育児休業法改正の意見の申出及び勤務時間法改正の勧告の骨子

|  |
| --- |
|  |
| ○　育児休業法改正の意見の申出及び勤務時間法改正の勧告のポイント   |  | | --- | | 民間労働法制の改正内容に即した見直し（平成29年１月実施） |   　①　介護休暇の分割（３回まで可能）  　②　介護時間の新設（最長連続３年、１日２時間まで）  　③　育児休業等に係る子の範囲の拡大（特別養子縁組の監護期間中の子等を追加) |
|  |

１　改正概要

　(１)　介護休暇の分割

　　　・　職員の申出に基づき、各省各庁の長が指定期間（職員が介護休暇を請求できる期間）を指定

　　　・　指定期間は、人事院規則の定めるところにより、一の要介護状態ごとに３回以下、かつ、合計６月以下の範囲内で指定

　　　・　経過措置として、改正の日に介護休暇の初日から起算して６月を経過していない者についても、改正の日後に残余の期間を分割して取得できるよう措置

　(２)　介護時間の新設

　　　・　日常的な介護ニーズに対応するため、各省各庁の長が、職員が介護のため勤務しないことが相当であると認められる場合、連続する３年以下、１日につき２時間以下で、勤務しないこと（介護時間）を承認できる仕組みを新設（公務の運営に支障がある時間については承認しないことが可能）

　　　・　介護時間を承認され勤務しなかった時間は無給とする。昇給・勤勉手当においては直ちに不利にならない取扱いとし、あわせて、介護休暇・育児休業等についても同様の取扱い

　(３)　育児休業等に係る子の範囲の拡大

　　　・　育児休業、育児短時間勤務及び育児時間の対象となる子の範囲を、①職員が特別養子縁組の成立に係る監護を現に行う子、②里親である職員に委託されており、かつ、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している子（平成29年４月１日以降は、養子縁組里親である職員に委託されている子）、③その他これらに準ずる者として人事院規則で定める子といった法律上の親子関係に準ずる関係にある子にも拡大

　　　・　フレックスタイム制の週休日の特例についても、上記の法律上の親子関係に準ずる関係にある子を養育する職員を対象とするよう措置

２　実施時期

　　平成29年１月１日（養子縁組里親に係る改正は、平成29年４月１日）

３　その他（上記と併せた人事院規則の改正等）

　　民間労働法制の改正内容に即して、①介護休暇等の対象家族について、祖父母、孫及び兄弟姉妹の同居要件の撤廃、②介護を行う職員の超過勤務の免除、③上司・同僚等によるいわゆるマタハラ等の防止、④非常勤職員の育児休業及び介護休暇の取得要件の緩和等を措置