沖縄子供の貧困緊急対策事業の
第3回交付決定（10月以降事業開始分等）について

内閣府においては、沖縄の子供を取り巻く厳しい状況を踏まえて緊急的に措置を講じることとし、沖縄子供の貧困緊急対策事業を創設しました。

4月22日、6月28日と交付決定を行ったところですが、この度、市町村等が平成28年10月以降から開始する事業や、上半期（4月から9月）に開始され事業費の不足に伴う増額申請があった事業について第3回交付決定を行い、その内容を取りまとめましたので、お知らせします（詳細は別紙参照）。

【第3回交付決定総額】 23百万円
【交付決定総額】 961百万円（交付率：96%）

1. 子供の貧困対策支援員の配置

<table>
<thead>
<tr>
<th>今回交付決定額</th>
<th>3百万円</th>
<th>合計 4人（1市）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>交付決定額合計</td>
<td>355百万円</td>
<td>合計 117人（28市町村）</td>
</tr>
</tbody>
</table>

配置先

<table>
<thead>
<tr>
<th>配置先</th>
<th>市町村役場（福祉部門）</th>
<th>教育委員会学校</th>
<th>その他</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>既配置数</td>
<td>17</td>
<td>10</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>今回配置数</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>配置数合計</td>
<td>17</td>
<td>11</td>
<td>8</td>
</tr>
</tbody>
</table>

※その他：公民館、児童館等
※複数箇所に支援員を配置する市町村がある。

2. 子供の居場所の運営支援

<table>
<thead>
<tr>
<th>今回交付決定額</th>
<th>11百万円</th>
<th>合計 3箇所（1市）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>交付決定額合計</td>
<td>556百万円</td>
<td>合計 109箇所（25市町村、沖縄県）</td>
</tr>
</tbody>
</table>

実施内容

<table>
<thead>
<tr>
<th>食事支援</th>
<th>生活指導</th>
<th>学習支援</th>
<th>キャリア形成支援等</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>既箇所数</td>
<td>83</td>
<td>65</td>
<td>69</td>
</tr>
<tr>
<td>今回箇所数</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>箇所数合計</td>
<td>86</td>
<td>68</td>
<td>72</td>
</tr>
</tbody>
</table>

※複数の活動を実施する子供の居場所がある。
3. その他の事業

今回交付決定額  8百万円
交付決定額合計  49百万円

実施内容
ア. 事業の成果の分析・評価・普及
イ. 子供の貧困対策支援員の研修
ウ. 子供の貧困に関する協議会の運営
エ. 子どもの居場所学生ボランティアセンターの運営

※上記の支援員の人数及び子供の居場所の箇所数等は、予算上想定している数であり、市町村等が行う契約等によって変動する場合がある。

※沖縄子供の貧困緊急対策事業の交付決定公表資料の計数に一部誤りがあったため、第3回の公表にて修正を行っている。
沖縄子供の貧困緊急対策事業の第3回交付決定（10月以降事業開始分等）の市町村等別内訳

<table>
<thead>
<tr>
<th>市町村</th>
<th>支援員の配置等</th>
<th>子供の居場所の運営支援</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>配置</td>
<td>配置先</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>市町村</td>
<td>人</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>円</td>
<td>円</td>
</tr>
<tr>
<td>那覇市</td>
<td>209,193,000</td>
<td>209,193,000</td>
</tr>
<tr>
<td>宜野座市</td>
<td>11,470,000</td>
<td>14,241,000</td>
</tr>
<tr>
<td>石垣市</td>
<td>22,728,000</td>
<td>22,728,000</td>
</tr>
<tr>
<td>波照尻市</td>
<td>99,644,000</td>
<td>99,644,000</td>
</tr>
<tr>
<td>沖縄市</td>
<td>32,059,000</td>
<td>32,059,000</td>
</tr>
<tr>
<td>那覇市</td>
<td>53,778,000</td>
<td>53,778,000</td>
</tr>
<tr>
<td>沖縄市</td>
<td>64,233,000</td>
<td>36,657,000</td>
</tr>
<tr>
<td>福見城市</td>
<td>53,934,000</td>
<td>3,046,000</td>
</tr>
<tr>
<td>うるま市</td>
<td>61,625,000</td>
<td>2,360,000</td>
</tr>
<tr>
<td>宜野座市</td>
<td>17,445,000</td>
<td>5,782,000</td>
</tr>
<tr>
<td>福見城市</td>
<td>17,484,000</td>
<td>717,000</td>
</tr>
<tr>
<td>国頭村</td>
<td>0</td>
<td>5,944,000</td>
</tr>
<tr>
<td>大宜味村</td>
<td>7,200,000</td>
<td>7,200,000</td>
</tr>
<tr>
<td>美村</td>
<td>14,870,000</td>
<td>14,870,000</td>
</tr>
<tr>
<td>美村</td>
<td>2,814,000</td>
<td>195,000</td>
</tr>
<tr>
<td>木更町</td>
<td>2,301,000</td>
<td>2,301,000</td>
</tr>
<tr>
<td>呉林村</td>
<td>4,995,000</td>
<td>4,995,000</td>
</tr>
<tr>
<td>宜野座村</td>
<td>12,395,000</td>
<td>12,395,000</td>
</tr>
<tr>
<td>金武町</td>
<td>23,000,000</td>
<td>23,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>練谷村</td>
<td>8,220,000</td>
<td>8,220,000</td>
</tr>
<tr>
<td>島原町</td>
<td>3,000,000</td>
<td>3,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>北谷町</td>
<td>8,985,000</td>
<td>800,000</td>
</tr>
<tr>
<td>北中城村</td>
<td>11,578,000</td>
<td>11,578,000</td>
</tr>
<tr>
<td>中城村</td>
<td>24,215,000</td>
<td>24,215,000</td>
</tr>
<tr>
<td>西原町</td>
<td>6,000,000</td>
<td>6,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>与那原町</td>
<td>15,111,000</td>
<td>15,111,000</td>
</tr>
<tr>
<td>与那原町</td>
<td>29,651,000</td>
<td>412,000</td>
</tr>
<tr>
<td>沖縄町</td>
<td>2,143,000</td>
<td>688,000</td>
</tr>
<tr>
<td>沖縄町</td>
<td>44,761,000</td>
<td>7,901,000</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>878,870,000</td>
<td>58,985,000</td>
</tr>
<tr>
<td>市町村等数</td>
<td>29</td>
<td>4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注1: 支援員の人数及び箇所数、子供の居場所の箇所数は、平成28年10月4日時点での見込みであり、変動する場合がある。
注2: 支援員の配置先の「その他」は、公民館、児童館等である。
注3: 複数箇所に支援員を配置する市町村がある。
注4: 複数の活動を実施する居場所がある。
注5: 「支援員の配置等」、「子供の居場所の運営支援」の欄に数値がなく第3回交付決定のある自治体に関しては、事業費の不足に伴う増額申請である。