 | 0 |  | 配偶者や恋人からの暴力対策の推進（DV対策基本計画） |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 13 |  |  | 女性に対する性暴力•性犯罪被害等の未然防止 |


| 14 |  |  | 性についての理解促進 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 15 |  |  | 性差に応じた健康支援 |

## 第4章 施策の展開

## 2 計画の施策と事業

| $\begin{aligned} & \text { 基 } \\ & \text { 本 } \\ & \text { 標 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 施 } \\ & \text { 策 } \\ & \text { 方 } \\ & \text { 向 } \end{aligned}$ |  |  | 施 策 |  |  | 事 業 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | $\begin{array}{\|l\|}  \\ \text { 重 } \\ \text { 施 } \end{array}$ | $\begin{array}{\|l\|} \hline 女 \\ \text { 女性 } \\ \text { 活 } \\ \text { 躍 } \\ \text { 淮 } \end{array}$ | 施策の名称 | $\begin{aligned} & \text { 方 } \\ & \text { 向 } \\ & \text { 性 } \end{aligned}$ | No． | 事業の名称 <br> －印は「継続事業」のうち，「男女共同参画行動計画」に初めて計上された事業 |
|  |  |  |  | （1）男女共同参画の教育の推進 | 継続 | 1 | 小•中•高•大学生等への出前講座の実施 |
|  |  |  |  |  | 継続 | 2 | 本市職員への人権研修，ハラスメント防止研修の実施 |
|  |  |  |  |  | 継続 | 3 | 男女共同参画の視点を踏まえた保育研修会の実施 |
|  |  |  |  |  | 継続 | 4 | 人権教育研修会の実施 |
|  |  |  |  |  | 継続 | 5 | 小学生への男女共同参画の啓発 |
|  |  |  |  |  | 継続 | 6 | 小•中学生へのキャリア教育の実施 |
|  |  |  |  |  | 新規 | 7 | 女子学生へのキャリア教育支援 |
|  |  |  |  | （2）男女共同参画についての広報•啓発活動 | 継続 | 8 | 市民への広報•啓発活動の実施 |
|  |  |  |  |  | 継続 | 9 | 市民への男女共同参画の啓発の実施 |
|  |  |  |  |  | 継続 | 10 | 男女共同参画ニュースの発行 |
|  |  |  |  |  | 継続 | 11 | 男女共同参画表現ガイドラインの周知 |
|  |  |  |  |  | 継続 | 12 | 活躍している女性の情報発信 |
|  |  |  |  |  | 継続 | 13 | 親学と子どもの情報誌「こどもるつくる」の充実 |
|  |  | － | $\star$ | （3）男性自身の意識の変革による家庭参画の促進 | 拡充 | 14 | 男性の家庭参画促進講座等の実施 |
|  |  |  |  |  | 継続 | 15 | ママパパ学級の実施 |
|  |  |  |  |  | 継続 | 16 | 家族経営協定締結促進事業 |
|  |  |  |  | （4）男性シニア層を中心とした固定的性別役割分担の解消 | 継続 | 17 | 男性シニア層を中心とした男女共同参画推進講座の実施 |
|  |  |  | $\star$ | （5）女性の活躍に向けた人材育成支援 | 継続 | 18 | 女性のためのキャリアアップ講座等の実施 |
|  |  |  |  |  | 継続 | 19 | 中小企業の一般事業主行動計画策定支援 |
|  |  | － | $\star$ | （6）仕事と子育てや介護等との両立支援 | 継続 | 20 | 一時預かり事業の実施 |
|  |  |  |  |  | 継続 | 21 | 教育•保育施設•地域型保育事業による供給体制の確保 |
|  |  |  |  |  | 継続 | 22 | 延長保育事業の実施 |
|  |  |  |  |  | 継続 | 23 | 病児保育事業の実施 |
|  |  |  |  |  | 継続 | 24 | 発達支援児保育の推進 |
|  |  |  |  |  | 継続 | 25 | ファミリーサポートセンター事業の実施 |
|  |  |  |  |  | 継続 | 26 | 宮っ子ステーション事業の充実 |
|  |  |  |  |  | 拡充 | 27 | 仕事と育児•介護等の両立に向けた意識啓発講座等の実施 |
|  |  |  |  |  | 継続 | 28 | 結婚活動支援事業の実施 |
|  |  |  |  |  | 継続 | 29 | 介護保険事業の着実な実施 |
|  |  |  |  |  | 継続 | 30 | 家族介護教室の実施 |
|  |  | － | $\star$ | （7）働きやすい職場環境整備に向けた支援 | 継続 | 31 | 男女共同参画推進事業者表彰（きらり大賞）の実施 |
|  |  |  |  |  | 新規 | 32 | 事業所における従業員の健康づくりの促進 |
|  |  |  |  |  | 継続 | 33 | 勤労者向けWLB 啓発セミナーの実施 |
|  |  |  |  |  | 拡充 | 34 | WLB 実践ガイドブックの配布 |
|  |  |  |  |  | 継続 | 35 | 労働環境啓発冊子の作成•配布 |
|  |  |  |  |  | 継続 | 36 | 「宇都宮まちづくり貢献企業認証制度」の認証 |


|  |  |  |  |  | 継続 | 37 | 中小企業の一般事業主行動計画策定支援 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  | 新規 | 38 | 多様で柔軟な㗢き方の推進 |
|  |  |  |  |  | 継続 | 39 | 労衝相談の実施 |
|  |  |  |  |  | 継続 | 40 | 勤労者健全育成事業補助金 |
|  |  |  |  |  | 新規 | 41 | オフィス系企業立地補助金 |
|  |  |  |  |  | 継続 | 42 | 女性向け就職情報の提供 |
|  | 4 |  |  |  | 継続 | 43 | プチ起業講座の実施 |
|  | $\begin{aligned} & \text { 地 } \\ & \text { 域 } \end{aligned}$ | $\bullet$ | $\star$ | 8）女性のチャレンジへの支援 | 新規 | 44 | 女性チャレンジショップの実施 |
|  | 社 |  |  |  | 継続 | 45 | 女性再就職マッチング事業 |
|  | $\begin{aligned} & \text { に } \\ & \text { お } \end{aligned}$ |  |  |  | 継続 | 46 | 自立支援給付金事業 |
|  |  |  |  |  | 継続 | 47 | 学び直しの支援 |
|  | 㚻 |  |  |  | 継続 | 48 | 市民企画講座の実施 |
|  | 同 |  |  |  | 拡充 | 49 | 防災活動や災害発生時における男女共同参画の推進 |
|  | 画 |  |  | ⑨地域における男女共同参画の推進 | 新規 | 50 | まちづくり活動応援事業 |
|  | 推 |  |  |  | 継続 | 51 | 親学出前講座の充実 |
|  |  |  |  |  | 継続 | 52 | 生涯学習センターとの連携による男女共同参画推進講座等の実施 |
|  | $\text { る } 5$ |  |  |  | 継続 | 53 | 審議会•委員会等への女性登用促進 |
|  |  | $\bullet$ | $\star$ | （10市の政策•方針決定過程における女性の登用促進 | 拡公 | 54 | 女性のためのリーダー養成講座の実施 |
|  |  |  |  |  | 継続 | 55 | 本市の女性職員へのキャリア・アップ研修の実施 |
|  |  |  |  |  | 継続 | 56 | 本市管理職等職員へのキャリア支援研修の実施 |
|  | $\begin{array}{ll} \text { 推 に } \\ \text { 進 } \end{array}$ |  | $\star$ | （11）自営の商工業や農業•林業従事者，地域等における方針決定への女性の参画促進 | 継続 | 57 | 管理職•役員等への女性登用促進に向けた啓発 |
|  |  | － |  | （1）配偶者や恋人からの暴力対策の推進（DV 対策基本計画） | 継続 | 58 | DV の未然防止対策の推進 |
|  |  |  |  | 継続 | 59 | 相談体制の充実 |
|  |  |  |  | 継続 | 60 | 緊急時における被害者の安全の確保 |
|  |  |  |  | 継続 | 61 | 被害者の自立支援体制の充実 |
|  |  |  |  | 継続 | 62 | 関係機関等との連携•協働によるDV対策の推進 |
|  |  |  |  |  |  | 継続 | 63 | セクハラ等被害防止啓発の実施 |
|  |  |  |  |  |  | 継続 | 64 | 性暴力•性的被害等の未然防止 |
|  |  |  |  |  | （13）女性に対する性暴力•性犯罪被害等の未然防止 | 継続 | 65 | ストーカー被害者等に対する相談体制の充実と被害防止の ための啓発 |
|  |  |  |  |  |  | 新規 | 66 | 青少年の性的被害未然防止の啓発 |
|  |  |  |  |  | 新規 | 67 | SNS を通した被害等の未然防止 |
|  |  |  |  | （14）性についての理解促進 | 継続 | 68 | 性教育サポート事業の実施 |
|  |  |  |  |  | 継続 | 69 | エイズ予防啓発普及活動の実施 |
|  |  |  |  |  | 継続 | 70 | 性といのちの健康教育の実施 |
|  |  |  |  |  | 新規 | 71 | LGBTに関する理解促進 |
|  |  |  |  | （15）性差に応じた健康支援 | 継続 | 72 | 性差に応じた健康についての理解促進 |
|  |  |  |  |  | 継続 | 73 | がん検診の実施 |
|  |  |  |  |  | 継続 | 74 | 女性の健康カアップ事業の実施 |
|  |  |  |  |  | 拡充 | 75 | 妊産婦健康診査の実施 |
|  |  |  |  |  | 継続 | 76 | 不妊に悩む人への支援 |
|  |  |  |  |  | 継続 | 77 | こころの健康づくり対策 |
|  |  |  |  |  | 継続 | 78 | 産後ヶア事業等の実施 |

## 3 施策の具体的な展開

## 基本目標 $I$ 男女共同参画社会に向けた行動を促す意識の変堇

施策の方向1 男女共同参画を実践•行動に繋げるための教育•啓発の推進
学校教育を除く社会の様々な分野においては，依然として男性が優遇されていると感じ ている市民の割合が高く，男女共同参画社会を実現するためには，引き続き男女共同参画 の意義を理解させるとともに，学んだ知識を，実践•行動に繋げていくことが必要です。
このため，男女が社会における対等な構成員であることを理解した上で，一人ひとりが望む生き方を選択し，個性や能力を最大限に発揮しながら自立して生きていけるよう，男女共同参画の必要性について認識を深めるとともに，キャリア形成に繋がる取組を推進し ていきます。

## 施策1 男女共同参画の教育の推進

| 事業番号 | 事 業 | 担当課 |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | 小•中•高•大学生等への出前講座の実施 <br> 一人ひとりが男女共同参画意識を持って行動できるためには，基本的な人間性や社会性を身に着ける時期からの継続的な教育が重要で あることから，小学生～大学生に対し男女共同参画について学ぶ機会 として出前講座を実施する。 | 男女共同参画課 |
| 2 | 本市職員への人権研修，ハラスメント防止研修の実施 <br> 市職員の人権及び男女共同参画意識の醸成を図るため，新採用職員 や監督職等を対象に人権研修及びハラスメント防止研修を実施する。 | 人事課 <br> 男女共同参画課 |
| 3 | 男女共同参画の視点を踏まえた保育研修会の実施 <br> 子どもの頃から男女共同参画意識を醸成するため，男女共同参画の視点を踏まえた保育がなされるよう，幼児教育に携わる保育士を対象 に研修会を実施する。 | 男女共同参画課保育課 |
| 4 | 人権教育研修会の実施 <br> 本市立小•中学校の教育活動における人権教育の充実を図るため，各学校の人権教育主任等の教員が，本市や県が開催する人権教育研修会において，人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動の在り方等 について学ぶ研修会を実施する。 | 学校教育課 |


| 5 | 小学生への男女共同参画の啓発 <br> 基本的な人間性や社会性を身に付ける時期から，男女共同参画につ <br> いての意識の醸成を図るため，子ども向けのパンフレットを活用した <br> 啓発を実施する。 | 男女共同参画課 |
| :---: | :--- | :--- | :--- |
| 6 | 小•中学生へのキャリア教育の実施 <br> 児童生徒一人一人のキャリア発達を支援し，それぞれにふさわしい <br> キャリアを形成していくために必要な意欲•態度や能力を育てるた <br> め，家庭や学校など身近な人々の職業や生き方を理解させたり，地域 <br> で働く人の職場見学や体験等を実施したりする。その際，個性や能力， <br> 興味等を大切にする考え方についても指導する。 | 学校教育課 |
| 7 | 新規 女子学生へのキャリア教育支援 <br> 女子中高生の理系分野への興味•関心を高め，性別に偏りのない職 <br> 業選択を支援するための講座を実施する。 | 男女共同参画課 |

施策2 男女共同参画についての広報•啓発活動

| 事業番号 | 事 業 | 担当課 |
| :---: | :---: | :---: |
| 8 | 市民への広報•啓発活動の実施 <br> 男女共同参画についての理解を深め，意識の高揚を図るため，男女共同参画推進月間，DV根絶強化月間などの啓発強化期間を中心に，広報紙やパネル展等を行い，重点的•集中的に啓発活動を実施する。 | 男女共同参画課 |
| 9 | 市民への男女共同参画の啓発の実施 <br> 男女共同参画についての理解を深め，意識の高揚を図るため，男女共同参画推進の拠点である男女共同参画推進センターの事業やセン ターで活動する団体などについて，情報誌や F acebook を活用して，広く市民に周知する。 | 男女共同参画課 |
| 10 | 男女共同参画ニュースの発行 <br> 市職員の男女共同参画意識を高めるため，また，審議会等への女性登用に向けた理解促進や，市職員のワーク・ライフ・バランスへの取組促進などを図るため，庁内 L A Nを利用して男女共同参画に関する情報を提供する。 | 男女共同参画課 |
| 11 | 男女共同参画表現ガイドラインの周知 <br> 刊行物等において男女共同参画の視点に配慮した文章やイラスト等の表現となるよう，具体的な表現事例を示した「男女共同参画の視点からの表現ガイドライン」などを市ホームページで周知•啓発を図 るとともに，庁内ランで市職員にも周知•徹底する。 | 男女共同参画課 |


| 12 | 活躍している女性の情報発信 <br> 女性が個性と能力を十分に発揮し，新しい発想や多様な能力を活か <br> Lて，さまざまな分野へチャレンジする意欲の向上を図るため，身近 <br> なチャレンジ事例を広く紹介する。 | 男女共同参画課 |
| :--- | :--- | :--- |
| 13 | 親学と子どもの情報誌「こどもるっくる」の充実 <br> 子どもの健やかな成長のために，保護者に知っておいてほしいこと <br> や，学んでほしいこと，親学に関する事業等を伝えるとともに，子ど <br> もたちの体験活動を推進するために，土日や長期休業中に，子どもが <br> 参加できる各種講座・イベント，ボランティア活動等に関する情報を <br> 提供する。 | 生涯学習課 |

## 基本目標 $I$ 男女共同参画社会に向けた行動を促す意識の変革

## 施策の方向2 男性を中心とした意識変革による固定的性別役割分担や慣行の見直し

市民意識調査によると，性別による固定的な性別役割分担意識は，男性に根強く残って いますが，女性ほど社会の中で男性が優遇されているとは感じていません。しかし，共働 き世帯の増加や非婚化，父子家庭の増加などにより，これまで女性中心の問題とされてい た介護や育児と仕事の両立は，今後，男性にとつても深刻な問題となり，また，女性の社会参画を促進するらえでも，男性の家庭参画が一層求められています。

このようなことから，男性を中心に，固定的な性別役割分担意識の解消や長時間労働を是とする仕事中心の生活意識の変革を促す取り組みを推進します。

施策3 男性自身の意識の変革による家庭参画の促進重点施策 女性活躍推進法対応

| 事業 <br> 番号 | 事 業 | 担当課 |
| :---: | :---: | :---: |
| 14 | 男性の家庭参画促進講座等の実施 <br> 男性の家庭参画を促進するため，幼い子を持つ父親のみならず，将来，父親となる独身男性も対象に加え，講座等の実施や広報•啓発活動を行う。 | 男女共同参画課 |
| 15 | ママパパ学級の実施 <br> 安心して妊娠期を過ごし，安全な出産を迎え，夫婦や家族が協力し て子育てできるよう，妊婦とその夫を対象に，保健師•助産師などが講師となって，妊娠•出産•育児についての講話や実習を実施する。 | 子ども家庭課 |
| 16 | 家族経営協定締結促進事業 <br> 農業における労働•生活環境の改善と女性の社会的地位の向上を目指し，家族経営協定の推進会議，各戸訪問等を関倸機関との連携によ り実施し，家族経営協定の締結の浸透を図る。 | 農業委員会 <br> 事務局 |

施策4 男性シニア層を中心とした固定的性別役割分担の解消

| 事業 <br> 番号 | 事 業 | 担当課 |
| :---: | :---: | :---: |
| 17 | 男性シニア層を中心とした男女共同参画推進講座の実施 <br> 男女共同参画についての理解を深め，意識の高揚を図るため，男女共 <br> 同参画をテーマに講演や講座を実施する。 | 男女共同参画課 |

## 基本目標II さまざまな分野における男女共同参画の推進

## 施策の方向3 雇用の場における女性の活躍の推進

働く女性は増えましたが，中途退職する理由として，結婚•出産•育児と仕事の両立が困難という理由が上位を占めており，子育て後の再就業においても，非正規職員である割合が高いなど，キャリアの継続やキャリアアップが難しい状況におかれています。

このため，働き続けることを希望する女性が働き続けられ，持てる才能を活かし活躍で きる環境を整えることが必要であり，引き続き保育や介護など福祉サービスの充実を図る とともに，事業所における働き方改革を促進し，仕事と生活の両立が図れる働きやすい職場環境整備に向けた支援に取り組みます。

施策5 女性の活躍に向けた人材育成支援女性活躍推進法対応

| 事業 <br> 番号 | 事 業 | 担当課 |
| :---: | :---: | :---: |
| 18 | 女性のためのキャリアアップ講座等の実施 <br> 男女共同参画についての理解を深め，意識の高揚を図るため，男女 <br> 共同参画をテーマに講演や講座を実施する。 | 男女共同参画課 |
| 19 | 中小企業の一般事業主行動計画策定支援 <br> 働きやすい職場環境とするため，職場環境改善や多様な働き方の実 <br> 現に向けた取組や，女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策 <br> 定する中小企業に対しコンサルタント派遣等の支援を行う。 | 男女共同参画課 |

施策 6 仕事と子育てや介護等との両立支援重点施策 女性活躍推進法対応

| 事業番号 | 事 業 | 担当課 |
| :---: | :---: | :---: |
| 20 | 一時預かり事業の実施 <br> 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児の保育を行うことにより児童の福祉の増進を図る。 | 保育課 |
| 21 | 教育•保育施設•地域型保育事業による供給体制の確保 <br> 教育•保育を必要とするすべての子どもに適切な教育•保育サービ スを提供し，待機児解消を図るため，認定こども園，保育所，幼稚園，地域型保育事業などの事業による供給体制の確保を図る。 | 保育課 |
| 22 | 延長保育事業の実施 <br> 保護者の就労形態の多様化や通勤時間等に伴う保育需要に対応する ために，通常の利用時間以外の時間において保育所等で保育を実施す ることで，児童の福祉の増進を図る。 | 保育課 |


| 23 | 病児保育事業の実施 <br> 病気及び病気の回復期にあたる集団保育の困難な児童を一時的に施設において保育を行い，保護者の子育てと就労の両立を支援するとと もに，児童の健全な育成を図る。 | 保育課 |
| :---: | :---: | :---: |
| 24 | 発達支援児保育の推進 <br> 保護者の就労や疾病等により保育を必要とする心身に障がいを有す る児童を，認定こども園や保育所等において，教育•保育を提供でき る体制をつくる。 | 保育課 |
| 25 | ファミリーサポートセンター事業の実施 <br> 一時的又は臨時的に子どもを預けることで，仕事その他の活動と育児を両立できる環境整備や，児童の福祉の向上を図るため，協力会員 （育児の援助を行うことを希望する者）と依頼会員（育児の援助を受け ることを希望する者）が相互に援助しあう，地域に根ざした子育て活動 を支援する。 | 子ども未来課 |
| 26 | 宮っ子ステーション事業の充実 <br> 放課後等における児童の健全育成を図るため，留守家庭児童の生活 の場である「子どもの家等事業」と体験や交流活動などを行う「放課後子ども教室事業」を一体的に実施し，子どもたちが地域社会の中で心豊かに育まれる環境づくりを行う。 | 生涯学習課 |
| 27 | 仕事と育児•介護等の両立に向けた意識啓発講座等の実施 <br> 仕事と生活が充実し好循環を生み出す環境づくりに向けて，「仕事と育児•介護等の両立」をテーマに，介護離職を予防するため，介護保険制度の周知等の講座等を実施する。 | 男女共同参画課 |
| 28 | 結婚活動支援事業の実施 <br> 結婚を希望する独身男女が幸せな家庭を築きながら，仕事も責任も分かち合い，共生できる社会を実現するため，結婚観の意識の醸成や結婚の希望を叶える支援等を行う。 | 男女共同参画課 |
| 29 | 介護保険事業の着実な実施 <br> 高齢者等が，住み慣れた地域で，いつまでも安心して自立した生活 が送れるよう介護保険事業を着実に実施するとともに，制度の利用方法やサービス内容について情報提供を行う。 | 高齢福祉課 |
| 30 | 家族介護教室の開催 <br> 要介護高齢者の状態の維持•改善を図り，介護者が安心して介護が続けられるよう，適切な介護知識•技術習得のための講話及び講習や，介護に関する相談窓口の紹介，介護者同士の情報交換等を行う。 | 高齢福祉課 |

施策7 働きやすい職場環境整備に向けた支援重点施策 女性活躍推淮法対応

| 事 業番号 | 事 業 | 担当課 |
| :---: | :---: | :---: |
| 31 | 男女共同参画推進事業者表彰（きらり大賞）の実施 <br> 男女がともに参画できる社会づくりの促進を図るため，性別にかか わりなく個性と能力を発揮できる働きやすい職場づくりに積極的に取 り組んでいる事業者を称え表彰する。 | 男女共同参画課 |
| 32 | 新規 事業所における従業員の健康づくりの促進 <br> 事業主や健康管理担当者を対象とした講演会や研修会による啓発に より，働く世代の健康づくりに対する意識を高めるとともに，従業員等を対象とした健康に関する講座の開催や健康情報の提供などを実施 する。 | 健康増進課 |
| 33 | 勤労者向けWLB啓発セミナーの実施 <br> 勤労者自身が働き方を見直し，WLB を推進するきっかけとなるよう，勤労者を対象とした啓発セミナーを実施する。 | 男女共同参画課 |
| 34 | WLB実践ガイドブックの配布 <br> 市内各事業所におけるW L B の実現に向けた雇用環境の整備やその取組を促すため，WLBの取組に加え，労働法や労働環境改善策に係 る知識の普及に繋がる有効な各種情報をまとめたガイドブックを事業所訪問等において配布する。 | 男女共同参画課 |
| 35 | 労働環境啓発冊子の作成•配布 <br> 雇用促進と労働環境の向上を図るため，雇用•労働に関する各種制度や事業，勤労者のための福利厚生制度に関する冊子を作成•配布し周知啓発を行う。 | 商工振興課 |
| 36 | 「宇都宮まちづくり貢献企業認証制度」の認証 <br> 企業•市民•行政の協働によるまちづくりのため，CSR（企業の社会的責任）活動に取り組む企業を対象に，「宇都宮まちづくり貢献企業」 （認証内容の一つに WLB を設定）を認証する。 | 商工振興課 |
| 37 | 中小企業の一般事業主行動計画策定支援（再掲） <br> 働きやすい職場環境とするため，職場環境改善や多様な働き方の実現に向けた取組や，女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定する中小企業に対し，コンサルタント派遣等の支援を行う。 | 男女共同参画課 |
| 38 | 新規 多様で柔軟な㗢き方の推進 <br> 勤労者個々人の事情や仕事の内容に応じて，テレワークなど，多様 で柔軟な働き方が選択できるよう，企業に対し，好事例の紹介などを通じた啓発，働きかけを行う。 | 男女共同参画課商工振興課 |


| 39 | 労働相談の実施 <br> 個別労使紛争の早期かつ円満な解決を図るため，労働に関する諸問 <br> 題について社会保険労務士等が総合的に相談に応じる相談会を実施す <br> る。 | 商工振興課 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 40 | 勤労者健全育成事業補助金 <br> 市内勤労者の健全な育成を図るため，市内に事業所のある中小企業 <br> の集合体又は学働組合の集合体が勤労者の健全な育成に必要な事業を <br> 実施する場合の費用の一部を補助する。 | 商工振興課 |
| 4 | 新規 オフィス系企業立地補助金 <br> 本市に新たに進出し，事務職を雇用する営業所•支店，コールセン <br> ター等の「オフィス系企業」を対象に，家賃や地元雇用促進に対する <br> 支援策の充実を図り，更なる企業の集積や女性を中心とした雇用の受 <br> け皿を確保する。 | 産業政策課 |

