**１．社会福祉法人　イースターヴィレッジ**

**聖句　「私の兄弟であるこの最も小さな者一人にしたのは**

**私にしてくれた事なのである（マタイ２５章４０節）」**

**【１】基本理念・方針**

法人は児童養護施設と養護老人ホーム及び児童自立生活援助事業の経営・運営を行っている。その基本理念は、キリスト教的人間観に基づき「キリストの愛」にならって「小さくされた人々とともに歩み」、人としての尊厳と権利と社会連帯の思想を基本とし、公平・公正な法人経営・運営に努めることである。

法人は、常に健全かつ活力のある経営に努めるとともに、民間社会福祉事業として独自性と開拓精神を発揮し、公共性と倫理性を旨として国民の負託にこたえるとともに、地域社会における福祉推進の主導的役割に努める。

社会福祉施設の経営主体である社会福祉法人は、社会福祉法に基づく特別法人であり、利用者はもとより、地域社会における福祉の充実に貢献するよう努める。

　　　上記の基本理念を実現するために基本方針を策定する

1. ノーマライゼーションの実現

ごくあたり前の生活を目指し、一人ひとりが将来の自立に向け、創意工夫され、生活にゆとりと潤いを持ち、分け隔てなく、切れ目のない子ども本位の発達の保障と援助、自立支援に努め健全な社会人を育てる。また、同じ目的で退所した子どもにもアフターケアを行う。

更には、高齢者の方々に対しては、自由に安心して真の幸せを味わいながら、社会の一員

として、日々より豊かな生活を送り、穏やかな終末期を迎えることができるよう援助・

支援すると共に生活環境の向上を目指します

1. 組織的な業務の推進と職員の資質向上

人材の確保に向けた取り組みを強化し、それぞれの職員が組織の一員であることを自覚し、職員組織の活性化を図り、個々の責任と実務に根ざしたよりよい援助・支援を行う。また、相互の親睦・交流を深めると共に、切磋琢磨を怠らず、進んで研鑚・研究に努め、社会の変化に応じた広い視野をもってその業務にあたる。そのために職員の資質の向上とモチベーションを高めるとともに組織の改善に努め人材の育成と、定着に向けた取り組みの強化を目指します。

1. 地域の福祉的拠点としての役割の実現

当法人が運営する施設はそれぞれ地域の中に有り、地域の人々の理解と協力を得ながら育まれ、施設としても専門とする分野のサービスを提供してきたが、福祉的拠点として新たな役割が期待されている。その為に制度の狭間に有り、必要な援助が届いていない人々の多様な福祉的ニーズに応えていけるよう努める。また、地域における公益的な取り組みの推進と情報発信を行い地域からの信頼と協力を得られる組織を目指します。

1. ガバナンスの強化

　　　　コンプライアンスの徹底と健全で透明性が確保された財務規律の確立を図り、当法人が公益性の高い非営利法人として信頼されるために役員・評議員会・理事会の権限と責任を明確にし、牽制機能を発揮しガバナンスの強化を図ります。

