

【ワークショップメンバー：3市町から参加の5名】
支援員2名 学校長1名
保育所長1名 支援サポーター 1 名


| Cグループ | ヒト | モノ | コト | 情報 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $0 才 ~ 中$ 学 3 年生まで家庭訪問して（月1回）話を聞いて いる。 | 情報誌「すまいる」を手渡す事で話がしやすい。保護者も興味を示してくれる。 | 対象全家庭，会うことができた。 | きようだいが不登校。保護 |
|  |  |  | 和歌山市第8ブロック子育て広場 $\rightarrow 2002$ 年～月 1 回。 | てくれた。 |
|  |  | 情報誌「すまいる」を訪問時 に渡すので，訪問しやすい。 |  | まだ事業が始まっていない |
|  | 今年度 4 月から家庭教育支援推進事業が始まった。これか |  | 和歌山市砂山子育て広場 <br> $\rightarrow 2015$ 年 3 月～月 2 回。 | が，講座に参加できた。 |
|  | $5 .$. というところ。 | （ㅇ⿰彳⿰⿱⿸⿱⿰㇒一十一𠃊卩𠃊卩坊市には適応指導教室メ イトがある。不登校児童生徒に対する支援をしている。 ○御坊市立児童センターがあ り，気になる児童生徒を想定した支援をしている。 | 就学時健診時の支援員と保護者 との対面 | $\begin{aligned} & \text { 情報を大切にとっておいて } \\ & \text { くれている。 } \end{aligned}$ |
|  | S SW 2 人，家庭児童相談員 2 人が設置されているが， まく機能しているのか分から ない |  | 就学時健診に支援員も参加す ることにより，次回訪問時に話しやすくなる。 | 月 1 回定例会で訪問につい て報告し合い，状況がよく分かる。自分のヒントにも なる。 |
|  |  |  |  | 支援員との情報交流 |
|  | 家庭児童相談員が 2 名いる。 | 訪問ツール <br> - 学級通信 <br> - 学校新聞 の充実 |  | 情報誌の発行 |
|  | $\begin{aligned} & \text { リーダーが色々アドバイスを } \\ & \text { くれるのでよい。 } \end{aligned}$ |  |  |  |
|  | 家庭教育支援員には色々な人 がいてよい。人選がよい。 |  |  | 就学前の子供や家庭の様子等が分かりにくい。 |
|  |  |  |  | 一人の子について，福祉，教育委員会等との情報共有 が難しい。 |
|  |  | 開催会場 | 教育と福祉の連携が，うまく いっているのか分かりかねる。生涯学習課と健康福祉とつな がれている．．．。 | 気になる児童•生徒の必要 な情報が共有されると，支援にうまくつながっていく のではないか。 |

【ワークショップメンバー：4市町から参加の5名】
支援員2名 学校長1名 行政職員1名 民生児童委員1名



## 【ワークショップメンバー：4市町から参加の5名】

支援員 2 名 学校長 1 名 行政職員 1 名 公民館館長 1 名


## 【ワークショップメンバー：4市町から参加の5名】

| G グループ | ヒト | モノ | コト | 情報 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{gathered} + \\ (\text { プラス) } \end{gathered}$ | S C，S SW，民生委員と家庭との関わりが充実。 <br> 支援員一人一人が熱心で，前向きに取り組んでいる。 | 訪問時に渡す情報誌を作成 <br> 訪問用に備えて情報誌の作成 に取り組んでいる。 | 町で本年度よりシステムが作 られている。 <br> 学校との連携がとりやすくなった。 | 乳幼児期～就学時の情報共有については，検診等であ る程度小学校にはできてい る。 |
|  | 小学校の家庭科で，先生の苦労を見かねて保護者に働きか け，体制を構築。（要請が あった時） <br> 支援員の専門性の高い人がい る。保健師•元看護師。 | 相談をする場として，公民館 の一室を借りる。 | 学校との連携がとりやすくなった。 <br> つなぐ機関 への敷居学校•家庭 | 卒業後を意識した情報共有 <br> SNSを利用 した情報 を発信す ることに なった。 <br> 必要な情報交換におい て，学校が知らない話 を聞くこと ができた。 |
|  | それぞれの家庭に信頼され，深く関われる人はなかなか いない。 |  |  |  |
|  | 公民館，民生委員，子どもク ラブ代表等現在 4 人。どのよ |  | 教育と保健•福祉の連携シ ステムが十分できていない。 | 小学校期以前の子供の情報を把握 する手段が少ない。 |
|  | うな人に協力してもらえばよ い？ |  | 保健•福祉との連携が十分 でない。 | プライバシーに関わる事ば |
|  | メンバー探し（家庭教育支援チーム） |  | $\begin{aligned} & \text { これから始 } \\ & \text { めるのので, } \\ & \text { どのような } \\ & \text { システムに } \end{aligned}$ | プライバシーに関わる事ば かりなので，学校の中へど れくらい入って，保護者と どれくらいのスタンスで入 ればいいのか。 |
| － | 地域で立ち上げようとしてい るが，何から始めたらよいの か。 |  | $\begin{aligned} & \text { なるか分か } \\ & \text { らない。 } \end{aligned}$ | 個人情報に関わる事柄（子育て世帯等）について |

## 【ワークショップメンバー：3市町から参加の4名】 <br> 行政職員1名 学校長1名

支援員 1 名
支援サポーター 1 名



【ワークショップメンバー：3市町から参加の5名】
学校長1名 行政職員3名 保育所長1名