## 基本目標II さまざまな分野における男女共同参画の推進

## 施策の方向 4 地域•社会における男女共同参画の推進

近年発生した大震災時の対応等に見られるように，地域社会が抱える課題の解決には， その構成員である男女双方の視点を踏まえた対応が不可欠であり，平常時から，地域•社会における男女共同参画を推進していくことは危機管理としても重要といえます。

このようなことから，先進的な事例の紹介や女性が活躍できる場の提供などにより，男女共同参画意識の醸成，地域社会における活躍を促す事業を展開してまいります。
また，様々な理由により，働く意欲をもちながら就業していない女性が活躍できるよ ら，ライフスタイルにあった働き方につながる支援に取り組みます。

## 施策8 女性のチャレンジヘの支援重点施策 女性活躍推進法対応

| 事業 <br> 番号 | 事 業 | 担当課 |
| :---: | :--- | :---: | :---: |
| 42 | 女性向け就職情報の提供 <br> 女性が社会のさまざまな分野で能力を発揮し，活躍できるよう，就職 <br> 情報を提供する。 | 男女共同参画課 |
| 43 | プチ起業講座の実施 <br> 女性の起業を支援するため，起業の基本的知識を学ぶ講座を実施す <br> る。 | 男女共同参画課 |


| 44 | 新規 女性チャレンジショップの実施 <br> 女性の起業を後押しするため，「将来的に自分のお店を持ちたい」と <br> 考えている女性に対し，実践を学ぶ機会を提供する。 | 男女共同参画課 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 45 | 女性再就職マッチング事業 <br> 出産•育児等を理由に離職した女性求職者の再就職を促進するため， <br> 就職に必要なスキルや知識を身に付ける講座の実施から就職斡旋まで <br> を一連の流れでサポートするマッチング事業を実施する。 | 商工振興課 |
| 46 | 自立支援給付金事業 <br> ひとり親の主体的な能力開発の支援及び就業に有利な資格取得を容 <br> 易にするため，教育訓練対象講座費用の一部助成や修業中の生活費の負 <br> 担軽減のための給付等を行う。 | 子ども家庭課 |
| 47 | 学び直しの支援 <br> 社会の変化に対応するための学び直しを支援するため，大学や専門学 <br> 校等の実施する公開講座等の情報提供などを行う。 | 生涯学習課 |

## 施策9 地域における男女共同参画の推進

| 事業番号 | 事 業 | 担当課 |
| :---: | :---: | :---: |
| 48 | 市民企画講座の実施 <br> 男女共同参画推進団体として活動する団体と講座の運営を協働で行 らことにより，団体活動を促進し支援する。 | 男女共同参画課 |
| 49 | 防災活動や災害発生時における男女共同参画の推進 <br> 「宇都宮市地域防災計画」に基づき，女性や要配慮者等の多様な視点 に配慮した避難所運営ができるよう，平常時より地域と行政との連携体制を構築するとともに，男女共同参画の視点からの啓発講座や出前講座等を実施し，その視点の重要性について啓発する。 | 危機管理課 <br> 男女共同参画課 |
| 50 | 新規 まちづくり活動応援事業 <br> まちづくり活動への参加者の増加や活発化を図るため，スマートフォ ンを活用してまちづくり活動の情報発信と入手ができる仕組みをつく るとともに，活動への参加に対してポイントを付与し，活動参加のきっ かけを創出する。 | みんなでまち づくり課 |
| 51 | 親学出前講座の充実 <br> 保護者の家庭教育に対する意識の高揚を図り，もって家庭の教育力の向上を図ることを目的として，学校や保育園，幼稚園，サークル等から の要請により，保護者の集まる機会に，職員等が親学に関する講座を実施する。 | 生涯学習課 |


| 52 | 生涯学習センターとの連携による男女共同参画推進講座等の実施 <br> 各地域における生涯学習活動において，男女共同参画についても学ぶ <br> 機会を増やすため，生涯学習センターと男女共同参画課 <br> 催進センターの涯学習課 <br> 等を提供する。 |  |
| :---: | :--- | :--- | :--- |

## 基本目標II さまざまな分野における男女共同参画の推進

## 施策の方向5 意思決定過程における男女共同参画の推進

誰にとっても生きやすく住みやすい社会の実現のためには，男女が社会における対等な構成員として意思決定過程に参画することが求められます。こうしたなか，本市において は，審議会等の行政組織や地域組織等において意思決定に関わる委員や役員など，女性の比率が全国と比べても低いことから，審議会•委員会等の委員や，自営の商工業や農業•林業従事者においても役員等への女性の登用促進が求められています。

このため，意思決定過程に参画し，活躍できる人材の発掘•育成に努めるとともに，積極的に女性を推薦できる仕組みについて検討していきます。

施策10 市の政策•方針決定過程における女性の登用促進

## 重点施策 <br> 女性活躍推進法対応

| 事業 <br> 番号 | 事 業 | 担当課 |
| :---: | :---: | :---: |
| 53 | 審議会•委員会等への女性登用促進 <br> 審議会や委員会等における女性委員の割合を高め，男女がともに政策や方針などの意思決定の場に参画できるようにするため，男女共同参画推進センター等において公募委員の募集情報を積極的に周知す る。また，女性の登用促進のための仕組みの検討や，庁内関係各課に働きかけを行う。 | 男女共同参画課 |
| 54 | 女性のためのリーダ一養成講座の実施 <br> 男女がともに政策や方針などの意思決定の場に参画できるよう，地域や団体等で活躍する女性リーダーを養成するための講座を開催す る。 | 男女共同参画課 |
| 55 | 本市女性職員へのキャリア・アップ研修の実施 <br> 将来の女性リーダー育成を視野に，女性職員のキャリア意識の醸成 とモチベーションの向上，女性リーダーに求められるスキル等の習得 を図るため，女性職員のキャリア・アップ研修を実施する。 | 人事課 |
| 56 | 本市管理職職員へのキャリア支援研修の実施 <br> 女性職員が仕事と生活の両立を図り，更なる活躍につなげるため，重要な役割を担ら管理職等が女性の部下のキャリア支援に必要な考え方や知識の習得を図るため，女性活躍推進キャリア支援研修を実施す る。 | 人事課 |

施策11 自営の商工業や農業•林業従事者，地域等における方針決定への女性の参画促進女性活躍推進法対応

| 事業 <br> 番号 | 事 業 | 担当課 |
| :---: | :---: | :---: |
| 57 | 管理職•役員等への女性登用促進に向けた啓発 <br> 管理職や役員等，意思決定の場における女性の参画を促進するため， <br> 男女が共に参画することの意義や重要性などを分かりやすく示した資 <br> 料（パンフレット等）を作成•配布し，企業や地域に周知•啓発する。 | 男女共同参画課 |

## 基本目標III 人権が守られ尊重される社会に向けた環境整備

## 施策の方向 6 男女間におけるあらゆる暴力の根絶

本市においては，DV 対策に早期に取り組み，継続的な啓発により市民の認知度も高まり，未然防止から被害者の支援までのしくみは整備されましたが，被害を受けながら，だれに も相談せず我慢している女性もいることから，相談窓口のさらなる周知を図るとともに，引き続き，相談から自立に向けた切れ目ない支援に取り組んでいく必要があります。

一方，近年，特に，若年層の被害が目立つてきている，S N S を通じた性暴力•性犯罪 については，問題認識や，被害者に対する相談支援についての周知が十分とは言えない状況にあることから，若者やその保護者を対象とする性暴力•性犯罪に対する認識を高め，被害者や加害者にならないための啓発に取り組んでいきます。
※ D V 対策の具体的な事業については，本計画の下位の分野別計画である「宇都宮市配偶者からの暴力対策基本計画」（平成 2 6 年3月策定，平成30年度改定予定）に準 ずるものとし，事業の進行管理等を行います。

施策12 配偶者や恋人からの暴力対策の推進重点施策

| 事業 <br> 番号 | 事 業 | 担当課 |
| :---: | :--- | :---: |
| 58 | DVの未然防止対策の推進 | 男女共同参画課 |
| 59 | 相談体制の充実 | 男女共同参画課 |
| 60 | 緊急時における被害者の安全の確保 | 男女共同参画課 |
| 61 | 被害者の自立支援体制の充実 | 男女共同参画課 |
| 62 | 関係機関等との連携•協働によるDV対策の推進 | 男女共同参画課 |

施策13 女性に対する性暴力•性犯罪被害等の未然防止

| 事業番号 | 事 業 | 担当課 |
| :---: | :---: | :---: |
| 63 | セクハラ等被害防止啓発の実施 <br> セクハラ等の女性に対する被害を防止するため，企業に対するセクハラ等被害防止啓発チラシの配布や男女共同参画推進週間，月間等において啓発パネル展を実施するなど，啓発を実施する。 | 男女共同参画課 |
| 64 | 性暴力•性的被害等の未然防止 <br> 「AV出演強要•『J Kビジネス』等に関する被害防止」に向けた注意 を呼びかけるため，強化月間等に合わせて，市のホームページ等の各種媒体を活用した周知啓発を行うとともに，とちぎ性暴力被害者サポートセン ター（とちエール）や警察等と連携を図りながら未然防止に努めていく。 | 男女共同参画課 |
| 65 | ストーカー被害者等に対する相談体制の充実と被害防止のための啓発 <br> ストーカー被害者等に対し，被害者の状況に応じた相談支援を行うこと が重要であることから，虐待•DV対策連携会議等において，被害の相談 を受けた際の支援手順や部署間の連携を確認し，相談体制の充実を図ると ともに，被害にあわないよう防犯講習会などにおいて周知に努める。 | 男女共同参画課生活安心課 |
| 66 | 新規 青少年の性的被害未然防止の啓発 <br> J Kビジネス等新たな形態の「性の商品化」による被害者が若年女性に多く，被害者は，長期間にわたつて心身の安定を損ない，社会参加が困難 なることがあるため，中高生やその保護者に対して，新しい形態の性の商品化に関する情報提供や被害者にならないための周知啓発を行う。 | 青少年自立支援 センター |
| 67 | 新規 SNSを通した被害等の未然防止 <br> S N S を利用した異性とのトラブルや性的な被害は，メディアの特性か ら，専門的な知識がないとその情報の削除は難しく，当事者以外にも広が り，被害者が受ける精神的ダメージは大きく，立ち直りが難しい。このた め，子どもや保護者とともに，広く一般に対しても S N S 利用についての注意喚起を行う。 | 男女共同参画課学校教育課 |

## 基本目標III 人権が守られ尊重される社会に向けた環境整備

## 施策の方向7 性に対する理解促進と性差に応じた健康支援

男女共同参画社会を実現し，全ての人が個性を生かし能力を発揮していくためには，健康であること，そして，互いの身体的性差を十分に理解し合い，人権を尊重し，思いやり をもつて生きていくことが前提といえます。

特に女性は，妊娠•出産や女性特有の疾患等，ライフステージにおいて留意すべき点も あるなど，それぞれの性差に応じた健康管理に十分配慮する必要があります。

このため，自分の性について理解し，性と健康を守る自己決定能力を高めるとともに，他者についても理解し，尊重しあえるよう，性や健康に関する正しい知識や情報を提供し，性差やライフステージに応じた理解促進と健康支援に取り組んでいきます。

## 施策14 性についての理解促進

| 事業番号 | 事 業 | 担当課 |
| :---: | :---: | :---: |
| 68 | 性教育サポート事業の実施 <br> 人工妊娠中絶の現状や心身への影響等についての認識を深め，適切な意思決定や行動選択ができるようにするため，市内全校の中学 3 年生を対象 に，専門的立場の産婦人科医による講話を年 1 回度実施する。 | 学校健康課 |
| 69 | エイズ予防啓発普及活動の実施 <br> エイズ・性感染症に関する正しい知識を普及啓発し，市民一人ひとりが自分の問題としてとらえ，感染しない，感染させないための行動がとれる ようにするとともに，エイズに対する誤解•偏見のない社会づくりを推進 するため，講演会や学校等におけるパンフレットの配布などの啓発活動を実施する。 | 保健予防課 |
| 70 | 性といのちの健康教育の実施 <br> 思春期の若者を対象に，性と健康に関する正しい知識や情報を提供し，若者自身の性と健康を守る自己決定能力を育てるため，小•中•学生を対象とした保健師等による性といのちの健康教育を実施する。 | 子ども家庭課 |
| 71 | 新規 LGBTに関する理解促進 <br> 近年，国内においての関心が高まっているLGBTについて，市のホー ムページやリーフレット，人権週間などを活用した正しい情報提供と理解促進を図るとともに，当事者に対する相談窓口の周知を行う。 | 男女共同参画課学校教育課 |

施策15 性差に応じた健康支援

| 事業 <br> 番号 | 事 業 | 担当課 |
| :---: | :---: | :---: |
| 72 | 性差に応じた健康についての理解促進 <br> 男女がともに身体的特性について正しい情報を入手し理解し合い，生涯 を通じて健康を享受できるよう，性差に応じた健康講座を実施する。 | 男女共同参画課 |
| 73 | がん検診の実施 <br> 健康に関する関心を高め，男女の身体的特性を理解するとともに，がん の早期発見•早期治療を促進するため，がん検診を実施する。 | 健康増進課 |
| 74 | 女性の健康カアップ事業の実施 <br> 女性の健康に関する知識の向上と，女性を取り巻く健康問題に対する社会的関心を高めるため，厚生労働省が主唱する女性の健康週間に併せて， パネル展示や健康教育等を実施する。 | 健康増進課 |
| 75 | 妊産婦健康診査の実施 <br> 妊娠中に限らず，出産後も母親の生活環境は大きく変化するため，心身 の不調が現れ，職場復帰や再就職を考えていても断念するなど，産後うつ は，女性が就業を継続し，活躍でする上での影響が大きい問題であること から，これまでの妊婦健康診査に加え，産後 2 週目と 1 か月目の産婦検診時に産後うつ検查を実施し，異常の予防•早期発見•早期治療を支援する。 | 子ども家庭課 |
| 76 | 不妊に悩む人への支援 <br> 子どもに恵まれず不妊治療を受けている夫婦に対し，経済的負担の軽減 を図るため，医療保険適用外の不妊治療費の一部を助成する。 | 子ども家庭課 |
| 77 | こころの健康づくり対策 <br> こころの健康の保持増進を図るため，精神保健に関する正しい知識の普及啓発につとめ，精神疾患の早期発見，早期治療につなげるとともに，市民が健康で生きがいを持った生活ができるよう事業を推進する。 | 保健予防課 |
| 78 | 産後ヶア事業等の実施 <br> 出産直後の母子への心身ケアや育児のサポートを行うため，産後うつの疑いのある母親に対し，宿泊•通所•訪問等による支援を実施する。 | 子ども家庭課 |

## 第5章 計画の推推

## 1 市民，事業者，関係団体等との協働

市民，事業者，男女共同参画推進団体等の主体的な取組を支援するとともに，それぞれ と連携•協働しながら施策•事業に取り組みます。

## 2 宇都宮市男女共同参画推進センター「アコール」を中核とした男女共同参画の推進

宇都宮市男女共同参画推進センター「アコール」は，本市の男女共同参画の推進拠点と
して，以下の 4 つの機能のもと，関係機関•団体等と連携し各種事業を行います。
（1）男女共同参画の推進に関する講座や講演会及び研修会を開催します。
（2）男女共同参画の推進に関する相談に応じ，指導を行います。
（3）男女共同参画の推進に関する活動を行う市民，事業者又は民間団体の交流を促進 します。
（4）男女共同参画の推進に関する情報の収集•提供，学習活動支援等を充実します。

> 噯称「アコール」
> •平成 29 年度, 市民により親しまれるセンターを目指し, 愛称募集を行い, 決定したセンターの愛称 (平成 29 年 10 月 25 日公表)
> ・フランス語で「和音」を意味し, 一人ひとりの多様な個性が寄り添い,重なり合って, 相乗効果をもたらしながら, 新たなハーモニーを醸成していくイメージを, 男女共同参画社会に向けた思いにつなげたもの

## 3 推進体制

## （1）宇都宮市男女共同参画推進委員会の設置

行動計画の策定及び推進，その他男女共同参画に関する施策等について検討するため，庁内関係部署から成る「男女共同参画推進委員会」を設置します。

## （2）宇都宮市男女共同参画審議会の設置

行動計画の策定又は変更，進捗状況や男女共同参画の推進に関する事項に対し意見を述 べるため，学識経験者や関係機関，公募の市民などで構成する「宇都宮市男女共同参画審議会」を設置します。

## （3）（仮称）宇都宮市女性活躍推進協議会の設置

本市における女性活躍推進に関する取組を効果的かつ円滑に推進していくため，行政と関係機関•団体等が連携のらえ，地域における様々なネットワークを形成し，地域の実情 を踏まえた女性活躍の取組について協議を行う組織として，「（仮称）宇都宮市女性活躍推進協議会」を設置します。


## 4 計画の進行管理

「宇都宮市男女共同参画推進条例」の第 15 条に基づき，毎年，行動計画の実施状況 について年次報告書を作成し，公表します。年次報告書について，宇都宮市男女共同参画審議会をはじめ，市民の皆さんから意見を聴取し，次の施策に活かします。

## 5 調査•研究

男女共同参画を効果的に推進するためには，国際社会や国•県の動向などに留意•協調することが重要です。男女共同参画を取り巻く課題を的確に捉え，新たな施策に取り組むためにも，男女共同参画に関する調査•研究に取り組みます。

## 参考餈楼

1 国際婦人年以降の女性問題をめぐる世界•日本•栃木県•宇都宮市の動き
※○の中の数字は，「O月」を表す

| 年 | 世界の動き | 日本の動き | 栃木県の動き | 宇都宮市の動き |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { 1975年 } \\ & \text { (昭和50年) } \end{aligned}$ | （6）国際婦人年世界会議（第 1回世界女性会議）開催 （メキシコシティ） <br> 「女性の地位向上のため の世界行動計画」採択 （10国連総会で「国連婦人の 10年」を決定（1976年～1985年） | （9）総理府に「婦人問題企画推進本部，婦人問題担当室設置」（本部長•内閣総理大臣）設置 <br> （7）「女子教職員等育児休業法公布 |  |  |
| 1976年 （昭和51年） |  | （6）民法一部改正（離婚後も婚姻中の氏を使えるこ とになる） |  |  |
| 1977年 （昭和52年） |  | （1）「国内行動計画」策定 （S52～S61） <br> （10国立婦人教育会館（埼玉県嵐山町）開館 |  |  |
| $\begin{aligned} & \text { 1979年 } \\ & \text { (昭和54年) } \end{aligned}$ | （12国連総会で「女子に対す るあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」（女子差別撤廃条約）採択 |  | （4）「企画部婦人青少年課」•「婦人行政連絡会議」設置 <br> （7）「栃木県婦人問題想話会」設置 |  |
| $\begin{aligned} & \text { 1980年 } \\ & \text { (昭和55年) } \end{aligned}$ | （7）「国連婦人の10年」中間年世界会議（第2回世界女性会議）開催（コペンハ ーゲン） <br> 「女子差別撤廃条約」署名式（51ヶ国が署名） （7）国連婦人の十年後半期行動プログラム」採択 | （5）民法一部改正施行（配偶者の相続分 $1 / 3$ から $1 / 2 ヘ$ ） |  | （4）市長公室広報課に婦人問題担当を設置 <br> （6）庁内の婦人施策関係課に よる「婦人問題庁内連絡会議」設置 |
| $\begin{aligned} & \text { 1981年 } \\ & \text { (昭和56年) } \end{aligned}$ | （6）I LO第156号「男女労働者•家族的責任を有す る労働者の機会均等及び均等待遇に関する条約」採択 | （1）民法改正施行（配偶者の相続分 $1 / 3$ から $1 / 2$ へ） <br> （5）「国内行動計画後期重点目標」策定 | ③）「婦人のための栃木県計画」策定（S56～ S6O） | （4）「婦人青少年課」設置 <br> （5）「宇都宮市婦人問題㤠話会」設置 |
| $\begin{aligned} & \text { 1982年 } \\ & \text { (昭和57年) } \end{aligned}$ |  |  |  | ⑧「婦人のための宇都宮市総合計画」策定（S57～ S6O） <br> （2）第1回「宇都宮市婦人のつ どい」をこの年から開催 |

