様式第７－３号

**例**

☆印の記載内容は変更しないこと。

委託訓練カリキュラム

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 訓練科名 | | *介護福祉士資格取得コース* | | | | 就職先の  職務・仕事 | | |  | |
| 訓練期間 | | 平成30年4月2日～平成32年3月31日  （24か月） | | | |
| 訓練目標 | | 厚生労働大臣指定の介護福祉士養成課程のカリキュラムを中心に、座学での知識習得と実践に即した技術を習得し、介護・福祉に関する専門的知識と技能を習得する。 | | | | | | | | |
| 仕上がり像 | | 介護福祉士資格を有する専門的な人材として、福祉施設の介護職や専門性を活かした職種への就職をめざす。 | | | | | | | | |
| 領域 | | | 形態 | 科目の内容 | | | 科　　　　目 | | | 時　間 |
| 人間と社会 | 必　須 | |  | 人間の尊厳と自立 | | |  | | |  |
|  | 人間関係とコミュニケーション | | |  | | |  |
|  | 社会の理解 | | |  | | |  |
| 人間と社会に関する選択科目 | |  |  | | |  | | |  |
|  |  | | |  | | |  |
|  |  | | |  | | |  |
| 介　護 | | |  | 介護の基本 | | |  | | |  |
|  | コミュニケーション | | |  | | |  |
|  | 生活支援技術 | | |  | | |  |
|  | 介護過程 | | |  | | |  |
|  | 介護総合演習 | | |  | | |  |
|  | 介護実習 | | |  | | |  |
|  |  | | |  | | |  |
| こころとからだのしくみ | | |  | 発達と老化の理解 | | |  | | |  |
|  | 認知症の理解 | | |  | | |  |
|  | 障害の理解 | | |  | | |  |
|  | こころとからだのしくみ | | |  | | |  |
|  |  | | |  | | |  |
|  |  | | |  | | |  |
| 医療的ケア | | |  | 医療的ケア実施の基礎 | | |  | | |  |
|  | 喀痰吸引（基礎知識・実施手順） | | |  | | |  |
|  | 経管栄養（基礎知識・実施手順） | | |  | | |  |
|  | 演習 | | |  | | |  |
|  |  | | |  | | |  |
|  |  | | |  | | |  |
| その他の講座 | | | 講義 | 安全衛生（必須） | | |  | | | ３ |
| 講義 | 働くことの基本ルール（必須） | | |  | | | ３ |
|  |  | | |  | | |  |
|  |  | | |  | | |  |
| 就職支援 | | |  |  | | |  | | |  |
|  |  | | |  | | |  |
|  |  | | |  | | |  |
| 訓練時間総合計　　　　時間 | | | | | | | | | | |
| 学科　　　　時間 | | | | | 実技 　　時間 | | | 就職支援　　　時間 | | |

※Ａ４版片面１枚に収めること

各科目の時間数の合計と、総合計の時間数が一致しているか確認すること。

また、介護福祉士資格コースは、合計で1,850時間以上、保育士資格コースは、合計で1,400時間以上、その他の資格コースは合計で1年間700時間×年数の設定（ただし、条件あり）とすること。

※安全衛生について科目に関連した内容で３時間設定すること

※受講生の就職後を見据え、働くことの基本ルールに関する講義を３時間設定すること