様式１－２

医療法第５条の２第１項の認定に必要な経験に係る証明書

（同一の医師少数区域等所在病院等における連続した勤務に基づき申請を行う場合）

　当該医療機関における勤務期間に関して下記の記載に相違ないこと及び申請者が当該期間に当該医療機関において以下の（ア）から（ウ）の全ての業務を行ったことを証明する。

年　　　月　　　日

（医療機関の名称）　　　　　　　　　　　　.

（管理者氏名）

申請者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　年　　　月　　　日生まれ）

|  |  |
| --- | --- |
| **医療機関の名称** | **所在地** |
|  |  |
| **勤務期間** | |
| 令和 　　 　年　　　　月　　　　日　～　令和　　　　年　　　　月　　　　日 | |
| 当該期間において、週32時間以上※の勤務を（行った　　行っていない）  ※　本申請書における「週32時間以上の勤務」とは、育児・介護休業法の規定に基づき短時間勤務を行っている場合については、週30時間以上の勤務の場合も含まれること。 | |
| 当該期間において、妊娠・出産・育児・傷病・短期の休暇等により週32時間以上の勤務を中断した場合は、以下に期間と理由を記載すること。  ①令和 　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日（理由：　　　　　　　　　）  ②令和 　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日（理由：　　　　　　　　　） | |

厚生労働大臣　殿

**（ア）から（ウ）の業務**

（ア）個々の患者に対し、その生活状況を考慮し、幅広い病態について継続的な診療及び保健指導を行う業務

（イ）他の病院等との連携及び患者が住み慣れた地域で日常生活を営むことができるよう支援するための保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する業務

（ウ）地域住民に対する健康診査、保健指導その他の地域保健に関する業務

（アの業務の例）

　・地域の患者への継続的な診療

・診療時間外の患者の急変時の対応

・在宅療養を行っている患者に対する継続的な訪問診療

・在宅療養を行っている患者が急変した際の往診

・小児等に対する夜間診療の実施

※アの業務は、専門的な医療機関に対する患者の受診の必要性の判断を含むものとする。

（イの業務の例）

・地域ケア会議、要保護児童対策地域協議会等への参加

・他の医療機関又は介護・福祉事業者が加わる退院カンファレンスへの参加等、患者の転院、転棟、退院先との調整

・介護認定審査会への参加

・小児の慢性疾患患者についての教育施設等、環境の面で特別な配慮が必要な慢性疾患患者についての環境を担う施設との調整

・地域の医療従事者に対する研修の実施（講師としての参加を含む。）

（ウの業務の例）

・公共的な性格を有する定型的な健康診断※及びその結果に基づく保健指導

　　 ※ 労働安全衛生法に基づく健康診断

学校保健法に基づく健康診断

　　　　母子保健法に基づく健康診査

　　　　健康増進法に基づくがん検診

高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査

保険者からの委託に基づく健康診断

等が含まれる。

　・予防接種法に掲げられた疾病の予防を目的とした予防接種

・地域で行われる母親学級での講演や、地域で行われる生活習慣病等に関する院内外における講習会等、地域住民に対する保健医療に関する講習会の実施（講師としての参加を含む。）