参考資料

| 年 | 世界の動き | 日本の動き | 栃木県の動き | 宇都宮市の動き |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1985年 <br> （昭和60年） | （7）「国連婦人の10年」世界会議（第3回世界女性会議）開催（ケニヤ・ナイ ロビ） | ①国籍法及び戸籍法一部改正（子の国籍父系血統主義から父母両系主義へ） <br> （6）「女子差別撤廃条約」批准 |  | ⑥「第2次宇都宮市婦人問題䯮話会」設置 |
| 1986年 （昭和61年） |  | （3）「婦人問題企画推進有識者会議」設置•開催 <br> （4）「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇 の確保を促進するための労働省関係法律の整備等 に関する法律」（男女雇用機会均等法）施行 （4）国民年金法の改正施行 （女性の年金権確立） | （2）「とちぎ新時代女性プラ ン」策定（S61～H2） | （4）「宇都宮市婦人青少年セン ター」設置 <br> （4）「宇都宮市婦人団体連絡協議会」発足 <br> （8）「第3次宇都宮市婦人問題懇話会」設置 |
| 1987年 <br> （昭和62年） |  | （5）「西澘2000年に向けて の新国内行動計画」策定 （S62～H12） | 第1回婦人のつどい開催 | （8）「第2次婦人のための宇都宮市総合計画（うつのみや女性プラン）」策定（S61～H7） |
| 1988年 <br> （平成元年） |  |  | －栃木県婦人団体連絡協議会発足 |  |
| $\begin{array}{\|l} \text { 1990年 } \\ \text { (平成2年) } \end{array}$ | （5）女性の地位向上のための ナイロビ将来戦略に関す る第1回見直しと評価に伴う勧告及び結論」採択 （～2000年） |  |  | ④「婦人」の呼称を「女性」 に改めることに伴い，文章表記において「婦人問題」 を「女性問題」とする 8「「第4次宇都宮市婦人問題烈話会」設置 |
| 1991年 <br> （平成 3 年） |  | （5）西暦2000年に向けての新国内行動計画」（第一次改定）（ $\mathrm{H} 3 \sim \mathrm{H} 12$ ） | （3）「とちぎ新時代女性プ ランニ期計画」策定 （ $\mathrm{H} 3 \sim H 7$ ） <br> （4）「婦人」の呼称を「女性」に改める ■「婦人総合センター（仮称）基本構想 l 策定 | （9）「第2次女性のための宇都宮市総合計画 改定版（う つのみや女性プラン）」策定 |
| 1992年 <br> （平成4年） |  | （4）「育児休業等に関する法律」施行 （12）初の婦人問題担当大臣設置 | 「婦人総合センター（仮 <br> 称）基本計画」策定 | （4）組織名称における「婦人」 の呼称を「女性」に改める （4）「婦人青少年センター」を「女性青少年センター」に改 める |
| 1993年 <br> （平成5年） | （6）世界人権会議開催 <br> 「ウイーン宣言及び行動計画」（女性の平等の地位 と女性の人権）採択 （12）国連女性に対する暴力に関する宣言採択 | （12）「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」 （パートタイム労働法）施行 |  |  |

参考資料

| 年 | 世界の動き | 日本の動き | 栃木県の動き | 宇都宮市の動き |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1994年 <br> （平成6年） | （6）「ILO第175号条約（パ <br> ートタイム労働に関する条約）」採択（ILO総会） 9）国際人口•開発会議（力 イロ）「行動計画」採択（リ） プロダクティブ・ヘルス ノライツ提唱） | ⑥「男女共同参画審議会」「男女共同参画室」設置 （7）「男女共同参画推進本部」設置•発足 |  |  |
| 1995年 <br> （平成7年） | （9）第4回世界女性会議開催 （北京）「北京宣言」「北京行動綱領」の採択（～ 2000年） | （4）「I LO第156号条約」 （家族的責任を有する労働者条約）批准 <br> （6）「育児休業法」の改正（介護休業制度の法制化） | ⑥財団法人とちぎ女性セ ンター設立 |  |
| $\begin{array}{\|l\|l\|l\|l\|l\|l\|} \text { 1996年 } \\ \text { (平成8年 } \end{array}$ |  | （12）「男女共同参画2000年 プラン」策定（H8～ H12） | （3）「とちぎ新時代女性プ ラン三期計画」策定 （H8～H12） <br> （4）「パルティとちぎ女性 センター」開館 （4）女性青少年課に名称変更 <br> ⑦男女共同参画推進本部」の設置 | （2）「第5次宇都宮市婦人問題懇話会」設置 <br> （10）「日本女性会議‘ $96 う つ の$ みや」開催，家庭，地域，職場などの領域における男女共生社会実現をめざ した <br> 「うつのみや宣言」採択 |
| 1997年 <br> （平成9年） |  | （10）「男女雇用機会均等法」 <br> 一部改正施行 <br> （12）「介護保険法」公布 |  | ⑪男女共同参画社会をめざ す宇都宮市行動計画」策定 （H9～H18） |
| 1998年 <br> （平成10年） |  | （4）「男女雇用機会均等法」改正（一部を除き平成11年4月より施行。差別解消努力義務から差別禁止規定へ。） |  | （2）「男女共同参画社会をめざ す宇都宮市民会議」発足 <br> （4）「女性青少年課」を廃止し「女性政策課」と「青少年課」を設置 <br> （10）宇都宮市男女共同参画社会づくり賢談会設置 |
| 1999年 <br> （平成11年） |  | （4）「改正男女雇用機会均等法施行 <br> （4）「育児•介護休業法」施行 <br> （6）「男女共同参画社会基本法」施行 | （7）「杤木県男女共同参画䯮話会」を設置 | （3）「男女共同参画社会をめざ す宇都宮市行動計画」の下位計画として「男女共同参画社会をめざす宇都宮市行動計画実施プラン」を策定（ $\mathrm{H} 1 \mathrm{O} \sim \mathrm{H} 14$ ） |
| $\begin{aligned} & \text { 2000年 } \\ & \text { (平成12年) } \end{aligned}$ | ⑥世界女性2000年会議開催（ニューヨーク）「政治宣言」「北京宣言及び行動綱領実施のための更な る行動とイニシアティブ に関する文書」の採択 | （4）介護保険制度開始 <br> （12）「男女共同参画基本計画」策定 | （4）生活環境部女性青少年課女性係を男女共同参画担当に改組 |  |
| $\begin{aligned} & \text { 2001年 } \\ & \text { (平成13年) } \end{aligned}$ |  | （4）「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関 する法律（DV防止法）」施行 <br> （4）内閣府に「男女共同参画会議」設置，男女共同参画局設置 | ③）「とちぎ新時代女性プ ラン三期計画」の改定計画である「とちぎ男女共同参画プラン」策定（H13～H17） <br> ③ 「とちぎの農業•農村男女共同参画ビジョン」策定（平成13～17） |  |

参考資料

| 年 | 世界の動き | 日本の動き | 栃木県の動き | 宇都宮市の動き |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { 2002年 } \\ & \text { (平成14年) } \end{aligned}$ |  |  | （12）「杤木県男女共同参画推進条例」制定 | （4）「女性政策課」を「男女共同参画課」に改める <br> 「宇都宮市男女共同参画社会づくり䯮談会」設置 |
| $\begin{aligned} & \text { 2003年 } \\ & \text { (平成15年) } \end{aligned}$ |  | （7）「次世代育成支援推進法」施行 | ④杤木県男女共同参画推進条例」施行 （4）栃木県男女共同参画審議会設置 | （7）「宇都宮市男女共同参画推進条例」施行 <br> （7）「宇都宮市男女共同参画審議会」設置 <br> （7）「宇都宮市男女共同参画推進センター」開設 |
| $\begin{aligned} & \text { 2004年 } \\ & \text { (平成16年) } \end{aligned}$ |  | （12）「DV防止法」の一部改正施行 | （4）パルティとちぎ女性セ ンターをパルティとち ぎ男女共同参画センタ一に名称変更 | （2）「宇都宮市男女共同参画行動計画 うつのみやパー トナープラン」策定 |
| $\begin{aligned} & \text { 2005年 } \\ & \text { (平成17年) } \end{aligned}$ | （2）第49回国連婦人の地位委員会（国連「北京＋10」世界閣僚級会合）開催（二 ューヨーク） | （4）「育児•介護休業法」の一部改正施行 <br> （12）「男女共同参画基本計画 （第2次）」策定 <br> （12）「女性の再チャレンジ支援プラン」策定 | ⑪「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護 に関する基本計画」策定（平成17～20） |  |
| $\begin{aligned} & \text { 2006年 } \\ & \text { (平成18年) } \end{aligned}$ |  | （12）「女性の再チャレンジ支援プラン」改定 | ③）「とちぎ男女共同参画 プラン」【ニ期計画】策定（平成18～22） <br> （3）「第2期とちぎの農業•農村男女共同参画 ビジョン」策定（平成 18～22） | （10）「第17回男女共同参画全国都市会議inうつのみや」 の開催 |
| $\begin{aligned} & \text { 2007年 } \\ & \text { (平成19年) } \end{aligned}$ | （12）「ニューデリー閣燎共同 コミュニケ」 採択 | （10）「男女雇用機会均等法」 の一部改正施行 <br> （12）「仕事と生活の調和（ワ ーク・ライフ・バランス）憲章」及び「仕事と生活 の調和推進のための行動指針」策定 | （4）組織改編により青少年男女共同参画課となる |  |
| $\begin{aligned} & \text { 2008年 } \\ & \text { (平成20年) } \end{aligned}$ |  | （1）「DV防止法」の一部改正施行 <br> （4）「パートタイム労働法」一部改正法施行 |  | （3）「第2次男女共同参画行動計画」の策定 （4）配偶者暴力相談支援セン ター設置 |
| $\begin{aligned} & \text { 2009年 } \\ & \text { (平成21年) } \end{aligned}$ |  |  | （3）「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画」の改定 （平成21～23） | （3）「宇都宮市配偶者からの暴力対策基本計画」の策定 |
| $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { 2010年 } \\ \text { (平成22年) } \end{array}$ | （3）第54回国連婦人の地位委員会（国連「北京＋15」世界閣僚級会合）開催（二 ューヨーク） | （12）「男女共同参画基本計画 （第3次）」策定 <br> （6）「改正育児•介護休業法」施行 |  |  |
| 2011年 （平成23年） |  |  | （3）「とちぎ男女共同参画プ ラン（三期計画）」策定 （平成23～27） <br> （4）とちぎ男女共同参画セ ンター開所 |  |

参考資料

| 年 | 世界の動き | 日本の動き | 栃木県の動き | 宇都宮市の動き |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2012年 <br> （平成24年） |  |  | （3）「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画」の改定 （平成24～27） |  |
| 2013年 <br> （平成25年） |  | （5）男女共同参画の視点から <br> の防災•復興の取組指針 の策定 <br> （7）「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の改正 |  | （2）「第3次男女共同参画行動計画」の策定 |
| 2014年 <br> （平成26年） |  | （7）男女雇用機会均等法の改正 |  | （3）「第2次宇都宮市配偶者か らの暴力対策基本計画」の策定 |
| 2015年 <br> （平成27年） |  | （4）子ども・子育て支援法等 の施行 <br> （6）「日本再興戦略改訂20 15 」の閣議決定 <br> （12）「男女共同参画基本計画 （第4次）」策定 |  |  |
| $\begin{aligned} & \text { 2016年 } \\ & \text { (平成28年) } \end{aligned}$ |  | （4）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 （女性活躍推進法）完全施行 | （3）「とちぎ男女共同参画プ <br> ラン（三期計画）」策定 （平成28～32） <br> ③「女性の職業生活にお ける活躍の推進に関す る計画」の策定 <br> （9）とちぎ女性活躍応援団 の設立 |  |
| $\begin{aligned} & \text { 2017年 } \\ & \text { (平成29年) } \end{aligned}$ |  | （1）男女雇用機会均等法の改正 <br> （3）働き方改革実行計画の決定 <br> （4）「いわゆるアダルトビデ オ出演強要問題•『JK ビジネス』等被害防止月間」の設定 <br> （6）「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の改正 | （3）「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画（第3次改定版）」の策定 |  |
| 2018年 <br> （平成30年） |  |  |  | （3）「第4次男女共同参画行動計画」の策定 |

## 2 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約

## （1979年12月18日 国際連合総会採択 1985年6月25日 批准）

この条約の締約国は，国際連合憲章が基本的人権，人間の尊厳及び価値並びに男女の権利の平等 に関する信念を改めて確認していることに留意 し，世界人権宣言が，差別は容認することができ ないものであるとの原則を確認していること，並 びにすべての人間は生まれながらにして自由であ り，かつ，尊厳及び権利について平等であること並びにすべての人は性による差別その他のいかな る差別もなしに同宣言に掲げるすべての権利及び自由を享有することができることを宣明している ことに留意し，人権に関する国際規約の締約国が すべての経済的，社会的，文化的，市民的及び政治的権利の享有について男女に平等の権利を確保 する義務を負っていることに留意し，国際連合及 び専門機関の主催の下に各国が締結した男女の権利の平等を促進するための国際条約を考慮し，更 に，国連及び専門機関が採択した男女の権利の平等を促進するための決議，宣言及び勧告に留意 し，しかしながら，これらの種々の文書にもかか わらず女子に対する差別が依然として広範に存在 していることを憂慮し，女子に対する差別は，権利の平等の原則及び人間の尊厳の尊重の原則に反 するものであり，女子が男子と平等の条件で自国 の政治的，社会的，経済的及び文化的活動に参加 する上で障害となるものであり，社会及び家族の繁栄の増進を阻害するものであり，また，女子の潜在能力を自国及び人類に役立てるために完全に開発することを一層困難にするものであることを想起し，窮乏の状況においては，女子が食糧，健康，教育，雇用のための訓練及び機会並びに他の必要とするものを享受する機会が最も少ないこと を憂慮し，衡平及び正義に基づく新たな国際経済

秩序の確立が男女の平等の促進に大きく貢献する ことを確信し，アパルトヘイト，あらゆる形態の人種主義，人種差別，植民地主義，新植民地主義，侵略，外国による占領及び支配並びに内政干渉の根絶が男女の権利の完全な享有に不可欠であ ることを強調し，国際の平和及び安全を強化し，国際緊張を緩和し，すべての国（社会体制及び経済体制のいかんを問わない。）の間で相互に協力 し，全面的かつ完全な軍備縮小を達成し，特に厳重かつ効果的な国際管理の下での核軍備の縮小を達成し，諸国間の関係における正義，平等及び互恵の原則を確認し，外国の支配の下，植民地支配 の下又は外国の占領の下にある人民の自決の権利及び人民の独立の権利を実現し並びに国の主権及 び領土保全を尊重することが，社会の進歩及び発展を促進し，ひいては，男女の完全な平等の達成 に貢献することを確認し，国の完全な発展，世界 の福祉及び理想とする平和は，あらゆる分野にお いて女子が男子と平等の条件で最大限に参加する ことを必要としていることを確信し，家族の福祉及び社会の発展に対する従来完全には認められて いなかった女子の大きな貢献，母性の社会的重要性並びに家庭及び子の養育における両親の役割に留意し，また，出産における女子の役割が差別の根拠となるべきではなく，子の養育には男女及び社会全体が共に責任を負うことが必要であること を認識し，社会及び家庭における男子の伝統的役割を女子の役割とともに変更することが男女の完全な平等の達成に必要であることを認識し，女子 に対する差別の撤廃に関する宣言に掲げられてい る諸原則を実施すること及びこのために女子に対 するあらゆる形態の差別を撤廃するための必要な

措置をとることを決意して，次のとおり協定し た。

## 第1部

## 第1条

この条約の適用上，「女子に対する差別」とは，性に基づく区別，排除又は制限であつて，政治的，経済的，社会的，文化的，市民的その他のい かなる分野においても，女子（婚姻をしているか いないかを問わない。）が男女の平等を基礎とし て人権及び基本的自由を認識し，享有し又は行使 することを害し又は無効にする効果又は目的を有 するものをいう。

## 第2条

締約国は，女子に対するあらゆる形態の差別を非難し，女子に対する差別を撤廃する政策をす心゙ ての適当な手段により，かつ，遅滞なく追求する ことに合意し，及びこのため次のことを約束す る。
（a）男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当な法令に組み入れられていない場合にはこれを定め，かつ，男女の平等の原則の実際的な実現を法律その他の適当な手段により確保すること。
（b）女子に対するすべての差別を禁止する適当 な立法その他の措置（適当な場合には制裁を含 む。）をとること。
（c）女子の権利の法的な保護を男子との平等を基礎として確立し，かつ，権限のある自国の裁判所その他の公の機関を通じて差別となるいかなる行為からも女子を効果的に保護することを確保す ること。
（d）女子に対する差別となるいかなる行為又は慣行も差し控え，かつ，公の当局及び機関がこの義務に従って行動することを確保すること。
（e）個人，団体又は企業による女子に対する差

別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるこ と。
（f）女子に対する差別となる既存の法律，規則，慣習及び慣行を修正し又は廃止するためのす べての適当な措置（立法を含む。）をとること。
（g）女子に対する差別となる自国のすべての刑罰規定を廃止すること。

## 第3条

締約国は，あらゆる分野，特に，政治的，社会的，経済的及び文化的分野において，女子に対して男子との平等を基礎として人権及び基本的自由を行使し及び享有することを保障するこ とを目的として，女子の完全な能力開発及び向上 を確保するためのすべての適当な措置（立法を含 む。）をとる。

## 第4条

1 締約国が男女の事実上の平等を促進すること を目的とする暫定的な特別措置をとることは，こ の条約に定義する差別と解してはならない。ただ し，その結果としていかなる意味においても不平等な又は別個の基準を維持し続けることとなって はならず，これらの措置は，機会及び待遇の平等 の目的が達成された時に廃止されなければならな い。

2 締約国が母性を保護することを目的とする特別措置（この条約に規定する措置を含む。）をと ることは，差別と解してはならない。

## 第5条

締約国は，次の目的のためのすべての適当な措置をとる。
（a）両性いずれかの劣等性若しくは優越性の観念又は男女の定型化された役割に基づく偏見及び慣習その他あらゆる慣行の撤廃を実現するため，

男女の社会的及び文化的な行動様式を修正するこ と。
（b）家庭についての教育に，社会的機能として の母性についての適正な理解並びに子の養育及び教育における男女の共同責任についての認識を含 めることを確保すること。あらゆる場合におい て，子の利益は最初に考慮するものとする。

## 第6条

締約国は，あらゆる形態の女子の売買及び女子 の売春からの搾取を禁止するためのすべての適当 な措置（立法を含む。）をとる。

## 第2部

## 第7条

締約国は，自国の政治的及び公的活動における女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当 な措置をとるものとし，特に，女子に対して男子 と平等の条件で次の権利を確保する。
（a）あらゆる選挙及び国民投票において投票す る権利並びにすべての公選による機関に選挙され る資格を有する権利
（b）政府の政策の策定及び実施に参加する権利並びに政府のすべての段階において公職に就き及 びすべての公務を遂行する権利
（c）自国の公的又は政治的活動に関係のある非政府機関及び非政府団体に参加する権利

## 第8条

締約国は，国際的に自国政府を代表し及び国際機関の活動に参加する機会を，女子に対して男子 と平等の条件でかついかなる差別もなく確保する ためのすべての適当な措置をとる。

## 第9条

1 締約国は，国籍の取得，変更及び保持に関

し，女子に対して男子と平等の権利を与える。締約国は，特に，外国人との婚姻又は婚姻中の夫の国籍の変更が，自動的に妻の国籍を変更し，妻を無国籍にし又は夫の国籍を妻に強制することとな らないことを確保する。

2 締約国は，子の国籍に関し，女子に対して男子と平等の権利を与える。

## 第3部

## 第10条

締約国は，教育の分野において，女子に対して男子と平等の権利を確保することを目的として，特に，男女の平等を基礎として次のことを確保す ることを目的として，女子に対する差別を撤廃す るためのすべての適当な措置をとる。
（a）農村及び都市のあらゆる種類の教育施設に おける職業指導，修学の機会及び資格証書の取得 のための同一の条件。このような平等は，就学前教育，普通教育，技術教育，専門教育及び高等技術教育並びにあらゆる種類の職業訓練において確保されなければならない。
（b）同一の教育課程，同一の試験，同一の水準 の資格を有する教育職員並びに同一の質の学校施設及び設備を享受する機会
（c）すべての段階及びあらゆる形態の教育にお ける男女の役割についての定型化された概念の撤廃を，この目的の達成を助長する男女共学その他 の種類の教育を奨励することにより，また，特 に，教材用図書及び指導計画を改訂すること並び に指導方法を調整することにより行うこと。
（d）奨学金その他の修学援助を享受する同一の機会
（e）継続教育計画（成人向けの及び実用的な識字計画を含む。）特に，男女間に存在する教育上の格差をできる限り早期に減少させることを目的と した継続教育計画を利用する同一の機会
（f）女子の中途退学率を減少させること及び早期に退学した女子のための計画を策定すること。
（g）スポーツ及び体育に積極的に参加する同一 の機会
（h）家族の健康及び福祉の確保に役立つ特定の教育的情報（家族計画に関する情報及び助言を含 む。）を享受する機会

## 第11条

1 締約国は，男女の平等を基礎として同一の権利，特に次の権利を確保することを目的として，雇用の分野における女子に対する差別を撤廃する ためのすべての適当な措置をとる。
（a）すべての人間の奪い得ない権利としての労働の権利
（b）同一の雇用機会（雇用に関する同一の選考基準の適用を含む。）についての権利
（c）職業を自由に選択する権利，昇進，雇用の保障並びに労働に係るすべての給付及び条件につ いての権利並びに職業訓練及び再訓練（見習，上級職業訓練及び継続的訓練を含む。）を受ける権利
（d）同一価値の労働についての同一報酬（手当を含む。）及び同一待遇についての権利並びに労働 の質の評価に関する取扱いの平等についての権利 （e）社会保障（特に，退職，失業，傷病，障害，老齢その他の労働不能の場合における社会保障） についての権利及び有給休暇についての権利
（f）作業条件に係る健康の保護及び安全（生殖機能の保護を含む。）についての権利
2 締約国は，婚姻又は母性を理由とする女子に対する差別を防止し，かつ，女子に対して実効的 な労働の権利を確保するため，次のことを目的と する適当な措置をとる。
（a）妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をしているかいないかに基づく差別的解雇を制

裁を課して禁止すること。
（b）給料又はこれに準ずる社会的給付を伴い， かつ，従前の雇用関係，先任及び社会保障上の利益の喪失を伴わない母性休暇を導入すること。
（c）親が家庭責任と職業上の責務及び社会的活動への参加とを両立させることを可能とするため に必要な補助的な社会的サービスの提供を，特に保育施設網の設置及び充実を促進することにより奨励すること。
（d）妊娠中の女子に有害であることが証明され ている種類の作業においては，当該女子に対して特別の保護を与えること。
3 この条に規定する事項に関する保護法令は，科学上及び技術上の知識に基づき定期的に検討す るものとし，必要に応じて，修正し，廃止し，又 はその適用を拡大する。

## 第12条

1 締約国は，男女の平等を基礎として保健サー ビス（家族計画に関連するものを含む。）を享受 する機会を確保することを目的として，保健の分野における女子に対する差別を撤廃するためのす べての適当な措置をとる。
21 の規定にかかわらず，締約国は，女子に対 し，妊娠，分べん及び産後の期間中の適当なサー ビス（必要な場合には無料にする。）並びに妊娠及び授乳の期間中の適当な栄養を確保する。

## 第13条

締約国は，男女の平等を基礎として同一の権利，特に次の権利を確保することを目的として，他の経済的及び社会的活動の分野における女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置 をとる。
（a）家族給付についての権利
（b）銀行貸付け，抵当その他の形態の金融上の

信用についての権利
（c）レクリエーション，スポーツ及びあらゆる側面における文化的活動に参加する権利

## 第14条

1 締約国は，農村の女子が直面する特別の問題及び家族の経済的生存のために果たしている重要 な役割（貨幣化されていない経済の部門における労働を含む。）を考慮に入れるものとし，農村の女子に対するこの条約の適用を確保するためのす べての適当な措置をとる。

2 締約国は，男女の平等を基礎として農村の女子が農村の開発に参加すること及びその開発から生ずる利益を受けることを確保することを目的と して，農村の女子に対する差別を撤廃するための すべての適当な措置をとるものとし，特に，これ らの女子に対して次の権利を確保する。
（a）すべての段階における開発計画の作成及び実施に参加する権利
（b）適当な保健サービス（家族計画に関する情報，カウンセリング及びサービスを含む。）を享受する権利
（c）社会保障制度から直接に利益を享受する権利
（d）技術的な能力を高めるために，あらゆる種類（正規であるかないかを問わない。）の訓練及び教育（実用的な識字に関するものを含む。）並びに，特に，すべての地域サービス及び普及サ ービスからの利益を享受する権利
（e）経済分野における平等な機会を雇用又は自営を通じて得るために，自助的集団及び協同組合 を組織する権利
（f）あらゆる地域活動に参加する権利
（g）農業信用及び貸付け，流通機構並びに適当 な技術を利用する権利並びに土地及び農地の改革並びに入植計画において平等な待遇を享受する権

