ヒアリング（意見交換）のための事前提出資料

資料番号 ３-１

教育委員会

１　ひと月あたりの平均活動日数及び主な活動内容（H22年度）



　　※あわせて、H20年度から3年間の委員会議の開催実績についてご記入ください。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 期間 | 開催回数 | 備　　　考 |
| H20年度 | １３回 |  |
| H21年度 | １５回 |  |
| H22年度 | １３回 |  |

２　活動日数以外での委員の業務量について客観的なデータがありましたら、ご記入ください。

　　（例.不服申立ての審査件数、許認可や行政処分の件数など）【H20～22年度実績】

|  |
| --- |
| 会議での審議議案⑳89件、㉑63件、㉒24件、報告事項⑳13件、㉑22件、㉒29件  ※　平成22年度より審議事項の見直しを行い、教育課題・対策等を議論する時間が増加。 |

３　委員であることによる日常生活への影響について

　　（例．間接的ではあるが、具体的な影響など）

|  |
| --- |
| 知事と教育委員、また委員相互で教育に関する意見交換等をメールにより頻繁に行っており、教育委員は本業と並行して教育に関する分析・研究等を常に行っている。  教育委員独自の会合を頻繁に開催し、意見交換や方針の確認を行っている。 |

４　その他

　　　特に記載すべき事項がありましたら、ご記入ください。

|  |
| --- |
| 教育委員は府立学校167校、教職員約4万2千人（府費負担教職員を含む、政令市除く）のトップに立ち、日々の教育現場での様々な出来事に対して注意を払い、必要に応じて事務局へ課題提起している。  また、単に事務局が示した施策等を承認するのではなく、私学を含めた大阪の教育全体の向上にむけたビジョン・企画等出しながら効果的な事業が実施できるよう研究を重ねている。活動日のみで完結しているものではない。 |