公務員人事管理に関する報告の骨子

　公務に対する国民の信頼を回復し､更に高めるため､全体の奉仕者としての公務員の使命等を再認識させるよう､倫理感･使命感の醸成や職務に対する責任の自覚を働きかけるなど一層の対応に努力｡キャリア形成に強い関心を持つ若手職員が増加し､育児､介護等の事情を抱えた職員の存在が顕在化する中で､多様な有為の人材を公務に誘致し､これらの人材が活躍できる公務職場の実現に向けた取組を推進

１　人材の確保及び育成

　(1) 人材の確保

　　　採用試験の申込者数が減少してきている中、多様な有為の人材を確保するため、各府省等と連携しつつ、受験者層に応じた施策を展開。人材確保をめぐる諸課題の幅広い検討が必要

　(2) 人材の育成

　　　管理職員のマネジメント能力向上や若手職員・女性職員のキャリア形成支援のため､引き続き､専門的な知見を活かした研修を実施

　(3) 能力・実績に基づく人事管理の推進

　　　人材育成の観点も踏まえて人事評価が適切に活用され、能力・実績に基づく人事管理が徹底されるよう各府省を支援。分限処分に関する運用の徹底など必要な取組を実施

２　勤務環境の整備

　(1) 勤務時間等に関する取組

　　・　本年４月から、超過勤務命令の上限等を設定。制度の運用状況を把握し、必要に応じて各府省を指導。関係機関と連携しつつ、各府省における長時間労働の是正に関する取組を支援

　　・　仕事と家庭の両立支援制度の周知、不妊治療を受けやすい職場環境の醸成

　　・　心の健康づくりの推進、過労死等防止対策の推進

　(2) ハラスメント防止対策

　　　現在開催している有識者による「公務職場におけるパワー・ハラスメント防止対策検討会」での議論の結果も踏まえて、新たな防止策を措置。セクシュアル・ハラスメント対策の充実・強化

　(3) 非常勤職員の適切な処遇の確保

　　　非常勤職員の給与について、引き続き、常勤職員との権衡をより確保し得るよう取組。非常勤職員の休暇について、民間の状況等を踏まえ、夏季休暇を新設

３　障害者雇用に関する取組

　　障害者選考試験、合理的配慮指針の策定、フレックスタイム制の柔軟化等をこれまでに実施。

　本年秋にも同選考試験を実施するほか、各府省の適切な選考等を引き続き支援

４　定年の引上げ

　　昨年８月の本院の意見の申出を踏まえ、定年の65歳への段階的な引上げを実現するための措置が早期に実施されるよう、改めて要請