利
（h）適当な生活条件（特に，住居，衛生，電力及 び水の供給，運輸並びに通信に関する条件）を享受する権利

## 第4部

## 第15条

1 締約国は，女子に対し，法律の前の男子との平等を認める。

2 締約国は，女子に対し，民事に関して男子と同一の法的能力を与えるものとし，また，この能力を行使する同一の機会を与える。特に，締約国 は，契約を締結し及び財産を管理することにつき女子に対して男子と平等の権利を与えるものと し，裁判所における手続のすべての段階において女子を男子と平等に取り扱う。

3 締約国は，女子の法的能力を制限するような法的効果を有するすべての契約及び他のすべての私的文書（種類のいかんを問わない。）を無効と することに同意する。

## 4 締約国は，個人の移動並びに居所及び住所の

選択の自由に関する法律において男女に同一の権利を与える。
## 第16条

1 締約国は，婚姻及び家族関係に係るすべての事項について女子に対する差別を撤廃するための すべての適当な措置をとるものとし，特に，男女 の平等を基礎として次のことを確保する。
（a）婚姻をする同一の権利
（b）自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする同一の権利
（c）婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権利及 び責任
（d）子に関する事項についての親（婚姻をしてい るかいないかを問わない。）としての同一の権利

及び責任。あらゆる場合において，子の利益は至上である。
（e）子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任を もつて決定する同一の権利並びにこれらの権利の行使を可能にする情報，教育及び手段を享受する同一の権利
（f）子の後見及び養子縁組又は国内法令にこれ らに類する制度が存在する場合にはその制度に係 る同一の権利及び責任。あらゆる場合において，子の利益は至上である。
（g）夫及び妻の同一の個人的権利（姓及び職業を選択する権利を含む。）
（h）無償であるか有償であるかを問わず，財産 を所有し，取得し，運用し，管理し，利用し及び処分することに関する配偶者双方の同一の権利
2 児童の婚約及び婚姻は，法的効果を有しない ものとし，また，婚姻最低年齢を定め及び公の登録所への婚姻の登録を義務付けるためのすべての必要な措置（立法を含む。）がとられなければな らない。

## 第5部

## 第17条

1 この条約の実施に関する進捗状況を検討する ために，女子に対する差別の撤廃に関する委員会 （以下「委員会」という。）を設置する。委員会は， この条約の効力発生の時は 18 人の， 35 番目の締約国による批准又は加入の後は 23 人の徳望が高く，かつ，この条約が対象とする分野において十分な能力を有する専門家で構成する。委員は，締約国の国民の中から締約国により選出するもの とし，個人の資格で職務を遂行する。その選出に当たっては，委員の配分が地理的に衡平に行われ ること並びに異なる文明形態及び主要な法体系が代表されることを考慮に入れる。

2 委員会の委員は，締約国により指名された者 の名簿の中から秘密投票により選出される。各締約国は，自国民の中から 1 人を指名することがで きる。
3 委員会の委員の最初の選挙は，この条約の効力発生の日の後 6 箇月を経過した時に行う。国際連合事務総長は，委員会の委員の選挙の日の遅く とも 3 箇月前までに，締約国に対し，自国が指名 する者の氏名を 2 箇月以内に提出するよう書簡で要請する。同事務総長は，指名された者のアルフ アベット順による名簿（これらの者を指名した締約国名を表示した名簿とする。）を作成し，締約国に送付する。

4 委員会の委員の選挙は，国際連合事務総長に より国際連合本部に招集される締約国の会合にお いて行う。この会合は，締約国の 3 分の 2 をもっ て定足数とする。この会合においては，出席し， かつ投票する締約国の代表によって投じられた票 の最多数で，かつ，過半数の票を得た指名された者をもつて委員会に選出された委員とする。

5 委員会の委員は，4年の任期で選出される。 ただし，最初の選挙において選出された委員のう ち 9 人の委員の任期は， 2 年で終了するものと し，これらの 9 人の委員は，最初の選挙の後直ち に，委員会の委員長によりくじ引で選ばれる。

6 委員会の 5 人の追加的な委員の選挙は， 35番目の批准又は加入の後， 2 から 4 までの規定に従って行う。この時に選出された追加的な委員の うち 2 人の委員の任期は， 2 年で終了するものと し，これらの 2 人の委員は，委員会の委員長によ りくじ引で選ばれる。
7 締約国は，自国の専門家が委員会の委員とし ての職務を遂行することができなくなった場合に は，その空席を補充するため，委員会の承認を条件として自国民の中から他の専門家を任命する。

8 委員会の委員は，国際連合総会が委員会の任務の重要性を考慮して決定する条件に従い，同総会の承認を得て，国際連合の財源から報酬を受け る。

9 国際連合事務総長は，委員会がこの条約に定 める任務を効果的に遂行するために必要な職員及 び便益を提供する。

## 第18条

1 締約国は，次の場合に，この条約の実施のた めにとった立法上，司法上，行政上その他の措置及びこれらの措置によりもたらされた進歩に関す る報告を，委員会による検討のため，国際連合事務総長に提出することを約束する。
（a）当該締約国についてこの条約が効力を生ず る時から 1 年以内
（b）その後は少なくとも 4 年ごと，更には委員会が要請するとき

2 報告には，この条約に基づく義務の履行の程度に影響を及ぼす要因及び障害を記載することがで きる。

## 第19条

1 委員会は，手続規則を採択する。
2 委員会は，役員を 2 年の任期で選出する。

## 第20条

1 委員会は，第18条の規定により提出される報告を検討するために原則として毎年 2 週間を超 えない期間会合する。

2 委員会の会合は，原則として，国際連合本部又は委員会が決定する他の適当な場所において開催する。

## 第21条

1 委員会は，その活動につき経済社会理事会を

通じて毎年国際連合総会に報告するものとし，ま た，締約国から得た報告及び情報の検討に基づく提案及び一般的な性格を有する勧告を行うことが できる。これらの提案及び一般的な性格を有する勧告は，締約国から意見がある場合にはその意見 とともに，委員会の報告に記載する。

2 国際連合事務総長は，委員会の報告を，情報用として，婦人の地位委員会に送付する。

## 第22条

専門機関は，その任務の範囲内にある事項に関 するこの条約の規定の実施についての検討に際 し，代表を出す権利を有する。委員会は，専門機関に対し，その任務の範囲内にある事項に関する この条約の実施について報告を提出するよう要請 することができる。

## 第6部

## 第23条

この条約のいかなる規定も，次のものに含まれ る規定であって男女の平等の達成に一層貢献する ものに影響を及ぼすものではない。
（a）締約国の法令
（b）締約国について効力を有する他の国際条約又は国際協定

## 第24条

締約国は，自国においてこの条約の認める権利 の完全な実現を達成するためのすべての必要な措置をとることを約束する。

## 第25条

1 この条約は，すべての国による署名のために開放しておく。

2 国際連合事務総長は，この条約の寄託者とし て指定される。

3 この条約は，批准されなければならない。批准書は，国際連合事務総長に寄託する。

4 この条約は，すべての国による加入のために開放しておく。加入は，加入書を国際連合事務総長に寄託することによって行う。

## 第26条

1 いずれの締約国も，国際連合事務総長にあて た書面による通告により，いつでもこの条約の改正を要請することができる。

2 国際連合総会は，1の要請に関してとるべき措置があるときは，その措置を決定する。

## 第27条

1 この条約は，20番目の批准書又は加入書が国際連合事務総長に寄託された日の後 30 日目の日に効力を生ずる。

2 この条約は， 20 番目の批准書又は加入書が寄託された後に批准し又は加入する国について は，その批准書又は加入書が寄託された日の後 3 0 日目の日に効力を生ずる。

## 第28条

1 国際連合事務総長は，批准又は加入の際に行 われた留保の書面を受領し，かつ，すべての国に送付する。

2 この条約の趣旨及び目的と両立しない留保
は，認められない。
3 留保は，国際連合事務総長にあてた通告によ りいつでも撤回することができるものとし，同事務総長は，その撤回をすべての国に通報する。こ のようにして通報された通告は，受領された日に効力を生ずる。

## 第29条

1 この条約の解釈又は適用に関する締約国間の

紛争で交渉によって解決されないものは，いずれ かの紛争当事国の要請により，仲裁に付される。仲裁の要請の日から 6 箇月以内に仲裁の組織につ いて紛争当事国が合意に達しない場合には，いず れの紛争当事国も，国際司法裁判所規程に従って国際司法裁判所に紛争を付託することができる。

2 各締約国は，この条約の署名若しくは批准又 はこの条約への加入の際に，1 の規定に拘束され ない旨を宣言することができる。他の締約国は， そのような留保を付した締約国との関係において 1 の規定に拘束されない。

32 の規定に基づいて留保を付した締約国は，国際連合事務総長にあてた通告により，いつでも その留保を撤回することができる。

## 第30条

この条約は，アラビア語，中国語，英語，フラ ンス語，ロシア語及びスペイン語をひとしく正文 とし，国際連合事務総長に寄託する。
以上の証拠として，下名は，正当に委任を受け てこの条約に署名した。

## 3 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に

## 関する法律

（昭和四十七年法律第百十三号）<br>最終改正年月日：平成ニ十九年法律第四十五号

## 第一章 総則

## （目的）

第一条 この法律は，法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに，女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的と する。

## （基本的理念）

第二条 この法律においては，労働者が性別によ り差別されることなく，また，女性労働者にあつ ては母性を尊重されつつ，充実した職業生活を営 むことができるようにすることをその基本的理念 とする。

2 事業主並びに国及び地方公共団体は，前項に規定する基本的理念に従つて，労働者の職業生活 の充実が図られるように努めなければならない。

## （啓発活動）

第三条 国及び地方公共団体は，雇用の分野にお ける男女の均等な機会及び待遇の確保等について国民の関心と理解を深めるとともに，特に，雇用 の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保 を妨げている諸要因の解消を図るため，必要な啓発活動を行うものとする。

## （男女雇用機会均等対策基本方針）

第四条 厚生労働大臣は，雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する施策の基本となるべき方針（以下「男女雇用機会均等対策基本方針」という。）を定めるものとする。

2 男女雇用機会均等対策基本方針に定める事項 は，次のとおりとする。

一 男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活の動向に関する事項

二 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について講じようとする施策の基本と なるべき事項

3 男女雇用機会均等対策基本方針は，男性労働者及び女性労働者のそれぞれの労働条件，意識及 び就業の実態等を考慮して定められなければなら ない。

4 厚生労働大臣は，男女雇用機会均等対策基本方針を定めるに当たつては，あらかじめ，労働政策審議会の意見を聴くほか，都道府県知事の意見 を求めるものとする。

5 厚生労働大臣は，男女雇用機会均等対策基本方針を定めたときは，遅滞なく，その概要を公表 するものとする。

6 前二項の規定は，男女雇用機会均等対策基本方針の変更について準用する。

## 第ニ章 雇用の分野における男女の均等な機会及 び待遇の確保等 <br> 第一節 性別を理由とする差別の禁止等

## （性別を理由とする差別の禁止）

第五条 事業主は，労働者の募集及び採用につい て，その性別にかかわりなく均等な機会を与えな ければならない。

第六条 事業主は，次に掲げる事項について，労働者の性別を理由として，差別的取扱いをしては ならない。

一 労働者の配置（業務の配分及び権限の付与を含む。），昇進，降格及び教育訓練

二 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚
生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの
三 労働者の職種及び雇用形態の変更
四 退職の勧奨，定年及び解雇並びに労働契約の更新

## （性別以外の事由を要件とする措置）

第七条 事業主は，募集及び採用並びに前条各号 に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち，措置の要件 を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案 して実質的に性別を理由とする差別となるおそれ がある措置として厚生労働省令で定めるものにつ いては，当該措置の対象となる業務の性質に照ら して当該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要 である場合，事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他 の合理的な理由がある場合でなければ，これを講 じてはならない。

## （女性労働者に係る措置に関する特例）

第八条 前三条の規定は，事業主が，雇用の分野 における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障 となつている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げる ものではない。
（婚姻，妊娠，出産等を理由とする不利益取扱いの

## 禁止等）

第九条 事業主は，女性労働者が婚姻し，妊娠し，又は出産したことを退職理由として予定する定め をしてはならない。

2 事業主は，女性労働者が婚姻したことを理由 として，解雇してはならない。

3 事業主は，その雇用する女性労働者が妊娠し たこと，出産したこと，労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第六十五条第一項の規定によ る休業を請求し，又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産 に関する事由であつて厚生労働省令で定めるもの を理由として，当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

4 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過し ない女性労働者に対してなされた解雇は，無効と する。ただし，事業主が当該解雇が前項に規定す る事由を理由とする解雇でないことを証明したと きは，この限りでない。

## （指針）

第十条 厚生労働大臣は，第五条から第七条まで及び前条第一項から第三項までの規定に定める事項に関し，事業主が適切に対処するために必要な指針（次項において「指針」という。）を定めるも のとする。

2 第四条第四項及び第五項の規定は指針の策定及び変更について準用する。この場合において，同条第四項中「聴くほか，都道府県知事の意見を求める」とあるのは，「聴く」と読み替えるものと する。

## 第二節 事業主の講ずべき措置

## （職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置）

第十一条 事業主は，職場において行われる性的 な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け，又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境 が害されることのないよう，当該労働者からの相談に応じ，適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければ ならない。

2 厚生労働大臣は，前項の規定に基づき事業主 が講ずべき措置に関して，その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針（次項において「指針」 という。）を定めるものとする。

3 第四条第四項及び第五項の規定は，指針の策定及び変更について準用する。この場合において，同条第四項中「聴くほか，都道府県知事の意見を求める」とあるのは，「聴く」と読み替えるものと する。

## （職場における妊娠，出産等に関する言動に起因す る問題に関する雇用管理上の措置）

第十一条のニ 事業主は，職場において行われる その雇用する女性労働者に対する当該女性労働者 が妊娠したこと，出産したこと，労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し，又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたこ とその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう，当該女性労働者からの相談に応じ，適切に対応す るために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

2 厚生労働大臣は，前項の規定に基づき事業主 が講ず心゙き措置に関して，その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針（次項において「指針」

という。）を定めるものとする。
3 第四条第四項及び第五項の規定は，指針の策定及び変更について準用する。この場合において，同条第四項中「聴くほか，都道府県知事の意見を求める」とあるのは，「聴く」と読み替えるものと する。

## （妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置）

第十二条 事業主は，厚生労働省令で定めるとこ ろにより，その雇用する女性労働者が母子保健法 （昭和四十年法律第百四十一号）の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。

第十三条 事業主は，その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため，勤務時間の変更，勤務の軽減等必要な措置を講じなければなら ない。

2 厚生労働大臣は，前項の規定に基づき事業主 が講ずべき措置に関して，その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針（次項において「指針」 という。）を定めるものとする。

3 第四条第四項及び第五項の規定は，指針の策定及び変更について準用する。この場合において，同条第四項中「聴くほか，都道府県知事の意見を求める」とあるのは，「聴く」と読み替えるものと する。

## 第三節 事業主に対する国の援助

第十四条 国は，雇用の分野における男女の均等 な機会及び待遇が確保されることを促進するため，事業主が雇用の分野における男女の均等な機会及 び待遇の確保の支障となつている事情を改善する ことを目的とする次に掲げる措置を講じ，又は講

じようとする場合には，当該事業主に対し，相談 その他の援助を行うことができる。

一 その雇用する労働者の配置その他雇用に関す る状況の分析

二 前号の分析に基づき雇用の分野における男女 の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善するに当たつて必要となる措置に関す る計画の作成

三 前号の計画で定める措置の実施
四 前三号の措置を実施するために必要な体制の整備

五 前各号の措置の実施状況の開示

## 第三章 紛争の解決

## 第一節 紛争の解決の援助

## （苦情の自主的解決）

第十五条 事業主は，第六条，第七条，第九条，第十二条及び第十三条第一項に定める事項（労働者の募集及び採用に係るものを除く。）に関し，労働者から苦情の申出を受けたときは，苦情処理機関（事業主を代表する者及び当該事業場の労働者 を代表する者を構成員とする当該事業場の労働者 の苦情を処理するための機関をいう。）に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図る ように努めなければならない。

## （紛争の解決の促進に関する特例）

第十六条 第五条から第七条まで，第九条，第十一条第一項，第十一条の二第一項，第十二条及び第十三条第一項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については，個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律（平成十三年法律第百十二号）第四条，第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず，次条から第二十七条 までに定めるところによる。

## （紛争の解決の援助）

第十七条 都道府県労働局長は，前条に規定する紛争に関し，当該紛争の当事者の双方又は一方か らその解決につき援助を求められた場合には，当該紛争の当事者に対し，必要な助言，指導又は勧告をすることができる。

2 事業主は，労働者が前項の援助を求めたこと を理由として，当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

## 第二節 調停

## （調停の委任）

第十八条 都道府県労働局長は，第十六条に規定 する紛争（労働者の募集及び採用についての紛争 を除く。）について，当該紛争の当事者（以下「関係当事者」という。）の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは，個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会（以下「委員会」という。）に調停を行わせ るものとする。

2 前条第二項の規定は，労働者が前項の申請を した場合について準用する。

## （調停）

第十九条 前条第一項の規定に基づく調停（以下 この節において「調停」という。）は，三人の調停委員が行う。

2 調停委員は，委員会の委員のうちから，会長 があらかじめ指名する。

第二十条 委員会は，調停のため必要があると認 めるときは，関係当事者の出頭を求め，その意見 を聴くことができる。

2 委員会は，第十一条第一項及び第十一条の二

第一項に定める事項についての労働者と事業主と の間の紛争に係る調停のために必要があると認め， かつ，関係当事者の双方の同意があるときは，関係当事者のほか，当該事件に係る職場において性的な言動又は同項に規定する言動を行つたとされ る者の出頭を求め，その意見を聴くことができる。

第ニ十一条 委員会は，関係当事者からの申立て に基づき必要があると認めるときは，当該委員会 が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者 を代表する者又は関係事業主を代表する者から当該事件につき意見を聴くものとする。

第ニ十二条 委員会は，調停案を作成し，関係当事者に対しその受諾を勧告することができる。

第二十三条 委員会は，調停に係る紛争について調停による解決の見込みがないと認めるときは，調停を打ち切ることができる。

2 委員会は，前項の規定により調停を打ち切つ たときは，その旨を関係当事者に通知しなければ ならない。

## （時効の中断）

第二十四条 前条第一項の規定により調停が打ち切られた場合において，当該調停の申請をした者 が同条第二項の通知を受けた日から三十日以内に調停の目的となつた請求について訴えを提起した ときは，時効の中断に関しては，調停の申請の時 に，訴えの提起があつたものとみなす。

## （訴訟手続の中止）

第ニ十五条 第十八条第一項に規定する紛争のら ち民事上の紛争であるものについて関係当事者間 に訴訟が係属する場合において，次の各号のいず れかに掲げる事由があり，かつ，関係当事者の共

同の申立てがあるときは，受訴裁判所は，四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定を することができる。

一 当該紛争について，関係当事者間において調停が実施されていること。

二 前号に規定する場合のほか，関係当事者間に調停によつて当該紛争の解決を図る旨の合意があ ること。

2 受訴裁判所は，いつでも前項の決定を取り消 すことができる。

3 第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては，不服を申し立てることができない。

## （資料提供の要求等）

第二十六条 委員会は，当該委員会に係属してい る事件の解決のために必要があると認めるときは，関係行政庁に対し，資料の提供その他必要な協力 を求めることができる。

## （厚生労働省令への委任）

第ニ十七条 この節に定めるもののほか，調停の手続に関し必要な事項は，厚生労働省令で定める。

## 第四章 雑則

## （調査等）

第二十八条 厚生労働大臣は，男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活に関し必要な調査研究を実施するものとする。

2 厚生労働大臣は，この法律の施行に関し，関係行政機関の長に対し，資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

3 厚生労働大臣は，この法律の施行に関し，都道府県知事から必要な調査報告を求めることがで きる。

## （報告の徴収並びに助言，指導及び勧告）

第二十九条 厚生労働大臣は，この法律の施行に関し必要があると認めるときは，事業主に対して，報告を求め，又は助言，指導若しくは勧告をする ことができる。

2 前項に定める厚生労働大臣の権限は，厚生労働省令で定めるところにより，その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

## （公表）

第三十条 厚生労働大臣は，第五条から第七条ま で，第九条第一項から第三項まで，第十一条第一項，第十一条の二第一項，第十二条及び第十三条第一項の規定に違反している事業主に対し，前条第一項の規定による勧告をした場合において，そ の勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは， その旨を公表することができる。

## （船員に関する特例）

第三十一条 船員職業安定法（昭和二十三年法律第百三十号）第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては，第四条第一項並びに同条第四項及び第五項（同条第六項，第十条第二項，第十一条第三項，第十一条の二第三項及び第十三条第三項において準用す る場合を含む。），第十条第一項，第十一条第二項，第十一条の二第二項，第十三条第二項並びに前三条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」 と，第四条第四項（同条第六項，第十条第二項，第十一条第三項，第十一条の二第三項及び第十三条第三項において準用する場合を含む。）中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と，第六条第二号，第七条，第九条第三項，第十一条 の二第一項，第十二条及び第二十九条第二項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と，第九条第三項中「労働基準法（昭和二十二年法律第

四十九号）第六十五条第一項の規定による休業を請求し，又は同項若しくは同条第二項の規定によ る休業をしたこと」とあるのは「船員法（昭和二十二年法律第百号）第八十七条第一項又は第二項 の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と，第十一条の二第一項中「労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し，又は同項若しく は同条第二項の規定による休業をしたこと」とあ るのは「船員法第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と，第十七条第一項，第十八条第一項及び第二十九条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）」と，第十八条第一項中「第六条第一項の紛争調整委員会（以下「委員会」という。）」とあるのは「第二十一条第三項 のあつせん員候補者名簿に記載されている者のう ちから指名する調停員」とする。

2 前項の規定により読み替えられた第十八条第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停 については，第十九条から第二十七条までの規定 は，適用しない。

3 前項の調停の事務は，三人の調停員で構成す る合議体で取り扱う。

4 調停員は，破産手続開始の決定を受け，又は禁錮 以上の刑に処せられたときは，その地位を失 う。

5 第二十条から第二十七条までの規定は，第二項の調停について準用する。この場合において，第二十条から第二十三条まで及び第二十六条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と，第二十一条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」 とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長 （運輸監理部長を含む。）が置かれる地方運輸局 （運輸監理部を含む。）」と，第二十六条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員 が取り扱つている」と，第二十七条中「この節」

とあるのは「第三十一条第三項から第五項まで」 と，「調停」とあるのは「合議体及び調停」と，「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。

## （適用除外）

第三十二条 第二章第一節及び第三節，前章，第二十九条並びに第三十条の規定は，国家公務員及 び地方公務員に，第二章第二節の規定は，一般職 の国家公務員（行政執行法人の労働関係に関する法律（昭和二十三年法律第二百五十七号）第二条第二号の職員を除く。），裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律第二百九十九号）の適用を受ける裁判所職員，国会職員法（昭和二十二年法律第八十五号）の適用を受ける国会職員及び自衛隊法（昭和二十九年法律第百六十五号）第二条第五項に規定する隊員に関しては適用しない。

