評価用シート１　計画全体の評価

* 本シートは、データヘルス計画全体の評価のためのものです。
* データヘルス計画では、健康寿命の延伸、医療費の適正化などが最終の目的（ゴール）とされ、それらの目的に応じた指標があります。
* 本シートを用いることで、個別保健事業ではなく、計画全体の目的と指標を整理し、その指標の経年変化、経年変化からの評価（改善、不変、悪化など）を行い、さらに、改善や悪化等の要因を保健事業との関連を含めて検討できます。
* 計画全体の指標と個別保健事業の目的や指標は重複することがあります（例えば、メタボリックシンドロームの減少など）。まずは重複を気にせず、かつ、計画全体の指標をあまり多くせず（数個～10個程度まで）、評価をしてみます。
* 「評価用シート2　個別保健事業の評価」では、個別保健事業を整理しますので、その後で、計画全体の評価に戻ることもできます。
* 現行の計画書を参照しながら、記載されている目的や指標を確認しましょう。
* KDB等をもとに、指標について、計画期間中（可能な限り直近まで）の具体的な数値を確認します。
* 指標の経年変化から、改善、不変、悪化などを判断し、改善や悪化の要因を検討します。計画全体の目的に相当する指標は、保健事業以外にもさまざまな要因の影響を受けますので（例えば、新型コロナウイルスの蔓延、医療費に関連する政策など）、保健事業が計画全体の指標に与える影響は少ないと考えられますが、保健事業との関連についても検討しておきます。

計画全体の評価

1．計画全体の目的

|  |
| --- |
|  |

2．計画全体の指標と評価

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指　標 | 策定時 | 指標の変化 | | | | | | | 評価 | 改善や悪化等の要因 |
|  |  | 年　度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標値 |  |  |  |  |  |  |
| 実測値 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年　度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標値 |  |  |  |  |  |  |
| 実測値 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年　度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標値 |  |  |  |  |  |  |
| 実測値 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年　度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標値 |  |  |  |  |  |  |
| 実測値 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年　度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標値 |  |  |  |  |  |  |
| 実測値 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年　度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標値 |  |  |  |  |  |  |
| 実測値 |  |  |  |  |  |  |

※適宜、枠を追加すること

計画全体の評価

1．計画全体の目的

|  |
| --- |
| 健康寿命の延伸、医療費の適正化、生活習慣病の予防など、データヘルス計画全体の目的を記入。 |

2．計画全体の指標と評価

現行の計画に記載されている（あるいは計画全体を評価するための）指標を列挙する。

あまりたくさん挙げると評価が大変なので、せいぜい10程度がよい。

例えば、健康寿命、平均自立期間、一人当たり医療費、メタボリックシンドローム該当者割合、後発（ジェネリック）医薬品使用割合、など

細かい指標は個別保健事業の評価に。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指　標 | 策定時 | 指標の変化 | | | | | | | 評価 | 改善や悪化等の要因 |
|  | 左記の指標について、計画策定時、計画期間中（直近まで）の数値を記入する。年度ごとの目標値があれば記入。目標値や実測値などがない場合、利用できない場合は、その旨記入する。 | 年　度 |  |  |  |  |  |  |  | 可能な範囲で、改善や悪化等の要因を検討し、記入する。わからない場合は、その旨記入する。  できれば、保健事業との関係を検討するが、多くの場合、保健事業との関連はわからない。 |
| 目標値 |  |  |  |  |  |  |
| 実測値 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年　度 |  |  |  |  |  |  | 指標ごとに、改善、不変、悪化などで評価する。 |  |
| 目標値 |  |  |  |  |  |  |
| 実測値 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年　度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標値 |  |  |  |  |  |  |
| 実測値 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年　度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標値 |  |  |  |  |  |  |
| 実測値 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年　度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標値 |  |  |  |  |  |  |
| 実測値 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年　度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標値 |  |  |  |  |  |  |
| 実測値 |  |  |  |  |  |  |

※適宜、枠を追加すること