**[２]　事業内容**

（１）第一種社会福祉事業

　　　　　（ア）児童養護施設　「イースターヴィレッジ」

所在地：足利市小俣町　3294-2

入所定員：４０名

地域小規模児童養護施設「谷の家」入居定員：６名

施設長：菊地　廣光

　　　　　（イ）養護老人ホーム　聖園那須老人ホーム

　　　　　　　　　所在地：那須郡那須町大字寺子丙　1498-2

　　　　　　　　　入所定員：５０名

　　　　　　　　　施設長：赤坂　英昭

（２）第二種社会福祉事業

　　　　　（ア）（介護予防）特定施設入居者生活介護　聖園那須老人ホーム

所在地：那須郡那須町大字寺子丙　1498-2

1. 地域生活・自立支援事業（自立援助ホーム）「マルコの家」

　所在地：栃木市沼和田14－28

　入所定員：８名

　施設長：野原　知子

　　　　　（ウ）小規模住居型児童育成事業（ファミリーホーム）「丘の家」入居定員：６名

**[３]　法人組織**

監　事

理　事　会

評 議 員 会

運 営 会 議

理事長　矢吹　貞人

自立援助ホーム

「マルコの家」

施設長　野原　知子

養護老人ホーム

「聖園那須老人ホーム」

施設長　赤坂　英昭

児童養護施設

「イースターヴィレッジ」

施設長　菊地　廣光

特定一般事業

地域小規模児童養護施

「谷の家」

小規模住居型児童養育事業　　　「丘の家」

　　　　　　　　　　　　　　　　法人事務

**[４]　法人の運営**

（１）評議員会は、次の事項について決議する。

　　　　　①　理事及び監事の選任又は解任

　　　　　②　理事及び監事の報酬等の額

　　　　　③　理事及び監事並びに評議員に対する宝珠等の支給の基準

④　計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認

⑤　定款の変更

⑥　残余財産の処分

⑦　基本財産の処分

⑧　社会福祉充実計画の承認

⑨　その他評議員会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項

　（２）理事会は、次の決議を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。

①　この法人の業務執行の決定

　　　　　② 理事の職務の執行の監督

③　理事長の選定及び解職

（３）監事の職務と権限

　　　　　① 理事の職務の執行の監査

②　法令で定めるところにより監査報告の作成

③　理事及び職員に対する事業の報告の請求

④　法人の業務及び財産の状況の調査

（４）評議員選任・解任委員会

　　　　　①　法人の評議員の選任及び解任について審議し、決定する。

（５）運営会議

①　運営会議の出席者は理事長、各施設長とし随時行う

　　　　　②　この会議には理事長から指名された役員・職員又は外部専門家等を参加させることができる。

**[５]　人材育成**

○法人単位（１法人多施設）の経営強化に向けた、施設職員の育成及び人材育成

　　（１）個々人の役割遂行と全体最適を目指したチームワークの促進

　　（２）労使相互信頼と相互責任関係の確立

　　（３）価値観の共有で雇用の安定と労働条件の維持改善

　　（４）施設・社会諸施策への相互協力

　　（５）新人職員等の研修の実施

　　（６）施設間の人事異動の実施

**[６]　今年度重点目標**

（１）カトリックさいたま教区やその他の団体との交流を維持継続する

　　　　当法人の事業の基本理念はキリスト教的人間観に基づいている。したがって、当然のことであるが、運営母体であるカトリックさいたま教区と緊密なる関係を結び、財政的・精神的支援を願う。

（２）中期ビジョンの策定

今後の地域福祉ニーズの変化を見据えた事業展開、人事管理等の中期ビジョンの策定。

（３）行政との緊密な連携に努める

　　　　必要な施設の整備及び事業の拡大等については、行政に理解と協力を求めながら、また、行政を通しての社会的な要請については可能な限り応えていけるよう努める。

（４）関係機関との連携を図る。

（５）コンプライアンスの徹底

（６）ホームページの活用を図る

　　　　ホームページに情報公開制度に基づく法人の運営状況を公開するとともに、当法人の各事業を広く知ってもらい、福祉サービス利用の促進、事業への協力依頼、また、職員の応募につながるよう更なる活用を図る。

（７）「いちごハートネット事業」への参加

「地域における公益的な取組」を実施するため、「いちごハートネット事業」に参加し、地域の多様な福祉的ニーズに応えていけるよう努める。

　（８） 聖園那須老人ホームの建物・設備の整備

　　　　現在の建物は、昭和45年に建設47年が経過し、ここ数年、建物の修繕整備を行ってきたが、今後の対応のため、平成29年7月に、聖園那須老人ホーム施設整備検討委員会を立ち上げ、多様なニーズに対応できるようまた、安定かつ継続的な運営をめざし、平成31年度（及び県の福祉計画第7期）中の竣工を予定し検討したが、資金計画が成り立たず延期となった。今後も建物の建替・改修・修繕に関し、専門家を交え検討するともに、資金の確保について協議する。

（９）児童養護施設の小規模化地域の分散化の実施

　　　２か所目の地域小規模児童養護施設の開設に向け、開設地、職員配置、資金計画等を市　　　及び県と協議し進める。