## 第五章 罰則

第三十三条 第二十九条第一項の規定による報告 をせず，又は虚偽の報告をした者は，二十万円以下の過料に処する。

附 則 抄

## （施行期日）

1 この法律は，公布の日から施行する。
附 則（昭和五八年一二月二日法律第七八号）
1 この法律（第一条を除く。）は，昭和五十九年七月一日から施行する。

2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で，この法律の施行 の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令（以下「関係政令」という。）の規定により置かれることとなる

ものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴ら関係政令の制定又は改廃に関し必要と なる経過措置は，政令で定めることができる。

附 則（昭和六○年六月一日法律第四五号）抄

## （施行期日）

第一条 この法律は，昭和六十一年四月一日から施行する。

## （その他の経過措置の政令への委任）

第十九条 この附則に規定するもののほか，この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は，政令で定める。

## （検討）

第二十条 政府は，この法律の施行後適当な時期 において，第一条の規定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律及び第二条の規定による改正後の労働基準法第六章の二の規定 の施行状況を勘案し，必要があると認めるときは， これらの法律の規定について検討を加え，その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則（平成三年五月一五日法律第七六号）抄

## （施行期日）

第一条 この法律は，平成四年四月一日から施行 する。

附 則（平成七年六月九日法律第一○七号）抄

## （施行期日）

第一条 この法律は，平成七年十月一日から施行 する。

## （雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律の一部改正に伴う経過措置）

第九条 この法律の施行の際現に設置されている働く婦人の家については，前条の規定による改正前の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第三十条及び第三十一条の規定は，この法律の施行後も，なおその効力を有する。

2 この法律の施行の際現に設置されている働く婦人の家に関し，厚生労働省令で定めるところに より，当該働く婦人の家を設置している地方公共団体が当該働く婦人の家を第二条の規定による改正後の育児休業，介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第三十四条に規定 する勤労者家庭支援施設に変更したい旨の申出を厚生労働大臣に行い，厚生労働大臣が当該申出を承認した場合には，当該承認の日において，当該働く婦人の家は，同条に規定する勤労者家庭支援施設となるものとする。

附 則（平成九年六月一八日法律第九二号）抄

## （施行期日）

第一条 この法律は，平成十一年四月一日から施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該各号に定める日から施行する。

一 第一条（次号に掲げる改正規定を除く。），第三条（次号に掲げる改正規定を除く。），第五条，第六条，第七条（次号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第三条，第六条，第七条，第十条及び第十四条（次号に掲げる改正規定を除く。）の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内にお いて政令で定める日

二 第一条中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関

する法律第二十六条の前の見出しの改正規定，同条の改正規定（「事業主は」の下に「，労働省令で定めるところにより」を加える部分及び「できる ような配慮をするように努めなければならない」 を「できるようにしなければならない」に改める部分に限る。），同法第二十七条の改正規定（「講ず るように努めなければならない」を「講じなけれ ばならない」に改める部分及び同条に二項を加え る部分に限る。），同法第三十四条の改正規定（「及 び第十二条第二項」を「，第十二条第二項及び第二十七条第三項」に改める部分，「第十二条第一項」 の下に「，第二十七条第二項」を加える部分及び「第十四条及び」を「第十四条，第二十六条及び」 に改める部分に限る。）及び同法第三十五条の改正規定，第三条中労働基準法第六十五条第一項の改正規定（「十週間」を「十四週間」に改める部分に限る。），第七条中労働省設置法第五条第四十一号 の改正規定（「が講ずるように努めるべき措置につ いての」を「に対する」に改める部分に限る。）並 びに附則第五条，第十二条及び第十三条の規定並 びに附則第十四条中運輸省設置法（昭和二十四年法律第百五十七号）第四条第一項第二十四号の二 の三の改正規定（「講ずるように努めるべき措置に ついての指針」を「講ずべき措置についての指針等」に改める部分に限る。）平成十年四月一日

附 則（平成一一年七月一六日法律第八七号）抄

## （施行期日）

第一条 この法律は，平成十二年四月一日から施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条，節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同

意を得ることに係る部分に限る。）に限る。），第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。），第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条，第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条，第十条，第十二条，第五十九条ただし書，第六十条第四項及び第五項，第七十三条，第七十七条，第百五十七条第四項か ら第六項まで，第百六十条，第百六十三条，第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

## （国等の事務）

第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれ の法律に規定するもののほか，この法律の施行前 において，地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国，他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は，この法律の施行後は，地方公共団体が法律又はこれに基 づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

## （処分，申請等に関する経過措置）

第百六十条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定については，当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前 のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で，この法律の施行の日に おいてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者 が異なることとなるものは，附則第二条から前条

までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定 めるものを除き，この法律の施行の日以後におけ る改正後のそれぞれの法律の適用については，改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律 の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告，届出，提出その他の手続をしなければならな い事項で，この法律の施行の日前にその手続がさ れていないものについては，この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか，これ を，改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告，届出，提出その他の手続をしなければならない事項 についてその手続がされていないものとみなして， この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

## （不服申立てに関する経過措置）

第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係 る処分であって，当該処分をした行政庁（以下こ の条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条 において「上級行政庁」という。）があったものに ついての同法による不服申立てについては，施行日以後においても，当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして，行政不服審査法の規定を適用する。この場合において，当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は，施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2 前項の場合において，上級行政庁とみなされ る行政庁が地方公共団体の機関であるときは，当該機関が行政不服審查法の規定により処理するこ ととされる事務は，新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

## （その他の経過措置の政令への委任）

第百六十四条 この附則に規定するもののほか，
この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関 する経過措置を含む。）は，政令で定める。

## （検討）

第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号法定受託事務については，でき る限り新たに設けることのないようにするととも に，新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては，地方分権を推進する観点から検討を加え，適宜，適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は，地方公共団体が事務及 び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう，国 と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源 の充実確保の方途について，経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し，その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則（平成一一年七月一六日法律第一○四号）抄

## （施行期日）

第一条 この法律は，内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。

附 則（平成一一年一二月二二日法律第一六○号）抄

## （施行期日）

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は，平成十三年一月六日から施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該各号に定める日から施行する。

一 第九百九十五条（核原料物質，核燃料物質及 び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。），第千三百五条，第千三百六条，第千三百二十四条第二項，第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

附 則（平成一三年七月一一日法律第一一二号）抄

## （施行期日）

第一条 この法律は，平成十三年十月一日から施行する。

附 則（平成一三年一一月一六日法律第一一八号）抄

## （施行期日）

第一条 この法律は，公布の日から施行する。

附 則（平成一四年五月三一日法律第五四号）
抄

## （施行期日）

第一条 この法律は，平成十四年七月一日から施行する。

## （経過措置）

第ニ十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令（以下「旧法令」という。）の規定により海運監理部長，陸運支局長，海運支局長又は陸運支局の事務所の長（以下「海運監理部長等」という。）が した許可，認可その他の処分又は契約その他の行為（以下「処分等」という。）は，国土交通省令で定めるところにより，この法律による改正後のそ

れぞれの法律若しくはこれに基づく命令（以下「新法令」という。）の規定により相当の運輸監理部長，運輸支局長又は地方運輸局，運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長（以下「運輸監理部長等」 という。）がした処分等とみなす。

第ニ十九条 この法律の施行前に旧法令の規定に より海運監理部長等に対してした申請，届出その他の行為（以下「申請等」という。）は，国土交通省令で定めるところにより，新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみな す。

附 則（平成一四年七月三一日法律第九八号）抄

## （施行期日）

第一条 この法律は，公社法の施行の日から施行 する。

附 則（平成一八年六月二一日法律第八二号）抄

## （施行期日）

第一条 この法律は，平成十九年四月一日から施行する。

## （紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措

置）第二条 この法律の施行の際現に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律（平成十三年法律第百十二号）第六条第一項の紛争調整委員会（以下「委員会」という。）に係属している同法第五条第一項のあっせんに係る紛争については，第一条の規定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（以下「新

法」という。）第十六条の規定にかかわらず，なお従前の例による。

## （時効の中断に関する経過措置）

第三条 この法律の施行の際現に委員会に係属し ている第一条の規定による改正前の雇用の分野に おける男女の均等な機会及び待遇の確保等に関す る法律第十四条第一項の調停に関し当該調停の目的となっている請求についての新法第二十四条の規定の適用に関しては，この法律の施行の時に，調停の申請がされたものとみなす。

## （罰則に関する経過措置）

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。
（検討）
第五条 政府は，この法律の施行後五年を経過し た場合において，新法及び第二条の規定による改正後の労働基準法第六十四条の二の規定の施行の状況を勘案し，必要があると認めるときは，これ らの規定について検討を加え，その結果に基づい て必要な措置を講ずるものとする。

附 則（平成二○年五月二日法律第二六号）抄

## （施行期日）

第一条 この法律は，平成二十年十月一日から施行する。

## （処分等に関する経過措置）

第二条 この法律による改正前の法律（これに基 づく命令を含む。以下この条において「旧法令」 という。）の規定により次の表の中欄に掲げる従前 の国の機関（以下この条において「旧機関」とい う。）がした認可，指定その他の処分又は通知その

他の行為は，この法律の施行後は，政令で定める ところにより，この法律による改正後の法律（こ れに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。）の相当規定に基づいて，同表の下欄に掲げる相当の国等の機関（以下この条におい て「新機関」という。）がした認可，指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

| 国土交通大臣（第一条の規定による改正前の国土交通省設置法（以下「旧設置法」という。）第四条第二十一号か ら第二十三号までに掲げる事務に係 る場合に限る。） | 光 庁 長 |
| :---: | :---: |
| 二航空•鉄道事故調査委員会 | 運輸安全委員会 |
| 三海難審判庁 | 海難 審判 |
| 船員中央労働委員会（旧設置法第四条四第九十六号に掲げる事務に係る場合 に限る。） | 中央労働委員会 |
| 船員中央労働委員会（旧設置法第四条五第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合に限る。） | 交通政策審議会 |
| 船員地方労働委員会（旧設置法第四条 <br> 六第九十六号に掲げる事務に係る場合 に限る。） | 中央労働委員会又 は都道府県労働委員会 |
| 船員地方労働委員会（旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決七の促進に関する法律及び雇用の分野 における男女の均等な機会及び待遇 の確保等に関する法律に係る事務に係る場合に限る。） | 地方運輸局長（運輸監理部長 を含む。） |



2 旧法令の規定により旧機関に対してされてい る申請，届出，申立てその他の行為は，附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる ものを除き，この法律の施行後は，政令で定める ところにより，新法令の相当規定に基づいて，新機関に対してされた申請，届出，申立てその他の行為とみなす。

3 旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項 で，この法律の施行の日前にその手続がされてい ないものについては，この法律の施行後は，政令 で定めるところにより，これを，新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければな らないとされた事項について，その手続がされて いないものとみなして，当該相当規定を適用する。

## （罰則に関する経過措置）

第六条 この法律の施行前にした行為及び前条第四項の規定によりなお従前の例によることとされ る場合におけるこの法律の施行後にした行為に対 する罰則の適用については，なお従前の例による。

## （政令への委任）

第七条 附則第二条から前条までに定めるものの ほか，この法律の施行に関し必要な経過措置は，政令で定める。

## （検討）

第九条 政府は，この法律の施行後五年を経過し た場合において，この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し，必要があると認めるときは，運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え， その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとす る。

附 則（平成二四年六月二七日法律第四二号）抄

## （施行期日）

第一条 この法律は，平成二十五年四月一日から施行する。

附 則（平成二六年六月一三日法律第六七号）抄

## （施行期日）

第一条 この法律は，独立行政法人通則法の一部 を改正する法律（平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。）の施行の日から施行する。

## （罰則に関する経過措置）

第ニ十九条 この法律の施行前にした行為及びこ の附則の規定によりなおその効力を有することと される場合におけるこの法律の施行後にした行為 に対する罰則の適用については，なお従前の例に よる。

附 則（平成二八年三月三一日法律第一七号）抄

## （施行期日）

第一条 この法律は，平成二十九年一月一日から施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該各号に定める日から施行する。
一 第七条の規定並びに附則第十三条，第三十二条及び第三十三条の規定 公布の日
（雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律等の紛争の解決の促進に関す る特例に関する経過措置）
第十一条 この法律の施行の際現に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律（平成十三年法律第百十二号）第六条第一項の紛争調整委員会又は同法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する同法第五条第一項の規定により指名するあ っせん員に係属している同項のあっせんに係る紛争については，第五条の規定による改正後の雇用 の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第十六条及び第八条の規定による改正後の育児休業，介護休業等育児又は家族介護 を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の三 の規定にかかわらず，なお従前の例による。

## （罰則に関する経過措置）

第十三条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については，な お従前の例による。

## （検討）

第十四条 政府は，この法律の施行後五年を経過 した場合において，第五条，第六条及び第八条の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え，必要があると認めるときは，その結果 に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

## （その他の経過措置の政令への委任）

第三十三条 この附則に規定するもののほか，こ の法律の施行に伴い必要な経過措置は，政令で定 める。

## 4 男女共同参画社会基本法

## （平成十一年六月二十三日法律第七十八号）

## 最終改正年月日：平成一一年一ニ月ニニ日法律第一六 $O$ 号

我が国においては，日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がらたわれ，男女平等の実現に向け た様々な取組が，国際社会における取組とも連動 しつつ，着実に進められてきたが，なお一層の努力が必要とされている。
一方，少子高齢化の進展，国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応し ていく上で，男女が，互いにその人権を尊重しつ つ責任も分かち合い，性別にかかわりなく，その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は，緊要な課題となっている。

このような状況にかんがみ，男女共同参画社会 の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け，社会のあらゆる分野において，男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。

ここに，男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し，将来に向 かって国，地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため，この法律を制定する。

## 第一章 総則

## （目的）

第一条 この法律は，男女の人権が尊重され，か つ，社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力 ある社会を実現することの緊要性にかんがみ，男女共同参画社会の形成に関し，基本理念を定め，並びに国，地方公共団体及び国民の責務を明らか にするとともに，男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策の基本となる事項を定めることによ り，男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的 に推進することを目的とする。

## （定義）

第二条 この法律において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。
一 男女共同参画社会の形成 男女が，社会の対等な構成員として，自らの意思によって社会のあ らゆる分野における活動に参画する機会が確保さ れ，もつて男女が均等に政治的，経済的，社会的及び文化的利益を享受することができ，かつ，共 に責任を担うべき社会を形成することをいう。

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係 る男女間の格差を改善するため必要な範囲内にお いて，男女のいずれか一方に対し，当該機会を積極的に提供することをいう。

## （男女の人権の尊重）

第三条 男女共同参画社会の形成は，男女の個人 としての尊厳が重んぜられること，男女が性別に よる差別的取扱いを受けないこと，男女が個人と して能力を発揮する機会が確保されることその他 の男女の人権が尊重されることを旨として，行わ れなければならない。

## （社会における制度又は慣行についての配慮）

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては，社会における制度又は慣行が，性別による固定的 な役割分担等を反映して，男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことに

より，男女共同参画社会の形成を阻害する要因と なるおそれがあることにかんがみ，社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとする ように配慮されなければならない。

## （政策等の立案及び決定への共同参画）

第五条 男女共同参画社会の形成は，男女が，社会の対等な構成員として，国若しくは地方公共団体における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保される ことを旨として，行われなければならない。

## （家庭生活における活動と他の活動の両立）

第六条 男女共同参画社会の形成は，家族を構成 する男女が，相互の協力と社会の支援の下に，子 の養育，家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果た し，かつ，当該活動以外の活動を行うことができ るようにすることを旨として，行われなければな らない。

## （国際的協調）

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることに かんがみ，男女共同参画社会の形成は，国際的協調の下に行われなければならない。

## （国の責務）

第八条 国は，第3条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり，男女共同参画社会 の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を含 む。以下同じ。）を総合的に策定し，及び実施する責務を有する。

## （地方公共団体の責務）

第九条 地方公共団体は，基本理念にのっとり，男女共同参画社会の形成の促進に関し，国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体 の区域の特性に応じた施策を策定し，及び実施 する責務を有する。

## （国民の責務）

第十条 国民は，職域，学校，地域，家庭その他 の社会のあらゆる分野において，基本理念にの っとり，男女共同参画社会の形成に寄与するよ らに努めなければならない。

## （法制上の措置等）

第十一条 政府は，男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又 は財政上の措置その他の措置を講じなければな らない。

## （年次報告等）

第十二条 政府は，毎年，国会に，男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。

2 政府は，毎年，前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し，これを国会に提出 しなければならない。

## 第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する

## 基本的施策

## （男女共同参画基本計画）

第十三条 政府は，男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る

ため，男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」とい う。）を定めなければならない。

2 男女共同参画基本計画は，次に掲げる事項に ついて定めるものとする。

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱

二 前号に掲げるもののほか，男女共同参画社会 の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 内閣総理大臣は，男女共同参画会議の意見を聴いて，男女共同参画基本計画の案を作成し，閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は，前項の規定による閣議の決定があったときは，遅滞なく，男女共同参画基本計画を公表しなければならない。

5 前 2 項の規定は，男女共同参画基本計画の変更について準用する。

## （都道府県男女共同参画計画等）

第十四条 都道府県は，男女共同参画基本計画を勘案して，当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」 という。）を定めなければならない。

2 都道府県男女共同参画計画は，次に掲げる事項について定めるものとする。

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱

二 前号に掲げるもののほか，都道府県の区域に おける男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市町村は，男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して，当該市町村の区

域における男女共同参画社会の形成の促進に関す る施策についての基本的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」という。）を定めるように努めな ければならない。

4 都道府県又は市町村は，都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め，又は変更したときは，遅滞なく，これを公表しなけれ ばならない。

## （施策の策定等に当たっての配慮）

第十五条 国及び地方公共団体は，男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し，及び実施するに当たっては，男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。

## （国民の理解を深めるための措置）

第十六条 国及び地方公共団体は，広報活動等を通じて，基本理念に関する国民の理解を深めるよ う適切な措置を講じなければならない。

## （苦情の処理等）

第十七条 国は，政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策につい ての苦情の処理のために必要な措置及び性別によ る差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成 を阻害する要因によって人権が侵害された場合に おける被害者の救済を図るために必要な措置を講 じなければならない。

## （調査研究）

第十八条 国は，社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関 する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう に努めるものとする。

## （国際的協調のための措置）

第十九条 国は，男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため，外国政府又は国際機関との情報の交換その他男女共同参画社会の形成 に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るた めに必要な措置を講ずるように努めるものとする。

## （地方公共団体及び民間の団体に対する支援）

第二十条 国は，地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行 ら活動を支援するため，情報の提供その他の必要 な措置を講ずるように努めるものとする。

## 第三章 男女共同参画会議

## （設置）

第ニ十一条 内閣府に，男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。

## （所掌事務）

第二十二条 会議は，次に掲げる事務をつかさど る。

一 男女共同参画基本計画に関し，第13条第3項に規定する事項を処理すること。

二 前号に掲げるもののほか，内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ，男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な方針，基本的な政策及 び重要事項を調査審議すること。

三 前 2 号に規定する事項に関し，調査審議し，必要があると認めるときは，内閣総理大臣及び関係各大臣に対し，意見を述べること。

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し，及び政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し，必要があると認めるときは，内閣総理大臣

及び関係各大臣に対し，意見を述べること。

## （組織）

第ニ十三条 会議は，議長及び議員 24 人以内を もつて組織する。

## （議長）

第ニ十四条 議長は，内閣官房長官をもって充て る。

2 議長は，会務を総理する。

## （議員）

第ニ十五条 議員は，次に掲げる者をもって充て る。

一内閣官房長官以外の国務大臣のうちから，内閣総理大臣が指定する者

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから，内閣総理大臣が任命する者 2 前項第 2 号の議員の数は，同項に規定する議員の総数の 10 分の 5 未満であってはならない。

3 第 1 項第 2 号の議員のうち，男女のいずれか一方の議員の数は，同号に規定する議員の総数の 10 分の 4 未満であってはならない。

4 第 1 項第 2 号の議員は，非常勤とする。

## （議員の任期）

第ニ十六条 前条第 1 項第 2 号の議員の任期は， 2 年とする。ただし，補欠の議員の任期は，前任者の残任期間とする。

2 前条第 1 項第 2 号の議員は，再任されること ができる。

## （資料提出の要求等）

第ニ十七条 会議は，その所掌事務を遂行するた めに必要があると認めるときは，関係行政機関の長に対し，監視又は調査に必要な資料その他の資

料の提出，意見の開陳，説明その他必要な協力を求めることができる。

2 会議は，その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは，前項に規定する者以外の者に対しても，必要な協力を依頼することが できる。

## （政令への委任）

第二十八条 この章に定めるもののほか，会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要 な事項は，政令で定める。

## 附則（平成11年6月23日法律第78号）抄

## （施行期日）

第一条 この法律は，公布の日から施行する。

## （男女共同参画審議会設置法の廃止）

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七号）は，廃止する。

## （経過措置）

第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法（以下「旧審議会設置法」という。）第一条の規定により置かれた男女共同参画審議会 は，第二十一条第一項の規定により置かれた審議会となり，同一性をもって存続するものとする。

2 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第一項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員である者は，この法律の施行の日に，第二十三条第一項の規定により，審議会の委員と して任命されたものとみなす。この場合において， その任命されたものとみなされる者の任期は，同条第二項の規定にかかわらず，同日における旧審議会設置法第四条第二項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期

間と同一の期間とする。
3 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第一項の規定により定められた男女共同参画審議会の会長である者又は同条第三項の規定により指名された委員である者は，それぞれ，この法律 の施行の日に，第二十四条第一項の規定により審議会の会長として定められ，又は同条第三項の規定により審議会の会長の職務を代理する委員とし て指名されたものとみなす。

## 附則（平成一一年七月一六日法律第一○ニ号） <br> 抄

## （施行期日）

第一条 この法律は，内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該各号に定める日から施行する。

一 略
二 附則第十条第一項及び第五項，第十四条第三項，第二十三条，第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

## （委員等の任期に関する経過措置）

第ニ十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長，委員その他の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は，当該会長，委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず， その日に満了する。

一から十まで 略
十一 男女共同参画審議会

## （別に定める経過措置）

第三十条 第二条から前条までに規定するものの ほか，この法律の施行に伴い必要となる経過措置

は，別に法律で定める。

附則（平成一一年一二月二二日法律第一六 $\bigcirc$ 号）
抄

## （施行期日）

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は，平成十三年一月六日から施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該各号に定める日から施行する。

一 第九百九十五条（核原料物質，核燃料物質及 び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。），第千三百五条，第千三百六条，第千三百二十四条第二項，第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

## 5 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律

（平成十三年四月十三日法律第三十一号）最終改正年月日：平成二六年四月二三日法律第二八号

我が国においては，日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がらたわれ，人権の擁護と男女平等 の実現に向けた取組が行われている。

ところが，配偶者からの暴力は，犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず，被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかっ た。また，配偶者からの暴力の被害者は，多くの場合女性であり，経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは，個人の尊厳 を害し，男女平等の実現の妨げとなっている。

このような状況を改善し，人権の擁護と男女平等の実現を図るためには，配偶者からの暴力を防止し，被害者を保護するための施策を講ずること が必要である。このことは，女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会における取組に も沿うものである。

ここに，配偶者からの暴力に係る通報，相談，保護，自立支援等の体制を整備することにより，配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図る ため，この法律を制定する。

## 第一章 総則

## （定義）

## 第一条

この法律において「配偶者からの暴力」とは，配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすも のをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以下この項において「身体に対する暴力等」と総称する。）をいい，配偶者 からの身体に対する暴力等を受けた後に，その者

が離婚をし，又はその婚姻が取り消された場合に あっては，当該配偶者であった者から引き続き受 ける身体に対する暴力等を含むものとする。

2 この法律において「被害者」とは，配偶者か らの暴力を受けた者をいう。

3 この法律にいう「配偶者」には，婚姻の届出 をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ る者を含み，「離婚」には，婚姻の届出をしていな いが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が，事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むも のとする。

## （国及び地方公共団体の責務）

## 第二条

国及び地方公共団体は，配偶者からの暴力を防止するとともに，被害者の自立を支援することを含め，その適切な保護を図る責務を有する。

## 第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等

## （基本方針）

## 第二条のニ

内閣総理大臣，国家公安委員会，法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五項におい て「主務大臣」という。）は，配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針（以下この条並びに次条第一項及び第三項において「基本方針」という。）を定めなければ ならない。

2 基本方針においては，次に掲げる事項につき次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基本計画の指針となるべきものを定めるも

のとする。
一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の ための施策の内容に関する事項

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項

3 主務大臣は，基本方針を定め，又はこれを変更しようとするときは，あらかじめ，関係行政機関の長に協議しなければならない。

4 主務大臣は，基本方針を定め，又はこれを変更したときは，遅滞なく，これを公表しなければ ならない。

## （都道府県基本計画等）

## 第二条の三

都道府県は，基本方針に即して，当該都道府県 における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基本計画」という。） を定めなければならない。

2 都道府県基本計画においては，次に掲げる事項を定めるものとする。

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の ための施策の実施内容に関する事項

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項

3 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は，基本方針に即し，かつ，都道府県基本計画を勘案して，当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的 な計画（以下この条において「市町村基本計画」 という。）を定めるよう努めなければならない。

4 都道府県又は市町村は，都道府県基本計画又 は市町村基本計画を定め，又は変更したときは，

遅滞なく，これを公表しなければならない
5 主務大臣は，都道府県又は市町村に対し，都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のため に必要な助言その他の援助を行うよう努めなけれ ばならない。

## 第二章 配偶者暴力相談支援センター等

## （配偶者暴力相談支援センター）

## 第三条

都道府県は，当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において，当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たす ようにするものとする。

2 市町村は，当該市町村が設置する適切な施設 において，当該各施設が配偶者暴力相談支援セン ターとしての機能を果たすようにするよう努める ものとする。

3 配偶者暴力相談支援センターは，配偶者から の暴力の防止及び被害者の保護のため，次に掲げ る業務を行うものとする。

一被害者に関する各般の問題について，相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う機関を紹介すること。

二 被害者の心身の健康を回復させるため，医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行う こと。

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合に あっては，被害者及びその同伴する家族。次号，第六号，第五条及び第八条の三において同じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保護を行うこ と。

四 被害者が自立して生活することを促進するた め，就業の促進，住宅の確保，援護等に関する制度の利用等について，情報の提供，助言，関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。

五 第四章に定める保護命令の制度の利用につい

て，情報の提供，助言，関係機関への連絡その他 の援助を行うこと。

六 被害者を居住させ保護する施設の利用につい て，情報の提供，助言，関係機関との連絡調整そ の他の援助を行うこと。

4 前項第三号の一時保護は，婦人相談所が，自 ら行い，又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行うものとする。

5 配偶者暴力相談支援センターは，その業務を行うに当たっては，必要に応じ，配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行 う民間の団体との連携に努めるものとする。

## （婦人相談員による相談等）

## 第四条

婦人相談員は，被害者の相談に応じ，必要な指導を行うことができる。

## （婦人保護施設における保護）

## 第五条

都道府県は，婦人保護施設において被害者の保護を行うことができる。

## 第三章 被害者の保護

## （配偶者からの暴力の発見者による通報等）

## 第六条

配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下この章に おいて同じ。）を受けている者を発見した者は，そ の旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めなければならない。

2 医師その他の医療関係者は，その業務を行う に当たり，配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められる者を発見したときは， その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官 に通報することができる。この場合において，そ

の者の意思を尊重するよう努めるものとする。
3 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定 は，前二項の規定により通報することを妨げるも のと解釈してはならない。

4 医師その他の医療関係者は，その業務を行う に当たり，配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められる者を発見したときは， その者に対し，配偶者暴力相談支援センター等の利用について，その有する情報を提供するよう努 めなければならない。

## （配偶者暴力相談支援センターによる保護について の説明等）

## 第七条

配偶者暴力相談支援センターは，被害者に関す る通報又は相談を受けた場合には，必要に応じ，被害者に対し，第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容について説明及び助言を行うとともに，必要な保護を受け ることを勧奨するものとする。
（警察官による被害の防止）

## 第八条

警察官は，通報等により配偶者からの暴力が行 われていると認めるときは，警察法（昭和二十九年法律第百六十二号），警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）その他の法令の定める ところにより，暴力の制止，被害者の保護その他 の配偶者からの暴力による被害の発生を防止する ために必要な措置を講ずるよう努めなければなら ない。

## （警察本部長等の援助）

## 第八条のニ

警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については，

方面本部長。第十五条第三項において同じ。）又は警察署長は，配偶者からの暴力を受けている者か ら，配偶者からの暴力による被害を自ら防止する ための援助を受けたい旨の申出があり，その申出 を相当と認めるときは，当該配偶者からの暴力を受けている者に対し，国家公安委員会規則で定め るところにより，当該被害を自ら防止するための措置の教示その他配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を行らものとす る。

## （福祉事務所による自立支援）

## 第八条の三

社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉に関する事務所（次条において「福祉事務所」という。）は，生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号），児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号），母子及び㝙婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）その他の法令の定めると ころにより，被害者の自立を支援するために必要 な措置を講ずるよう努めなければならない。

## （被害者の保護のための関係機関の連携協力） <br> 第九条

配偶者暴力相談支援センター，都道府県警察，福祉事務所等都道府県又は市町村の関係機関その他の関係機関は，被害者の保護を行うに当たつて は，その適切な保護が行われるよう，相互に連携 を図りながら協力するよう努めるものとする。

## （苦情の適切かつ迅速な処理）

## 第九条のニ

前条の関係機関は，被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を受け たときは，適切かつ迅速にこれを処理するよう努 めるものとする。

## 第四章 保護命令

## （保護命令）

## 第十条

被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする务迫をいう。以下こ の章において同じ。）を受けた者に限る。以下この章において同じ。）が，配偶者からの身体に対する暴力を受けた者である場合にあっては配偶者から の更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に，被害者が離婚をし，又 はその婚姻が取り消された場合にあっては，当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対す る暴力。第十二条第一項第二号において同じ。）に より，配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力（配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後に，被害者が離婚をし，又はその婚姻が取り消された場合にあっては，当該配偶者であっ た者から引き続き受ける身体に対する暴力。同号 において同じ。）により，その生命又は身体に重大 な危害を受けるおそれが大きいときは，裁判所は，被害者の申立てにより，その生命又は身体に危害 が加えられることを防止するため，当該配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に，被害者が離婚をし，又はその婚姻が取り消された場合にあっては，当該配偶者 であった者。以下この条，同項第三号及び第四号並びに第十八条第一項において同じ。）に対し，次 の各号に掲げる事項を命ずるものとする。ただし，第二号に掲げる事項については，申立ての時にお いて被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にす る場合に限る。

一 命令の効力が生じた日から起算して六月間，
被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠とし ている住居を除く。以下この号において同じ。）そ

の他の場所において被害者の身辺につきまとい，又は被害者の住居，勤務先その他その通常所在す る場所の付近をはいかいしてはならないこと。二 命令の効力が生じた日から起算して二月間，被害者と共に生活の本拠としている住居から退去 すること及び当該住居の付近をはいかいしてはな らないこと。

2 前項本文に規定する場合において，同項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は，被害者の申立てにより，その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため，当該配偶者に対し，命令の効力が生じた日以後，同号 の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間，被害者に対して次の各号に掲げるいずれの行為もしてはならないこと を命ずるものとする。

一面会を要求すること。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ，又はその知り得る状態に置くこと。

二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
四 電話をかけて何も告げず，又は緊急やむを得 ない場合を除き，連続して，電話をかけ，ファク シミリ装置を用いて送信し，若しくは電子メール を送信すること。

五 緊急やむを得ない場合を除き，午後十時から午前六時までの間に，電話をかけ，ファクシミリ装置を用いて送信し，又は電子メールを送信する こと。

六 汚物，動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し，又はその知 り得る状態に置くこと。

七 その名誉を害する事項を告げ，又はその知り得る状態に置くこと。

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ，若しく はその知り得る状態に置き，又はその性的羞恥心 を害する文書，図画その他の物を送付し，若しく

はその知り得る状態に置くこと。
3 第一項本文に規定する場合において，被害者 がその成年に達しない子（以下この項及び次項並 びに第十二条第一項第三号において単に「子」と いう。）と同居しているときであつて，配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行ってい ることその他の事情があることから被害者がその同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは，第一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は，被害者の申立 てにより，その生命又は身体に危害が加えられる ことを防止するため，当該配偶者に対し，命令の効力が生じた日以後，同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日まで の間，当該子の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同 じ。），就学する学校その他の場所において当該子 の身辺につきまとい，又は当該子の住居，就学す る学校その他その通常所在する場所の付近をはい かいしてはならないことを命ずるものとする。た だし，当該子が十五歳以上であるときは，その同意がある場合に限る。

4 第一項本文に規定する場合において，配偶者 が被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者（被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下この項及び次項並びに第十二条第一項第四号において親族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることその他の事情 があることから被害者がその親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止す るため必要があると認めるときは，第一項第一号 の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は，被害者の申立てにより，その生命又は身体 に危害が加えられることを防止するため，当該配

偶者に対し，命令の効力が生じた日以後，同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間，当該親族等の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）その他の場所において当該親族等の身辺につきまとい，又は当該親族等 の住居，勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものと する。

5 前項の申立ては，当該親族等（被害者の十五歳未満の子を除く。以下この項において同じ。）の同意（当該親族等が十五歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては，その法定代理人の同意）がある場合に限り，することができる。

## （管轄裁判所）

## 第十一条

前条第一項の規定による命令の申立てに係る事件は，相手方の住所（日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所）の所在地を管轄 する地方裁判所の管轄に属する。

2 前条第一項の規定による命令の申立ては，次 の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもする ことができる。

一 申立人の住所又は居所の所在地
二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地

## （保護命令の申立て）

## 第十二条

第十条第一項から第四項までの規定による命令 （以下「保護命令」という。）の申立ては，次に掲 げる事項を記載した書面でしなければならない。

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配

偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者から受ける身体に対する暴力により，生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認め るに足りる申立ての時における事情

三 第十条第三項の規定による命令の申立てをす る場合にあっては，被害者が当該同居している子 に関して配偶者と面会することを余儀なくされる ことを防止するため当該命令を発する必要がある と認めるに足りる申立ての時における事情四 第十条第四項の規定による命令の申立てをす る場合にあっては，被害者が当該親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認める に足りる申立ての時における事情

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し，前各号に掲げる事項について相談し，又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びそ の事実があるときは，次に掲げる事項 イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称

口 相談し，又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所

八 相談又は求めた援助若しくは保護の内容
二 相談又は申立人の求めに対して執られた措置 の内容

2 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には，申立書には，同項第一号から第四号まで に掲げる事項についての申立人の供述を記載した書面で公証人法（明治四十一年法律第五十三号）第五十八条ノ二第一項の認証を受けたものを添付 しなければならない。

## （迅速な裁判）

## 第十三条

裁判所は，保護命令の申立てに係る事件につい ては，速やかに裁判をするものとする。

## （保護命令事件の審理の方法）

## 第十四条

保護命令は，口頭弁論又は相手方が立ち会うこ とができる審尋の期日を経なければ，これを発す ることができない。ただし，その期日を経ること により保護命令の申立ての目的を達することがで きない事情があるときは，この限りでない。

2 申立書に第十二条第一項第五号イから二まで に掲げる事項の記載がある場合には，裁判所は，当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し，申立人が相談し又は援助若しくは保護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面の提出を求めるものと する。この場合において，当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長は，これに速や かに応ずるものとする。

3 裁判所は，必要があると認める場合には，前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の長又は申立人から相談を受け，若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し，同項の規定により書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求めることができる。

## （保護命令の申立てについての決定等）

## 第十五条

保護命令の申立てについての決定には，理由を付さなければならない。ただし，口頭弁論を経な いで決定をする場合には，理由の要旨を示せば足 りる。

2 保護命令は，相手方に対する決定書の送達又 は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日 における言渡しによって，その効力を生ずる。

3 保護命令を発したときは，裁判所書記官は，速やかにその旨及びその内容を申立人の住所又は居所を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。

4 保護命令を発した場合において，申立人が配

偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談し，又は援助若しくは保護を求めた事実があり，かつ，申立書に当該事実に係る第十二条第一項第五号イ からニまでに掲げる事項の記載があるときは，裁判所書記官は，速やかに，保護命令を発した旨及 びその内容を，当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センター（当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センターが二以上 ある場合にあっては，申立人がその職員に対し相談し，又は援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に通知す るものとする。

5 保護命令は，執行力を有しない。

## （即時抗告）

## 第十六条

保護命令の申立てについての裁判に対しては，即時抗告をすることができる。

2 前項の即時抗告は，保護命令の効力に影響を及ぼさない。

3 即時抗告があつた場合において，保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情があるこ とにつき疎明があったときに限り，抗告裁判所は，申立てにより，即時抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間，保護命令の効力の停止を命ずる ことができる。事件の記録が原裁判所に存する間 は，原裁判所も，この処分を命ずることができる。 4 前項の規定により第十条第一項第一号の規定 による命令の効力の停止を命ずる場合において，同条第二項から第四項までの規定による命令が発 せられているときは，裁判所は，当該命令の効力 の停止をも命じなければならない。

5 前二項の規定による裁判に対しては，不服を申し立てることができない。

6 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定によ る命令を取り消す場合において，同条第二項から第四項までの規定による命令が発せられていると

きは，抗告裁判所は，当該命令をも取り消さなけ ればならない。

7 前条第四項の規定による通知がされている保護命令について，第三項若しくは第四項の規定に よりその効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所 がこれを取り消したときは，裁判所書記官は，速 やかに，その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの長に通知するものと する。

8 前条第三項の規定は，第三項及び第四項の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合 について準用する。

## （保護命令の取消し）

## 第十七条

保護命令を発した裁判所は，当該保護命令の申立てをした者の申立てがあった場合には，当該保護命令を取り消さなければならない。第十条第一項第一号又は第二項から第四項までの規定による命令にあっては同号の規定による命令が効力を生 じた日から起算して三月を経過した後において，同条第一項第二号の規定による命令にあっては当該命令が効力を生じた日から起算して二週間を経過した後において，これらの命令を受けた者が申 し立て，当該裁判所がこれらの命令の申立てをし た者に異議がないことを確認したときも，同様と する。

2 前条第六項の規定は，第十条第一項第一号の規定による命令を発した裁判所が前項の規定によ り当該命令を取り消す場合について準用する。

3 第十五条第三項及び前条第七項の規定は，前二項の場合について準用する。

## （第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て） <br> 第十八条

第十条第一項第二号の規定による命令が発せら

れた後に当該発せられた命令の申立ての理由とな った身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする同号の規定による命令の再度の申立てがあったときは，裁判所は，配偶者 と共に生活の本拠としている住居から転居しよう とする被害者がその責めに帰することのできない事由により当該発せられた命令の効力が生ずる日 から起算して二月を経過する日までに当該住居か らの転居を完了することができないことその他の司号の規定による命令を再度発する必要があると認めるべき事情があるときに限り，当該命令を発 するものとする。ただし，当該命令を発すること により当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ず ると認めるときは，当該命令を発しないことがで きる。

2 前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適用については，同条第一項各号列記以外 の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号，第二号及び第五号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」と，同項第五号中「前各号に掲 げる事項」とあるのは「第一号及び第二号に掲げ る事項並びに第十八条第一項本文の事情」と，同条第二項中「同項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「同項第一号及び第二号に掲げ る事項並びに第十八条第一項本文の事情」とする。

## （事件の記録の閲覧等）

## 第十九条

保護命令に関する手続について，当事者は，裁判所書記官に対し，事件の記録の閲覧若しくは謄写，その正本，謄本若しくは抄本の交付又は事件 に関する事項の証明書の交付を請求することがで きる。ただし，相手方にあっては，保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり，又は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は，この限りでない。

## （法務事務官による宣誓認証）

## 第二十条

法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内に公証人がいない場合又は公証人がその職務を行うことができない場合には，法務大臣は，当該法務局若しくは地方法務局又はその支局に勤務する法務事務官に第十二条第二項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含 む。）の認証を行わせることができる。

## （民事訴訟法の準用）

## 第二十一条

この法律に特別の定めがある場合を除き，保護命令に関する手続に関しては，その性質に反しな い限り，民事訴訟法（平成八年法律第百九号）の規定を準用する。

## （最高裁判所規則）

## 第二十二条

この法律に定めるもののほか，保護命令に関す る手続に関し必要な事項は，最高裁判所規則で定 める。

## 第五章 雑則

## （職務関係者による配慮等）

## 第二十三条

配偶者からの暴力に係る被害者の保護，捜査，裁判等に職務上関係のある者（次項において「職務関係者」という。）は，その職務を行うに当たり，被害者の心身の状況，その置かれている環境等を踏まえ，被害者の国籍，障害の有無等を問わずそ の人権を尊重するとともに，その安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。 2 国及び地方公共団体は，職務関係者に対し，被害者の人権，配偶者からの暴力の特性等に関す る理解を深めるために必要な研修及び啓発を行う ものとする。

## （教育及び啓発）

## 第二十四条

国及び地方公共団体は，配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。

## （調査研究の推進等）

## 第二十五条

国及び地方公共団体は，配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため，加害者の更生 のための指導の方法，被害者の心身の健康を回復 させるための方法等に関する調査研究の推進並び に被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上 に努めるものとする。

## （民間の団体に対する援助）

## 第二十六条

国及び地方公共団体は，配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間 の団体に対し，必要な援助を行うよう努めるもの とする。

## （都道府県及び市の支弁）

## 第二十七条

都道府県は，次の各号に掲げる費用を支弁しな ければならない。

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦人相談所の運営に要する費用（次号に掲げる費用を除く。）

二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護（同条第四項に規定する厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）に要する費用

三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱す る婦人相談員が行う業務に要する費用
四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護 （市町村，社会福祉法人その他適当と認める者に

委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用

2 市は，第四条の規定に基づきその長の委嘱す る婦人相談員が行う業務に要する費用を支弁しな ければならない。

## （国の負担及び補助）

## 第二十八条

国は，政令の定めるところにより，都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち，同項第一号及び第二号に掲げるものについては，そ の十分の五を負担するものとする。

2 国は，予算の範囲内において，次の各号に掲 げる費用の十分の五以内を補助することができる。

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち，同項第三号及び第四号に掲げるもの二 市が前条第二項の規定により支弁した費用

## 第六章 罰則

## 第二十九条

保護命令に違反した者は，一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

## 第三十条

第十二条第一項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第二十八条 の二において読み替えて準用する第十二条第一項 （第二十八条の二において準用する第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。） の規定により記載すべき事項について虚偽の記載 のある申立書により保護命令の申立てをした者は，十万円以下の過料に処する。

## 附則 抄

## （施行期日）

## 第一条

この法律は，公布の日から起算して六月を経過 した日から施行する。ただし，第二章，第六条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。），第七条，第九条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。），第二十七条及び第二十八条の規定は，平成十四年四月一日から施行する。

## （経過措置）

## 第二条

平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対 し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関し て相談し，又は援助若しくは保護を求めた場合に おける当該被害者からの保護命令の申立てに係る事件に関する第十二条第一項第四号並びに第十四条第二項及び第三項の規定の適用については，こ れらの規定中「配偶者暴力相談支援センター」と あるのは，「婦人相談所」とする。

## （検討）

## 第三条

この法律の規定については，この法律の施行後三年を目途として，この法律の施行状況等を勘案 し，検討が加えられ，その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

## 附則（平成一六年六月二日法律第六四号）

## （施行期日）

## 第一条

この法律は，公布の日から起算して六月を経過 した日から施行する。

## （経過措置）

## 第二条

この法律の施行前にしたこの法律による改正前 の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関 する法律（次項において「旧法」という。）第十条

の規定による命令の申立てに係る同条の規定によ る命令に関する事件については，なお従前の例に よる。

2 旧法第十条第二号の規定による命令が発せら れた後に当該命令の申立ての理由となった身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由とするこの法律に よる改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者 の保護に関する法律（以下「新法」という。）第十条第一項第二号の規定による命令の申立て（この法律の施行後最初にされるものに限る。）があった場合における新法第十八条第一項の規定の適用に ついては，同項中「二月」とあるのは，「二週間」 とする。

## （検討）

## 第三条

新法の規定については，この法律の施行後三年 を目途として，新法の施行状況等を勘案し，検討 が加えられ，その結果に基づいて必要な措置が講 ぜられるものとする。

## 附則（平成一九年七月一一日法律第一一三号）

抄

## （施行期日）

## 第一条

この法律は，公布の日から起算して六月を経過 した日から施行する。

## （経過措置）

## 第二条

この法律の施行前にしたこの法律による改正前 の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関 する法律第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件については，

なお従前の例による。

## 附則（平成二五年七月三日法律第七二号）抄

## （施行期日）

1 この法律は，公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

```
附 則 (平成二六年四月二三日法律第二八号)
```

抄

## （施行期日）

第一条 この法律は，平成二十七年四月一日から施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該各号に定める日から施行する。

一 略
二 第二条並びに附則第三条，第七条から第十条 まで，第十二条及び第十五条から第十八条までの規定 平成二十六年十月一日

## 6 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

（平成二十七年法律第六十四号）
最終改正年月日：平成二九年三月三一日法律第一四号

## 第一章 総則

## （目的）

第一条 この法律は，近年，自らの意思によって職業生活を営み，又は営もらとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍 すること（以下「女性の職業生活における活躍」 という。）が一層重要となっていることに鑑み，男女共同参画社会基本法（平成十一年法律第七十八号）の基本理念にのっとり，女性の職業生活にお ける活躍の推進について，その基本原則を定め，並びに国，地方公共団体及び事業主の責務を明ら かにするとともに，基本方針及び事業主の行動計画の策定，女性の職業生活における活躍を推進す るための支援措置等について定めることにより，女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し，もって男女の人権が尊重され，かつ，急速な少子高齢化の進展，国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力 ある社会を実現することを目的とする。

## （基本原則）

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は，職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情 を踏まえ，自らの意思によって職業生活を営み，又は営もらとする女性に対する採用，教育訓練，昇進，職種及び雇用形態の変更その他の職業生活 に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ， かつ，性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍 に対して及ぼす影響に配慮して，その個性と能力 が十分に発揮できるようにすることを旨として，

行われなければならない。
2 女性の職業生活における活躍の推進は，職業生活を営む女性が結婚，妊娠，出産，育児，介護その他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活 に関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ，家族を構成する男女が，男女の別を問わず，相互の協力と社会の支援の下に，育児，介護その他の家庭生活における活動について家族の一員 としての役割を円滑に果たしつつ職業生活にお ける活動を行らために必要な環境の整備等によ り，男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として，行わ れなければならない。

3 女性の職業生活における活躍の推進に当たっ ては，女性の職業生活と家庭生活との両立に関 し，本人の意思が尊重されるべきものであるこ とに留意されなければならない。

## （国及び地方公共団体の責務）

第三条 国及び地方公共団体は，前条に定める女性の職業生活における活躍の推進についての基本原則（次条及び第五条第一項において「基本原則」 という。）にのっとり，女性の職業生活における活躍の推進に関して必要な施策を策定し，及びこれ を実施しなければならない。

## （事業主の責務）

第四条 事業主は，基本原則にのっとり，その雇用し，又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の積極的な提供，雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇

用環境の整備その他の女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努める とともに，国又は地方公共団体が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に協力 しなければならない。

## 第二章 基本方針等

## （基本方針）

第五条 政府は，基本原則にのっとり，女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的 かつ一体的に実施するため，女性の職業生活にお ける活躍の推進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。

2 基本方針においては，次に掲げる事項を定め るものとする。

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項

イ 女性の職業生活における活躍を推進するため の支援措置に関する事項

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項

八 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項

四 前三号に掲げるもののほか，女性の職業生活 における活躍を推進するために必要な事項

3 内閣総理大臣は，基本方針の案を作成し，閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は，前項の規定による閣議の決定があったときは，遅滞なく，基本方針を公表し なければならない。

5 前二項の規定は，基本方針の変更について準

用する。

## （都道府県推進計画等）

第六条 都道府県は，基本方針を勘案して，当該都道府県の区域内における女性の職業生活におけ る活躍の推進に関する施策についての計画（以下 この条において「都道府県推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。

2 市町村は，基本方針（都道府県推進計画が定 められているときは，基本方針及び都道府県推進計画）を勘案して，当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策 についての計画（次項において「市町村推進計画」 という。）を定めるよう努めるものとする。

3 都道府県又は市町村は，都道府県推進計画又 は市町村推進計画を定め，又は変更したときは，遅滞なく，これを公表しなければならない。

## 第三章 事業主行動計画等

## 第一節 事業主行動計画策定指針

第七条 内閣総理大臣，厚生労働大臣及び総務大臣は，事業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を総合的かつ効果的に実施するこ とができるよう，基本方針に即して，次条第一項 に規定する一般事業主行動計画及び第十五条第一項に規定する特定事業主行動計画（次項において「事業主行動計画」と総称する。）の策定に関する指針（以下「事業主行動計画策定指針」という。） を定めなければならない。

2 事業主行動計画策定指針においては，次に掲 げる事項につき，事業主行動計画の指針となるべ きものを定めるものとする。

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項
二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項

3 内閣総理大臣，厚生労働大臣及び総務大臣は，事業主行動計画策定指針を定め，又は変更したと きは，遅滞なく，これを公表しなければならない。第二節 一般事業主行動計画

## （一般事業主行動計画の策定等）

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という。）であって，常時雇用する労働者の数が三百人を超えるものは，事業主行動計画策定指針に即して，一般事業主行動計画（一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍 の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同 じ。）を定め，厚生労働省令で定めるところにより，厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも，同様とする。

2 一般事業主行動計画においては，次に掲げる事項を定めるものとする。

一 計画期間
二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期

3 第一項に規定する一般事業主は，一般事業主行動計画を定め，又は変更しようとするときは，厚生労働省令で定めるところにより，採用した労働者に占める女性労働者の割合，男女の継続勤務年数の差異，労働時間の状況，管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他のその事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し，女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上 で，その結果を勘案して，これを定めなければな らない。この場合において，前項第二号の目標に ついては，採用する労働者に占める女性労働者の

割合，男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合，労働時間，管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他の数値を用いて定量的に定め なければならない。

4 第一項に規定する一般事業主は，一般事業主行動計画を定め，又は変更したときは，厚生労働省令で定めるところにより，これを労働者に周知 させるための措置を講じなければならない。

5 第一項に規定する一般事業主は，一般事業主行動計画を定め，又は変更したときは，厚生労働省令で定めるところにより，これを公表しなけれ ばならない。

6 第一項に規定する一般事業主は，一般事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに，一般事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。

7 一般事業主であって，常時雇用する労働者の数が三百人以下のものは，事業主行動計画策定指針に即して，一般事業主行動計画を定め，厚生労働省令で定めるところにより，厚生労働大臣に届 け出るよう努めなければならない。これを変更し たときも，同様とする。

8 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め，又は変更しようとす る場合について，第四項から第六項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画 を定め，又は変更した場合について，それぞれ準用する。

## （基準に適合する一般事業主の認定）

第九条 厚生労働大臣は，前条第一項又は第七項 の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき，厚生労働省令で定めるところにより，当該事業主について，女性の職業生活における活躍 の推進に関する取組に関し，当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令

で定める基準に適合するものである旨の認定を行 うことができる。

## （認定一般事業主の表示等）

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（次条及 び第二十条第一項において「認定一般事業主」と いう。）は，商品，役務の提供の用に供する物，商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの（次項に おいて「商品等」という。）に厚生労働大臣の定め る表示を付することができる。

2 何人も，前項の規定による場合を除くほか，商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

## （認定の取消し）

第十一条 厚生労働大臣は，認定一般事業主が次 の各号のいずれかに該当するときは，第九条の認定を取り消すことができる。

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し たとき。

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。

## （委託募集の特例等）

第十二条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一般事業主であって，常時雇用する労働者の数が三百人以下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。）が，当該承認中小事業主団体をして女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者の募集を行 わせようとする場合において，当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは，職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第三十六条第一項及び第三項の規定は，当該構成員で

ある中小事業主については，適用しない
2 この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは，事業協同組合，協同組合連合会その他 の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員 とするもの（厚生労働省令で定める要件に該当す るものに限る。）のうち，その構成員である中小事業主に対して女性の職業生活における活躍の推進 に関する取組を実施するための人材確保に関する相談及び援助を行うものであって，その申請に基 づいて，厚生労働大臣が，当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合 する旨の承認を行ったものをいう。

3 厚生労働大臣は，承認中小事業主団体が前項 に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき は，同項の承認を取り消すことができる。

4 承認中小事業主団体は，第一項に規定する募集に従事しようとするときは，厚生労働省令で定 めるところにより，募集時期，募集人員，募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なけれ ばならない。

5 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について，同法第五条の三第一項及び第三項，第五条の四，第三十九条，第四十一条第二項，第四十八条の三，第四十八条の四，第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の二の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について，同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について，同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項に おいて準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について，それぞれ準用する。この場合にお いて，同法第三十七条第二項中「労働者の募集を

行おらとする者」とあるのは「女性の職業生活に おける活躍の推進に関する法律第十二条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しよう とする者」と，同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ，又は期間」とあ るのは「期間」と読み替えるものとする。

6 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条 の二の規定の適用については，同法第三十六条第二項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者を して労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と，同法第四十二条の二中「第三十九条に規定する募集受託者」 とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進 に関する法律（平成二十七年法律第六十四号）第十二条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」とする。
7 厚生労働大臣は，承認中小事業主団体に対し，第二項の相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。

第十三条 公共職業安定所は，前条第四項の規定 による届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に対して，雇用情報及び職業に関す る調査研究の成果を提供し，かつ，これらに基づ き当該募集の内容又は方法について指導すること により，当該募集の効果的かつ適切な実施を図る ものとする。

## （一般事業主に対する国の援助）

第十四条 国は，第八条第一項若しくは第七項の規定により一般事業主行動計画を策定しようとす る一般事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して，一般事業主行動計画の策定，労働者への周知若しくは公表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談 その他の援助の実施に努めるものとする。

## 第三節 特定事業主行動計画

第十五条 国及び地方公共団体の機関，それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下「特定事業主」という。）は，政令で定めるところによ り，事業主行動計画策定指針に即して，特定事業主行動計画（特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画 をいう。以下この条において同じ。）を定めなけれ ばならない。

2 特定事業主行動計画においては，次に掲げる事項を定めるものとする。

一 計画期間
二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期

3 特定事業主は，特定事業主行動計画を定め，又は変更しようとするときは，内閣府令で定める ところにより，採用した職員に占める女性職員の割合，男女の継続勤務年数の差異，勤務時間の状況，管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他のその事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し，女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべ き事情について分析した上で，その結果を勘案し て，これを定めなければならない。この場合にお いて，前項第二号の目標については，採用する職員に占める女性職員の割合，男女の継続勤務年数 の差異の縮小の割合，勤務時間，管理的地位にあ る職員に占める女性職員の割合その他の数値を用 いて定量的に定めなければならない。
4 特定事業主は，特定事業主行動計画を定め，又は変更したときは，遅滞なく，これを職員に周知させるための措置を講じなければならない。 5 特定事業主は，特定事業主行動計画を定め，又は変更したときは，遅滞なく，これを公表しな

ければならない。
6 特定事業主は，毎年少なくとも一回，特定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表し なければならない。

7 特定事業主は，特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに，特定事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければなら ない。

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表

## （一般事業主による女性の職業選択に資する情報の

## 公表）

第十六条 第八条第一項に規定する一般事業主は，厚生労働省令で定めるところにより，職業生活を営み，又は営もうとする女性の職業選択に資する よう，その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表しなければなら ない。

2 第八条第七項に規定する一般事業主は，厚生労働省令で定めるところにより，職業生活を営み，又は営もうとする女性の職業選択に資するよう，

その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表するよう努めなければ ならない。

## （特定事業主による女性の職業選択に資する情報の

## 公表）

第十七条 特定事業主は，内閣府令で定めるとこ ろにより，職業生活を営み，又は営もうとする女性の職業選択に資するよう，その事務及び事業に おける女性の職業生活における活躍に関する情報 を定期的に公表しなければならない。

## 第四章 女性の職業生活における活躍を推進する ための支援措置

## （職業指導等の措置等）

第十八条 国は，女性の職業生活における活躍を推進するため，職業指導，職業紹介，職業訓練，創業の支援その他の必要な措置を講ずるよう努め るものとする。

2 地方公共団体は，女性の職業生活における活躍を推進するため，前項の措置と相まって，職業生活を営み，又は営もうとする女性及びその家族 その他の関係者からの相談に応じ，関係機関の紹介その他の情報の提供，助言その他の必要な措置 を講ずるよう努めるものとする。

3 地方公共団体は，前項に規定する業務に係る事務の一部を，その事務を適切に実施することが できるものとして内閣府令で定める基準に適合す る者に委託することができる。

4 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は，正当な理由 なく，当該事務に関して知り得た秘密を漏らして はならない。

## （財政上の措置等）

第十九条 国は，女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援するため に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

## （国等からの受注機会の増大）

第二十条 国は，女性の職業生活における活躍の推進に資するため，国及び公庫等（沖縄振興開発金融公庫その他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるものをいう。）の役務又 は物件の調達に関し，予算の適正な使用に留意し つつ，認定一般事業主その他の女性の職業生活に おける活躍に関する状況又は女性の職業生活にお ける活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良 な一般事業主（次項において「認定一般事業主等」

という。）の受注の機会の増大その他の必要な施策 を実施するものとする。

2 地方公共団体は，国の施策に準じて，認定一般事業主等の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するように努めるものとする。

## （啓発活動）

第ニ十一条 国及び地方公共団体は，女性の職業生活における活躍の推進について，国民の関心と理解を深め，かつ，その協力を得るとともに，必要な啓発活動を行うものとする。

## （情報の収集，整理及び提供）

第二十二条 国は，女性の職業生活における活躍 の推進に関する取組に資するよう，国内外におけ る女性の職業生活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集，整理及び提供を行うもの とする。

## （協議会）

第二十三条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する事務及 び事業を行う国及び地方公共団体の機関（以下こ の条において「関係機関」という。）は，第十八条第一項の規定により国が講ずる措置及び同条第二項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係る事例その他の女性の職業生活における活躍の推進 に有用な情報を活用することにより，当該区域に おいて女性の職業生活における活躍の推進に関す る取組が効果的かつ円滑に実施されるようにする ため，関係機関により構成される協議会（以下「協議会」という。）を組織することができる。

2 協議会を組織する関係機関は，当該地方公共団体の区域内において第十八条第三項の規定によ る事務の委託がされている場合には，当該委託を受けた者を協議会の構成員として加えるものとす

る。
3 協議会を組織する関係機関は，必要があると認めるときは，協議会に次に掲げる者を構成員と して加えることができる。

一 一般事業主の団体又はその連合団体
二 学識経験者
三 その他当該関係機関が必要と認める者
4 協議会は，関係機関及び前二項の構成員（以下この項において「関係機関等」という。）が相互 の連絡を図ることにより，女性の職業生活におけ る活躍の推進に有用な情報を共有し，関係機関等 の連携の緊密化を図るとともに，地域の実情に応 じた女性の職業生活における活躍の推進に関する取組について協議を行らものとする。

5 協議会が組織されたときは，当該地方公共団体は，内閣府令で定めるところにより，その旨を公表しなければならない。

## （秘密保持義務）

第二十四条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は，正当な理由なく，協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしては ならない。

## （協議会の定める事項）

第二十五条 前二条に定めるもののほか，協議会 の組織及び運営に関し必要な事項は，協議会が定 める。

## 第五章 雑則

## （報告の徴収並びに助言，指導及び勧告）

第ニ十六条 厚生労働大臣は，この法律の施行に関し必要があると認めるときは，第八条第一項に規定する一般事業主に対して，報告を求め，又は助言，指導若しくは勧告をすることができる。

## （権限の委任）

第二十七条 第八条から第十二条まで及び前条に規定する厚生労働大臣の権限は，厚生労働省令で定めるところにより，その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

## （政令への委任）

第二十八条 この法律に定めるもののほか，この法律の実施のため必要な事項は，政令で定める。

## 第六章 罰則

第二十九条 第十二条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して，労働者の募集に従事した者 は，一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処す る。

第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は，一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第十八条第四項の規定に違反した者
二 第二十四条の規定に違反した者

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は，六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一 第十二条第四項の規定による届出をしないで，労働者の募集に従事した者

二 第十二条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかっ た者

三 第十二条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者

第三十ニ条 次の各号のいずれかに該当する者は，三十万円以下の罰金に処する。

一 第十条第二項の規定に違反した者
二 第十二条第五項において準用する職業安定法

第五十条第一項の規定による報告をせず，又は虚偽の報告をした者

三 第十二条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査 を拒み，妨げ，若しくは忌避し，又は質問に対し て答弁をせず，若しくは虚偽の陳述をした者

第三十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人，使用人その他の従業者が，その法人又は人の業務に関し，第二十九条，第三十一条又は前条の違反行為をしたときは，行為者を罰するほか， その法人又は人に対しても，各本条の罰金刑を科 する。

第三十四条 第二十六条の規定による報告をせず，又は虚偽の報告をした者は，二十万円以下の過料 に処する。

## 附 則

## （施行期日）

第一条 この法律は，公布の日から施行する。た だし，第三章（第七条を除く。），第五章（第二十八条を除く。）及び第六章（第三十条を除く。）の規定並びに附則第五条の規定は，平成二十八年四月一日から施行する。

## （この法律の失効）

第二条 この法律は，平成三十八年三月三十一日限り，その効力を失う。

2 第十八条第三項の規定による委託に係る事務 に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については，同条第四項の規定（同項に係る罰則を含む。）は，前項の規定にかかわらず，同項に規定する日後も，なおその効力を有する。

3 協議会の事務に従事していた者の当該事務に

関して知り得た秘密については，第二十四条の規定（同条に係る罰則を含む。）は，第一項の規定に かかわらず，同項に規定する日後も，なおその効力を有する。
4 この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については，この法律は，第一項の規定にか かわらず，同項に規定する日後も，なおその効力 を有する。

## （政令への委任）

第三条 前条第二項から第四項までに規定するも ののほか，この法律の施行に伴い必要な経過措置 は，政令で定める。

## （検討）

第四条 政府は，この法律の施行後三年を経過し た場合において，この法律の施行の状況を勘案し，必要があると認めるときは，この法律の規定につ いて検討を加え，その結果に基づいて必要な措置 を講ずるものとする。

## （社会保険労務士法の一部改正）

第五条 社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）の一部を次のように改正する。別表第一第二十号の二十六の次に次の一号を加え る。
二十の二十七 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六十四号）

## （内閣府設置法の一部改正）

第六条 内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）の一部を次のように改正する。

附則第二条第二項の表に次のように加える。
平成三十八年三月三十一日
女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針（女性の職業生活における活躍の推進に関す

る法律（平成二十七年法律第六十四号）第五条第一項に規定するものをいう。）の策定及び推進に関 すること。

附則（平成二九年三月三一日法律第一四号）抄

## （施行期日）

第一条 この法律は，平成二十九年四月一日から施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該各号に定める日から施行する。
— 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第三十五条の規定 公布 の日

四 第二条中雇用保険法第十条の四第二項，第五十八条第一項，第六十条の二第四項，第七十六条第二項及び第七十九条の二並びに附則第十一条の二第一項の改正規定並びに同条第三項の改正規定 （「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。），第四条の規定並びに第七条中育児•介護休業法第五十三条第五項及び第六項並びに第六十四条の改正規定並びに附則第五条から第八条 まで及び第十条の規定，附則第十三条中国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号）第十条第十項第五号の改正規定，附則第十四条第二項及び第十七条の規定，附則第十八条（次号に掲げる規定を除く。）の規定，附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四十六年法律第六十八号）第三十八条第三項の改正規定 （「第四条第八項」を「第四条第九項」に改める部分に限る。），附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和五十一年法律第三十三号）第三十条第一項の表第四条第八項の項，第三十二条の十一から第三十二条の十五まで，第三十二条の十六第一項及び第五十一条の項及び第四十八条の三及び第四十八条の四第一項の項の改正規定，附則第二十一条，第二十二条，第二十六条か

ら第二十八条まで及び第三十二条の規定並びに附則第三十三条（次号に掲げる規定を除く。）の規定平成三十年一月一日

## （罰則に関する経過措置）

第三十四条 この法律（附則第一条第四号に掲げ る規定にあっては，当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例 による。

## （その他の経過措置の政令への委任）

第三十五条 この附則に規定するもののほか，こ の法律の施行に伴い必要な経過措置は，政令で定 める。

## 7 宇都宮市男女共同参画推進条例

（平成15年宇都宮市条例第29号 平成15年6月27日公布 平成15年7月1日施行）

我が国においては，日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ，男女平等の実現に向け た様々な取組が，女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約をはじめとした国際的な取組と連動して進められ，男女共同参画社会基本法 などの法律や制度が整備されてきた。

宇都宮市においては，国内外の動向を考慮しつ つ，本市の実情に応じた男女共同参画に関する様々な施策を積極的に展開してきた。

しかしながら，社会的又は文化的に形成された性別によって役割分担を固定的にとらえる考え方 が依然として存在し，多くの市民が社会における男女間の不平等を感じている状況があり，さらに，配偶者等への暴力的行為など解決しなければなら ない課題が未だに残されている。

このような状況の中，少子高齢社会の到来，国際化及び高度情報化の急速な進展等社会経済情勢 の急激な変化に的確に対応し，誰もが生き生きと安心して暮らすことのできる豊かで活力に満ちた宇都宮市を築いていくためには，男女が，その違 いを画一的に否定することなく，互いに人権を尊重しつつ，喜びも責任も分かち合い，その個性と能力を十分に発揮することのできる男女共同参画社会の実現が緊要である。

ここに，宇都宮市は，男女共同参画社会の実現 を21世紀における市政の重要課題と位置付け，次世代を担う子どもたちに夢と誇りをもって引き継げる都市を築くため，市民，事業者，市が相互 に協力し，及び連携し，豊かで活力のある男女共同参画社会の実現を目指すことを決意し，この条例を制定する。

## 第1章 総則

## （目的）

第1条 この条例は，男女共同参画の推進につい て，その基本理念を定め，市民，事業者，市等の責務を明らかにするとともに，男女共同参画の推進に関する基本的な事項を定めることにより，男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し，もつて男女共同参画社会の実現に寄与することを目的と する。

## （定義）

第2条 この条例において，「男女共同参画」と は，男女が，社会の対等な構成員として，自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保されることにより，男女が均等に政治的，経済的，社会的及び文化的利益を享受することができ，かつ，共に責任を担うことを いう。

## （基本理念）

第3条 男女共同参画の推進は，次に掲げる事項 を基本として行われなければならない。
（1）男女が，個人としての尊厳が重んじられ，性別による差別的取扱いを受けることなく，個人 として能力を発揮する機会が確保されること。
（2）男女が，性別による固定的な役割分担を反映した慣行にとらわれることなく，社会のあらゆ る分野における活動を自由に選択できるようにす ること。
（3）男女が，社会の対等な構成員として，社会 のあらゆる分野における方針の立案及び決定に参

画する機会が確保されること。
（4）男女が，相互の協力及び社会の支援の下，子の養育，家族の介護その他の家庭生活における活動と当該活動以外の活動とを両立して行うこと ができるようにすること。
（5）男女が，互いの身体的特徴及び性について理解を深め，尊重し合うことにより，生涯にわた り健康な生活を営むことができるようにするこ と。
（6）男女共同参画の推進と密接な関係を有する国際社会の動向に留意し，協調して行われるこ と。

## （市民の責務）

第4条 市民は，前条各号に規定する事項（以下「基本理念」という。）にのっとり，社会のあらゆる分野において，それぞれが相互に協力し，男女共同参画を主体的かつ積極的に推進するとともに，市がこの条例に基づき実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければなら ない。

## （事業者の責務）

第5条 事業者は，基本理念にのつとり，その事業活動において，男女共同参画を主体的かつ積極的 に推進するとともに，市がこの条例に基づき実施 する男女共同参画の推進に関する施策に協力する よう努めなければならない。

## （市の責務）

第6条 市は，基本理念にのっとり，男女共同参画 の推進に関する施策を策定する責務を有する。

2 市は，前項の施策について，市民及び事業者 と相互に協力し，及び連携し，一体となって実施 する責務を有する。

## （教育関係者の責務）

第7条 学校教育，社会教育その他の教育に携わ る者（以下「教育関係者」という。）は，基本理念にのつとり，その教育を行ら過程において，男女共同参画を推進するよう努めなければならない。

## 第2章 基本的施策

## （行動計画）

第8条 市長は，男女共同参画の推進に関する施策 の総合的かつ計画的な推進を図るための行動計画 （以下「行動計画」という。）を策定するものと する。

2 市長は，行動計画を策定するに当たっては， あらかじめ，市民の意見を反映することができる よう必要な措置を講ずるとともに，宇都宮市男女共同参画審議会（第 23 条第 1 項を除き，以下「審議会」という。）の意見を聴くものとする。

3 市長は，行動計画を策定したときは，これを公表するものとする。

4 前 2 項の規定は，行動計画の変更について準用する。

## （意識の啓発）

第9条 市は，男女共同参画の推進についての意識の啓発を図るため，家庭，職場，学校，地域等 における広報活動の実施，学習の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

## （人材の育成）

第10条 市は，男女共同参画の推進を率先して行う人材を育成するため，研修の実施，講座の開設その他の必要な措置を講ずるものとする。

## （活動の支援）

第11条 市は，市民，事業者又はこれらの者の

組織する民間の団体（以下「民間団体」という。） による男女共同参画の推進についての自主的な活動を支援するため，情報の提供，助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

## （体制の整備等）

第12条 市は，男女共同参画の推進に関する施策 を総合的に企画し，調整し，及び実施するため，必要な体制の整備に努めるものとする。

2 市は，男女共同参画の推進に関する施策を実施し，市民，事業者又は民間団体による男女共同参画の推進に関する活動を支援するため，拠点と なる施設の整備に努めるものとする。

3 市は，男女共同参画の推進に関する施策の実施に当たっては，常に関係行政機関及び関係団体 と緊密に連携し，及び協力するよう努めるものと する。

## （施策に関する意見の申出への対応）

第13条 市長は，市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策について，意見の申出を受けたときは，適切に対応するよう努めるものと する。

2 市長は，必要があると認めるときは，前項の申出への対応に当たり，審議会の意見を聴くもの とする。

## （積極的改善措置）

第14条 市は，市における政策の立案若しくは決定又は施策の実施に当たって，参画の機会に係る男女間の格差の改善を図る必要があると認めると きは，必要な範囲内において，男女いずれか一方 に対し，当該機会を積極的に提供する措置（以下「積極的改善措置」という。）を講ずるよう努め るものとする。

2 市長その他の執行機関は，附属機関の委員等 を任命し，又は委嘱するときは，積極的改善措置 を講ずるよう努めるものとする。

## （年次報告）

第15条 市長は，毎年，男女共同参画の推進に関 する施策の実施状況について，報告書を作成し， これを公表するものとする。

## （調査研究）

第16条 市長は，男女共同参画の推進に関する施策を策定し，及び実施するため，必要な調査及 び研究を行うものとする。

## 第3章 各分野での取組等

## （家庭での取組等）

第17条 家族を構成する者は，相互の理解の下に，性別による固定的な役割分担にとらわれることな く，家庭生活における活動と当該活動以外の活動 とを円滑に行うことができるよう努めるものとす る。

2 市は，前項に規定する家庭生活における活動 と当該活動以外の活動とを円滑に行うことができ るようにするため，必要な施策を講ずるよう努め るものとする。

## （職場での取組等）

第18条 事業者は，事業活動において男女が対等 に参画できる機会を確保するよう努めるものとす る。

2 事業者は，男女が，職業生活における活動と家庭生活における活動その他の活動とを両立して行うことができる職場環境を整備するよう努める ものとする。

3 市は，第 1 項の規定に基づき機会の確保が図

られ，及び前項の規定に基づき職場環境の整備が促進されるよう，情報の提供その他の必要な施策 を講ずるよう努めるものとする。

4 市は，必要があると認めるときは，事業者に対して，男女共同参画の推進に関する広報及び男女共同参画の状況等の把握について協力を求める ものとする。

## （教育分野での取組等）

第19条 教育関係者は，自ら男女共同参画の推進 について研さんし，男女共同参画の推進に関する教育，学習その他の活動を通じて，その教育を受 ける者の男女共同参画の推進についての関心及び理解が増進するよう努めるものとする。

2 市は，前項の男女共同参画の推進に関する教育，学習その他の活動の振興を図るため，必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

## （地域での取組等）

第20条 地域住民の組織である公共的団体の構成員は，自主的な啓発活動を通じて，男女共同参画 の推進に努めるものとする。
2 市は，前項の構成員と連携を図りながら，同項の自主的な啓発活動の実施に協力するよう努め るものとする。

## 第4章 性別による権利侵害の禁止等

## （性別による権利侵害の禁止）

第21条 何人も，家庭，職場，学校，地域その他 の社会のあらゆる分野において，性別による差別的な取扱いを行ってはならない。

2 何人も，家庭，職場，学校，地域その他の社会のあらゆる分野において，セクシュアル・ハラ スメント（性的な言動に対する相手方の対応によ って不利益を与え，又は性的な言動により相手方

の生活環境を害することをいう。）を行ってはな らない。

3 何人も，その配偶者（婚姻の届出をしていな いが，事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含 む。）に対し，身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為を行ってはならない。

## （性別による権利侵害等に関する相談への対応）

第22条 市長は，前条各項の規定に違反する行為 その他の男女共同参画の推進を阻害する行為につ いて相談を受けたときは，関係機関等と連携して，適切に対応するよう努めるものとする。

## 第5章 宇都宮市男女共同参画審議会

第23条 市に，宇都宮市男女共同参画審議会を置 く。

2 審議会は，市長の諮問に応じ，次に掲げる事項を所掌する。
（1）行動計画の策定又は変更について，第8条第2項（同条第4項において準用する場合を含 む。）の規定に基づき意見を述べること。
（2）意見の申出への対応について，第 13 条第 2 項の規定に基づき意見を述べること。
（3）前2号に掲げるもののほか，男女共同参画 の推進について必要な事項を調査審議すること。

3 審議会は，委員 20 人以内をもつて組織する。
4 審議会の委員のうち，男女のいずれか一方の委員の数は，委員の総数の 10 分の 4 未満となら ないものとする。ただし，市長がやむを得ない事情があると認めたときは，この限りでない。

5 前 2 項に定めるもののほか，審議会の組織及 び運営について必要な事項は，規則で定める。

## 第6章 委任

第24条 この条例の施行について必要な事項は，
市長が定める。

## 附 則

この条例は，平成 15 年 7 月 1 日から施行する。

## 8 宇都宮市男女共同参画推進条例施行規則

平成 15 年 6 月 27 日規則第 47 号

## （趣旨）

第1条 この規則は，宇都宮市男女共同参画推進条例（平成 15 年条例第 29 号。以下「条例」という。）第 24 条の規定に基づき，条例の施行について必要 な事項を定めるものとする。

## （申出者及び相談者）

第2条 条例第 13 条第 1 項の意見の申出（以下「申出」という。）及び条例第 22 条の相談を行うこと ができるものは，次に掲げるものとする。
（1）市内に住所を有する者
（2）市内に事務所又は事業所を有する個人及 び法人その他の団体
（3）市内に存する事務所又は事業所に勤務す る者
（4）市内に存する学校に在学する者
（5）前各号に掲げるもののほか，市長が適当と認めるもの

## （申出及び対応の通知）

第3条 申出は，次に掲げる事項を記載した意見申出書を市長に提出して行わなければならない。
（1）申出を行うものの氏名及び住所（法人その他の団体にあっては，名称，代表者の氏名及 び事務所又は事業所の所在地）並びに電話番号
（2）申出の理由
（3）申出の概要
（4）他の機関への相談等の状況
（5）申出の年月日
2 市長は，申出への対応を決定したときは，その内容を申出対応通知書により当該申出を行ったも

のに通知するものとする。

## （委員）

第4条 宇都宮市男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）の委員は，次に掲げる者のらちから，市長が任命する。
（1）学識経験を有する者
（2）関係団体を代表する者
（3）関係行政機関の職員
（4）前各号に掲げる者のほか，市長が必要と認 める者

## （委員の任期）

第5条 委員の任期は，2年とし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。ただし，再任を妨げない。

## （会長及び副会長）

第6条 審議会に会長及び副会長を置き，委員の互選によって定める。

2 会長は，審議会を代表し，会務を総理する。
3 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があると きは，その職務を代理する。

## （審議会の会議）

第7条 審議会の会議は，会長が招集し，会長が議長となる。

2 審議会の会議は，委員の過半数が出席しなけれ ば開くことができない。

3 審議会の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。

## （関係人の出席）

第8条 審議会は，必要があると認めるときは，関係
人の出席を求め，その説明若しくは意見を聴き，又 は必要な資料の提出を求めることができる。

## （審議会の庶務）

第9条 審議会の庶務は，市民まちづくり部男女共同参画課において処理する。

## （審議会の運営）

第10条 前 6 条に定めるもののほか，審議会の運営 について必要な事項は，会長が審議会に諮って定め る。
（様式）
第11条 この規則に規定する意見申出書等の様式
は，別に定める。
（補則）
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項 は，別に定める。

## 附 則

この規則は，平成 15 年 7 月 1 日から施行する。

## 9 宇都宮市男女共同参画審議会

（1）宇都宮市男女共同参画審議会委員名簿
平成 30 年 2 月末現在
（任期：平成29年7月1日～平成31年6月30日）

|  | 区 分 | 氏 名 | 男 | 女 | 所属団体•役職名等 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 学識経験者 |  | 蟹江 教子 |  | 1 | 宇都宮共和大学子ども生活学部教授 |
|  |  | 末廣 啓子 |  | 1 | 宇都宮大学キャリア教育•就職支援センター教授 |
| 商 工教 育 |  | 横松 宏明 | 1 |  | 宇都宮商工会議所議員 |
|  |  | 宇賀神 貴 | 1 |  | 宇都宮市中学校校長会（陽東中学校校長） |
|  |  | 津村 早苗 |  | 1 | 宇都宮市小学校校長会（細谷小学校校長） |
| $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { 関 } \\ \text { 係 } \\ \text { 分 } \\ \text { 野 } \end{array}$ | 労 働 | 吉本 秀和 H29．11．26～ （清水 正和） （～H29．11．26） | 1 |  | 日本労働組合総連合会栃木連合会宇河地域協嶬会議長 |
|  | 保 健 | 近澤 幸嗣郎 | 1 |  | 宇都宮市医師会理事 |
|  | 福 祉 | 檜山 和子 |  | 1 | 宇都宮市民生委員児童委員協議会会長 |
|  | 報 道 | 高橋 淳 | 1 |  | 下野新聞社論説委員長 |
|  | 法 律 | 小倉 崇徳 | 1 |  | 栃木県弁護士会弁護士 |
|  | 関係団体 | 安藤 正知 | 1 |  | 宇都宮市まちづくりセンター長 |
|  |  | 木村 由美子 |  | 1 | 宇都宮市女性団体連絡協議会副会長，事務局長 |
|  |  | 田仲 則子 |  | 1 | 男女共同参画社会の実現を目指す らつのみや市民会議リレー卓話部会長 |
|  |  | 中村 明美 |  | 1 | 認定NPO 法人ウイメンズハウスとちぎ 理事長 |
| 関係行政機関 |  | 石松 英昭 | 1 |  | 栃木県県民生活部参事兼 <br> とちぎ男女共同参画センター 所長 |
|  |  | 木本 睦子 |  | 1 | 栃木労働局雇用環境•均等室長 |
| 公募 |  | 大場 香織 |  | 1 | 公募委員 |
|  |  | 木塚 次子 |  | 1 | 公募委員 |

選出区分ごとの五十音順

宮男女共第401号平成 29 年 7 月 26 日
宇都宮市男女共同参画審議会 会長 様

宇都宮市長 佐 藤 栄 一 （市民まちづくり部男女共同参画課扱）
（仮称）第 4 次宇都宮市男女共同参画行動計画について（諮問）

このことについて，宇都宮市男女共同参画推進条例（平成15年条例第29号）第 8 条第 2 項に基づき，（仮称）第 4 次宇都宮市男女共同参画行動計画の策定にあたり，貴審議会の意見を求めます。

## （3）答申書

平成 30 年2月27日
宇都宮市長 佐 藤 栄 一 様
宇都宮市男女共同参画審議会
会 長 末 廣 啓 子
（仮称）第 4 次宇都宮市男女共同参画行動計画について

平成 2 9年7月26日付 宮男女共第401号をもつて諮問のあった（仮称）第4次宇都宮市男女共同参画行動計画について，別紙のとおり答申します。

## 第4 次宇都宮市男女共同参画行動計画

## 答 <br> 

平成30年2月27日

## 1 意見書の提出にあたって

宇都宮市男女共同参画審議会は，宇都宮市が平成 25 年 2 月に策定した「第 3 次宇都宮市男女共同参画行動計画」を改定するにあたり，宇都宮市長からの諮問に応じ，専門的な見地から意見を提言するものである。

当審議会は，平成 29 年 7 月 26 日の第 1 回の会議以降，計 3 回にわたり審議を重ねて きたところである。

少子高齢化の進展に伴い，今後，総人口，労働力人口の減少という課題に直面する本市 が，将来に渡り力強く発展していくためには，全ての個人が，互いにその人権を尊重し，喜びも責任も分かち合い，性別に関わりなく，その個性と能力を十分に発揮できる「男女共同参画社会」の実現を図ることが重要となる。

宇都宮市では，第 1 次となる「宇都宮市男女共同参画行動計画」において，「基盤づくり」 に，第 2 次となる計画では「環境づくり」に，平成 25 年 2 月に策定した第 3 次となる計画ではこれまでの 2 次にわたる取組を地域や社会などにおける「行動•実践」に繋げるた めのさまざまな施策•事業に取り組んできた。
一方，平成 27 年 8 月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」 が成立し，国や地方公共団体，一定規模以上の企業に事業主行動計画の策定•届出が義務付けられた こと，平成 27 年 12 月に国の「第 4 次男女共同参画基本計画」が策定されたこと，また，平成29年3月には，「働き方改革実行計画」が決定され，労働制度の抜本改革が行われる など，男女共同参画社会を取り巻く動向は大きく変化してきている。

こうした中，平成 28 年度に宇都宮市が実施した市民意識調査などによると，依然とし て，社会全体において男性優遇と感じる割合が高く，性別による固定的な役割分担意識が根強く残っていること， 30 歳～ 44 歳の年齢層における女性の労働力が低くなるM字力 ーブが解消されていないこと，意思決定の場への女性の参画が進まないこと，DV やスト ーカー行為等の特に女性に対する人権が侵害されていることなど，解決すべき課題が存在 していることが明らかになっている。
さらに，近年 S N S を通じた若年女性層に対する性暴力•性犯罪被害の増加や東京オリ ンピック・パラリンピックの開催を控え，人権意識が高まる中，社会的に困難な状況に置 かれているLGBTなど，性的マイノリティの方々に対する理解の促進が求められており， こうした新たな課題にも対応していかなければならないため，現行計画の見直しが求めら れている。

当審議会では，このような課題認識のもと，「第4次宇都宮市男女共同参画行動計画」を策定するにあたっての基本的な考え方について，以下の結論を得たのでここに答申する。

## 2 計画策定における基本的な考え方について（答申）

宇都宮市は，第3次となる行動計画において，これまで進めてきた「基盤•環境づくり」 を土台として，市民一人ひとりが更に積極的な「行動•実践」へと展開するステージを築 くことを目指し，施策•事業に取り組んできたが，解決すべき課題が残されていることや新たな課題に取り組むため，これまでの取組に加え，特に女性の活躍をはじめ，新たな人権課題にも対応できる計画となるよう，当審議会では，「第4次宇都宮市男女共同参画行動計画」の策定において特に留意すべき重要な視点として，次の 4 点について意見を述べる ものである。

## （1）男性を中心とした意識変革による固定的性別役割分担や慣行の見直しの推進

一人ひとりの個性や能力を認め，社会のあらゆる分野における活動を自由に選択できる ようにするためには，性別による固定的役割分担や慣行に捉われず，多様な生き方を認め合うことが必要であるが，特に，中高年男性において，「男は仕事，女は家庭」といった性別による固定的役割分担意識が根強く残っていることから，各世代に合わせた意識の醸成 を図るなどの取組を推進すること

また，こうした性別による固定的役割分担意識も背景に，男性は仕事を優先している実態がみられるが，女性の社会参画を進めるらえでも，男性が積極的に家庭参画していくこ とが求められていることから，長時間労働の見直し等，男性や事業主などに対する意識を変革する取組を推進すること

## （2）女性の就業支援や職場環境の充実の促進

働くことを希望する女性が働き続けられ，長期的なキャリア形成を可能とするためには，本市の課題である 30 代から 40 代前半の結婚•出産•子育て期にあたる女性の就業継続 や再就職を促進することが必要であることから，子育て環境や働きやすい職場環境を確保 するとともに，学び直しの支援や能力向上に繋がる学習環境の整備を推進すること

また，働く場での女性の活躍を推進するためには，ワーク・ライフ・バランスの実現に繋がる事業所独自の取組など，職場環境の充実が必要であるが，女性活躍推進法に基づく取組が中小の事業所ではまだ十分進んでいないことから，多様で柔軟な働き方や労働環境 の見直し，ポジティブ・アクションの推進や一般事業主行動計画策定などを促す取組を推進すること

なお，女性の活躍推進に向けては，地域や事業所の現状について十分把握し，行政と関係機関•団体等が連携のら元進めることが重要であることから，女性活躍推進に関する取組を効果的かつ円滑に推進していくための協議を行ら組織を設置し，取組を推進すること

## （3）政策•方針決定過程への女性の参画促進

男女が社会の対等な構成員として，社会のあらゆる分野における男女共同参画を推進し ていくためには，身近な地域活動などにおいても，政策方針決定過程に女性が参画する機会を確保し，男女双方の視点から多様な価値観や発想をさまざまな分野に取り入れていく ことが必要であることから，市民意識の醸成や参加促進に向けた取組を推進すること

また，審議会等における女性の参画が依然として伸びていないことから，審議会等への女性登用の働きかけや女性リーダーの育成を一層推進すること

## （4）男女共同参画の視点に立った人権の尊重の推進

男女共同参画社会の実現に向けては，男女が個人としての尊厳が重んじられ，性別によ る差別的取扱いを受けることのない社会が前提となるが，DVはもとより，リベンジポル ノなどS N S を通じた若年女性層に対する性暴力•性犯罪被害など，暴力の根絶には至っ ていないことから，暴力の未然防止に努めるとともに，被害に遭った場合，早期に相談が できる環境の充実に努めること

また，社会的に困難な状況に置かれている L G B T に対する本市の市民の認知度は低い ことから，性的マイノリティに関する理解促進を図ること

宇都宮市においては，「第4次宇都宮市男女共同参画行動計画」の策定にあたり，本答申書の趣旨を十分に反映するとともに，計画推進にあたっては，市民，事業者，男女共同参画推進団体等と連携しながら，男女共同参画施策•事業を総合的•効果的に推進していく ことを期待する。


平成 3 0 年 2 月 2 7日 答申書の手交式（提出式）の様子
（写真左手：高橋淳副会長，中央：末廣啓子会長，右手：佐藤栄一市長）
（4）宇都宮市男女共同参画審議会の会議経過

| 回 | 開催日 | 主な内容 |
| :---: | :---: | :---: |
| 第1回 | 平成29年7月26日 | －第3次行動計画の課題抽出 等 |
| 第2回 | 平成29年10月17日 | －第4次行動計画の基本的な考え方 等 |
| 第3回 | 平成29年11月28日 | - 第 4 次行動計画の施策の展開 <br> - 第 4 次行動計画の素案 等 |

## 9 用語解説

## 【あ行】

【SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）】
友人•知人等の社会的ネットワークをインターネット上で提供することを目的とするコ ミュニティ型のサービスのこと

## 【LGBT】

L（レズビアン・女性同性愛者），G（ゲイ・男性同性愛者），B（バイセクシャル・両性愛者），T（トランスジェンダー・からだの性とこころの性が一致せず，性別に違和感を覚える人）の 4 つの単語の頭文字をとった言葉で，性的マイノリティ（性的少数者）を表 す総称のひとつ

## 【か行】

## 【家族経営協定】

家族経営が中心の日本の農業が，魅力ある職業となり，男女を問わず意欲をもつて取り組めるようにするためには，経営内において家族一人一人の役割と責任が明確となり，そ れぞれの意欲と能力が十分に発揮できる環境づくりが必要であり，これを実現するために，農業経営を担っている世帯員相互間のルールを文書にして取り決めたもの

## 【キャリア教育】

望ましい職業観や勤労観，職業に関する知識や技能を身に付けさせるとともに，自己の個性を理解し，主体的に進路を選択する能力と態度を育てる教育

## 【さ行】

【ジェンダー・ギャップ指数（G G I ）】
世界経済フォーラムが，経済•教育•政治•保健分野における各国内の男女間の格差を数値化しランク付けしたもので，性別による格差を明らかにできる。 0 が完全不平等， 1 が完全平等を意味する。具体的には労働力率や管理職•専門職に占める比率，識字率，健康寿命，国会議員に占める比率等を用いて算出。

## 【ジェンダー不平等指数（GII）】

国家の人間開発の達成が男女の不平等によってどの程度妨げられているかを明らかにす るもので，保健分野，エンパワーメント，労働市場の 3 つの側面から構成されるもの。具体的には，女性国会議員の割合や出生数，男女別労働力率の割合等を用いて算出。

## 【性的指向】

人の恋愛•性愛がいずれの性別を対象とするかを表すものであり，具体的には，恋愛•性愛の対象が異性に向かう異性愛，同性に向かう同性愛，男女両方に向かう両性愛を指す。

## 【性的マイノリティ】

同性愛者•両性愛者•性同一性障害などのこと。性的少数者。

## 【セクハラ】

セクシュアル・ハラスメントの略。相手の意に反した性的な性質の言動で，身体への不必要な接触，性的関係の強要，性的らわさの流布，衆目に触れる場所へのわいせつな写真 の掲示など，様々な態様のものが含まれる。特に，雇用の場においては，相手の意に反し た性的な言動を行い，それに対する対応によって，仕事をする上で一定の不利益を与えた り，またそれを繰り返すことによって就業環境を著しく悪化させること

## 【た行】

## 【 D V（ドメスティック・バイオレンス】

配偶者や恋人など親密な関係にある，又はあった男女間における暴力のこと。なぐる，蹴る，といった「身体的暴力」だけでなく，交友関係やメールの内容を細かく監視すると いった「精神的暴力」，嫌がっているのに性行為を強要するといった「性的暴力」，生活費 を渡さないといった「経済的暴力」なども含まれる。

## 【デート D V 】

高校生や大学生などの若年層における交際相手からのDVのこと

## 【テレワーク】

情報通信技術（I C T）を活用した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のこと

## 【な行】

## 【人間開発指数（HDI）】

国連開発計画（UNDP）による指標で，「長寿で健康な生活」，「知識」及び「人間らしい生活の基準」という人間開発の3つの側面を測定したもの。具体的には，出世時の平均寿命，知識（平均就学年数及び予想就学年数），一人当たりの国民総所得を用いて算出。

## 【は行】

【パタハラ】
パタニティ・ハラスメントの略。男性が育児参加を通じて自らの父性を発揮する権利や機会を職場の上司や同僚等が侵害する言動に及ぶこと

## 【ポジティブ・アクション（積極的改善措置）】

様々な分野において，活動に参画する機会の男女間の格差を改善するため，必要な範囲内において，男女のいずれか一方に対し，活動に参画する機会を積極的に提供するもので あり，個々の状況に応じて実施していくもの

## 【ま行】

## 【マタハラ】

マタニティ・ハラスメントの略。職場における妊娠や出産等に関する嫌がらせ行為のこ と。妊娠を理由に解雇，不利益な異動，減給•降格等不利益な取り扱いを行うこと

## 【ら行】

【リベンジポルノ】
別れた恋人や配偶者に対する報復として，交際時に撮影した相手方のわいせつな写真や映像を，インターネットなどで不特定多数に配布•公開する嫌がらせ行為及びその画像。

## 【わ行】

## 【ワーク・ライフ・バランス】

仕事と生活の調和。一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き，仕事上の責任を果たすとともに，家庭や地域生活などにおいても，人生の各段階に応じて多様な生き方が選択•実現できる状態のこと

第4次宇都宮市男女共同参画行動計画平成 30 年 3 月

発行•編集 宇都宮市 市民まちづくり部 男女共同参画課〒320－8540 栃木県宇都宮市旭1丁目1番5号
TEL 028－632－2346
FAX 028－632－2347
E－mail u1810＠city．utsunomiya．tochigi．jp

